|  | राजस्थान राज-पत्र विशेषांक्र | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| :---: | :---: | :---: |
|  | स।धिकार प्रकाशित | Pubfished by Authority |
|  | ज्येष्ठ 28, शुक्रवार, शाके 1932—जून 18, 2010 Jyaistha 28, Friday, Saka 1932-June 18, 2010 |  |

भागः 4 (ग)
उप-खण्ड (I)
राज्य सरकार तशा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अधिसूचना
जयपुर, जून 18, 2010
जी.एस.आर.33:-माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, $2007(2007$ का 56) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्म.-(1) इन नियगों को नाम राजस्थान सरकार माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण नियम, 2010 है।
(2) ये राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यर्था अपेक्षित न हो,-
(क) 'अधिनियम' से माता-पिता और वरिष्ठ नागऱिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) अभिप्रेत हैं;
(ख) "आवेदन" से धारा 5 के अधीन किसी अधिकरण को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है;
(ग) 'रक्त सम्बन्ध' से किसी पुरुष तथा किसी महिला वासी के सन्दर्भ में पिता-पुत्री, माता-पुत्र और भाई-बहन (कजिन नहीं) अभिप्रेत है;
(घ) 'सुलह अधिकारी" से धारा 5 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी संगठन का कोई व्यक्ति या प्रतिनिधि या धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन

राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित भरणपोषण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसका नाम अधिकरण द्वारा तैयार किये गये पैनल की सूची में सम्मिलित है, अभिप्रेत है;
(ड.) "जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर" से जिला कलक्टर / जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
(घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है:
(छ) "'वासी" से किसी वृद्धाश्रम के सम्बन्ध में ऐसे आश्रम में निवास करने के लिए सम्य्क रूपं से प्रविष्ट कोई वरिष्ठ नागरिक अभिप्रेत है;
(ज) "भरण पोषण अधिकारी" से जिले का जिला समाज कल्याण अधिकारी या ज्जिला समाज कल्याण अधिकारी की पंक्ति से अन्यून राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है;
(झ) 'विरोधी पक्षकार' से ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है जिस़के विरुद्ध धारा 4 के अधीन भरणपोषण के लिए कोई आवेदन दायर किया गया है;
(ञ) "संगठन" से राजस्थान सोसाइटी .रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का 28) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई संगम अभिप्रेत है;
(ट) "पीठासीन अधिकारी" से धारा 7 की उप-धारा (2) के अधीन निर्दिष्ट किसी भरणपोषण अधिकरण या धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन किसी अपील अधिकरण की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;
(ठ) "अनुसूची" रो इन नियमों से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;
(ड) "धारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है; और
(ढ) "राज्य सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।
(2) अधिनियम में परिभाषित किये गये किन्तु इन नियमों में परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदिष्ट किया गया है।

## अध्याय - 2

## भरणपोषण अधिकरण और सुलह अधिकारियों के लिए प्रक्रिया

3. सुलह अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल.(1) प्रत्येक अधिकरण धारा 6 की उप-धारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा जिंसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित भरणपोषण अधिकारी सम्मिलित

होगा।
(2) घाररा 18 के अधीन पदाभिहित भरणपोषण अधिकारियों से भिन्न, उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित शतों को पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए चुने जायेंगे, अर्थात् :-
(क) वह कम से कम दो वर्षों से बेदाग सेवा वृत के साथ किसी ऐसे संगठन से सहयुक्त होना चाहिए जो वरिष्ठ नागरिकों और/ या कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए, या शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी-उपशमन, महिलाओं के सशक्तिकरण, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास या संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है;
(ख) वह संगठन का वरिष्ठ पदाधिकोरी होना चाहिएं; और
(ग) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए:
परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति को भी, जो ऊपर उल्लिखित किस्म के किसी संगठन से सहयुक्त नहीं है, उपनियम (1) में उल्निखित पैनल में, निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने के अध्यधीन रहते हुए, सम्मिलित किया जा सकेगा, अर्थात् :-
(i) उसका खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक क्षेत्रों में लोक सेवा का अच्छा और बेदाग रिकार्ड होना चाहिए; और
(ii) उसे विधि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए।
(3) अधिकरण उपनियम (1) में उल्लिखित पैनल प्रत्येक वर्ष में क़म से कम दो बार क्रमशः पहली जनवरी और पहली जुलाई को, और प्रत्येक समय, जब उसमें कोई परिवर्तन हो, सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित करेंगा।
(4) पैनल दो वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगा।
(5) सुलह अधिकारी को उसके द्वारा तय किये गये प्रत्येक मामले के लिए ऐसा मानदेय संदत किया जायेगा जो राज्य सरकार के द्वारा द्वारा समय-समयं परे नियत किया जाये किन्तु जो $1000 /-$ रु. प्रति मामले से कम न हो।

## 4. भरणपोषण के लिए आवेदन फाइल करने और उसके

 रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया.- (1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण का आवेदन 'प्ररूप 'क' में धारा 5 की उपधारा (1) के ख़्ड (क) और (ख), में अधिकथित रीति से किया जा़ेगा।(2) उप-नियम (1) में कोई आवेदन प्राप्त होनें पर पीठासीन अधिकारी.-
(क) उसके आवश्यक ब्यौरे भरणपोषण दावा मामलों के रजिस्टर में प्रविष्ट करायेगा, जो ऐसे प्ररूप में रखा जायेगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे, और
(ख) नियम 5 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, दस्ती प्रदाय के मामले में आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को और अन्य मामलों में डाक द्वारा इसके प्रेषण की अभिस्वीकृति प्ररूप 'ख' दिलवायेगा और अभिस्वीकृति में अन्य बातों के साथ आवेदन का रजिस्ट्रीकरण संख्याक विनिर्दिष्ट्र होगा।
(3) जहां अधिकरण किसी भरणपोषण दावे का संज्ञान स्वप्रेरणा से लेता है वहां पीठासीन अधिकारी, तथ्यों का अभिनिश्चय करने के पश्चात्, अधिकरण के स्टाफ के माध्यम से प्ररूप 'क' को, जहां तक संभव हो, सही रूप में पूर्ण करायेगा और जहां तक संभव हो, सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिक या भाता-पिता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या संगठन से उसे अंधिप्रमाणित करायेगा और उंपर्युक्त उप-नियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार इसे रजिस्ट्रीकृत करायेगा।
5. आवेदन की प्रारम्भिक संवीक्षा.- (1) धारा 5 को उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण अपना समाधान करेगा कि-
(क) आवेदन पूर्ण है; और
(ख) विरोधी पक्षकार की प्रथम दृष्ट्या धारा 5 के निबन्धनों के अनुसार आवेदक का भरणपोषण करने की बाध्यता है।
(2) उस दशा में जहां अधिकरण आवेदन में कोई क़मी पाता है वहां वह आवेदक को युक्तियुक्त समय-सीमा के भीतर कमी सुधारने का निदेश दे सकेगा।
6. विरोधी पक्षकार को नोटिस.-(1) एक बार अधिकरण का नियम (5) के उप-नियम (1) में उल्लिखित बिन्दुओं पर समाधान हो जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भरणपोषण का कोई आवेदन फाइल किया गया है, आवेदन और उसके संलग्नकों की प्रति के साथ, प्ररूप 'ग' से निम्नलिखित रीति से उन्हें यह कारण बताने का निदेश देते हुए नोटिस जारी करायेगा कि आवेदन को क्यों नहीं मंजूर कर लिया जाये :-
(क) आवेदक के माध्यंम से दस्ती प्रदाय द्वारा, यदि वह ऐसी वांछा करे, अन्यथा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से; या
(ख) रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा।
(2) नोटिस, विरोधी पक्षकार से नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को वैयक्तिक रूप से हाजिए होने और लिखित में यह कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगा कि आवेदन को मंजूर क्यों नहीं कर लिया जाना चाहिए तथा यह भी सूचित करेगा कि यदि वह उसका उत्तर देने में असफल रहता है तो अधिकरण एक पक्षीय कार्यवाही करेगा।
(3) उप--नियम (1) और (2) के अधीन नोटिस जारी करने के साथ-साथ, आवेदक को प्ररूप 'घ' में जारी नोटिस द्वारा उप-नियम (2) में उल्लिखित तारीख से भी सूचित किया जायेगा।
(4) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के उपबन्ध उपनियम (2) और (3) के अधीन नोटिस की तामील के प्रयोजन के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
7. विरोधी पक्षकार के हाजिर न होने की दशा में प्रक्रिया.- यदि नोटिस की तामील के बावजूद, विरोधी पक्षकार किसी नोटिस के जवाब में कारण दर्शित करने में असफल रहता है तो अधिकरण आवेदक की साक्ष्य लेकर और ऐसी अन्य जांच, जो वह ठीक समझे, करके एकपक्षीय कार्यवाही करेगा और आवेदन को निपटाने के आदेश पारित करेगा।
8. दावे के ग्रहण की दशा में प्रक्रिया.- यदि नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार हाजिए होता है और आवेदक के भरणपोषण के अपने दायित्व को स्वीकार कर लेता है, और दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा।

## 9. बालकों या रिश्तेदारों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया.- (1)

 विरोधी पक्षकार द्वारा धारा 5 की उप-धारा (5) के परन्तुक के अधीन आवेदक के किसी अन्य बालक या रिश्तेदार को पक्षकार बनाने का कोई आवेदन नियंम 6 के उप-नियम (2) के अधीन जारी नोटिस में यथा-विनिर्दिष्ट सुनवाई की पहली तारीख पर फाइल किया जायेगा :परन्तु ऐसा आवेदन ऐसी पहली सुनवाई के पश्चात् तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब लक कि विरोधी पक्षकार उसे पश्चातवर्ती प्रक्रम पर फाइल करने के पर्याप्त कारण दर्शित न कर दे।
(2) उप—नियम (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण, ऐसे आवेदन की युक्तियुक्तिता कें बारे में पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यदि प्रथम दृष्ट्या उसका समाधान हो जाता है तो ऐसे अन्य बालक या रिश्तेदार को यह कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा कि क्यों नहीं उन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिए और सुनवाई का अवसर देने के पश्वात् उनको पक्षकार बनाने का या अन्यथा कोई आदेश पारित करेगा।
(3) यदि अधिकरण उप-नियम (2) के अधीन पक्षकार बनाने का कोई आदेश पारित करता है तो वह ऐसे पक्षकार को प्ररूप "ग" में नियम 6 के अनुसार नोटिस जारी करेगा।
10. सुलह अधिकारी को निर्देश.--(1) यदि नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तारीख पर विरोधी पक्षकार हाजिए होता है और भरणपोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शित करता है तो अधिकरण दोनों पक्षकारों की राय मांगेगा कि वया वे चाहेंगे कि मामला किसी सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये और यदि वे इस निमित अपनी रजामंदी अभिव्यक्त करते हैं तो अधिकरण उनसे पूछेगा कि क्या वे नियम 3 के अधीन तैयार किये गये पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति को मामला निर्दिष्ट कराना चाहेंगे।
(2) यदि दोनों पक्षकार ऐसे किसी व्यक्ति पर सहमत हो जाते हैं, जो चाहे नियम 3 के अधीन पैनल में सम्मिलित हो या अन्यथा, तो अधिकरण ऐसे व्यक्ति को उस मामले में सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा और सुलह अधिकारी से निर्देश की प्राप्ति की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावधि के मीतर दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयास करने का अनुरोध करते हुए प्ररूप 'ड.' में पत्र के माध्यम से मामलां उसे निर्देशित करेगा।
(3) प्ररूप 'ड.' में निर्देश के साथ आवेदन और उस् पर विरोधी पक्षकार के ज़वाब की प्रतियां होंगी।
11. सुलह अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां- (1) नियम 10 के अधीन कोई निर्देश प्राप्त होंने पर, सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों के साथ आवश्यकतानुसार बैठकें आयोजित करेगा और निर्देश की प्राप्ति की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर दोनों एक्षक़ों को स्वीकार्य किसी समझौते पर घहुंचने का प्रयास करेगा।
(2) यदि सुलह अधिक़ारी दोनों पक्षक़रों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने में सफल होता है तो वह प्ररुप 'च' गें सागझले का ज्ञापन तैयार करेगा, दोनों पक्षकारों से ऊसे हर्ताक्षरित करायेगा और उसे अधिकरण से प्राप्त मामले कें रागस्त अर्तलेख के साथ प्ररूप् 'छ' में एक रिपोर्ट साहित निर्देश की प्राप्ति से एक मास के भीतर अधिकरां को वापस अग्रेषित कर देगा।
(3) यदि सुलह अधिकारी उप-नियम (10) के अधीन निर्देश की प्राप्ति के एक मास के भीतर किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ रहता हे तो वह. समझौता कराने के लिए किये गये प्रयासों और दोनों पक्षकांरों के मध्य मतभेद के बिन्दुओं कों, जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका, दर्शित करते हुए प्ररूप 'ज' में एक रिपोर्ट के सेथ अधिकरण से प्राम्त, काग़-पत्रों को लौटा देगा।
12. सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते की दशेा में अधिकरण द्वारा कार्रवाई.—(1) यदि अधिकरण नियम 11 के उप-नियम (2) के अधीन सुलह अधिकारी से समझौते के ज्ञापन के साथ रिपोर्ट प्राप्त करता है तो

वह दोनों पक्षकारों के नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके समक्ष हाजिर होने के लिए नोटिस देगा और समझौते की पुष्टि करेगा।
(2) यदि उपर्युक्त नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख पर पक्षकार अधिकरण के समक्ष हाजिए होते हैं और सुलह अधिकारी के समक्ष किये गये समझौते की पुष्टि करते हैं तो अधिकरण ऐसे समझौते में यथा-सहमत अंतिम आदेश पांरित करेगा।
13. अन्य मामलों में अधिकरण द्वारा कार्रवाई.- (1) यदि-
(i) $\because$ आवेदफ और विरोधी पक्षकार नियम 10 के अनुसार किसी सुलह अधिकारी को उनक विवाद के निर्देश के लिए सहमत नहीं होते हैं, या
(ii) नियम 10 के अधीन निय्युक्त सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी समझौते पर पहुंचने की असमर्थता व्यक्त करते हुए नियम 11 . के उपनियम (3) के अधीन कोई रिपोर्ट भेजता है, या
(iii) सुंलह अधिकारी से एक मास की नियत समय-सीमा के भीतर कोई रिपोंर प्राप्त नहीं होती है, या
(iv) नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिसां के जवाब में एक या दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी द्वारा कराये गये समझौते की पुष्टि करने से झंकार करते हैं, तो अधिकरण दोनों पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य्य देने का अवसर देगा और धारा 8 की उप धारा (1) में यथा उपबंधित संक्षिप्त जांच के पश्चात्, ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।
(2) नियम 7, नियम 8 के अधीन या उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश अधिकरण द्वारा यथा अभिनिश्चित मामले के तथ्यों और आदेश के कारणों का उल्लेख करने वाला आख़्याप़क आदेश होगा।
(3) उप-नियम (1) के अधीन किसी आवेदक को भरणपोषण का संदाय करने क़ लिए विरोधी घक्षकार को निदेश करने वाला कोई आदेश करते समय अधिकरण निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा :-
(क) आवेदक द्वारा उसकी बुनियादी आवश्यकताओं विशेषतः भोजन, कपड़े, आवास और स्वास्थ्य देखभाल को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम,
(ख) विरोधी पक्षकारे की आय, और
(ग) आवेदक की सम्पति, यदि कोई हो, जो विंरोधी पक्षकार को विरासत में प्राप्त होगी और/या उसके कब्जे में है, का मूल्य और उससे वास्तविक और संभाव्य आय।
(4) किसी आवेदन पर पारित प्रत्येक आदेश, चाहे अंतिम हो या अन्तरिम, की प्रति आवेदक को और विरोधी पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों को वैयक्तिक रूप से दी जायेगी, या उन्हें आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।
14. अधिकतम भरणपोषण भत्ता.- अधिकतम भरणपोषण भत्ता, जिसका संदाय करने के लिए अधिकरण विरोधी पक्षकार को आदेश कर सकेगा, अधिकतम दस-हजार रुपये प्रतिमास के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से नियत किया जायेगा कि वह, आवेदक या आवेदकों को विरोधी पक्षकार के परिवार के सदंरयों में गिनते हुए, विरोधी परिवार के सदस्यों की संख्या सो विभाजित, समस्त स्रोतों से उसकी मासिक आये से अधिक न हो।

## अध्याय-3 <br> अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया

15. अपील का प्ररूप.- धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन कोई अपील प्ररूप 'झा' में अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल की जायेगी और इसके साथ भरणपोषण प्राधिकरण के आक्षेपित आदेश की प्रति होगी।
16. अपील का रजिस्ट्रीकरण और अभिस्वीकृति.- किसी अपील के प्राप्त होने पर अपील प्राधिकरण उसे ऐसे प्ररूप में, जैसा राज्य सरकार निदिष्ट करे, उस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में रजिस्टर करेगा और ऐसी अपील को रजिस्टर करने के पश्चात् अपीलार्थी को प्ररूप 'ग' में अपील संख्यांक और सुनवाई की अगली तरीख विनिर्दिष्ट करते हुए अभिस्वीकृति देगा।
17. प्रत्यर्थी को सुनवाई का नोटिस.- (1) किसी अपील के प्राप्त होने पर अपील प्राधिकरण मामले को रजिस्टर करने और अपील संख्यांक समनुदेषित करने के पश्चात्, प्ररूप 'ट' में अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर के अधीन प्रत्यर्थी को नोटिस की तामील करायेगा।
(2) उप नियम (1) के अधीन नोटिस रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से या किसी आदेशिका तामलीकर्ता के माध्यम से जारी किया जायेगा।
(3) सिविल प्रंक्रिया संद्दिता के आदेश 5 के उपबन्ध उप-नियम (1) के अधीन जारी नोटिस की तामील के प्रयोजनों के लिए यथावयश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

$$
\text { अध्याय }-4
$$

धारा 19 के अर्धीन स्थापित वृद्धाश्रमों के प्रबन्धन के लिए स्कीम
18. वृद्धाश्रम.- राज्य सरकार द्वारा या किसी सरकारी अनुदानं की सहायता से गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे राज्य में के समस्त वृद्धाश्रम ऐसे वरिष्ठ नागरिकों. को वास-सुदिधा उपलब्ध कराने के दायी होंगे जो अधिकरण के समक्ष अंधिनियम के अधीन सहायता की मांग करे, यदि अधिकरण द्वारा ऐसा आदेशे किया जाये। ड़न वरिष्ठ नागरिकों को सुविधाएं उॅन्हीं निब््धनों और शर्तों पर उपलब्ध करायी जायेंगी जो इन आश्रमों में के अन्य वरसियों पर लागू हैं। समस्त अधिकरणों को आवेदकों को उनकी आर्थिक हैसियत को घ्यान में रखते हुए इन आश्रमों में निर्दिष्ट करने का अधिक्रिए होगा।
19. निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धश्रमों के प्रबन्धन के लिए स्कीया.- (1) धारा 17 के अधीन स्थापित वृद्धश्रम निम्नलिखित सन्नियमों और भानकों के अनुसर च्चलाये जायेंगे:-
(क) आश्रम में भौतिक सुविधाएं होंगी और अनुसूची में अधिकर्थित किये गये कार्यचालन संबंधी सन्नियमों के अनुसार चलाया जायेगा,
(ख) आश्रम के वासी निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुरार चयन्ति किये जायेंगे:-
(क) आवेदन समुचित अन्तरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष गें कम से कम एक बार, अधिनियम की धारा 19 में यधा-परिभाषित निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से, जो आश्रम में रहने के इच्छुक हो, आमंत्रित किये जायेंगे।
(ख) यदि किसी अवसर पर पात्र आवेदकों की संख्या आश्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध रथानों की संख्या से अधिक है तो वासियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगः:-
(i) अधिक निर्धन और जरुरतमंद आवेदकों को कम निर्धन आवेदक्षों पर अधिमान दिया जायेगा,
(ii) अन्य बातें समान होने. पर, वृद्ध वरिष्ठ नागरिकों को कम वृद्धों पर अधिमान दिया जायेगा, और
(iii) अन्य बातें समान होने पर महिला आवेदकों को पुरुष आवेदकों पर अधिमान दिया जायेगा।
निरक्षर और/या शिथिलांग वरिष्ट नागरिकों को बिना किसी औपचारिक आवेदन के प्रदेश दिघा जायेगां यदि जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का यह. समाधान हो जाता है कि वरिष्ट नागरिक औपचारिक आवेदन करने की स्थिति में नहीं है किन्तु उसे आश्रम :की बहुत आवश्यकता है।
(ग) प्रवेश के लिए आवेदनों या मातलों पर विचार करते समय धर्म या जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा;
(घ) आभ्रम पुरुष और महिला वाशियों के लिए पृथक् य्यासा उपलबब्ध कंरायेगा जब तक कि कोई पुरुप और महिला वासी’ या तो 'रक्त संबंधी या कोई विव़हित दम्पत्ति न हो;
(ड) वद्धाश्रम के दिन-प्रतिदिन के कामकाज का प्रबन्ध एक प्रबं्धन समिति द्वारा किया जा़येगता जो राज्य सरकार द्वारा समय-सक्ग़ पर जारी आदेशों और मार्गदर्शक-सिद्धान्तों कें अंज़सार गठित की जायेगी ताकि वस्यियों का भी स्सनिति में सर्नुचित रूप से प्रतिनिधित्व हो।
(2) राज्य सरकार उपनियम (1) और अनुसूची में अध्जिकथित सन्नियमों और मएकों के अनुसार वृद्धां्रमों में प्रवेश और प्रबन्धन के लिए समय --समय पर स्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त/आदेश जारी कर सकेगी।

> अध्याय -5

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियां
20. जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियां.-(1) लिला मजिस्ट्रेट उप--नियम (2) और (3) में उल्लिखित कर्त्तवों का पालन और शक्तियों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि अधिनियम के उपबन्धों का उसके जिले में समुचित रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है।
(2) जिला मजिस्ट्रेट का यह कर्त्तव्य होगा-?
(i) यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ड नार्गरिकों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित है और वें सुरक्षा और गरिमा के स्ताथ जीवन-यापन करने, में समर्थ हैं;
(ii) भरण्पोषण के आवेदनों के यथासमय और उचित निपटान और अधिकरणों क्के आदेशों के निष्यादन को स्रिलिद्यित करने की

दृष्टि से जिले के भरणपोषण अधिकरणों और भरणपोषण अधिकारियों के कार्य का निरीक्षण और मॉनीटर करना;
(iii) जिले के वृद्धाश्रमों के कार्यकरण का निरीक्षण और मॉनीटर करना ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि वे इन नियमों और राज्य रारकार के अन्य मार्गदर्शक-सिद्धान्तों और आटेगों में अधिकधित मानकों के अनुरूप हैं;
(iv) अधिनियम के उपबंधों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के निग्रमित और व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करना;
(v) पंचायतों, नगरपालिकाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं और विशेष रूप से जिले में कार्यरत उनको राष्ट्रीय सेवा स्कीम इकाइयों, संग天नों, विशेषझों, एक्सपर्टों, सक्रिय कार्यकर्ताओं इत्यादि को प्रोटसाहन देना और उनके सांथ समन्वय करना ताकि उनके रांराधनों और प्रयासों को जिले के वरिष्ठ. नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से एकत्रिंत किया जाये;
(vi) '्राकृतिक आपदाओं और अं्य आपात स्थितियों की दशा में वरिढ्ठ नारिकों को यश्गा रामय सहायता और राहत उपलब्ध .. कंराने को सुलिशिचित करना;
(vii) वरिष्ठ ना़गरिकों के कल्याण से सम्बद्ध विभिन्न दिभागों और स्थानीय क़िकायों के अधिकारियों के ऐसे नागरिकों की आवश्यकताओं के कते और प्रवर्ती के प्रति अधिकारियों के कर्तब्य की कालिक संवेदनग्रहण को सुनिश्चित करना;
(viii) उन शंहरों, जहां पुल्लिस आयुक्त है, के सिवाय जिले के वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित भामलों के अन्वेषण और विचारण की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;
(ix) यह सुनिश्चित करना कि भरणपोष्षण के लिए विहित आवेदन प्ररूप पयोप्त संख्या में नार्गरिकों के सामान्य सम्पर्क के कार्यालयों यथा पचायतों, डाकघरों, खण्ड विकास कार्यालयों, तहसील कार्यालयों, कलेक्ट्रेटों, पुलिस थानों इत्यादि में उपलब्ध है;
(x) प्रथमतः जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन के स्थापन को प्रोन्लत करना; और
(xi) ऐसें अन्य कृत्य्य करना जो राज्य सरकार आदेश द्वारा समय-समय पर इस निमित्त जिला मजिस्ट्रेट को समनुदेषित करें।
(3) उप-नियम (2) में उ़ल्लिखित कर्तव्यों के पालन की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट किसी जिले में कार्यरत किसी भी संबंधित सरकारी या

कानूनी अभिकरण या निकाय को और विशेष रूप से निम्नलिखित को ऐसे निर्देश. जो आवश्यक हो जारी. करने के लिए सक्षम होगा जो अधिनियम, इन नियमों और राज्य सरकार के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों सो असंगक न हो:-
(क) रांज्य सरकार के पुलिस, स्वास्य और प्रचार विभागों, और वरिष नागरिकों के कल्याणें से व्यउहत विभग्गों के अधिकारी;
(ख) भरणपोषण अधिकरण और सुलह अधिकारी;
(ग) पंचायतें और नगरपालिकाएं; और
(घ) शैक्षिक संस्थाएं।
(4) अधिनियम के उपंबन्धों के क्रियान्वयन की दृष्टि से, जिला मजिस्ट्रेट् या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी, जो उपख्रण्ड मजिस्ट्रेट से निम्न पंक्ति का न हो, के पास किसी ऐसे वारेष्ठ नागरिक, जिसे अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अधीन निर्धन माना गया है, के मामले को उधिकरण को निर्दिष्ट करने की शक्ति होगी।
(5) किरी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में, जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत्ता उराके अधीनस्थ किसी अधिकातरी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीकन और संम्पात्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा।
(6) यदि कोई वरिष्ठ नागरिक संरक्षण की अपेक्षा करे या निरशश्रित हो तो जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उराके अर्थानस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक को राज्य सरकार या गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाये जा रहे किसी वृद्धाश्रम में आश्रय उपलब्ध कराने का कर्तब्य होगा।
(7) जिला मजिस्ट्रेट या उसका कोई अधीनस्थ अधिकारी आपात् स्थिति में पंरित्यक्त या निर्धन वरिष्ठ नागरिक के लिए चिकित्सीय देखरेख की भी उपयुक्त व्यवस्थएएं करेगा।
(8) कोई वरिष्ट नागरिक धारा 19 के अध्धीन 'निर्धन' माना जायेगा यदि उसकी मासिक आय $1500 /-$ रु. से कम है।

## अध्याय - 6

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति का संरक्षप
21. वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कार्य योजना-- (1) जिला पुलिस अधीक्षक या ऐसे शहरों की दशा में जहां पुलिस आयुक्त हैं, ऐसा पुलिस आयुक्त वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए, राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धन्तों और/या जिलі मजिस्ट्रेट द्वारा जारी निर्देशों के अध्यधधन रहते

हुए, समस्त आवश्यक कदम उटयेंगा।
(2) उप-नियम (1) की व्यागकता पर प्रतिकूल प्रभाव झते किना,-
(i) प्रत्येक पुल़स थाना उसकों अधिकारित के जीतर रहने वाले वरिष्ड नगरिकों की, विशेष रूप से उनकी, जो अकेले रहते हैं (अर्थात् उतकी गृहस्थी में बिना ऐसे किसी रद्यय के जो वरिष्ठ चागरिक नहीं हैं) एक अधतन रांची रखेगा।
(ii) पुलिस शनने का कोई प्रतिनिधि, जातों 〒क संभव को, किसी समीजिक कार्यकर्ता या र्वयंसेल़क के साथ! गिएमिड अन्राल्ञों पर, गास में कम से कम एक बां ऐसे वरिष्ठ नात्रिकों से भेंट करेगा और इसके अतिरिक्त उनसे सहायता के किसी अनुरोध की प्रत्ति पर यथा संभव शीघ्रता से भेंट करेगा।
(iii) वरिष्ठ नगरिकों के परिवादों/समस्य़ाओं पर स्थानीय पुलिंस द्वारा तत्पूरता से ध्यान दिया जायेगा।
(iv) प्रत्येक पुलिस थाने के लिए एक या अधिक स्वयंसेवी समिति गकित की जायेगी जों दरिंष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से जं अकेले रहते है, के तथ्रा पुलिस और जिला प्रशासन के बोच निए्तर सम्पर्क सुनिश्चित करेंगी।
(v) जिला पुलिस अधीक्षक, या यशास्थिति, पुलिख आयुक्त नियमित अन्तरालों पर, मीड़िया में और पुलिस श्रानों के माध्यम से वारेष्ठ नाग₹िकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उठाये ग़ये कदमों को व्यापक रूप से प्रधारित करायेगा।
(vi) प्रत्येक पुलिस थाना चरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध कारित अपराधों के सम्बंन्ध गें सनस्त महत्त्वपूर्ण ब्यौरे अन्तर्विष्ट करने वाला पृथक् रंजिस्टर, ऐसे प्ररूप में रखेगा, जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(vii) खण्ड (vi) में निर्दिष्ट रजिस्टर लोक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जायेगा और किसी पुलिस थाने का निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी रजिस्टर में यथा-परावर्तित स्थिति का सदेव पुनर्विलोकन करेगा।
(viii) पुलिस थाना ऐसे अपराधों की मासिक रिर्पोट प्रत्येक मास की दस तारीख तक जिला पुलिस अधीक्षक को भेजेगा।
(ix) वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनकी सुरक्षा के हित में अनुरारण किये जाने वाले 'क्या करणा है और क्या नहीं करना हैं की रूषी व्यापक रूप रो प्रच्चारित की जायेगी।
(x) वरिष्ड कागरिकों के घरेल नौक्यों और कर्यरत अन्रों के पूर्टवृत ऐसे जागरिकोे के अनुरोध पर तत्परता से सत्यापित किये जायेंगे।
(xi) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए पड़ौस में रह रहे नागुरिकों, नियासी कल्ल्याज संगमों, युवा स्चयंसेवफों, गैर-सरक्री संगढनों इत्यादि को साथ लेकर सामुदाथिक पुढिसिंग का जिम्भा लिया जायेगा।
(xii) जिला पुलिस अधीक्षक पूर्व गास के दौरान रजिस्ट्रीकृत अपराधों के अन्देषण और अभियोजन की प्रगति और उठाये गये निवारक कदमों सहित पिछले मास के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की स्थिति के बारे में प्रत्येक मास की 20 तारीख तक एक मासिक रिपोर्ट महानिदेशक. पुलिस को और जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा।
(xiii) जिला मतिस्ट्रेट ़रेपार्ट को नियन 22 के अधीन
 समिति के समक्ष रखायेगा।
(xiv) महानिदेशक, पुलिस खण्ड (xii) के अधीन प्रस्तुत की गयी श्रिोटों को तिभाढ़ी में एक बार संकलित करायेगा और प्रत्येक तिमाही के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष उन्हें राज्य सरकार को, अन्य बातों के साथ, नियम 21 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् के समक्ष रखें जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

$$
\text { अध्याय — } 7
$$

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य तथा जिला समन्बय सफितियाँ
22. वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य समन्वय समिति.- (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अंन्य कृत्यों, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, के निर्वहन के लिए एक राज्य समन्वय समिति की स्थापना कर सकेगी।
(2) राज्य समन्वय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे. अर्थात:-
(i) अंतिरिंक्त गुख्य सचिव (विभारा का प्रभारी)/विकास अध्यक्ष आयुक्त
(ii) प्रमुख शासन सचिव/ सचिव, सामाजिक न्याय और सदस्य अधिकारिता विभाग
(iii) प्रमुख शासन सचिय/सचिव, वित्त विभाग सदस्य
(iv) प्रमुख शासन सचिव/सचिव, गृह विभाग सदस्य
(v) प्रमुख शासम सचिव/सचिव. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सदस्य विभाग
(vi) प्रमुख शासन सचिव/सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग सदस्य
(vii) प्रमुख शासन सचिव/सच्चिव, विधि विभाग सदस्य
(viii) महानिदेशक पुलिखा.
(ix) निदेशक. ज़न सम्बर्क ब्विमाग सदस्य
(x) आयुक्त/वितेशक. साभांजिक च्याय एवं अधिकारिता सदस्य
(3) राज्य समन्वस्म समिति छह कास में कम से कम एक बार बैठक करेग्गे।
23. वरिष्ड नागरिकों के लिए जिला समन्वय समिति.- (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जिला स्तर पर अधिनेयम के प्रभावी और समन्वित क्रिशान्वयन हेतु सलाह देने के लिए और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के रांबंध में राज्य सरकृ द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक समन्वय समिति की स्थापना कर सकेगी।
(2) वरिष्ट नागरिकों की जिला समनव्य समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-
(i) जिला गजिस्ट्रेट

प़देन अध्यक्ष
(ii) पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य पदेन सदस्य अधिकारी, जिला अस्पताल या चिकित्पा महाविद्यालय का प्रभारी अधिकारी, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्
(iii) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति, सदस्य जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषझ और सक्रिय हों
(iv) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नार्मनिर्दिष्ट तीन विख्यात सदस्य वरिष्ठ नागरिक
(v). जिएल समाज कल्याण जधिकारी
(3) जिला रामन्वय समिति प्रत्येक त्रिमास में एक बार बैठक करेगी।
(4) गैर-सरकारी सदस्यों की अवशि दो वर्ष की होगी।
(5) गैर-सरकांरी.सदस्य ज़िला मजिस्ट्रेट को लिखित में त्यागपत्र दे सकेंगे और वे बिना नोटिस के किसी़ भी समय जिल़ा मजिस्ट्रेट द्वारा हटाये जा सकेंगे।

## अनुसूची

(नियम 19 देखिएर)
निर्धन वरिष्ड नागरिकों के लिए अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धभ्रम गृह के लिए भौतिक सुविधा और कार्यच्चलन संबंधी मानक

1. भौतिक सुविधाएं
2. भूमि : वृद्धाः्रम के लिंर भूमि, सुसंगत नगरीय निकाय/राज्य सरकार द्वारा यशा-विहित भूतल--क्षेत्र अनुपात (भू.्षे.ऊ) का अनुप्रालन करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। अर्द्ध-नंगरीय/ग्रामीणं क्षेत्रों ही दशा में राज्य सरकार, उपेक्षित क्षमता के वृन्दाश्रम की स्थागना के लिए पर्याप्त भूगि उपलब्धं करायेगी ताकि मनोरंजन, बागवानी, और विस्ताए इत्यादि के लिए पर्गाप्त भूमि हो।
3. आवसीय स्थान : वृद्धाश्रम में, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित मानकों के अनुसार प्रति वासी न्यूनतम क्षेत्र होगा :-

| (i) श्यन कक्ष/डोरमेट्री का प्रति | 7.5 वर्श मीटर |
| :--- | :--- | :--- |
| वासी क्षेत्र |  |
| (ii) |  |
| प्रति वासी आवास क्षेत्र या फर्शी |  |
| क्षेत्र उदाहरणार्थ उपर्युक्त (i) को |  |
| सम्मिलित करते हुए आनुषंगिक |  |
| क्षेत्र जैसे रसोईधर, मेगजन कर्ष, मीटर |  |
| मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष |  |
| आदि किन्तु बरामदे, गलियारे |  |
| आदि को अपवर्जित करते हुए. |  |

3. सुविधाएं : (1) वृद्धाश्रम न्मे निम्नलिखित सुविधाएं होंगी:-
(i) पुरुषों और महिलाओ के लिए पृथ्थतःकक्ष/ डोरमेट्री को समाविष्ट करते हुए आवासीय क्षेत्र;
(ii) पीने और आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल;
(iii) वासियों के लिए (आवश्यकतानुसार) विद्युत्, पंखे और उष्कीय ब्यवस्था;
(iv) रसोई सहित भण्डारगृह और कार्यालय;
(v) भोजन कक्ष;
(vi) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शौचालयों को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नानघर;
(vii) मनोरंजन सुविधाएं, टेलीविजन, समाचार-पत्र और पुस्तकों का पर्याप्त संग्रह; और
(viii) प्राथमिक उपचार, रोगी कक्ष और प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सुविधाएं।
(2) पृक्वाधम, कलुवां उतार और हथपद्टी और आवश्यकतानुसार लिफ्ट छंत्यादि के प्रावधानों सहित बाधा रहित होना चाहिए।

## 11. कर्यचालन सम्बल्धी मानक

1. साज्य सरकार च्वारा नियत पैमाने के अनुसार पौष्टिक और सम्मूर्ष आठार की आपूर्ति।
2. वासियंत के लिए :्राद ॠतु को सम्मिलित करते हुए पहनने व ओढ़ने-विछुझमे के पर्याप्त वस्त्र।
3. स्वच्छता, आरोग्यता. और पहरे और निगरानी/सुरक्षा के लिए पर्याप्त क्यवस्था।
4. आपातकालौन चिकित्ययी पेख्या-रेख के लिए निकटतम सरकारी अस्पताल और सुरक्षा की आवश्यकताओं के लिए निकटतम पुलिस थाने से ठहराव।

प्ररूप - क
[नियम 4(1) और (3) देखिए]
अमिनियम को धारा $8(1)($ (क) और (ख) के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदेन
उप-खण्ड
जिला

1. आवेदक का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. डाक का पूरा पता :

ग्राम $\qquad$ सड़क
वार्ड सं.
पुलिस थाना
ड्डाक घर $\qquad$ पिन कोड $\qquad$ जिला $\qquad$
4. बालकों / रिश्तेदारों के नाम जिनसे भरण-पोषण का दावा किया गया हैः
5. बालकों/रिश्तेदारों का वर्तमान पता :

गाम $\qquad$ सड़क
तार्ड सं.
पुलिस थाना
डाक, घर ............... पिन कोड
जिला
6. बालकों रिश्तेदारों का स्थाई पता :
ग्राम ...................... सड़क

वार्ड सं. $\qquad$
पुलिस थाना. $\qquad$
डाक घर $\qquad$ पिन कोड
जिला $\qquad$
7. बालकों / रिश्तेदारों की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय :
8. आधार :
9. अनुतोष, जिसके लिए प्रार्थना की गयी है :

10 अन्तरिम प्रार्थना, यदि कोई हो :
आवेदक

## सत्यापन

मैं इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा किये गये उपरोक्त कथन मेरी निजी जानकारी और विश्वास के आधार पर सत्य हैं और उनके सत्यापन में मैं इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करता हूँ।

आवेदक के हस्त़ाक्षर
प्ररूप - ख
[नियमे 4(2)(ख) देखिए]
अभिस्वीकृति
श्रीमती / श्री / सुश्री से, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र की चार प्रतियां प्राप्त की गयी जिनको रजिस्ट्रिकृत क्रिया गया है तथा आवेदन सं. $\qquad$ समुदेशित किया गया है।

मुहर सहित हस्तााक्षर

## प्ररूप - ग

[नियम 6(1) देखिए]
पीठासीन अधिकांरी, भरण-पोष्षण अधिकरण के समक्ष
आवेदन सं

* श्री/श्रीमती
$\qquad$
$\qquad$
आवेदक .

बनाम
श्री / श्रीमृती $\qquad$

## नोटिस

यतः माता-पपेता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनेयम, 2007 की धारा $5(1)$ के अधीन भरणपोषण के लिए एक आवेदन, जिसमें आपको प्रत्पर्थी के रूप में सम्मिलित किया गया है और जिसर्की प्रति इसके साथ संलग्न है, इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आपको इसके द्वारा सूंचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पत्र की सुनवाई दिनांक .... को प्रातः ....... बजे नियत की गयी है और यदि आप इस आवेदन के उत्तर में कुछ कहने के इच्छुक हों, तो उस तारीख को अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों और अपना लिखित कथन उस तिथि से तीन दिन पूर्व व्यक्तिशः या अधिवक्ता को माध्यम से फाइल करें।

सूचना दी जाती है कि ऊपरवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति के व्यतिक्रम में मामला आपकी अनुपरिथति में सुना और विनिश्चित किया जायेगा।

मेरे हस्ताक्ष्र और अधिकरण की मुहर से दिनांक ......को दिया गया। भरण्पोषण अधिकरण के आदेश द्वारा

## मुहर सहित हस्ताक्षर

## प्ररूप - घ

[नियम 6(3) देखिए]
पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समक्ष का आवेदन सं. :
प्रेषिती:
श्रीमती/श्री/ सुश्री
.............................................

श्रीमती / श्री / सुश्री
आवेदक
बनाम
श्रीमती / श्री / सुश्री.
प्रत्यर्थी
नोटिस
यतः आपके द्वारा माता-्पिता और वरिष्ठ नागरिकों का

भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम. 2007 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन इस अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल किया गया है; और यत: अब इस अधिकरण ने आपके आवेदन पर दिनांक
को प्रात: $\qquad$ सुनवाई नियत की है:
और यतः अब यदि आप अपने. आवेदन में किये गये अभिवथन के समर्थन में कुछ कहना चाहते हैं तो आप व्यक्तिशः उस तारीख को अभिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

अब, सूचना दी जाती है कि उपरिवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति के व्यतिक्रम में .मामला आपकी उपस्थिति में सुना और विनिश्चित किया. जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर से दिनांक .................. को दिया गया।

भरणपोषणए अधिकरण के आवेश द्वारा
मुछर सहित हस्मान

## प्ररूप - उ.

1
[नियम 10(2), (3) देखिए]
पीठासीन अधिकारी, भरण-पोषण अधिकरण के समश
.का आवेदन सं.
प्रेषिती:
$\qquad$

विषय : आवेदन सं. $\qquad$ ( $\qquad$ बनाम $\qquad$
यतः माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 की उपधारा (i) के अधीन एक आवेदन आवेदक द्वारा अधिकरण के समक्ष फाइल किया गया है;

और यतः संदर्भित आवेदन पर सुनवाई तारीख को नियत थी:

और यतः विरोधी पक्षकार को प्ररूप ग में दिये नोटिस के प्रत्युत्तर में विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ और भरणपोषण दावे के विरुद्ध कारण दर्शित किये;

और यत: अधिकरण द्वारा दोनों पक्षकारों की इस बारे राय मांगी गयी है कि क्या वे चाहेंगे कि मामले को सुलह अधिकारी को निर्दिष्ट किया जाये;

और यतः अब द़ोनों पक्षकारों ने इस निमित्त अपनी ₹च्छा

जाहिर की है और अधिकरण द्वारा पूछे जाने पर कि पक्षकार नियम 3 के अधीन तैयाए किये पैनल में शामिल किसी व्यक्सि को या दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य किसी अन्य व्यक्ति को मामला निर्दिष्ट करना धाहते है. अब दोनों पक्षकार संदर्भित मामले में आपको सुलह अधिकारी नियुक्त किये जाने के लिए सहमत हो गये है:

अब. इस पत्र के माध्यम से आपसे अनुरोध किया जाता है कि इं निर्देश की प्रास्ति की तारीख से एक मास से अनधिक की कालावंधि के भीतर दोनों पक्षों को स्दीकार्य समझॉते पर पहुंचने के लिए प्रयास करें। आवेदन पत्र और उस पर विशोधी पक्तकार के उत्तरों की प्रतियां इसके साथ संलग्न हैं।

पीठासीन अधिकारी
भरणपोषण अधिकरण

## परूप - च

[नियन 11(2) देखिए]

## समझौता हापष

यह समझौता क्षापन आज दिनांक को दोनों पक्षों श्री/श्रीमती....... (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) और श्री/श्रीमती .......(जिसे इसमें इसके पश्यात्त् द्वितीय पक्षकार के रूप में निर्दिष्ट किया गया है). के मध्य लिखा गया।

यत: मुझे विद्धत भरणपोष्पण अधिकरण ने सूलह अधिकारी के रूप में. पवाभिहित किया है और दोनों पक्षों को सीकार्य समझौते पर पहुंचने और समझौता ज्ञापन तैयार करने के लिए आदेश दिनांक द्वारा निदेश दिये हैं।

और यतः विद्धंत अधिकरण के आदेशों के अनुसरण में सुलह अधिकाशी ने प्रत्र दिनांक $\qquad$ द्वारा दोनों पक्षकारों को उसके समष्ष उपसंजात होने के लिए दिनांक .... को प्रात: 10.00 बजे बुलाया है।

और यतः अब सुलह अधिकारी के भरसक प्रयासों से दोनों पक्षकार उनके मध्य हुए इस समझौता ज़पन के विभिन्न निबन्धनों और शतों की विरचना के लिए अब यह समझ्षौता क्ञापन लिख रहे है।

अब, इसलिए इसके पक्षकार इसके द्वारा सहमत होते है और इस समझौता ड्ञापन को निम्नानुसार साक्षित करते है:-

1. यह कि द्वितीय पक्षकार प्रथम पक्षकार को जीवन की ऐसी आवश्यकताएं जैसे आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधाएं इत्यादि उपलब्य कराने के लिए सहमत हो गया है जिससे प्रथम पक्षकार अपना सामान्य जीवनयापन कर सकेगा।
2. यह कि द्वितीय मक्षकार, प्रथम पक्षकार को जेब-खर्च साथ ही दिन-प्रतिदिन के खुदरा खर्च के लिए ..... रुपये की राशि देगा। यह

संटाय के ..... माध्यम से प्रत्येक मास की .... तारीख तक संदत्त की. जायेग।
3. यह कि यदि किसी प्रक्रम पर, द्वितीय पक्षकार उपर्युक्त खण्ड (1) में यथा-वोर्णित सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार. प्रथम पक्षकार को भरणपोषण भत्ते के रूप् में प्रतिमास ........ रुपये की राशि संदत्त करेगा। यह रकम संदाय के ..... माध्यम से प्रत्येक मास की ...... तारीख तक संदत्त की जायेगी।
4. यह कि द्वितीय पक्षकार वचन देता है कि यदि वह इस समझौता ज्ञापन के निबंधनो और शर्तों के पालन में विफल रहता है तो द्वितीय पक्षकार, माता लिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कक्याण अधिनियम. 200 ? और साथ ही तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन, स्पय के विरुद्ध कार्यववाही किये जाने का दायी होगा।

टिवणी समझौते के कोई अन्य समस्त निबन्धन और शर्ते भी यहाँ सब्म्मिलित करें।

पक्षकारों द्वारा यह रामझौता ज्ञापन उनके द्वारा वर्णित ऊारीख को हस्ताक्षरित किया ।या और यह समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर कर देने के पश्चाव ही प्रवृत्त होगा।

जिसके साक्ष्य में दोनों पक्षकारों ने स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं। प्रथम पक्षकार

द्वितीय पक्षकार सुलह अधिकारी
ग़वाह सं. 1
गजहह सं 2

> प्ररूप_ - छ
[नियम 11(2) दिखिए]
पीठासीन अधिकारी, भरणपोषण अधिकरण के समक्ष
आवेदन सं.


## बनाम

श्रीमती / श्री / सुश्री $\qquad$

## रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

आदर सहित प्रस्तुत करता हूँ :

1. कि विद्धत् अधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को गाता प्तिता और वरिष्ठ

नगरिकों के भरणपोषण तथा कल्याग अधिनियम, 2007 के उपल्हों क़ अधीन सुलह अधिकारी के रुप में पदाशिहित किया गया था।
2. कि आदेश दिनांक $\qquad$ द्वारा विद्धत् अधिकरण ने निदेश दिया शया ? ऐसे रागझौते पर पहुँचा जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, और सनस़त़ा चपन तैयार किया जाये।
3. कि विद्वत अधिकरण के आदेश दिनांक $\qquad$ के अनुम़रण में सूलह अधिकारी के भरसक प्रयासों से एक समझौता ज्ञापन दिनांक ... .. तैग्रा? 'क्रेया गया है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य है (प्रति संलग्न)।
4. कि संलग्न समझौता ज्ञापन तैयार करने की दशा में अग्रसर होने ली विस्तृत रिपोर्ट निम्न प्रकार से है।
स्पिार्ट
स्थान :
तारीख:

## प्ररूप -- ज

## [नियम 11 (3) दिखिए]

पीठासीन अधिकारी; भरणपोषण अधिकरण के सगक्ष
आवेदन सं
श्रीगती/श्री/ सुश्री $\qquad$

## बनाम

श्रीमती/भी/ सुक्री $\qquad$
अद्य एहित प्रस्तुत है :

1. कि विद्वत् अधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को मात़ा-पिता और वरेष्ट नागरिकों का भरणपोष्षण तथा कल्याण अधिनिग्रग, 2007 के उपबंधों के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया था।
2. कि अधिकरण आदेश दिनांक

द्वारा विद्वत् अधिकरण ने निदेश दिया था कि ऐसे समझौते पर पहुँचा जाये जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो और समझौता ज्ञापन तैयार किया जाये।
3. कि विद्वत् अधिकरण के आदेश के अनुसरण में सुलह अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक द्वारा दोनों पक्षकारों को दिनांक को प्रातः $\qquad$ बजे उसके समक्ष उपसंजात होने के लिए बुलाया था।
4. कि नियत तारीख को दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी क्रे समक्ष उपसंजात हुए।
5. यह कि नियत तारीख को दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौते पर नहीं पहुँचा जा सका। तथापि, दोनों पक्षकांरों को पुनः दिनांक और को बुलाया गया। किन्तु किसी समझौते पर नहीं पहुंचा जा सका।
6. कि यूकि सुलह अधिकारी के भरसक प्रयासों के बावजूप भी योनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौता नही हो सका, जिसके विस्तृत विवरण नीचे

- दिये गये है:-
(क)
(ख)

7. कि विवाच प्रश्न जिनके कारण मानले में सुलक्ष महीं हो सकी, निम्नलिखित हैं :-
8. 
9. 
10. 
11. यह कि ऊपर कथित तथ्यों की दृध्टि से पश्थितियों की अपेका है कि विद्वत् अधिकरण इस मामले की परिस्थितियों में ऐसी और कार्यकाती करे जो वह उपयुक्त और समुधित समझे और अधिकरण से प्राप्त कागजपत्र इसके साथ लौटाये जाते हैं।
स्थान :
जारीख:

## प्रक्र4 - 吾 <br> (नियम 15 देखिए)

 को लिए अपील
[माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 16(1) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने का प्रारुप]

1. अपीलार्थी का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. डाक का पूर्ण पता :

ग्राम ..................... सढ़क $\qquad$
वार्ड सं. ...................
पुलिस थाना
ङाक घर
पिन कोड
जिला $\qquad$
4. प्रत्यर्थियों के नाम :
5. प्रत्यर्थियों के वर्त्तमान पते :

ग्राम $\qquad$ सङ़क $\qquad$
वार्ड सं.
युलिस थाना
ङाक घर पिन कोड
जिला
6. प्रत्यार्थिय के स्थायी पच :

ग्राम सड़क $\qquad$
वार्ड सं.
पुलिस थाना
डाक घर $\qquad$ पिन कोड $\qquad$
जिला $\qquad$
7. आदेश दं थौरे जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील फाइल की जा रही है;
8. अपील के आधार :
9. अनुतोष जिनके लिए प्रार्थना की गयी है :

10 अन्तरिम प्रार्थना, यदि कोई हो :

## अपीलार्धी

सत्यापन
में इसके द्वारा सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा ऊपर किये राये कलन मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य हैं और इनके सत्यापन में, मैं अपने हस्ताक्षर इसके नीचे करता हूँ।

आवेदक के हस्ताम्बर

## प्ररूप - अ <br> (ऩियम 16 देखिए) <br> अपील अधिकरण के समक्ष

श्रीमती / श्री / रुश्री
पुत्र/पुत्री श्रीमती / श्री / सुश्री
से, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम. 2007 की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन,विद्वत अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक $\qquad$ के विरुद्ध, की गयी अपील की चार प्रतियां प्राप्त की. जिसे रजिस्ट्रीकृत किया गया और अपील सं. ..... समनुदेशेित की गयी। अपील की सुनवाई की तारीख ..... को ..... बजे नियत की गयी है।

मुहर सहित

प्ररूप - ट
(नियम 17 देखिए)
अपील अधिकरण के समक्ष
अपील सं.
श्री / श्रीमती
$\qquad$
$\qquad$
आवेदक
बनाम
श्री/श्रीमती $\qquad$
........ प्रत्यर्थी
नोटिस
यत: भरंणपोषण अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक ....... के विरुद्ध,

पाता-पिता और वरिष्ट नागरेकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा $16(1)$ के जषौन एक अपील फाइल की गयी है जि । आप प्रत्यर्थी के रूप में शामिल है और जिएक्षे प्रति संलग्न है, ₹. अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।
अब आपको इसके हारा सूह्रित किया जाता है कि उक्त अपील पर सुनगई्क दिनांक ...... को प्रातः ...... बजे नियत की गयी है और यदि आप अरील के सत्तर में कुछ कहना चाहते हैं तो उस तारीख को अपील अधिकरण के समक्ष व्यक्तिशः उपसंजात हों और उस तारीख से 3 (तीन) दिवस्त पूरे अपना जवाब दावा फाइल करें।
सूचना दी जाती है कि. मामले में उपरिवर्णित तारीख पर आपकी उपसंजाति में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना और विनिश्चित किया जायेगा। मेरे हस्ताक्षर और अधिकरण की मुहर सहित दिनांक $\qquad$ को दिया गया। अपील अधिकरण (जिले का नाग). $\qquad$ के आदेश से .....

गुहर सहित हस्ताक्षर,
[संख्या एफ. 13 (\%), एसएस / डब्ल्यू/एसजेइ/10/34062] राज्यपाल के आदेश और नाम से, आदिति मेहता. प्रमुख शासन सचिव।

