# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

NAME OF NEWSPAPE दैनिक जागरण नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2023

## जलाशय बचाते तो नहीं झेलना पड़ता बाढ़ का संकट

## कहां याए <br> जलाशय

संतोर कुकार सिह • वई दिल्ली
राजधानी में नष्ट हो रहे जलाशय की कीमत यहां के लोग प्रत्येक मौसम में चुका रहे हैं। गर्मी और सर्दी में जल संकट उत्पन्न हो जाता है, तो हल्की वर्षा होते ही यहां की सड़कों पर पानी भर जाता है। यदि यमुना के प्राकृतिक बहाव और जलाशयों को बचाकर रखते तो दिल्लीवासियों को बाढ़ का संकट नहीं झेलना पड़ता। पर्याप्त संख्या में तालाब, झील नहीं बचे हैं, ऐसे में वर्षा का पानी बहकर यमुना में गिरता है। वहीं, यमुना के खादर क्षेत्र में अतिक्रमण व गाद की समस्या के कारण जलस्तर बढ़ते ही पानी शहर में फैलने लगता है। लगभग सभी विभागों के जलाशयों पर अवैध कब्जा हो गया है, क्योंकि समय रहते इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

तालाब पर बन गए अस्पताल व खेल परिसरः राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देश पर जलस्रोत बचाने के लिए गठित समिति की चार वर्ष पहले की रिपोर्ट में यह उजगार हुआ था कि दिल्ली विकास

## - जलाशयों को नष्ट करने की कीमत चुका रहे हैं दिल्लीवासी अतिक्रमण, किया स्थायी निर्माण



बाहरी द्दिल्ली के अलिपुर के पास बदहाल मोहम्मदपुर रमजानपुर तालाब का नजारा॰ जागरण प्राधिकरण (डीडीए) के अंतर्गत 156 तालाब आते थे। इनमें से 44 को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके ऊपर कहीं अस्पताल बन गया तो कहीं फ्लाईओवर। खेल परिसर या अन्य निर्माण भी किए गए हैं। द्वारका सेक्टर-आठ का बगडोला स्थित तालाब रिकार्ड में नहीं है। शाहबाद मोहम्मद पुर में तालाब पर आवासीय समूह समिति, पालम गांव के तालाब की भमि पर डिस्पेंसरी और एक अन्य की भूमि पर फ्लाईओवर व गोपालपुर में बायोडायवर्सिटी पार्क बन गया है।

किशनगढ़, कबीर बस्ती, श्याम नगर लेक, बसंत गांव, सुदर्शन पार्क के तालाब राजस्व के रिकार्ड से गायब हैं। मुनिरका में तालाब की जमीन पर खेल परिसर बन गया। विनोद नगर में तालाब पर पार्क, ताहीरपुर में राजीव गांधी अस्पताल और धौलापुरा में तालाब की भूमि पर डीडीए का फेसिलिटी सेंटर बन गया।

अतिक्रमण हटाने को 75 वर्ष चली कानूनी लड़ाई: खिड़की गांव में खिड़की जोहड़ से अंतिक्रमण हटाने के लिए 75 वर्ष लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ब्रिटिश काल में इस पर कुछ

लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2009 में इसे दिल्ली के जलाशयों की सूची में शामिल किया गया। लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2018 में इसके आसपास से अतिक्रमण हटाया गया।
मानव अधिकार आयोग ने जारी किया था नोटिसः राजधानी के जलस्रोत पर अतिक्रमण को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मार्च में दिल्ली सरकार व डीडीए को नोटिस जारी किया था। उसने जलाशयों पर अतिक्रमण को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमेंट के अनुसार वर्ष 1997 में यहां एक हजार जलाशय थे। अब इनकी संख्या सात सौ से भी कम रह गए हैं।
डीडीए के पास हैं सबसे अधिक जलाशय: दिल्ली स्टेट वेटलैंड अथारिटी द्वारा सूचिबद्ध किए गए 1045 जलाशयों में से 169 पर अतिक्रमण हो चुका है। सबसे अधिक डीडीए के पास 822 जलाशय हैं जिसमें से 103 पर अतिक्रमण है। राजस्व विभाग कें पास 130 , नगर निगम के पास 24 , दक्षिण वन मंडल के पास 21 , पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 16 और जल बोर्ड के पास छह जलाश्ये हैं।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY <br> LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

## Hindustan Times

NEW DELHI
SATURDAY
JULY 15, 2023 $\qquad$
\{ MAAFI, INSAF BAGHS \} DELHI HC'S 'GREEN JUDGE' RETIRES A green legacy that began with the gavel

## Richa Banka

richa banka@htlive.com
NEW DELHI: Nestled in the verdant expanse of the ridge in Delhi two unique parks themed on atonement and justice - their lush greenery built not by administrative fiat or citizen activism, but a set of remarkable court orders that devised a novel way for errant residents to signal their penance: planting trees.

Spanning 250 acres, the first of these parks - Maafi Bagh or atonement park-is housed deep inside the heart of the dense southern ridge forest. The second - Insaaf Bagh or justice park stands in the central ridge area that serves as the green lungs to the most select enclaves of the national capital.

Tying these two peaceful, if somewhat disparate spaces that now play host to myriad birds, butterflies and tourists, is a Delhi high court judge, justice Najmi Waziri, who started directing litigants to plant trees as a sign of penance five years ago.
Waziri, who passed 150 such judgments asking various petitioners to plant 3.7 lakh trees over five years, retired from the high court on Friday.
"It seemed like a more prudent way of utilising people's time and money than by sending the costs imposed on parties into various funds, where they may lie unutilised for decades to come," justice Waziri said in his farewell address.

In 2018, the judge was hearing a plea to quash an FIR against a man booked on charges of attempt to commit culpable homicide. Although the matter had been settled amicably between the parties, the court gave the


The Maafi Bagh (left) and Insaaf Bagh owe their creation to justice Najmi Waziri (inset). SANCHIT KHANNA/HT
petitioner an opportunity to make amends.
As a result, both the complainant and the petitioner were directed to help the forest depart ment in the maintenance of the forest area in Delhi's Southern Ridge for two weeks, and to plant 300 trees in that period.
Over time, the initiative transformed both the central ridgelocated near Karol Bagh and spread over 864 hectares - and the southern ridge - the biggest section of the Delhi ridge and spread over 6,200 hectares.
The judge roped in the various governmental agencies, including the forest department, the Municipal Corporation of Delhi (MCD) and the Delhi Development Authority (DDA), to undertake such drives across the city. The directions prioritised not only the immediate task of planting trees but also the importance of nurturing and protecting them in the longrun.

In at least 100 cases, Waziri's court directed a specific number of trees to be planted in each of
these pockets. Maafi Bagh now is home to 28,000 trees while Insaaf Bagh has 66,000-most of them mango, jamun and Gullar.

## 'Regret and atonement'

Cradled in the forests near the Asola Bhati Mines, Maafi Bagh is 10 km from the entrance of the southern ridge from the office of the Deputy Conservator of Forest, South Zone. Visitors can only reach the park through e-rickshaws deployed by the administration, or personal vehicles. A large board painted green and red welcomes visitors.
"Maafi Bagh is a personification of the sense of regret and atonement which is inherent in quashing petitions. Sometimes seeking atonement for one's wrong brings peace and to some degree, a closure for the individual. It also lends to the wholesome integration of people in society. Maafi is an atonement, is a value which needs to be reiterated and practised," it reads, the words quoting justice Waziri's 2018 order that set up the park.

As one walks inside, neat rows of trees greet the visitor, separated by small water bodies, with birds chirping and butterflies wafting nearby. Nilgais and monkeys often amble about, as does the occasional leopard, thanks to the park abutting the Aravalli Ranges, say officials.
In most parks, trees are labelled and have boards next to them describing the species. In both Insaaf and Maafi Bagh, however, a red coloured board affixed nearby announces the title of the cases and their serial numbers, along with the number of trees planted in that case.
After the court ordered a particular litigant to plant trees, officials of the Delhi government's forest department collected the cash and preferred planting trees in the monsoon.
"We generally collect the money in a bank account created by the court. We collect the funds throughout the year, and prefer to have the plantation in the monsoon season because the chances of the survival of the plants grows.

Plantation can't be done throughout the year, like for example winters," said Mandeep Mittal, deputy conservator of forest, south.
The park stands on land that was encroached upon by farmhouse owners and local residents who built shanties; but the plot was cleared after the high court order in 2018.
'The need for justice'
In contrast to the far-flung Maafi Bagh, Insaaf Bagh stands in the heart of the Capital. To reach it, one has to enter through Gate no-2 of Buddha Jayanti Park in the central ridge area. But visitors are not allowed here in the hopes of making the green cover thick. Here too, a board explains to the visitor the logic behind the park. "Justice or insaaf was the glue that binds a society together and preservation of the environment and protection of trees and ecology is the duty of each individual. The creation of Insaaf Bagh is a constant reminder of the need for justice in all our affairs," read the golden words of justice Waziri, engraved on a marble plaque.
Officials say the land earlier lay barren, bundles of dried twigs standing testament to the lack of life in the soil, before justice Waziri ordered the place cleaned in 2018. Justice Waziri's plantation drive continued till his final weeks on the bench. In June this year, he ordered the utilisation of a ₹80 lakh fine for increasing the green cover of the city.
"Justice Waziri touched the lives of many people. His empathy towards trees was reflected in each and every order that was dictated in open court," said advocate Aditya Narayan Prasad, who worked closely with him for the protection of the trees in the city.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY <br> PRESS CLIPPING SERVICE 

# Focus on compromised O zone, suggest experts 

Kushagra.Dixit@timesgroup.com
New Delhi: Encroachments in several catchment and low-lying areas of the city haveworsened the impact of the urban flood in Delhi, affecting the lives of especially those residing in the flood-prone O zone where construction is not allowed by
has resulted in a flood-like situation in several areas of east and northeast Delhi like Okhla and Karawal Nagar:

According to Prof CR Babu, head of Centrefor Environmental Management of Degraded Ecosystems who had also headed a National Green Tribunal (NGT)-appointed committee to

heavy flood. They needed to be removed, which was very difficult," said Babu, adding that it was decided that no construction would be allowed in an area that had seen "a worse flood" in the past 25 years. "However, not much was done in this regard. Now that the city has seen a worse flood than 1978, there is a need to relook the matter," said Babu.
"Ideally, there should be no activity in such areas and they need to be regulated. This means construction should only be allowed after a permission from NGT. But that didnot happen and the settlement has increased," headded.

According to former DDA commissioner AKJain, this could just be a prelude to a much worse flood in future. "O zone roughly covers about 10,000 hectares where no construction must be allowed. But right from the 1962 masterplan, some areas were legalised, including Delhi Secretariat, Rajghat, power stations, Ring Road," said Jain. The practice continued and from time to time there was pressure to regularise unauthorised colonies, he added.

In the draftmaster plan 2041, Jain said, around 3,500 hectares of Ozone is defined as regulated or inactive riverfront because of existing construction.

He pointed out that due to the construction, the capacity to retain floodwater is very low. "About 40\% of O zone is lost, so water is entering the areas outside O zone. The extent of flooding would be even more in time to come," warned Jain.


#### Abstract

जालसाज़ आर्किटेक्ट को दो साल की सजा ए एजेंसी, नई दिल्ली: अदालत ने एक बिल्डिंग के लिए वॉटर हावेंस्टिंग सर्टिफेकेट हासिल करने में मृत व्यक्ति के अंग्रे के निशान का इसेमाल करने और सव-डिविजनल मैजिस्ट्रेट (हेडक्वॉरट) के जाली साइन करने के लिए आर्किटेक्ट चरण सिंह सोलंकी और उसके सहयोगी प्रमोद गर्ग को दो साल जेल की सजा सुनाई है। बिल्डिंग का नक्शा जालसाजी की इस हरकत से पहले ही 2010 में डीड़े द्वारा मंंूूर किया गया था।


## दैनिक जागरण नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2023

'वन संरक्षण अधिकारी का खाता ग्रीन दिल्ली खाते के नाम से जाना जाएगा'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: विभिन्न मुकदमों में लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि जमा करने के लिए वन संरक्षण अधिकारी के नाम से यूसीओ बैंक में खोले गए खाते को अब ग्रीन दिल्ल्री अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की पीठ ने कहा कि अदालत की राय है कि उक्त खाते का नाम ग्रीन दिल्ली अकाडंट होना चाहिए। पीठ ने कहा कि उक्त धनराशि से अदालत द्वारा विभिन्न आदेशों के अनुपालन में लगभग 2.5 लाख पेड़ खरीदे जा सकते हैं और अदालत द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्तां व वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता आदिल्य एन प्रसाद ने पीठ को सूचित किया कि वन संरक्षण अधिकारी के खाते में पौधरोपण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। वहीं किसी अन्य मामले के लिए अदालत में मौजूद डीडीए की स्थायी अधिवक्ता प्रभसहाय कौर ने पीठ को सुचित किया कि उक्त अकाउंट में अभी 2.38 करोड़ रुपये हैं। इसके साथ ही विभिन्न न्यायिक आदेश के तहत खाते में और धनराशि जमा की जा रही है। याचिकाकर्ता राजीव दत्ता के अधिवक्ता आदिल्य एन प्रसाद ने पीठ को सूचित किया कि उनके मुवक्किल द्वारा सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) को वन विभाग ने परीक्षण करके विधि विभाग की राय के लिए भेज दिया है। इस पर अदालत ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि इस मामले को उच्च प्राथमिकता पर विचार कर तीन सप्ताह के अंदर एसओपी को अधिसूचित करें, ताकि इसे मंजूरी देकर आमजन के लिए सार्वजनिक किया जा सके।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY <br> LIBRARY <br> PRESS CLIPPIING SERVICE 

THE INDIAN EXPRESS, MONDAY,JULY 17,2023 ?
हिन्दुसतान
नई दिल्ली, सोनवार, 17 जुलाई 2023

# Officials claim delay in flood committee meeting, AAP denies 

## EXPRESSNEWSSERVICE <br> NEW DELHI, JULY 16

AMID A war of words between bureaucrats and ministers of the Aam Aadmi Party (AAP) government, officials in the office of Lt-Governor VK Saxena said a meeting of the Apex Committee on flood preparation, headed by Chief Minister Arvind Kejriwal, has not been held in the last two years.

The Delhi government, however, said that a meeting to discuss preparations was held in May and was attended by representatives of different departments.

The Apex Committee comprises all ministers, Delhi MPs, four MLAs, the Chief Secretary, representatives from the Delhi Development Authority (DDA), GOC-Indian Army, and members of the Central Water Commission (CWC). It looks at projections and also ensures coordination between departments.
"The CM did not call the meeting despite the revenue department asking that it be held in June. The file that was routed to the CM via Revenue minister Atishi was returned to her with instructions to her to convene a meeting." an official said.

Officials said the Divisional Commissioner was asked to hold a short meeting in her conference room with the principal secretary (irrigation and flood control), District

Magistrate (East) and other officials.
"The Chief Secretary, police commissioner, MCD commissioner and CEO of Delhi Jal Board were not part of the meeting. A meeting took place on July 6 where main stakeholders were not present," the official quoted above said.

The AAPgovernment, however, stated that it had started preparing for the floods right from May. "On May 9, Irrigation and Flood Control Minister Saurabh Bharadwaj and PWD Minister Atishi jointly chaired a meeting where all departments including PWD, MCD, $1 \& F C, D J B, D D A \& N D M C$ were present and preparations for floods and waterlogging were reviewed. After that, regular interdepartmental meetings have been happening to iron out any issues regarding floods and waterlogging. The Chief Minister has been monitoring the situation as well. The Flood Control Order was issued as per the due process, keeping Delhi's historical data in mind," the Delhi government said ina statement.

On Saturday, divisional commissioner Ashwani Kumar had hit out at Delhi government ministers who alleged that their pleas to officers to involve engineering teams of the National Disaster Response Force and the Army in flood operations fell on deaf ears.

The messages of the ministers were responded to, Kumar said at a press conference.

## बाढ़ और जलभराव कीनियमित समीक्षाहोतीहै: दिल्लीसरकार

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। बाढ़ संबंधित तैयारियां ठीक से नहीं करने पर भाजपा के आरोपों पर दिल्ली सरकार ने पलटवार किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि मई से ही बाढ़ और जल जमाव के मुद्दों की नियमित समीक्षा की जा रही थी।
बीते नौ मई को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज और लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने संयुक्त रूप से एक बैठक भी की थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर
 निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बाढ़ और जल जमाव की तैयारियों की समीक्षा की गई थी। उसके बाद बाढ़ और जल भराव से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियमित अंतरविभागीय बैठकें होती रही हैं। मुख्यमंत्री अरांविद केजरीवाल स्वयं पूरी तै यारी पर नजर बनाएं हुए हैं। वहीं, सौरभ भारद्वाज ने कहा

## ‘पैसानहीं देता डीटीपीसीबी’

केजरीवाल ने हरियाणा सरकार के उन आरोपों का खंड़न किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने यमुना पुल के रखरखाव का पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने पता किया है कि यमुना पुल के रखरखाव का पैसा दिल्ली सरकार नहीं देती है, बल्कि दिल्ली थर्मल पावर कॉपोरेशन बोर्ड, डीटीपीसीबी देती है। एनटीपीसी केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इस बारे में एनटीपीसी ही सही जानकारी दे सकती है।

कि आखिरकार हरियाणा सरकार ने मान लिया है कि दिल्ली का आटीओ बैराज उनके अधीन है। तीन दिन पहले तक भाजपा के एक सांसद कह रहे थे कि यह बैराज दिल्ली सरकार का है।

इधर, दिल्ली सरकार ने फेलो और विशेषज़ों की भर्ती को लेकर एलजी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विशेषज्ञों की नियुक्ति उन विभागों या संस्थानों के निर्धारित नियमों के अनुसार की गई थी।

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

## सरकार ने कहा- मई से ही बाढ़

 के मुद्दों की.चल रही थी समीक्षा दिल्ली सरकार ने कहा है कि मई से ही बाढ़ व जलभराव के मुद्दों की समीक्षा की जा रही थी। नौ मई को सिंचाई एवं बाद नियंत्रण विभाग मंत्री सौरभ भारद्वाज और पीडब्यूडी मंत्री आतिशी ने संयुक्त रूप से बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल बोर्ड, डीडीए और एनडीएमसी सहित सभी विभाग उपस्थित थे, जिसमें बाद और जलभराव की तैयारी की समीक्षा कर बाढ़ व जलभराव से संबंधी किसी भी समस्या के हल के लिए नियमित बैठकें होती रही हैं।
# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

नवभारत टाइस्स । नई दिल्ली। सोमवार, 17 जुलाई 2023 NAME OF NEWSPAPER उжаш
คคคの

कमिटी की मीटिंग न
" होने पर एलजी नाराज़

- विस, नई दिल्ली : दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण और उससे जुड़ी तैयारियों के लिए बनी एपेक्स कमिटी की मीटिंग 2 साल से न होने पर एलजी ने नाराजगी जताई है। एलजी ऑफिस के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली इस कमिटी का मुख्य काम दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय सेना और सेंट्रल वॉटर कमिशन समेत अन्य सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना है।
एलजी ऑफिस के अधिकारियों ने रविवार को बताया

बाढ़ नियंत्रण
के लिए बनी है
एपेक्स कमिटी

किया जाना चाहिए था, लेकिन बिन बैठक के ही दिल्ली सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया। अधिकारियों के मुताबिक, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम, जो एपेक्स कमिटी के नोडल ऑफिसर भी हैं, उन्होंने मीटिंग के

- लिए 17 जुन को फाइल कमिटी के संयोजक डिविजनल कमिश्नर को भेजी थी। डिविजनल कमिश्नर ने 21 जून को फाइल सीएम को भेजकर तारीख और समय निर्धारित करने का अनुरोध किया, लेकिन चार दिन बाद उनके अडिशनल सेक्रेटरी ने इस नोटिंग के साथ वह फाइल राजस्व मंत्री आतिशी को भेज दी कि आतिशी खुद ही मीटिंग बुला लें। अधिकारियों ने दावा किया कि आतिशी ने भी मीटिंग नहीं बुलाई। उनके ओएसडी ने डिविजनल कमिश्नर को फाइल पर लिखकर भेजा कि एपेक्स कमिटी की बैठक बुलाने के बजाय 30 जून की शाम 6:30 बजे फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी करने के लिए बैठक बुला लें। इस बैठक में केवल डिविजन कमिश्नर, बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रमुख सचिव, डीएम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और चीफ इंजीनियर को बुलाने के लिए कहा गया, लेकिन यह शॉर्ट मीटिंग भी नहीं हुई और 6 जुलाई को फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी कर दिया गया।

- विस, नई दिल्ली : एपेक्स कमिटी की मीटिंग न होने के मुद्दे पर सफाई देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि बढ़ नियंत्रण को लेकर सरकार पूरी तरह सजग रही है और नियमित रूप से तैयारियों की समीक्षा भी की जा रही थी। एक बयान में कहा गया कि सरकार मई से ही बाढ़ और जलजमाव के मुद्दों की नियमित समीक्षा कर रही थी। 9 मई को सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने संयुक्त रूप से एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीडीए, दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड कट्रोल और एनडीएमसी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बाढ़ और जलजमाव को रोकने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री खुद भी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे। फ्लड कंट्रोल ऑर्डर के संबंध में सरकार का कहना है कि दिल्ली के ऐतिहासिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए और उचित प्रक्रिया के अनुसार ही फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया गया था।


## बाढ़ के लिए BJP ने CM पर बोला हमला

$\boxed{1}$ विस, नई दिल्ली : बीजेपी का कहना है कि बाढ़ का कारण हथिनीकुंड बैराज से आया पानी नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार है, जिसकी न्यायिक जांच आवश्यक है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरंद्र सचदेवा और लीगल सेल की प्रदेश सह-संयोजक बांसुरी स्वराज ने रविवार को एक प्रेस कॉन्क्रेंस कर कहा कि हथिनीकुंड बैराज से हर साल ही मॉनसून में अतिरिक्त पानी दिल्ली की ओर छोड़ा जाता है, लेकिन बाढ 1978 के बाद इसी साल आई है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी को लेकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं।

वहीं, केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाढ़ की भयावह स्थिति के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया।

## कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए

- विस, नई दिल्ली : एपेक्स कमिटी की बैठक न बुलाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने रविवार को कहा, सरकार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्तमान ने एपेक्स कमिटी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया सरकार ने एपेक्स कमिटी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है, जबकि सीएम खुद इस कमिटी के मुखिया होते हैं। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में इस कमिटी की बैठक होंनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में कोई वैठक नहीं की। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटी बाढ़ नियंत्रण की जगह अवैध कॉलोनियों में सड़कों के निर्माण कार्य में लगाकर खुद दिल्ली में बाढ़ को आमंत्रित किया है। सरकार ने बाढ़ से बचाव को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई है और डीडीआरएफ के नोडल ऑफिसर की नियुक्ति ही नहीं की।


# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

## Hindustan ©imes

NEW DELHI
MONDAY
JULY 17, 2023

## -DATED

# Plantation drives along Yamuna halted, Delhi govt to assess damage to saplings 

## Jasjeev Gandhiok <br> jasjeev.gandhiok@hindustantimes.com

NEW DELHI: The plantations of saplings carried out by Delhi's greening agencies along the Yamuna floodplains last winter are likely all damaged after getting inundated by floodwater, officials aware of the matter said on Sunday, adding that the forest and wildlife department will carry out an assessment soon.

The Delhi government's weekly Van Mahotsav plantation drive for this Sunday, which was to take place along the Yamuna floodplains at Garhi Mandu, was also cancelled, with officials saying that similar events along the river were unlikely to be held this season.
"We were to start the summer plantation from Garhi Mandu on Sunday as part of the Van Mahotsav drive, but this was cancelled as the area saw widespread damage from floods. The


The weekly Van Mahotsav plantation drive was to take place along the Yamuna floodplains.

SANJEEV VERMA/ HT PHOTO
plantation done in the winter months last year, as part of last year's annual targets, are likely to have suffered damage and it is unlikely they survived," said a senior forest department official, declining to be named.
Another area where saplings could be damaged and are unlikely to survive is Usmanpur. "We have not seen such levels in
the past several decades and so the plantation at Usmanpur was done keeping historical levels in mind. Even they are unlikely to survive," the official said.
The Van Mahotsav drives scheduled at Rewla Khanpur, Bhati mines, and at Delhi University Polo Ground are likely to go ahead, but the event scheduled near the Yamuna Bank

Metro station is likely to be cancelled, the official said.
"At present, plantation is still being done across Delhi and that work is yet to stop. Only in six affected districts along the Yamuna is plantation at risk and therefore, the plantation event at the Yamuna Bank Metro station may also not happen," the official said.
Faiyaz Khudsar, scientist at the Yamuna Biodiversity Park (YBP) and scientist-in-charge of the Biodiversity Parks Programme of the DDA, said certain species planted can still survive, granted they are native and are planted in the correct zone. "The river is not simply the main channel, but also has a riparian zone, an active floodplain... All zones of a river have ecological integrity to make a river as functional ecosystem," said Khudsar.
The Delhi governement did not respond to queries seeking comment.

# Mop-up: PWD, MCD pump out water, clear sludge 

New Delhi: The PWD and the MCD on Sunday said they were on an intensive cleaning drive that involved pumping out water from roads, clearing silt and sludge eft behind by the Yamuna waters and fogging to sanitise neighbourhoods.

APWD official said about 50 pumps, in addition to permanent ones, and 50 truck-mounted pumps worked nonstop to clear water from various stretches in the last $3-4$ days,
"Ourfirst target was to clear the floodwater and carry outasanitationoperation. Except for areas like Rajghat, Nili Chhatri underpass and IP Marg (ITO), we have managed to pump out water from all crucial roads. At IP Marg, we expect to clear the water by Sunday latenight," said an official.

Regarding complaints that Bela Road and Civil Lines were under sludge, the official said those stretches would be taken upon Monday.

PWD minister Atishi on Sunday inspected sections of the Ring Road and issued directions to officials for swift removal of the water: She directed officials to work round the clock to drain out water


All zones have been directed to attend to complaints of waterlogging, officials say
from Ring Road at Chandgiram Akhada, Monastery Market, Nigambodh Ghat, Hanuman Mandir, Shantivan, Rajghat, I'TO and Sachivalaya Road.

MCD staff removed silt from Majnu Ka Tila, Bhairon Marg, Outram Lane, Mukherjee Nagar, Kashmere Gate, Taimoor Nagar and its drain, Hafiz Nagar,

Moolchand Basti, Pusta Road,Madanpur Khadar and some other areas.
"We reached out to affected colonies. We covered all lanes in Hakikat Nagar: Supersucker machines were used to decongest drains in Kingsway Camp and to clean DDA SFS Flat sump-wells in Mukherjee Nagar," an official said. The staff
alsodesilted majordrains.
"Opposite to the WHO building, we deployed six jetting-cum-suction machines and one super-sucker to remove water after opening manholes/ RCC slabs. Jetting-cum-suction machine and personnel were deployed to clear water from in and around the IP complex too," the MCD said.

Many unauthorised colonies are still waterlogged. All zones have been directed to attend to complaints of waterlogging, officials said.

The MCD has installed pumps in Rajghat to remove water from the samadhisthal.

It also lifted over 300 tonnes of silt from the Taimoor Nagar drain on Sunday. The MCD veterinary department has removed over 500 dead animals in the last two days.
"Fogging is being done in Bela Village, Rajghat DTC Depot, Bagadi Camp, Shanti Van, Geeta Colony Flyover, Jaitpur Camp, Madanpur Khadar and Batla House School," the official said.

The mayor, who made a surprise inspection of flood-affected areas, said those who had lost documents will be helped by the government.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

# THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI <br> NAME OF NEWSPAPERS - MONDAY, jULY 17, 2023 <br> Row Erupts Over Claims Of No Flood Panel Meet In 2 Yrs 

## Govt Rubbishes Claim, Says Regular Review Of Preps Done


#### Abstract

times News Network New Delhi: While several parts of the capital are inundated due to an overflowing Yamuna, sources on Sunday alleged that the apex committee for flood control and monsoon preparedness headed by chief minister Arvind Kejriwal failed to meet in the last two years.

Sources said the apex committee, comprising the officials of various Delhi and Central government departments, apart from the representatives of the Army and the central water commission, should meet every year in June-end to formulate and implement themeasuresneeded for dealing with the problems caused by floods or drainage congestion and release an annual flood order. "The CM this year left it on the revenue minister to call this meeting. Instead of holding a full-fledged meeting, therevenueminister too called a short meeting, comprising the divisional commissioner, district magistrate (east) and principal secretary and chief engineer of the irrigation and flood control department, and released a half-bakedfloodorder,"said a Delhi government official, requesting anonymity.

The Delhi government,




DELHII IN KNEE-DEEP TROUBLE
however, refuted the charges and said irrigation and flood control minister Saurabh Bharadwaj and revenue minister Atishi had jointly chaired a meeting and reviewed the preparations for floods and waterlogging with the senior officers of all departments, including PWD, irrigation and flood control, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council and the Delhi Development Authority.
"Regular interdepartmental meetings have been happening to iron out any issuesregardingfloods and waterlogging. The chief minister has been monitoring the situation himself as well.

The flood control order was issued as per the due process, keeping Delhi's historical data in mind," the government in a statement said.

Sources, however, alleged that the flood control order was released without the apex committee meeting and without preceding preparations. They added that the committeetakes intoaccount thethreats and projections, assesses preparedness and ensures a fool-proof and seamless coordination mechanism between various departments and agencies, including those from the Central government, to handle any eventuality.
"As the chairman of the apex committee to review, re-
commend, supervise and coordinateflood control measures in Delhi, the chief minister chose not to let its mandatory meeting scheduled in June-end take place, despite the revenue department moving a file to this effect on June 19 itself," said an official.

Sources said the divisional commissioner, who is also the convenor of the committee, forwarded the file to the chief minister on June 21, buthis additional secretary returned it on June 26 to Atishi, saying that Kejriwal has desired that she convenes the meeting.
"Instead of convening a meeting of the all-powerful apex committee, the OSD of the revenue minister asked the divisional commissioner to have a short meeting with the principal secretary and the chief engineer of the irrigation and theflood controldepartment and the DM (East). The meeting was finally held on July 6 without the presence of the chief secretary, the commissioner of police, the then MCD commissioner, CEO of the DJB and various other important stakeholders, such as the representatives of the Army and the CWC. A perfunctory, half-baked flood control order was issued after the meeting without taking the main stakeholders into confidence," an official claimed.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 



# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

## पंजाब केसटी

Delv 15 जुलाई, 2023 - थनिवार

## लालकिला से सुप्रीम कोर्ट तक पानी राजधानी को लगा ब्रेक

दि
ती में 45 सात दा अईं रेटिइसिक बढ़ ने राजछानी की रफलार पर डेक तगा दिया है। यमुना का पानी सड़को पर आ उाने दे उनजीधन अस्त-व्यcस्त हो गया है। इसके अलादा निदते इलाको में बसे हजारो घरो के साय ही सिवित लाइस जै़ फॉश इलाके की अलीशान काटियो में मी पानी भर गया अ आईटीओ राजघाट, कशमीरी गेट, सिवित लाइस, लाल किता के उस्यास सड़को पर भारी जारभरात होने से सड़को पर भारी जाम लगा हुआ है, जो दिनभर खे रइने छे असार है। जानखारी के अनुसार, किल्ती में शुक्वार शाम 5 दले यमुना का जलस्तर 208.20 मीटर पर दर्ज किया गया 1 हालांकि, गुठार की तुलना अजज यमुना के जलस्तर में थोड़ी क्मी आई हैं, लेकिन यमुना अद भी खतरे के निशान से 3 मीटर से अधिक कुर बह रही है। अगार आप आज उतरी और मघ्य दिल्ती की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो पहले यह जान लीजिए कि लालकिता राजघट, ऊर्टीओ वमुना ढाजार और सिविल लाइस के रास्तो पर आज कीसी स्थिति है।

आईलीओ. टिल्ती में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से आईटीओ तक पानी पहुंच गया। गुरुवार देररात ही पानी आईटीओ रोड पर पहुंदना शूरत हो गया था। जिसके चलते ही शुळवार सुबह तब इस रोड पर पानी लगातार बढ़ता ही रहा। सुठह घरो से ऊकिस के लिए निकले लोग जाम में फस गए। रास्ते बंद होने से वाहन चालकों को भी अनेक टिककते उठानी पड़ी। दिल्ती विकास प्राधिकरण (डीडीए), आयकर भवन समेत कई सरकारी दफ्तरों में पानी भरने से हालात और खराद हो गर। अईंटीओ पर ही स्थित स्कूल ऑक प्लनिंग एंड आर्किटेकट में भी पानी भर गया। दिल्ली पुलिस का पुराना मुख्यालय दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग का मुख्यालय भी बाढ़ के कारण प्रभावित है।


# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY 

## PRESThe pioncer ${ }^{\text {CE }}$

NAME OF NEWSPAPERS-IIMONDAY I JULY 17, 2023 $\qquad$
'Body for flood-control under Kejriwal didn't meet for 2 yrs' AAP Govt denies charges levelled by Raj Niwas, BJP STAFF REPORTER MEW DELHI

T
The Apex Committee under Chief Minister Arvind Kejriwal responsible for flood control and preparedness in the national Capital did not meet for the last tworyears.

According to a statement issued by Raj Niwas, the meeting of the Apex Committee should have taken place by the end of June before the issue of the flood control order. Strangely, the flood control order was issued without the Apex Committee meeting and preceding preparations.

The Apex Committee is mandatory to ensure seamless coordination among the various agencies, including the Central Government, the Army, and the Central Water Commission.

Sources claimed that the flood order issued by the Delhi


Government was "half-baked". The Delhi BJP slammed the Kejriwal Government saying the meeting of an Apex Committee on flood control, headed by Kejriwal, has not been held in the last two years.

Addressing a Press conference, Delhi BJP president Virendra Sachdeva, Bansuri Swaraj, and Praveen Shankar Kapoor alleged that no desilting of Yamuna and drains was carried out by the Kejriwal Government and the flood in Delhi was caused because of this failure and demanded a judicial probe in the matter.

However, the AAP Government denied the charge, saying the meeting to discuss flood preparedness chaired by

Delhi Ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj took place on May 9. It also said a flood control order was issued as per due process.

However, Raj Niwas official said as chairman of the Apex Committee to review, recommend, supervise and coordinate flood control measures in the NCT of Delhi, Kejriwal chose not to allow the committee's mandatory meeting scheduled in June-end this year, despite the revenue department moving a file to this effect on June 19.
"Even last year, Kejriwal did not let this meeting happen," said sources. "The statements being given by Kejriwal and his Ministers are blatant lies," the official added.

This high-power committee chaired by the Delhi CM consists of all Government Ministers, Delhi MP's, four MLAs of the AAP, and the Chief Secretary, along with other stakeholders like the Delhi Development Authority, GOC-Indian Army, and member of the Central Water Commission.

Continued on Page 2

# 'Body for flood-control under Kejriwal... 

## From Page 1

It is scheduled to meet on any date towards the end of June, before the onset of the monsoon, to review the situation at hand and pass a "Flood Control Order" every year, the sources said.

The Apex Committee takes into account the threats and projections, assesses preparedness, and ensures a foolproof seamless cootdination mechanism between yarious departments and agencies,
including those from the Centre, to handle any eventuality, they added.

## The

Divisional Commissioner, who is also the convener of the committee, requested Kejriwal on June 21 to suggest a suitable date and time for convening the mandatory meeting of the Apex Committee in the last week of June. The file was submitted to the CM through Atishi.

However, Kejriwal's addi-
tional secretary, a relatively junior functionary, returned the file after four days, on June 26. to Atishi with the noting that, "The CM has desired that the Minister (Revenue) may convene the meeting," of the Apex Committee, which is chaired by the CM." After Kejriwal offloaded this responsibility on Atishi, she again did not deem it fit to see the file and conyene a meeting of the allpowerful Apex Committee".
"Her OSD instructed the Divisional Commissioner, on file to, have a short meeting (not the Apex Committee) for releasing the Flood Control Order 2023, on 30.06 .23 at 6:30 pm in her conference room with Divisional Commissioner, Pr Secy (1\&FC), DM (East) and Chief Engineer, "the official said.

The meeting chaired by Atishi, did not have the presence of the Chief Secretary, Police Commissioner, MCD

Commissioner, CEO DJB, and various other important stakeholders, leaving apart the representatives from the CWC. This happened because Atishi did not ask for them to be present in the meeting.

The meeting subsequently happened on July 6 ; after which a perfunctory halfbaked flood control order was issued without taking the main stakeholders into confidence," the official said.

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY PRESS CLIPPING SERVICE 

## amarujalacom

## 

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में बाढ़ से निपटने लायक बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए दो साल से एपेक्स कमेटी की बैठक ही नहीं हुई। इस कारण बिना रणनीति तैयार किए राजस्व विभाग बाढ़ रोकने में जुटा हुआ है। इसे लेकर उपराज्यपाल कार्यालय ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।

उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री दिल्ली में आई बाढ़ के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वे खुद इसके लिए दोषी हैं। दिल्ली में बढ़ नियंत्रण और बचाव के लिए एपेक्स कमेटी की बैठक होनी चाहिए। यह बैठ़क जून के अंत तक हर हाल में हो जानी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने दो साल से बैठक ही नहीं बुलाई। बिना बैठक के ही राजस्व विभाग की एक फाइल आगे बढ़ा दी। मुख्यमंत्री की


समिति के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री अधिकारियों संग बैठक कर तैयार करते हैं रणनीति

## यह काम करती है समिति

- खतरे के स्तर की निगरानी और चेतावनी जारी करना

हथिनी कुंड से यमुना में एक लाख क्यूसेक पानी और नजफगढ़ ड्रेन में 35 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने पर पहली चेतावनी जारी करना
II. हथिनी कुंड से यमुना में 3 लाख क्यूसेक और नजफगढढ ड्रेन में 70 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने पर दूसरी चेतोवनी जारी करना
III हथिनी कुंड से यमुना में 5 लाख़ क्यूसेक और नजफगढ़ ड्रेन में 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर तीसरी चेतावनी जारी करना
सेना से सहायता की मांग करना

1. नियामकों, बांधों और निचले क्षेत्रों जैसे संवेदनशील

बिंदुओं की सुरक्षा करना
अध्यक्षता वाली इस हाई पावर कमेटी में दिल्ली सरकार के सभी मंत्री, सांसद, चार विधायक, मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, एनडीएमसी के चेयरमैन, सीईओ-डीजेबी जीओसी, भारतीय सेना, केंद्र सरकार के अधिकारी सहित अन्य शामिल होते हैं.

ये कमेटी बाढ़ के खतरे व अन्य का आकलन कर तैयारियां करती हैं।
मंडलायुक्त ने जून में मुख्यमंत्री से सुझाव देने का अनुरोध किया। साथ ही, बैठक के लिए समय मांगा। यह फाइल राजस्व मंत्री आतिशी के माध्यम से सीएम को संपी गई, लेकिन
मुख्यमंत्री ने इस फाइल को देखा तक

बुनियादी ढांचे के विकास पर कितना खर्च किया मुख्यमंत्री बताएं : गंभीर नई दिल्ली। भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली में रविवार को राहत कार्य के दौरान कहा कि मुख्यंमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोगों को बताना चाहिए कि शहर के कई हिस्सों में बाढ़ क्यों आई। उन्होंने आठ साल में बुनियादी ढांचे के विकास और अपने प्रचार पर कितना खर्च किया। दिल्ली जब भी समस्या में फंसती है तो मुख्यमंत्री दिखाई नहीं पड़ते। मुद्दे से भटक कर राजनीति शुरू कर देते हैं और केंद्र सरकार की मदद भी मांगते हैं। ब्यूरो
नहीं। चार दिनों तक फाइल को रोकने के बाद मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की इच्छा है कि राजस्व मंत्री बैठक बुलाएं। 30 जून को बिना मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों के मंत्री ने बैठक बुलाई। बिना बैठक की जा रही तैयारियों के कारण दिल्ली में पानी भर गया।

सरकार दिल्ली की सुरक्षा के प्रति गंभीर : आप
उपराज्यपाल कार्यालय के आरोपों को निराधार बताते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार दिल्ली की सुरक्षा के लिए गंभीर है। सरकार अपने स्तर पर मई माह से ही बाढ़ और जलभराव के मुददों की नियमित समीक्षा कर रही है। 9 मई को सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्धाज और लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने संयुक्त रूप से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद बाढ़ और जलभराव से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियमित अंतर विभागीय बैठकें होती रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ नियंत्रण आदेश दिल्ली के पुराने आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया है।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 

LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

|  | Ifflpunjabkesari.com $^{\text {a }}$ | 9 PunjabKesari.com @punjabkesaricon | प्रादेशिक, आसपास एवं अन्य गतिविधिया | - 17 जुलाई, 2023 - सोगवाट | रथाजीय |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

# बाढ़ पर बनी एपेक्स कमेटी की बैठक पर रार 

## एपेकस कमेटी की बैठक व्यों नहीं हुई, दिल्ली सरकार ने खुद दिया बातु को न्योता : लवली

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : आठ साल में एऐक्स कमेटी की एक भी बैठक नहीं करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली कांप्रेस ने आम आदमी पाटीं की दिल्ली सरकार को कठघरे में खड़ा कर दिया। कोग्रेस का कहना है कि दिल्ली में आई इस बाढ़ को सरकार ने खुद न्योता दिया, अब जब सरकार की किरकिरी हो रही है तो डेमेज कट्रोल के लिए हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जबकि वास्तविकता यही है कि यह सरकार दिल्ली में पूरी तरह से फेल हो गई है, लाखों लोगों के जीवन पर बन आई। रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वारा के दौरान दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लबली ने आरोप लगाया कि आप सरकार ने सर्वोच न्यायालय द्वारा गठित एपेक्स कमेटी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया है।

- लवली ने कहा, इस कमेटी का मुखिया भुख्यमंत्री होता है, उसके साथ दिल्ली से सुटे राज्यों के सिंचाई विभाग के मुख्य सचिव और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इसके सदस्य होते हैं। हर साल जनवरी- फरवरी में कमेटी की वैठक होना अनिवार्य है। बाढ़ नियंत्रण के लिए बकायदा सबकमेटी बनाई जाती है, जो वैठक में हूए फैसले को लागू करती है, लेकिन मुख्यमंत्री ने बीते आठ वर्षों में इसकी कोई बैठक ही नहीं की। आलम यह है कि आप सरकार ने सिंचाई विभागं के अधिकारियों की नियक्ति बाद नियंत्रण की जगह अवेध कालोनियों में सड़क निम्माण कार्य पर लगा दी है।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने बाद से बचाव को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। सच तो यह है कि सीएम ने खुद दिल्ली में बादु


प्रेस कॉन्र्रेंस करते अरविदर सिंह लवली, जेपी आग्रवाल, हारुन यूसुफ, व अनिल भारद्धाज। को आमंत्रित कर दिल्नी को बदढाल को किया है। पाटी ने फटबाल बना दिया है। अरविंद केजीवाल लवली ने कहा कि वह एनडीआरएफ की मदद और उनके योग्य मंत्री चाहते तो दिल्ली की जनता का हालाल तो दे रहे हैँ लेकिन डीडीआरएफ कही गई? डीडीआारएफ के नोडल अफसर की निया तक नहीं की एफ कोडल अफसर की नियुक्ति सरका छरक मार तो मुख्यमंत्री शीला दीधित मानसून से थी और शहरी विकास ममत्रियों के साथ साथ पडो़ीसी राज्यों के सिंचाईं विभाग के अधिकारियों से समन्वय रखते हुए वरसात से पहले नालों से गाद निकालने का काम पूरा कर लिया जाता धा। प्रेस वार्ती को संबोधित करते हुए पूर्ष मंत्री हारून यूसुफ ने कहा कि दिल्ली के लॉगो को भाजपा और आम आदमी
 को बाद से बचाया जा सकता था।

पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल ने कहा, दिल्ली में पहली बार बाद़ नहीं आई है। पहले भी बाद़ की स्थिति उत्पन्न हुईं थी लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी भी दिल्ली को दिल्ली वालों के हाल पर नहीं छोड़ा। संचार विभाग के चेयरमैन अनिल भाराजन ने दिल्नी सरकार से मांग की कि सरका तुरंत बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में दस दस हजार रुपए डाले और राहत पैकेज के रूप में दस दस लाख रुपए महहैंया कराए जिससे पीड़ितों केनुकसान की भरपाई हो सके।

मई से ही हो रही बाढ़ और जलजमाव के मदद्दों की नियमित समीक्षा : दिल्ली सरकार
नई ादल्ली, (पंजाब केसरी ): बाढ नियंग्रण उपायो मई दूल्ली, (पजाओ कै पैठक के संबंध में दिल्ली
पर एपेक्स कमेटी के पर एपेक्स कमेटी के बैठक के संबंध में दिल्ली भ1) सरकार
 अ प नी है। दिल्ली सरकार ने सरकार ने कहा कि वह
मई से ही बाढ़ और जल जमाव के मुददों की नियमित समीक्षा कर रही है। 9 मई को सिंचाई व बाढ नियंत्रण विभाग के मंत्री सौरम भारझ्बज और लोक निमांण विभाग (पीडस्ल्यूडी) मंत्री आतिशी ने संयक्त रूप से एक बैठक की अध्यक्षता की जिसमे पीडब्ल्यूडी एमसीडी, सिंचाईं व बाढ नियंत्रण विभाग जलबोर्ड, डीडीए और एनडीएमसी सहित सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे और इसमें बाढ़ और जल जमाव की तैयारियों की समीक्षा की गईं। सरकार का कहना है कि उसके बाद बाढ़ और जलजमाव से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए नियमित अंतरविभागीय बैठके होती रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। बादु नियंत्रण आदेश दिल्ली के ऐतिहासिक आंकड़ो को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया के अनुसार जारी किया गया था।

## बाढ़ पर सीएम की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति की दो साल से नहीं हुई बैठकः राजनिवास

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी ) : दिल्ली में बाठ नियंत्रण और इसकी तैयारियों के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति की पिछले दो
 सालों से कमी कोई बैठक ही नहीं हुई है। उपराज्यपाल कायांलय ने रविवार को एक बयान में यह आरोप लगाया। वही राजनिवास के सूत्रो ने दावा किया कि दिल्ली सरकार छ्रारा जारी बाद रोकने और तैयारियों के लिए विनय कुमार सबस्सेन आदेश आधे-अधूरे थे। आरोप लगाया कि राजधानी दिल्ली में बाद नियंत्रण उपायों की समीक्षा, अनुरंसा, पर्येक्षण और समन्वय के लिए एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंक्री अरविंद केजरीवाल ने एस साल जून के अंत में होने वाली समिति की अनिवार्य बैठक को नहीं होने दिया। दावा किया कि सीएम केजरीवाल ने एस साल जन के अंत मे होने वाली समिति की अनिवार्य बैठक नहीं होने दी, जबकि राजस्व विभाग ने 19 जून को इस आशय की फाइल आगे बद़ा दी थी। पिएले साल भी केजरीवाल ने यह वैठक नहीं होने दी थी। यह आरोप लगाया गया कि हालांकि अनिवार्य बैठक बुलाने के लिए एक फाइल सीएम को सौपी गई थी, सीएम ने बाढ़ नियंग्रण से संबधित इस महत्वपण्ण फाडल को देखने तक का फैसला नहीं किया। पर्वं जिले के डीएम जो इस शीर्ष समिति के नोडल अधिकरी है छ्बारा 19 जून 23 को स्थानांतरित की गई एक फाइल पर मंडलायुक्त जो समिति के संयोजक भी हैं ने 21 जून 23 को सीएम

## एपेक्स कमेटी की बैठक

 2 साल से क्यों नहीं हुई...दिल्ली भाजपा के अष्यक्ष वीरेन्द्र सघदेवा ने
 एपपेकस कमेटी की बैठक 2 सात ते क्यों नी गई है इस पर दिल्ली सरकार को बटचरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बाद को लेबर दिल्ली सरकार कितनी लापराह है इसका प्रमाण है एपेवस कमेटी की वेठळ न होना। उन्होंन बहा कि एपेव्स कमेटी के नोडल ऑफिसर डीएम ईस्ट ने मुखयमन्न्री को जून में 3 बार बिठक बुलाने के लिप लिखा, बताया कि गभभीर स्थिति की चेतावनी है पर फिर भी मुख्यमत्री ने बैठब नही बुलाई।

केजरीवाल से सझाब देने का अनरोध किया था। जन के अंतिम सप्ताह में सबोंच संमिति की अनिवायं बैठक घुलाने के लिए उपयुक्त तारीख और समय संबंधी फाइल राजस्व मंत्री आतिशी मालेंना के माष्यम से सीएम को सौपी गई थी। हालांकि सीएम ने इस महत्वपूर्ण फाइल को देखने तक का फैसला नहीं किया। उनके अतिरिक्त सचिव ने चार दिनों के बाद यानी 26 जन 23 को आतिशी को यह टिपणी करते है फाइल जन 23 को आतशी को यह टिप्यी करते हुए फाइल
लौटा दी कि माननीय म प्यमंत्री की इच्छ है कि मत्री (राजस्व) शीर्ष समिति की बैठठक बुला सकते हैं, जिसकी अष्यष्षता मुख्यमंत्री करेगे।

# DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY LIBRARY <br> PRESS CLIPPING SFRVICE 

millenniumpost
MONDAY, 17 JULY, 2023 | NEW DELHI
TED

# NAMAF OF NFWSPAPERS <br> Blame game continues: CM-led flood control panel failed to meet in last 2 yrs, say sources; AAP hits back 

## OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: As the national Capital faces the floods caused by the overflowing Yamuna, Raj Niwas sources on Sunday alleged that the Apex Committee for flood control and preparedness headed by Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal did not meet in the last two years.

However, the AAP government denied the charge, saying the meeting to discuss flood preparedness chaired by Delhi ministers Atishi and Saurabh Bharadwaj took place on May 9. It also said that a flood control order was issued as per the due process.

The Raj Niwas sources claimed that the flood order issued by the Delhi government was "half-baked".
"As chairman of the Apex Committee to Review, Recommend, Supervise and Coordinate Flood Control Measures in NCT of Delhi, CM Kejriwal

## Highlights

"The AAP government denied the charge, saying the meeting to discuss flood preparedness chaired by Delhi ministers Atishi and Bharadwaj took place on May 9. It also said that a flood control order was issued
chose not to let the Committee's mandatory meeting scheduled in June-end this year, despite the revenue department moving a file to this effect on June 19. Even last year, Kejriwal did not let this meeting happen," a Raj Niwas source said.

This high-power committee chaired by the Delhi CM consists of all government ministers, Delhi MPs, four MLAs of the AAP, and chief secretary, along with other stakeholders like Delhi Development Authority, GOC-Indian Army, and member of Central Water
as per the due process
"The Raj Niwas sources claimed that the flood order issued by the Delhi govt was 'half-baked'
" 'Besides, regular interdepartmental meetings have been happening to iron out any issues regarding floods and waterlogging'

Commission. It is scheduled to meet on any date towards the end of June, before the onset of the monsoon, to review the situation at hand and pass a "Flood Control Order" every year, the sources said. The Apex Committee takes into account the threats and projections, assesses preparedness and ensures a foolproof seamless coordination mechanism between various departments and agencies, including those from the Centre, to handle any eventuality, they added.

According to the Raj Niwas
sources, the divisional commissioner, who is also the convener of the committee, requested CM Kejriwal on June 21 to suggest a suitable date and time for convening the mandatory meeting of the Apex Committee in the last week of June. The file was submitted to the CM through Revenue Minister Atishi.

The sources further claimed that the file was returned on June 26 to Atishi, with the noting that, "Honourable CM has desired that the Honourable Minister (Revenue) may convene the meeting", of the Apex Committee, which is chaired by the CM". "Her OSD instructed the Divisional Commissioner to have a short meeting (not the Apex Committee) for releasing the Flood Control Order 2023, on June 30 at 6.30 pm in her conference room with principal secretary (irrigation and flood control), DM (East) and other officials," the source claimed.

The meeting chaired by Atishi did not have the pres-
ence of chief secretary, police commissioner, MCD commissioner, CEO of DJB and various other important stakeholders, leave apart the representatives from the CWC. This happened because Atishi "did not ask" for them to be present in the meeting, the sources alleged. The meeting subsequently happened on July 6, "after which a perfunctory half-baked flood control order was issued without taking the main stakeholders into confidence", they said.

Denying the charges, the AAP government said it had been regularly reviewing flood and waterlogging issues in May itself. "On May 9, Irrigation and Flood Control Minister Saurabh Bharadwaj and PWD Minister Atishi jointly chaired a meeting where all departments including PWD, MCD, I\&FC, DJB, DDA and NDMC were present and preparations for floods and waterlogging were reviewed," the govt said in a statement.

