## सरकारी गजट, उत्तर पदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## अस्वाधाए

## निधायी करिशिंह

भाग 1 खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश श्रधिनियम)
लखनऊ, वृहस्पितिवार, 27 ग्रघ्रैल, 1978
वैशाख 7, 1900 शक सम्वत्

| उत्तर प्रदेश सरकार विधायिका ग्रनुभाग-1 |
| :---: |
| संख्या 1146/सन्न-वि 0-1--9-1978 |
| लखनऊ, 27 श्रप्रेल, 1978 |
| श्रधिसतना |
| विविध |

'भारत का संविधान' के अ्रनुच्छेद 200 के श्रघीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेग़ विधान मӨडल दृारा पारित उत्तर प्रदेश fिक्षा विधि संशोथन विधेंयक, 1978 पर दिनांक 26 श्रप्रंल, 1978 ई 0 को श्रनुमीत प्रदान की श्रोर वह उत्तर प्रदेशश श्रधिनियम $12,1,78$ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थं इस श्रधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेशा शिक्षा विधि संशोधन श्रधिनियम, 1978
[ उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 12,1978 ]
(जैसा उत्तर पदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुग्रग)
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय श्रधिनियम, 1973 , इन्टरमीडिएट शिक्षा श्रदिनियम; 1921 घ्रोर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा श्रधिनियम, 1972 का श्रप्रतर संशोघन करने के लिये

श्रधिनियम
भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्षं में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता है :-

> श्रध्याय-एक
> प्रारम्भिक

1--(1) यह श्रधिनियम उत्तर प्रदेश किक्षा विधि संशोधन श्रधिनियम, 1978 कहा जायग़ा 1.
(2) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी, श्रध्याय दो की धारा 2 ओोर 4 को 1 दिसम्वर, 1977 से प्रवृत्त समक्षा जायगा, श्रध्याय दो के शेष उपवन्बों को 25 नवम्बर, 1977 से प्रवृत्त समझ्झा जायगा, श्रोर ग्रध्याय तीन के उपवन्धों को 21 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायगा।

## उत्तर प्रदेशा राज्य विशव्विद्यालय श्रधिनियम, 1973 का संशोधन

छत्तर प्रद्देश भ्रधिनियम संख्या 29 , 1974 द्वारा यभा संशोधित श्रैर पुनः श्रनितियमित राष्ट्रुपति घ्यधिनियम संख्या 10 , 1937 की धारा 2 का संशोध्नन

धारा 4 का सशोधन

घारा 50 का संशोधंन

धारा 55 का संपोर्धन

नई धारा $55-$ क का बढ़ाये जाना

घारा 72 का संभोधन

धारा 72-क का संपोधन

धारा 73 का संधोधन

श्रध्याय 6 का संशेधन

संयूक्त प्रांत ตशिर्नियम संखया 2, 1921 की धरा 3 का संशोधन

2-उत्तर पदेपा राज्य विश्वविद्यालय श्रधिनियम, 1973 में, जिसे श्रागे इस अध्याय में मूल भधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (13) में, निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, श्रर्थात्--
"परन्तु किसी म्युनिसिपल बोर्ड या नगर महापालिका द्वारा पोषित किसी ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में, पद 'प्रबन्ध तंत्न' का तात्पर्यं, यथास्थिति, ऐसे बोडं या महापालिका की सिक्षा समिति से है, ग्रोर पद 'प्रवन्ध तंद के श्रध्यक्ष' का तात्पयं ऐसी समिति के प्रध्यक्ष से है !"

3-मूल भधिनियम की धारा 4 में, उपकारा ( 1 -ब) में, ख्बण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड ऱ्र दिया जायगा, श्रर्थात् :-
"(ख) खण्ड (क) के श्रधीन नियुक्त श्रधिकारी श्रोर गठित प्राधिकारियों के सदस्य 31 दिसम्बर, 1978 तक या खण्ड (ग) के धनुसार ध्रिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे ; "।
4-मूल स्रधिनियम की धारा 50 में,--
(क) उपदारा ( 1 -क) में, श्रंक " 1977 " के स्थान पर श्यंक " 1978 " रख दिये जायंगें
(ख) उपघारा (2) में, ग्रंक " 1977 " के स्थान पर अंक " 1978 " रख दिये जायंगे। 5-मूल भधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (8) में, खण्ड (ख) में, शब्द श्रैर अंक "धारा 68 क श्रधीन तार्परित कुलाधिवति के किसी ग्रादेश़" के स्थान पर धुध्द "इस श्रधिनियम के घघीन तात्पर्यत कुलाधिर्पति या राज्य सरकार के. किसी श्रादेश"' रख दिये जायंगे।

6-मूल श्रधिनियम के श्रध्याय 10 में, धारा 55 के पश्चत् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, प्रर्थात्-
" 55 -क- - (1) घारा 9 के खण्ड (ग) से (इ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्न-
शधिभार विद्यालय के किसी घन या सम्पत्ति की हरनि, दुर्द्यय या दुरुपयोजन के लिए श्रधिभिभर का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुछपयोजन उसकी उपेक्षा या श्रवचार के प्रत्यक्ष परिणाम स्वहूप हो।
(2) श्रधिभार की प्रक्रिया श्रीरे ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुहुपयोजन में प्रन्नान्नहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी ज़सी विहित की जाय ।"
7-मूल झ्यधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, उसके परन्तुक में श्रंक " 1977 " के स्थान पर "्रंक " 1978 " रख दिये जायेंगे।

8-मूल प्रधिनियम की घारा 72 -क में, बण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्-
"(ग) चण्ड (ब) के ग्रधीन नियुकत्त ग्रधिकारी धौर गठित प्राधिकारियों के सद₹्य 31 दिसम्बर, 1978 तक या खण्ड (घ) के श्रनुसार श्रधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकारियों का गठन होने तक, जो भी पहले हो, पद घारण करेंगे ; "।
9-मूल ग्रधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, उसके परन्तुक में प्रंक " 1977 "" के स्थान पर "श्रंक " 1978 ", रख दिये जाय̈ंगे।

10 -मूल अ्रधिनियम के अ्रध्ययय 6 में, जह्त कहीं भी शब्द 'या ‘किसी स्थानीय प्रधिकारी' ‘या किसी स्थानीय प्रधिकरण', 'गा स्यानीय प्र斤धिकरण' ग्रोए 'या स्युनीव प्राधिकारी' आयें हों, निकाल दिये जागेंगे।

## ग्रध्याय-तीन

इणटरमीनिएट शिक्षा ज्रधिर्रिनिय , 1921 का संशोधन
11--इंटरमीडिएz शिक्षा श्रधिनियम, 1921 की, जिसे श्रागे इस प्रध्याय में मूल प्रधिनियमे कहां गया है, धागर $\overline{3}$ नें, -
(एक) उपधारा (1) में, त्डंड (ग) श्रोर (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड़ रख दिया जाया़ और संत्र से रखा गया समझना जाएगा, श्रर्थन्:-
"(ग) प्रथम भ्रनुसूची सें धिनिदिष्ट प्रकिया के ग्रनुसार निर्वचित, राज्ये,
 घध्रापक्:

प्रतिबन्ध पह है कि हस खंड के घ्रधरेन निर्वाचन के लिये कोई वर्यकित पाद्न नहीं होगा जब तक दि वह संस्था का स्थायी प्रघान या, यथास्थिति, ऐसा स्थायी घ्रध्यापक न हो जो उषत घ्रनुसूची में विर्निद्वि्ट श्रनुमव रखता हों";
(दो) उपधारा (2) के पशचात् निम्नलिखित उपधारा घढ़ा दी जापरी, प्रण्थात्:-
"(3) बोडं से सदस्यों का निर्वाचत घौर नाम-नित्देशान पूरा हो जाने के
 गुन कर दिया गया है :
 सदस्टों का निर्वाचन पूरा होने के पूर्व की इस्त उपधारा के भ्रध्रंन कधिस्चना जारी की जा सकती। है।"
12. - मूल घ्रधिननयम की धारा 4 में, उपधारा (1) में, -
(क) शाबद कौर श्रेक"धारा 6" के स्थान पर प्रबद शंरे श्रंक "घारा 3 की चवधार। (3)" रख दिये जायेंगें;
(ब) प्रतिबन्धारमक खंड में, शद्व "एक वदे" जोर "वो वर्ष" दे स्थान पर फमझः शब्ड "छ:मास" श्रोर "ए६ घर्ष" रख दिये जायेंगे ।
13. - मूल ध्रधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रब दी़ जायनी, घ्रय्यत्:-
" 5 -राज्य सरकार धारा 4 के श्रर्धान सदस्यों की पदावधि की समतित्ति के पूर्व बोडे के पुनर्गंठन के लिये फार्यंचही करेगी।"

14--मूल श्रधिनियम की धारा 6 निकाल दो। जायगं। ।
15-- मूल्ल श्रधिनियम की बारा 8 में, घब्द "झ्रलीगढ़ मुस्लिम विशनचिध्रालय या लखनक दिरवनिध्धालय" के स्थान पर शान्त "या घ्रलीगढ़ मूस्लिम विश्वधिद्यालय" रख दियें जायेंगे।

16--मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, खंड (ख) में, शबद "खंड (ख) तथा (घ)" के स्यान पर ज़ब्द "बंड (ख) शोर (ग)" रख दिये जायेंगे ।

17~-मूल शर्धिनियम की धारा 15 में, उपधारा (2) में, खंड (झ) में, शव्न "खंड (ग) श्रीर (घ)"के स्याने पर, पणिद भ्रोर क्रक्षर "बंड (ग)" रब दिये जायेंगे।

18--मूल श्रधिनियम की धारा 16 -छ नें,-
(क) उपधारा (4) में, शब्द "श्रीर घह उसे प्रबन्ध समितियीं को भ्मग्रसारित करणगा" निकाल दिये जायेँें ;
(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, श्रोर सनेव से रछंी गई समझी जायगो, श्रर्थात्-
"(5) - (एक) उपधारता (4) के घ्रधीन श्रावेदनन-पत्र प्राप्त होने हे पश्वात् निरीक्षक ऐसे प्रत्येक श्रापेदन-पन के संबंध में विहित प्रकिया श्रोर सिद्वांतों के प्रनुसार गुणविशेषता भ्रंक दिलायेगा, श्रोर तट्पशचात् श्राेेदन-पच्च पबन्ध समिfित को घ्रप्रस्तरित करेगा ।
(दो) भ्रावेदन-पनों के संबंध में कार्यंबही, श्रस्यधियों को साक्षाएकाए के लिये बुलाया जाना, श्रौर चंयन समिति की वैंठक वितियमों के श्रनुसार होगो।";
(ग) उपधारा (11) में, --
(एक) शव्द "मृत्यू पा सेबा-निदृधि" के स्यान पर शब्द "मृत्यु, सेवा समाधित या श्रन्य प्रकार" रखं दिये जायेंगें
(दो) निन्नलिखित प्रतिबन्धारमक बंड बढ़ा दिषा जायात, घर्यात्:--
"पतिवन्ध यह है कि इस उपधारा के श्रद्यीन को गई कोई नियुक्ति, किसी मी स्थिति में, उस शिक्षा सन के जिसमें ऐंसी नियुक्ति की गई हो, समाष्ति फे पश्चात् नहीं बनी रहेगी। ${ }^{\prime \prime}$

धारा
का संशोघन


#### Abstract

घारा 5 का


 प्रतिस्थापनघारा 6 का मिकाला जाना

धारा 8 का संशोधन

धारा 13 का संशोध?

धारा 15 का संशोधन

घाश $16 .{ }^{6}$ का संशोधन;

धारा 16 छछह एा संशोधन

भां घ्रनुसूरी का बहै़या जाना

पद पधिकारी

श्रतदानाश्रों की मह्र्तायें

निर्बाचक होने市 लिए ध्रनहेता

निर्वाचित होने के लिए पानता

निर्वाचन क्षेत्र
$19-\infty$ मूल श्रधिनियम की धोरा 16 छछ मे，उपधारा（3）में，स्वष्टीकरण के बंड（ग）ग़ इब्द＂艮नुसूर्ची＂के स्थान पर शब्द＂द्वितोय ज्रनुसूची＂रख चिच्ये जायेगे।

20－－मूल क्रधिनियम की बर्तमान प्रनृछूची को द्वितीय श्रनुसूची के रूप ऩे पुन：संख्यांफ़र किया जायेगा श्रीर सदँध से पुन्न संख्यांकित समझा जायगा，घंर इस प्रकार पुन् संख्यंकित द्वितोय
 अर्भर्थत् ：－－

## ＂प्रथम ग्रतुसूनी

धारा 3 （1）क बंड（ग）के मर्रीन वोंड के सदस्थीं का निर्वाँचन
 प्रयोणननों के लिए निम्निलिखित पदर्गधिकारं। होंगें：－
（क）बोड का सचिव，मुख्य शिक्षक निर्बचन क्रधिन्धारी होगा；
（ख）सन्भागीय शिक्षा उप निदेशाक，शिशक्षक निर्दाचन झ्रधिध्रारी होगा；

 जिसमें निम्नलिखित होंगे：－
 को हैस हुप में स्थायी हों，कोर
（दो）हाई स्कूलों श्रोर छंटरमीडिएट कालेजों के एसें प्रधयापक्त，जो निवर्वस्त के दिनांक के ठीक पूर्वदर्ती 1 श्रगस्त को इस रूप में स्थायी हों।

स्पष्टीकरण－（एक）संस्था के प्रधानों या श्रध्यापकों के पदों के स्यायी पद्धघारी

（दो）ऐसे हाई 干्डूल की स्थिति में जिसे निर्वाचन के दिनांक के पूर्वर्वर्तो 1 ग्रमस्त़ को पइचात् घंटरमीडिएट ₹ाल़ेज के रूप में मान्यता दी गई हो，यदि ऐसे स्कूल का प्रधाना－ ध्यापक स्थायी से भिम्न हैसियत से एोसे कालेख के प्रीसिषल या धध्यापक का पद－ धारण फरता हो तो ऐसा व्यवित，यदि वह इस निमित क्रल्यथा शह्रह हो，निर्धाचक्रण मे सम्मिलित्त किये जाने के लिये हकदार होगा।
 सक्पक्र रूप से ध्रनुमोधित कोई निलम्बनादेश पैरा 2 में निनिक्ट सुसंमत दिनाक को प्रवृत्र हो， निर्वर्चक्रण जा सँस्य रजिस्ट्रीक्रत नहीं किया जायगा।

4－－（1）संस्था का कोई प्रधान निनीचन के लिये पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे निर्वाचन के दिनाक के पूर्बचर्ती तीस जून को ऐसी संस्था के प्रधान के रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच चर्ष का घनुमन्न न हो ।
 के पूर्वसरी तोस जून को क्रध्यावक के रूप में कुल मिलाकर फल से कम दल वर्ष का क्षानुकन न हो ：

स्पष्टीकरण－हस पैरा के प्रयोजनों के लिये उस घंबधि की फी गणना ही जायगी जिसमें， यथास्थिति，ऐसेी संस्था के प्रधान गा ध्रध्यापक ने ध्यस्यायी हैसियत से पदधारण किया हो।

5－－（1）निर्वाचन के प्रयोजनार्य निर्वरचनन क्षेल ीशक्षा सक्साग होंगे ।
（2）केवल एक संस्या भ्रधान शौर एक कध्यावक प्रत्येक एसे निदर्शचन क्षेल से निदीधित फिघय जायना ।


 विंष्ट जिलों की निर्वाचक नामावलियां होंगो ।
(2) प्रत्येक जिल की निर्वचक नामावली सहापक शिक्षज निर्वाचन प्रधिकारी ऐंसे हूप


1- - फोई निर्वाचक तामादली तैयार करने पा निवरचक नामावली के संबंब्र नें कीई दावा या
 'निमित नियुष्त कोई च्यकित फिली संस्था का कोई रीजस्टर, प्र्रणिलेख या दस्तांज़ देख सकंगा 'घौर प्रत्येक च्यकित का, जिसका ऐसी संत्या के प्रशासन पर नियंनण हो या जो धससे सम्बद हो,


8-- जसे ही निर्वाचक नामावली तैपार हो जाय, वेसे ही सहाप्क फ़क्षक फ़िर्वाचन क्रूधिकारी नामावली के प्राखप को प्रकाषित करेगा घंरे जसे-

> (एक) अपने कार्वालय में,

 दे:
निरीकण के सिये उपलन्ध फ्रायेगा ।
9--(1) निर्वाचक नामावली में किसी नाम के सम्मिलित किये जाने के लिये प्रत्येक इाषा हौर उसमें की गयी किती प्रविष्टि के संबंध में घ्रत्येक घर्पत्ति पेरा 8 के श्ररीन निर्वाच्च नामावली के पारूप के प्रकामतन के दितांक से वस दिन की प्रवधि के मीतर सहायक fराक्षक निर्वर्वचन घ्रधिकर्री को पस्तुत फो जायगी:

प्रतिवन्य यह है हि निर्वाचक नामानली में कोई नाम सर्मि्मिलित करने फे संबंध में या उसमें पभ्मिलित किसी प्रविष्टि के किसी चिवरण के संबंघ में, श्रार्पति केवल उस व्यक्ति हारारा की जायगी fिसका नाम पहले से उस नामादली में सम्मिर्लित हो।
iह: (2) प्रत्येक ऐ सा दावा या श्रापर्ति लिखित सूप में होगी श्रीर उस पर दावा या ध्रापर्ति Эकरोनेगुवाले ठर्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायगा।
 हरवित द्वारा की जाय जी ऐसी फरने के लिए हैकदार न हो, घ्रस्बोकार कर दी जायगी।


11-- (1) सहायक सिक्षफ निर्वाचन श्रधिकारी प्रत्येक्ष ऐेसे दावा या घ्रापनित के, जिसे पैरा 10 के प्रर्धनि घर्द्वीकार न किया गया हो, निस्तारण के लिये कोई दिनांक निर्धारित करेगा श्रोर ऐसे विनाफफ की नोटिस-
(क) किरी दावा की सिथित में, दावर्द छरने वाले व्यषित को वेगा;
(घ) निर्वाचक नामावली में कोई नाम सर्म्मिलत्ति किये जाने के संबंध में किली प्रापति की स्थिति में, ज्रापरत प्रस्तुत करने बाले उर्यकित को श्रीर उस ठचशित को मी देगा जिसके नाम के संवंध में ऐसी प्रापत्ति की गरी हो ;
(ग) निर्वाच्च नामाचली में किसी प्रविष्टि के विवरण के संवंध में किसी भापवति की
 को देगा।
(2) उप पंरा (1) के ज्रघंन निध्रारित्त विनांक को सहायक शिक्षक निर्वाचन ध्रघिकारी क्रत्येक दावा या प्रापषित की सरसरोतौर से जांच करेगा घौर उस पर क्वपना रिनिहचिय क्रभिलिखित करेगा।
(3) जाँच के दौरान दवेदार मा यद्यात्तिकित ज्रापतिकरता और ऐलता कोई वर्यकित गिले उप पेरा (1) के प्रधीन नोधि दी गई हो, उपस्थित होने श्रीर सुनवाई का हफदार होगा। (4) सहायक शिक्षफ निर्वाचन श्रधिकारी। स्वनिवेक से-

## निर्ष"चिक नTमा-

 दलीसूचना मोगेने ही सहादप धिक्ष निर्बचन प्रसिक्रि की पुक्ति

निर्aाचक नालर घली के प्रारूप का प्रफाशन

निर्वाचक नामावली में प्रविक्टियों के संबंध में दावा घौर आपत्तिपो

समय के मीतर न प्राप्त हुए दावा श्रौर श्रTषतियों का अस्वीकार कित्या ज़ना
दावा धोर घरापत्तियों का निस्तारण-

सहायका शिक्षक्व निर्षाचन घधिकारी के आ्रादेश के विरुद्र भर्षावेदन

निर्षाजन के लिए भ्रधिसूच्ता
fिवाजन 市 संबंध में दिनांध का निर्षरण

निर्षाधत के लिए जममीबवाशें का नांांक्ल

नामांकनन-पल
ब्वा प्रस्तुत किया जाना घौर fिविमान्य भागोंकत-पलों के लिए प्रवेक्षायें
 (2) के भ्षवीन ज्ञाने बिनिम्यों को कार्यािवित करने के लिए संशोधनों की एक सूची तियार फरेगा

 निर्еचक नमझावली में फिसी लिदिकोष, टंकन पा मुदण संबंधी भूल या श्रशुदि को ठोक फर सकात्र है ।


 ज्वादेश क्रीतिस होगा।
 कान्निन्वित करेगा।

 फा निर्वाचन करने को फहीजा।
 निर्वाचन भ्रधिकरों झ्रघिसूचना हारशー-
 स्रधितूचना के प्रकाशतन के दिनांक से पन्द्रह दित से कम ना होगत;
(घ) नामांकनों की संबीक्षा करनें के लिए खिनांक नियत हरेगा जो नामांकंन करले

(ग) उम्मीववारी दापस लेगे के लिए भ्रंतिम दिनांक निवत करेगा जो नामांकनों की

(घ) ऐस्ता या ऐसे दिनांक निथत करेगा जब मतदान, यदि प्नाधश्यक हो, फिया जायका जो दितांक वा जिसमें से प्रणन दिनांक उस्मादनारी वापन लेने के लिए प्रंतिस दिनांक से पन्दूहवे दिन के वहले क्षा दितनांक नहीं होगा।



 हों

16-- (1) पंरा 14 के खंड (क) के प्रधीन नियत दिनांक को या उसके पुव, प्रत्येक्ष


 4 बने छपरान्ह के बोच मुहरबन्द निऊाफे में परिदत्त करेगा या करोयेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी उम्मीववार को किसी निवांचन्, क्षेब से निर्षाधन के लिए सम्यक् चप से नानांक्ति नहीं समझ्षा जापया जब तब कि घह-
 $57 \%$ सस्ट्य हो, एक सी हपये की रारा,

जमा न करें या कराये :
 के लिए एक से श्रधिक नामांकत-पदों हारर नानांकित किषा गया हो, वहां उससे एक से प्रधिज राधि जना करने की घ्रवेक्षा नहीं की जरयेगी।
(2) इन पंरासों की कोई बात किसी डामीदवार को एक से ऊाधिक नमांकन-पन्टों वारी भामांकित किये जनले से प्रतिबिद्ध नहीं फरेगो।
 ०ी सिकेगी जिसे एत्व्प्रच्चात् दिये गये उपक्व्बों के भनुसार निर्वाचित बोषित किया जाय।


 रोति से नामांफन्त पलों की सुची प्रकाशित्त फरेगा।
 संभीदा करेगा।


 किसी नामांकन-पन्न की जांच फरने के लिए समस्त "दुध्तियुक्त सुदिधायें देगा।
(3) शिक्षक निर्वाचन श्रधिकारी समस्त नममांकन पपलों को जाँच करने के पशचात्त उन पर

 जांच, यदि कोई हो, जिसे छर्रावस्यक समझा जामय, करने के पश्वात् किसी नामांक्न-पन को ज्रस्बीकार कर सकता है ।
(4) किसो उस्मोदवार ऊा नामांकन किसी नाभांकन-पन्न के संबंध में किर्षी श्रीजियमितः
 जिसके संबंध में कोई श्रीज्यर्यमतान नी गई हो, सन्मक् रूप से नलवंकित किया गया है।


 चिद्वालय निरीक्षकाओं कौर निरीक्षक के कार्यालयों में सूचना-पट्टों पर चिद्वादायेल। सूँी की एक प्रति मुखय ईक्षक निर्बाचन प्रधिकारी को भो सेजी जतियोे।
(6) नामांकनों की विधिमान्यता या श्रविधिसान्यता के संबंध में निश्षक निवाच्चन ध्रधिकारी का शिनिश्चय कंतिम होगा ।
19-19 (1) कोई उसनोदघार विहित प्रप्न में ( जिसे झिक्षक निर्वाचन श्रधिकारी से श्राप्त किया
 स्सिक्षफ निर्वाचन ध्रधिकारी को दिया जायेगत, ऊ्र्रानी उन्मीद्वारी वापस ले सकता है
(2) फिसी ध्यक्ति को, किसने घ्रपनी उन्मोददारी वापस लेने के लिए उप पैरा (1) के प्र्धोन नोटिस दी हैं, उम्मोदवररी घापसी की श्रुनी नोटिस को रद्द फरने की अ्रनुम्पति नहीं हो लायगी।
 रिसा जा लफला हैं, समध्ति फे पश्चात्-

 बाबस न ली हो, निर्वर्चन क्षेन से लिर्वंचित किये जाने चाले उम्मीददरों की संख्या से ध्रनाधिक हो, तो शिक्षध निर्वाचन अधिकारी ऐसे उमनीदवारों को सन्यक् रूप से निर्वीचित घोवित करेगा।
(ख) ऐसे उननीदारों को संख्या जिनका नामाक्न सम्यक रुप से किया गया हो शर्रोर
 फिये जाने दाले उस्मीदवारों की संख्य亏 सें श्रधिक हो तो शिक्षक निर्वाचन ग्रत्विकारी मुख्य सिस्षक निर्वाचन फ्रधिकारी द्वारा ग्रतुमोधित प्रपन्ल में एक सूची तंयार करेगा जिसमे fिर्यचन लड़ने वाले उस्नीदन्गरों का वर्णसाला काल में नाम, जैसा कि नामांदन-पन में दिया गया हो, प्रोर उनका पदनाक होगा ।
(2) संस्वस्रों के घघानों श्रोर प्रध्यापकों के लिये ऐसी हुची पृषक्ष-पथक तैयार की लायगी मरर उन्हें मतनान-पन्नों के मुर्रण के लिये मुख्य शिक्षक निवर्वाचन अभिकारी श्रौर सहायक शिक्षक लिर्वाचन श्रधिफारी के पाए हुरन्त भेजी जायती।
(3) मुख्य शिक्षक निर्वाचन क्राधिकारी सहायक शिक्षक निर्बाचत श्रधिकारी के पास पदाधक संख्या सें मतदान-पन हौर निवर्वचन लड़ने वाले उल्मोबबारों की सूची जेजमा।

नामांकन - पान पर पृष्ठїकन किया जाबगा

चТ
की संबगण

दापस लेगा

जलादाएँ कराने Eी छार्श

मतों का ऊर्भालिखित किया जना

मतन हचयन

मतों की गपना

दर्वान की ओषणा

पर्पत्रम क्रो 펴꾸

मतदानए प्रों कान पहिरक्षण











 कारण के मलदान के लिये विर्धारित किसी स्यान पर घहतान कराना सम्भच न हो तो मतदान उस दिनांक तक के लिए स्थगित क्तिया जा सकान है जिले वाद में श्रधिस्रुचत किया जायगा ।




 सम्यक् ज्वा गणना न हो जाय ।

23-- (1) जिनन पेटियों में मत-पच हों, उव्लें सहगयक शिक्षक निर्बाचन घधिकारी की उप्पस्बति
 चहायता से सहगयक शिक्षक तिर्वाचन प्रीधिकारी के पर्पवेक्षण में की जायगो। यदि मतदाता ने श्रषक्षित संख्या से इ्रधिक मत प्र्रभिलिखत किया है तो उसका मत-पत्न श्रविधिमान्य घोषित किमों जायगा। इस निमित सहायक शिक्षक्त fिर्वर्तन फ्रधिकारी का रिनिशचय श्रंतिम होगा ।
(2) जससे ही मतों की गणना समापत हो जाय, वैसे ही सहायक शिक्षक निर्वाचन स्रधिकाती शशक्षक निर्वाचन ध्र्रधिकररी के पास निम्नलिखित तुरन्त भेजेगा-
(1) मुहरबन्द ग्रानरण में मतों की रणना का विबरण-पत्र ;
(2) पूथक् मुहरबन्द्ध गान्वरण में प्रयुक्त मूल सत-पन;
(3) पृथ्र् मुह्रलन्ब आवावप सें, श्रप्रयुक्त मल-पन्न;

(5) मुहर्बन्द्र भावरण में, प्रयुक्त्त आर फप्रयुक्त मत-पलों का बिनरण-पन ।

24-- (1) शिक्षक fिर्वाचन प्रदिकारो पैरा 23 के ग्रधोन प्राव्त मतगणना के विन रण-पत्रो
 प्रविक संखुया में मत मिला हो ।


 से निर्बाचित्र घोधित करेंगा जितुक पक्ष में पर्ची निकले ।

 विहित किया जाग्र, परिणाम की न्पियर्ट भोजेगा ।



 क्षर्षलय में परिरसित्रिक जाधेगी ।

27--मुष्य शिक्षक निर्यचचन श्रधिकारी के निदे शानुसार सहायक शिक्षक निर्दचचन श्रधिकारी को ध्ऱने जिले मॅ. निर्वाचन का संचालन करने के लिए श्रावश्यक्त फर्मचारिगण की नियुवित करने या उन्में कोई परिव्तन करने या किसी व्यकित को हटाने की श्रक्ति होगी।

28--निवाचन तो संबंधित कोई विषय जिसके लिये प्रधिनियंम कें मर्धीन कोई़ उपचन्ध न


21- (1) किसी न्यायालय के फिसी निर्णय, डिक्रो या श्रादेश में किसी बात के होते हुए भी प्रधिस्चना संख्या मा $04170 / 15-7-2(22)-75-$ 0я 0 भ्रधिनियम-2/1921-विनियम, 1976, के साथ दिनांक 8 सितन्बर, 1976 को उत्तर जदेश ग्रसाधारण गजट में मकाशित विनियमावली के साथं पठित मूल ग्रधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के बंड (ग) श्रौर (घ) के, जैसी कि बह 21 जनवरी, 1978 के ठोक पूर्व थी, ग्रदोन संस्राय्यों के प्रधगनों श्रोर श्रध्यावकों के निर्वाचन को इस श्रधिंनियम द्वारा बढ़ायी गयी उकल भ्रधिनियम की प्रथम श्रनुसनी को साथ पठित इस श्रधिनियम द्वारा प्रतिस्यापित; उक्षत प्रधिनियन की धारा 3 की उपधारा (1) के खंख (ग) के घ्वनुसार स्ठुघ्रा समझत्श जायेगा।
(2) मूल श्रभिनियम में किसी बात के होते पुए भी, बोर्ड़ के पदेने सुपवति के रुप में रिक्षा निवे एक, उत्तंर प्रदेशा दिनांक 21 जनवरी, 1978 से, हतl घधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रनुसार बोर्ध का पुनर्गठन होने तक बोर्ड श्रीर उसके सभार्पति जोर उसकी समिमियों की सभी शंकितयों का घ्रयोग ज्यौर कुत्यों का संपादन करेगा।

22-- उत्तर प्रहेशा माधपमिक्ष किक्षा विधि (संशोधन) घधिनियम, 1975 की धारा 21 में, उपधारा (2) निकाल दीर जायेगी।

## श्रध्याय~चार

उत्तर प्रदेश्र बेसिक शिक्षा श्रधिनियम: 1972 का संशोधन
23--उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा श्रधिनियम, 1972 की, जिसे आगे इस श्रध्याय में मूल बधिनियम कहा गया है, धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

24--मुल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।
25 --मूल अ्रधिनियम की धारा 9 में--
(क) उपधारा (1) में, शब्द "परिषद्द्यारा ऐसी ध्रवधि, पाररश्रमिक तथा सेवा के श्रन्य निबन्धनों एवं शतों में यथानिधि" के स्थान पर शब्द "ऐसी श्रवधि, पारिध्रमिक ग्रोर सेवा के श्रन्य निबन्धनों श्रोर शतों में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्र कनाये गये नियमों द्वारा" रख दिये जायेंगें श्रौर
(ख) उपधारा (3) में घब्द "स्थानन्तनित्ति किया जा सकेगा" के पशचात् शब्द्र "जब तक कि उवधारा (1) में निदिष्ट नियमों द्वरा ऐसी, भ्रवधि, पानिश्नमिक शोर तेवा के श्रन्य निबनधनों घ्रोर घतं में पfरिवर्तन न कर दिया जाय" रख दिये जायेंगे।
20--मृल घ्रधिनियम की धारा 19 के स्थान पर निम्नलिखित धररा रख़ दी जायेगी, श्रथात्-"19-- (1) राज्य सरकार इस प्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।
(2) विसेषतया श्रोर पूर्वोकत शब्ति की व्याफकता पर प्रतिकूल पभाव हाले बिना ऐेसे नियमों मेँ निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिये चपन्वन्ध बनाया जा सकता है,
प्रषांत्-
(क) धारा 6 के क्रधीन श्रधिकरिरियों, अध्यापकों म्योर श्रन्य कर्मचारियों के पदों पर भर्ती, ओर्रोर उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की ग़तें;
(ख) धारा 9 के श्रधीन परिषद् को स्थानन्तरित्त अ्रधिकारियों, श्रध्यापकों श्रोर श्यन्य कर्मच। रियों की सेवा की श्रवधि, पारिश्रमिक श्रौर सेवा के भन्यन्य निबन्धन प्रोर शत्रें;

सहायद्ध शिक्षक निर्वचचन श्रुधिकरं की ज्ञषित

घढव्यवस्थित बिघयों के लिख्र समार्पन की साष्तित
संखमणकालीन『पबन

उ0 प्र0 ग्रfि-
नियम संध्या 26 ,
1975 की धारा
21 का संशोध

उ०प्र० श्रीध्ये नियम संख्या 34 , 1972 की धररा 5 का संशोधन

घारा 6 का संशोधन

धारा 9 था संघोषन

धारा 19 के स्थान पर नई घारा का वकिस्थापन
(ग) परिबद् द्वारा मान्यता प्राप्त बेतिक स्कूलों के श्रध्यापकों भोर श्रन्य कर्म-
धारियों के पदों पर भर्ती श्रोर उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शतें;
(घ) कोई ग्रन्य विषा श्रां
(घ) कोई श्रन्य विषय जिसके लिय श्रधिनियम में श्रपयद्ति उपबन्ध हैं श्रोर राज्य सरकार द्वारा नियमों में उपबन्ध बनाना श्रावश्यक समझा जाय;
(ङ) कोई ग्रन्य विष्य जिसे विहित किया जाना हो या किया ज़ा सकता हो।"'
ग्रध्याय पांच
प्रकीर्ण
निरसन शोर घपवाद

27-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) श्रध्यादेश, 1977, उत्तर प्रदेश इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) श्रध्यादेश, 1978 श्रौर उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त जासन विधि द्वितीय संशोधन) श्रध्यादेश, 1977 का श्रध्याय पांच एतद्हारा निरसित किये जाते हैं।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निदिष्ट श्रह्यादेशों द्वारा यथा संशोधित घध्याय दो श्रोर तीन में उल्लिखित किसी मूल श्रधिनियम के श्रघीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस श्रधिनियम द्वारा यधा संशोधित सम्बन्धित मूल श्रधिनियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन कृत कारं या कार्यवाही समझी जायेगी, मानों इस श्रधिनियम के उपन्न स्य समी सारवान् समय
पर प्रवृत्त थे।

श्राज्ञा से, रमेश चंन्द्र देव शर्म, सचिन।

No. 1146 (2)/XVII-V-1-9-1978
Dated Lucknow, April 27, 1978
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the ConstituEnglish India, the Governor is pleased to order the publication of the following 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sanksh Shiksha Vidhi Sanshodhan Adhiniyam, Pradesh Lagislature and assented to, bya 12 of 1978), as passed by the Uttar THE UTTAR PRADESH ED
THE UTTAR PRADESH EDUCATION LAWS AMENDMENT ACT, 1978
(U. P. Act no. 12 of 1978)
(As piassed by the Uttar Pradesh Legislature)
An
$\mathrm{ACT}_{\mathrm{T}}$
further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, the Intermediate
Education Act, 1921 and the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.
Ir is HRReby enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India
Chapter I
Preliminary

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Education Laws Amend-

## CHAPTER II

## Amendment of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973

meadment of section 2 of President's Act 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P.Act 29 of 1974.

Amendment of section 4.

Amendment of section 50 .

Amendment of soction 55.

Invertion of
section 55-A.

Amendment of section 72.

Amendment of section 72-A.

Amendment of section 73.

Amendment of Chapter VI.
2. In the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in section 2, in clause (13), the following proviso shall be inserted, namely:
"Provided that in relation to any such college maintained by a Municipal Board or a Nagar Mahapalika, the expression 'Management', meaus the education committee of such Board or Mahapalika, as the case may be, and the expression 'Head of the Management' means the Chairman of such committee."
3. In section 4 of the principal Act, in sub-section! (1-B), for clause (b), the following clause shall be substitute $d$, namely :-
" (b) The officers appointed and the members of the authorities constituted under clause (a) shall hold office up to December 31, 1978 or until the appointment of officers or the constitution of the authorities in accordance with clause (c) whichever be earlier ;".
4. In section 50 of the principal Act-
(a) in sub-section(1-A), for the fitures '1977', the figurs '1978' shall be substituted.
(b) in sub-section (2), for the figtres ' 1977 ', the figuics ' 1978 ' shall be substituted;
5. In section 55 of the principal Act, in sub-section (8), in clavse (b), for the words and figures "any order of the Chancellor purporting to be made under section 68", the words "any order of the Chancellor or of the State Government' purporting to be made under this Act' shall be substituted.
6. In Chapter X of the principa! Act, after section 55, the following section shall be inserted, namely :-
"55-A. (1) An Officer specified in any of the clauses (c) to (i) of
Surcharge. section 9 shall be liable to surcharge for the loss, waste or such mis-application of any money or property of the University, if neglect or misconduct.
(2) The procedure of surcharge and the manner of recovery of the amount involved in such loss, waste or mis-application shall be such as may be prescribed."
7. In section 72 of the principal Act, in sub-section (2), in the proviso. thereto, for the figures '1977', the figures '1978', shall be substituted.
8. In section 72-A of the principal Act, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :-
"(c) The officers appointed and the members of the authoritiss: constituted under caluse ( $b$ ) slall hold office up to December 31, 1078 of until the appointment of the officers or the constitution of the authorities in accordance with clause ( $d$ ) whichever be earlier;'.
9. In section 73 of the principal Act, in sut-secticn (1), in the proviso thereto, for the figures ' 1977 ', the figutes '1978' shall Le substitutc $d$.
10. In Chapter VI of the principal Act, "the "words "or by a local autho:" rity," wherever occurring shall be omitted.

Chapter III
Amendment of the Intermediate Education Act, 1921
11. In section 3 of the Intermediate Education Act, 1921, bereinafter in this.

Amendment of section 3 of U.P. Act 1 I of 1921 .
(ii) after sub-section (2), E the following sub-section shall be inserte $d_{0}$
amely :-
'(3) As soon as may be after the election and nomination of the members of the Board have been completed, the State Government shall notify that the Board has been duly constituted:

Provided that a notification under this sub-section may be issued even before the election of the members specified in clause (i) or clause ( $j$ ) of sub-section (1) has been completed."
12. In section 4 of the principal Act, ininsub-section (1),-
(a) for the word and figure "section: 6 ", the "words and. $\{$ figures "subsection (3) of section 3 " shall be substituted;
(b) in the proviso, for the words "one year" and "two years", the words "six months" and "one year" shall respectively be substituted.
13. For section_5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-
" 5 . The State Goverament shall take steps for the reconstitution of the Board, before the expiry of the term of office of members under
section 4.'
14. Section 6 of the principal Act shall be omitted.
15. In sectuon 8 of the principal Act, for the words 'the Aligarb Muslim University or the Lucknow University", |the words "or the Aligarb|Muslim University" shall be substituted.
; 16. In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (b), for the words "clauses (b) and (d)", the words "clauses (b) and (c)" shall be substituted.
17. In section 15 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (i), for the words "clauses (c) and (d)", the word and letter "clause (c)" shall be subs-

Amendment cif section 4.

Substitution of section 5.

Omission of section 6.

Amendmant of atcion 8.

Amendment of section. 13.

Amendment of section 15.

Amendreent of section 16-E.
(a) in sub-section (4), the words "and shall be forwarded by him to the Committee of Management" shall be omitted;
(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted and be deemed always to have been substituted, namely:-
"(5) (i) After the receipt of applications under sub-section (4), the Inspector shall cause to be awarded, in respect of each such applications, quality-point marks in accordance with the procedure and principles prescribed, and shall thereafter, forward the applications to the Committee of Management.
(ii) The applicatious shall be deait with, the candidates shall be called for interview, and the meeting of the Selection Committee shall be held, in accordance with the Regulations.";
(c) in sub-section (11),-
(i) for the words "by death or retirement" the words "by death termination or otherwise" shall be substituted ;
(ii) the following proviso shal! be inserted, namely:-

[^0]Insertion of new Schedule 1

Ofecurs.?

Qualifications of voters.
19. In section 16 -GG of the principal Act, in sub-section (3), in clause (c) of the Explanation, for the word "Schedule" the words "Second Schedule" shail be substituted
20. The existing Schedule to the principal Act shall be re-numbered and be aeemed always to have been re-numbered as the Second Schedule, and before the Second Schedule as so re-numbered, the following Schedule shall be inserted and be deemed always to have been inserted, namely:-

## 'FIRST SCHEDULE

Election of manbers of the Board onder "clause (c) of section 3(1) ${ }^{3}$

1. For the purposes of the election of the members of the Board under clause (c) of sub-section (1) of section 3, the following shall be the officers:-
(a) The Secretary of the Board shall be the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari ;
(b) The Regional Deputy Director of Education shall be rhe Shikshak Nirvachan Adhikari;
(c) The District Inspactor of Schoois shall be the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikail.
2. The heads of institutions and teachers shall be elected by the members of an electoral college consisting of,-
(i) such heads of Institutions as are confirmed as such on August 1, immediately preceding the date of election, and
(ii) Such teachers of High Schools and Intermediate Colleges, as are confirmed assuch on August 1, immediately preceding the date of election.

Explanation-(i) Permanent incumbents of the posts of Heads of institutions or teachers who are on leave, shall be eligible for inclu:ion int the electoral college.
(ii) In the case of a High School which has been recognised as Inter mediate College after August 1 preceding the date of election, if the Headmaster of such school is holding the post of Principal or teacher in such college otherwise than in a permanent capacity, such persoot shall if otherwise qualified in that behalf, be entitled to be included in the electoral college.

## Disqualification for being an elector.

Eligibility for being elected.
3. No person in respect of whom an order of suspension duly approvec by the Inspector under sub-section (7) of section $16-\mathrm{G}$ is in force on the rele yant date referred to in paragraph 2 shall be registered as a member of the electoral college.
4. (1) No head of institution shall be eligible for election unless he has not less than live years experience in the aggregate as such Head of Institution, thirtieth day of June preceding the date of election.
(2) No teacher shall be eligible for election unless he has not less than ten years experience in the aggregate as such teacher on thirtieth day of June preceding the date of election.

Explanation-For the purposes of this paragraph, the period durine which such head of institution or teacher, as the case may be, was holding the post in a temporary capacity shall also be counted.
5. (1) Tas constituencies for the parpose of election "shally be educational regions.
(2) Only one Head of Institution ${ }^{\text {ran }}$ and one teacher shall be elected from each such constituency.

Explanation-For the purposes of this paragraph the expression "edi" cational region" means the educational region comprising such districts ${ }^{\text {b }}$ may be placed by the State Government under the charge of a Deputy Directog of Education.
6. (1) The electoral roll for every constituency shall consist of the electoral rolls for the districts comprised within that constituency.
(2) The electoral roll for every district shall be prepared by the Sahayak -Shikshak Nirvachan Adhikari in such form as the Mukhva Shikshak Nirvacban Adhikari may direct.
7. For the purpose of preparing any electoral roll or deciding any claim or objection in respect of an electoral roll, the Sahayak Sbikstak Nirvachan Adhikari and any person appointed by himinthis behalfshall have access to any register, record or document of any institutions and it shall be the dut y of every person baving control over or associated with the administration of the affairs of such institution to furnish to the said Adhikarior person such information ashe may require.
8. As soon as the electoral roll has been prepared, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shalt publish the draft roll and make it available for inspection-
(i) at his office ;
(ii) at the office of the Shikshak Nirvachan Adhikari ;
(iii) at such other place or places as the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari may direct.
9. (1) Every claim forinclusion of a name in the electoral roll and every objection to any entrymade therein shall be made to the Sahayak SbiksbakNirvachan Adhikari within a period of ten days frem the date of publication of the draft electoral roll under paragraph 8 :

Provided that every objection to the inclusion of the name in the electoral rull or to any particular in an entry therein shall be preferred by a person whose aame is already included in that roll.
(2) Every such claim or objection shall be in writing signed by the person making it.
10. Any claim or objection which is not lodged within the time specified in paragraph 9 or is logded by a person not entitled to make the same, shall be rejected.
11. (1) The Sahayak Shiksbak Nirvachar Adhikari sball fix a date fortbe disposal of every claim or objection which bas not been rejected under paragraph 10 and shall give notice of such date,-
(a) in the case of a claim, to the person making it :
(b) in the case of an objection to the inclusion of a name in the electorat roll, to the person preferring the objection and to the personin respect of whose name such objection has been made;
(c) inthe case of an objection to the particulars in an entry in the electoral roll, to the person preferring the obicction and to the person affected by such objection.
(2) Onthe date fixed under sub-paragraph (1) the Sahayak Shikshan Nirvachan Adhikari shall bold a summary inquiry into every claim or objection and shall record his decision thereon.
(3) Duriag the inquiry, the claimant or as the case may be, the objector and any person to whom notice has been issued under sub-paragraph (1) shall be entitled to appear and to be heard.
(4) The Sahayak Shikshak Nirvacban Adhikari may in his discretion,
(a) require any sucb claimant, objector or person to appear in person before him ;
(b) require that the evidence tendered by any such claimant objector or person shall be on oath and administer oath to him forthat purpose.

Electoral roll.

Power of Sabayak Shikshak Nirvachan Adhikari to call for information.

Publication of draft ejectoral roll.

Claims and objections in respect ofentries in electoral rolls.

Rejoction of claims and objections not received in time.

Disposal of claims and objec. tions.

Representation against order of Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari.

Notification for election.

Fixation of dates in respect of election.

Nomination of candidates for election.

Presentation of nomination paper and requirements for valid nomina. tions.
(5) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall, after the conclusion of inquiry, prepare a list of amendments to carry out his decisions under subparagraph (2) and shall incorporate the same in the draft electoral roll published under paragraph 8.
(6) Subject to the provisions hereinbefore contained, the Sahayak Shikshak Niryachan Adhikari may correct any clerical, type-written or printing error or inaccuracy in the electoral roll.
12. (1) Any person aggrieved from the decision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari under sub-paragraph (2) of paragraph 11 may, within one week from the date of communication, make a representation against such decision to the Shikshak Nirvachan Adhikari and his order on such represen: tation shall be final.
(2) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall give effect to the order passed under sub-paragraph (1).
13. The Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari shall, by notification call upon the members of the electoral college to elect Heads of Institutions and teachers in accordance with the provisions of the Act and the provisions cort tained in this Schedule.
14. As soon as may be after the publication of the notification under paragraph 13, the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikại sball, by notifica tion, appoint-
(a) the last date for making nominations which shall not be less than a fortnight from the date of publication of the notification under paragraph 13;
(b) the date for the scrutiny of nominations which shall not be later than the fifth working day after the last day for making nominations;
(c) the last date for the withdrawal of candidature which shall not bet laterthanthe seventh working day after the date for the scrutiny of nominations;
(d) the date or dates on which poll shall, if necessary, be taken, which or the first of which shall be a date not earlier than the fifteenth day after the last date for the withdrawal of candidature.
15. Any Head of Institution or teacher, as the case may be, may propose any person other than himself for election as a member, provided that such person is willing to stand for election and possesses the qualifications laid down in this Act and provided further that the names of the proposer and the proposed occur in the electoral roll of the constituency concerned.
16. (1) On or before the date appointed under clause (a) of paragraph $14{ }^{\text {th }}$ each candidate or his proposer shall, eitber in persen or through registered posi: deliver or cause to be delivered in a sealed cover to the Shikshak Nirvachaift Adhikari in his office between the hours of 11 o'clock in the forenoon and 4 o'clock in the afternoon, a nomination paper completed in the prescribed form (to be had from the Shikshak Nirvachan Adhikari) and signed ty the candidate and his proposer :

Provided that a candidate shall not be deemed to be duly nominated election from a constituency, unless be deposits or causes to be deposited-
(i) in the case of a person, who is a member of a Scheduled Caste

Scheduled Tribe, a sum of one hundred rupees ;
(ii) in any other case, a sum of two hundred rupees:

Provided further that where a candidate has been nominated by mot than one nomination papers for election in the same constituency, no more than one deposit shall be required of him.
(2) Nothinginthese paragraphs shall prevent any candidate from beifig nominated by more than one nomination papers.
(3) Anydeposit made under sub-paragraph (1) shall be repayable to the candidate who is declared to be elected in accordance with the provisions here inafter contained.
17. On the receipt of any nomination paper, the Shikshak Nirvachan Adhikari sball endorse on such nomination paper the date and time of receipt and the name of the person, if any, by whom it is presented and shall publish the list of nomination papers in the form and manner approved by the Mukbya Shikshak Nirvachan Adhikari.
18. (1) The scrutiny of nomination papers received in the manner prescribed in paragraph 16, shall be made by the Shikshak Nirvachan Adbikari.
(2) On the date fixed for the scrutiny of nominations under paragraph 14 , the candidate or his proposer or any other person, duly authorised in writing by the candidate, may be present at the time of scrutiny of nomination papers and the Shikshak Nirvachan Adhikari shall give him all reasonable facilities for examining any nomination paper.
(3) The Shikshak Nirvachan Adbikari shall, after examining ail nomination papers, record his decision thereon and decide all objections which may be made against any nomination and may, either on such objection or of his own motion, after such summary inquiry, if any, as is considered necessary, reject any nomination paper.
(4) The nomination of any candidate shall not be rejected on the ground of any irregularity in respect of a nomination paper, if the candidate has been duly nominated by means of another nomination paper in respect of which no irregula--rity has been committed.
(5) Immediately after the nomination papers have been scrutinised and decisions accepting or rejecting the same have been taken, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall prepare a list of candidates whose nominations-are found to be valid, and cause it to be affixed to the notice boards in his office and in the offices of the Deputy Director of Education and the Regional Inspectresses of Girls Schools and the Inspector. A copy of the list shall also be sent to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari.
(6) The decisions of the Shiksbak Nirvachan Adhikari shall be final in respect of the validity or otherwise of the nominations.
19. (1) Any candidate may withdraw his candidature by a notice in writing in the prescribed form (to be obtained from the Shikshak Nirvachan Adhikari) to be given by him to the Shikshak Nirvachan Adhikari, not later than the last date appointed under clause (c) of paragraph 14.
(2) No person who has given a notice of withdrawal of bis candidature under sub-paragraph (1) shall be allowed to cancel his notice of withdrawal:
20. (1) If after the expiry of the period within which candidature may be withdrawn under paragraph 19,-
(a) the number of candidates who have been validly nominated and have not withdrawn their candidatures in the manner and within the time specified in this Schedule does not exceed the number of candidates to be elected from the constituency, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall declare such candidates to be duly elected ;
(b) the number of candidates who bave been duly nominated and have not so withdrawn their candidatures exceeds the number of candidates to be elected from such constituency, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall prepare in the form approved by the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari a list containing the names in alphabetical order of the contesting candidates as given in the nomination paper together with their designations.
i- (2) Such list shall be prepared separately ror Heads of Institutions and teachers and shall be sent to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari and Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari immediately for printing of the ballot papers.

> Shikshak Ne Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari shall send to the Sahayak list of of contesting candidates.

[^1]Endorsement to be made on the nomination papers.

Scrutiny of nominations.

Withdrawal of candidature.

Conditions for taking of polls.
(2) An elector desiring to cast vote shall be required to go in person to the polling booth fixed in this behalf and cast his vote there.
(5) After the close of the poll the Sabayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall seal the ballot boxes and keep them in such a safe place as may be determined by the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari. Counting of votes shall commence immediately thereafter.
(4) The Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari may permit the candidate or nis authorised agent to be present in the polling booth during the hours of polling and at the place of counting during the hours of counting. The approval of the appointment of agent shall be obtained from the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari by the candidate at least an hour before the commencement of the polling,

Adjournment of poll.

Counting of votes.

Declaration of result.

Information of resultín

Preservation of voting papers.

Powers of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari.

Powers of the Chairm an in matters not provided for:
22. (1) If at an election, it is not possible to take the poll at any place fixed for the recording of votes, on account of any natural calamity or any other sufficient cause, the poll may be adjourned to a date to be notified later.
(2) Where the poll is adjourned under sub-paragraph (1) the circumstances shall be immediately reported to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari and the Shikshak Nirvachan Adhikari.
(3) The Shikshak Nirvachan Adhikari shall, with the previous approval of the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari, appoint the day on which the poll shall recommence and shall not declare the resilt of election until such adjourned poll has been completed and the votes cast at such poll have been duly counted.
23. (1) The boxes containing the ballot papers shall be opened in the presence of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari. The votes polled shall then be counted under the supervision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari with the help of Gazetted Officers of Education Department. If the voter records more than the required number of votes, his ballot paper shallbe declared invalid. The decision of the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari in this behalf shall be final.
(2) As soon as the counting of votes is over, the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall send forthwith to the Shikshak Nirvachan Adhikari the following :-
(1) statement of counting of votes in a sealed cover ;
(2) original used ballot papers in a separate sealed cover;
(3) un-used ballot papersin a separate sealed cover;
(4) marked electoral rolls in a separate sealed cover; and
(5) statement of used and un-used ballot papers in a sealed cover.
24. (1) The Shikshak Nirvachan Adhikari, shall consolidate the statement of counting of votes received under paragraph 23 and shall declare such candidate to be duly elected as has secured the largest number of votes.
(2) In the event of two or more candidates securing an equal number of votes, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall, in the presence of the candidates or such of them as desire to be present, decide between those candidates by lot and declare to be duly elected the candidate on whom the lot falls.
25. (1) As soonas may be after the result of an election has been declared, the Shikshak Nirvachan Adhikari shall report the result to the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari as well as to the State Government in such form as may be prescribed.
(2) Shiksbak Nirvachan Adhikari shall also inform all the successful candidates individually by registered post about the result of such election.
26. The voting papers and all other connected documents and materials shall be preserved in the office of the Mukhya Shiksbak Nirvachan Adhikari for one year from the date of declaration of result under paragraph 24.
27. The Sabayak Shikshak Nirvachan Adhikari shall have the powerto appoint the necessary staff for conducting the election in his district or to make any change or remove any person from the working staff as per direc tions of the Mukhya Shikshak Nirvachan Adhikari.
28. Any matter concerning the election for which there is no provisiont under the Act shall be regulated by the orders of the Chairman whose decision in the matter shall be final and conclusive."
21. (1) Notwithstanding anything contained in any judgement, decree or order of any court, the election of heads of institutions and teachers under clauses (c) and (d) of sub-section (1) of section 3 of the principal Act as it stood immediately before Jaunary 21, 1978 read with the fegulations published with notification no. Ma-4170/XV-7-2(22)-75U.P. Act 2-1921-Regulation-1976 in the U.P. Gazette Extraordinary, dated September 8, 1976, shall be deemed to have been held in accordance with the provisions of clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the said Act as substituted by this Act read with the First Schedule to that Act as inserted by this Act.
25. (2) Notwithstanding anything contained in the principal Act, the Director of Education, Uttar Pradesh as ex-officio Chairman of the Board shall, with effect from January 21, 1978 until the reconstitution of the Board in accordance with sub-section (3) of section 3 of the principal Act as amended by this Act exercise all the powers and perform all the functions of the Board and of its Chairman and Committees.
22. In section 21 of the Uttar Pradesh Secondary Education Laws (Amendment) Act, 1975 sub-section (2) shall be omitted.

## Chapter IV

## AMENDMENT OF UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION ACT, 1972

23. In section 5 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2), clause (c) shall be omitted.
24. In section 6 of the principal Act, sub-section (2) shall be omitted.
25. In section 9 of the principal Act--
(a) In sub-section (1) for the words "duly altered by the Board", the words "altered by rules made by the State Government in that bebalf" shall be substituted; and
(b) in sub-section (3), after the words "at the same remuneration and on the same other terms and conditions of service as governed him immediately before such transfer", the words "until such tenure, remuneration and other terms and conditions are altered by the rules referred to in sub-section (1)" shall be inserted.
26. For section 19 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
"19(1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely-
(a) the recruitment, and the conditions of service of persons appointed to the posts of officers, teachers and other employees under section 6 ;
(b) the tenure of service, remuneration and other terms and conditions of service of officers, teachers and other employees transferred to the board under section 9 ;
(c) the recruitment, and the conditions of service of the persons appointed, to the posts of teachers and other employees of basic schools recegnised by the Board..
(d) any other matter for which insufficient provision exists in the Act and provision in the rules is considered by the State Government to be necessary;
(e) any other matter which is to be or may be prescribed."

## Chapter y

## Miscellaneous

27. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance 1977, the Uttar Pradesh Intermediate Education (Amendment) Ordinance, 1978 and Chapter of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Ordinance, 1977 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything donc or any action taken under any of the principal Acts mentioned in Chapters II and III, as a mended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or amended by this Act, as if the provisionions of the respective principal Acts, as provisions of this Act were in force at all material

## By order,

## R. C. DEO SHARMA. <br> Sachiv.


[^0]:    "Provided that no appointment"made under this sub-section shall, in any case, continue beyond the end of the educational ression during which such appointment was made.":

[^1]:    21. (1) The votes shall be cast in a secret manner in the polling booths fixed by the Sahayak Shikshak Nirvachan Adhikari betweea the hours of 8 o'clock in the morning and $50^{\prime}$ clock in the evening.
