
 हिनांक 10-1-06 दमा चूर्य yुगतन घोलना अनतर्गत हाक ज्यय की पर्व अदायी डाक द्वारा भेत्रे लले के किए अनुमठ.
(ब्ह. अमांक सेफ्त डिकीजन


## मध्यम्रद़ेश राज्ञाप्रा ( असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 202] भोघल, मंगलकर, दियांक 15 अप्रैल $2008-$-बत्र 26 , सक 1930
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग
मंग्रसय, वल्सम भवन, भोफल
जोफाल, दिगाह 15 अर्रेत्त 2008




## विनियम

 लिए विनियम 2008 है


 निर्याजन) अधिनिदम, 2007 (क्रमाक 21, सन् 2007);



 कसूनी निवय;
(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, इस निमित तान्ब सरकार द्वारा प्रनिकृत कोई प्रतिकारो;
(ह) "व्यावस्तयिक शिक्षण संस्था" से अभिश्रेत है व्यववसायिक निका प्रदान कर रहा कोई महाविद्यालय या कोई स्कूल या कोई संख्यान, चाहे वह किसी मी नाम से ज्ञात हो, जों राज्य के किसी विख्वविवालय से संबंद्ध हो जिसमें राज्य विस्षान मण्डल अनिनिय्रम के द्वारा स्थाषित या निगमित कोई निजी विश्ववियालय या विस्वविछ्ललय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का स. 3) की द्धारा 3 के अभीन विश्वविद्यासय होना समक्षी गई कोई संषटक एकाई सम्मिलित है, और ओं व्यावस्तक्कि शिक्षज को विनियमित करने वाले किसी सकम काूूो निकाप द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्रत् हो;
(च) उन राब्दों अथ्ता अपिव्यतितायों का जो इन लियनियों में प्रयुक्त की गई है, किन्यु परिभाषेत कहां को गई हैं, वरी अर्थ होगा ओो अभिनियम में उनके लिए दिव गया है.
3. लागू होना-प वे विनियम अधिनियम के अर्षीन आने वली व्यवस्साध्किक संस्थाओं पर सागू होंगे.
4. फीस के निर्धारण के लिए मानदण्ड.-समिवि निम्नलिखित कारणों पर विचार करने के परचात् विलित रिति में कीस निथांशित करेगो:-
(क) सहायता न पाने बाली निजी ख्यावसायिक सिश्रा संस्थाओं की अवस्थिति;
(a) व्यावसायिक पाठ्यह्हम की त्रकृति;
(ग) भूमि और पवन की सलगत;
(घ) उफल्य अवसंकरना, अध्यापन, अध्यापेनेक कर्मयारिवृन्द और उपस्कर:
(₹) प्रभासन तथ्य संधारण पर क्यय;
(च) व्यववस्तथिक संस्थ की वृद्धि और विकास के लिये अपेष्षित युक्तियुका अधिश्षे;
(B) कोई अन्य सुसंग्व कारण :
 प्रत्यायित पाठ्यक्रम बह गुफषता प्रमाणन (कवालिरी प्रमाणन) जैसे आई, एस. ओ. 9002 अरि वा अधिमान को प्रोस्साहन देने के लिए भी विनिश्चय कर सकेगी.
5. फीस निर्धारण की प्रक्रिया.-(1) प्रत्येक कलैप्डर वर्ष के प्रारंभ में अर्षात् प्रयेक् वर्ष के जन्री माल में, समिति आने वासे मैसनिक सभ के स्रिए ख्यावसायिक रिश्षण संस्था में प्रवेश के लिए फीस के निर्थारण के संबंध में आखेटन-पत्र आमंत्रित करते हुए बिकठपन जारी करेमी.
(2) सर्मिति वििभिन्न काकों को अधिमाए देने के खिए अपनी स्वर्य की फ़िस निर्घारण प्रक्रिया तब कर सकेगी.
(3) समिति द्वारा प्रल्येक संस्थ्य को, उसकी फीस संरबन्य को अंबिम रूप देने होतु सुना जाएँ

 से अनुझा प्रश्न की है, अंतरिम फीस निर्थारित करने हेतु तथा इसके पर्वार् सीमिति द्वरा निषीरित कलैण्डर वर्ष और प्रक्रिया के अनुस्तर अंठिम फीस संरचना हेतु समिति के थास ज्ञाना चाहिए
（5）अवेदन－पत्र समिती द्वारा विहित प्रक्प में किया जाएगा उथा उसमें निम्नलिखित दस्तावेन संलग्न होंगे：－
 यरिषद्（मेडिकल काठंसित ऑक इण्डिया）तथा इसी प्रकार के अन्य को नियंत्रित तथा विनियमित करने वाले अखित भारतौय निकाय द्वारा जारी किया गया प्राधिकार／अनुज्ञा－प्र；
（दो）सोसाइटी तथा उसकी उपविजियों से संबंधिएा दस्तावेज्ञ एवं जानकारी；
（तीन）व्यावसाबिक सिक्षण संस्था प्रारंभ करने के लिए प्रेजेक्ट रिषोर्ट（परियोजना प्रतिवेदन）की एक प्रतिक
（चार）संस्था，उसके हक，स्वामित्व，क्लास रुम की संख्या दर्शती हुए भवन，प्रशतसकीय खण्，पुस्तकालय，वाचनात्तय， अंकर्वासी खेस（यदि कोई हो），के लिए उफ्लब्य कसे，खेल मैदान，प्रय्येगशालाएं तथा साइट प्लान के साष्य अन्य सामान्य उपयोगिता के लिए चिन्हित क्षेत्र द्वारा वपसन्भ भौतिक अवसंरचना सुविधारं；
（पांच）पुत्तकालय सुविषा－विपयवार，संकायवार तथा सामान्य अज्नबन के लिए पुरत्तकों की संख्यं
（छह）बाचनालय सुविधाएं－दैनिक，सासाहिक，मासिक पत्रिकाओं，सामयिक व्यावसायिक पत्रिकाओं खी संख्या तथा संर्या＇ में अभिदत्त साहित्यं；
（सात）प्रयोगराला की सुवियाएं－प्रयोगराला में उफलभ उपरकरों तथा उपकरणों के बिपय में बानकररो；
（आठ）अध्यापन संकाय－आचायों，रीडसं（उपाचार्य）कनिघ्，यरिह तथा प्रवरण क्रेणी बेतनमान प्राज्यापक्तण（पृथक्त： उपदर्शित होंगे）की संख्या，उनके नाम रैअ्षणिक अर्हतारं तथा उनके जीवनवृत，वेतनमान，वेतन तथा भत्ते और कुल परिलभियां；
（नी）संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रस्ताषित शिखा के समान मदों के उत्वादन में लमें यान्य प्रहिध्धान，लोकनिमगभित निकाल के साथ अनुबंध，यदि कोई हों；
（दस）वितीय स्थिथि：－
（1）किसी वर्ष के लिए संस्था के वार्षिक प्रस्ताविक बजर；
（2）अवसंरबना के वार्षेक संभारण के लिए अयेक्षित रकम；
（3）प्रयोगरालाओं की वृद्धि विस्तार उधा उन्नयन के सिए अरेक्षित रकम；
（4）निकेष संस्थाओं के नाम के साथ संस्था के नाभ से तथा बैकों के गाम से सावधि तथा चाल्लू दोनों उमा खाते में किजा गया निक्षेप：
（5）वितीब स्रोत；और
（6）बैंकों，अन्य वितीय संस्थाओं से लिए गए उधार，यदि कोई हों，अवपि वया उस पर लगने वाले देय व्याज को दर्शाते हुए：

（बाह巨）निबेदन में प्रह्तुत की गई सूवन्ता के समर्षन में विहित प्रहुप में शपथ－पर，
（6）समिति द्वारा समय－समय－पर अणिकृषित की गई प्रकिसा（प्रोसेसिंग）कीस निवेदन के साथ उम्मा की जाएगी，प्रक्रिया （प्रोसेसिंग）फीस के बिना कोई निवेदन ग्रह्रण नह़⿺⿸⿻一丿工⺝刂灬 किया जराएI．
（7）रानकारी प्रात होने के पर्वादृ，समिदि या तो स्वर्य संस्या का निरोष्षण करेगी या षरन्ा स्थल पर निरारण या निवेदन में वर्णित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण रल का गठन कर सकेगा．
(8) समिति द्वाग गदिय निरोक्षण दल में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
(क) एक विख्यात हिख्यविद जो संबंधित पार्ट्वक्रम गिसकी कीस नियाित की जाना है, के कम से कम प्राबार्य अथवा आचार्य स्तर के हों समिति द्वारा अनुमोदित पेनल से प्रवेश तथा विनिकमत समिति के अज्यय द्वारा नार्मनिदिए किद्या जाएय?

(ग) समिति सचियातय का एक अध्किती जो समिति के अप्पय द्वारा निरीक्षण दल के सदस्य संचिब के रूप में नाम निरिए किजा जाएगय.
(9) निरोक्षण दत कोई अधितेब, जब बह अवस्क्क समझ्ने, मंगा सकेगा तथा अधिलेख मंगाने के लिए अण्नपे्या लिखित में की जाएएी और बह माना बएएगा मानों वह समिति द्वारा मागा गब्बा है.
 सास्ष्य के लिखित अभिलेख, निरीयुण दल द्वारा रिषोट्ट के भाग होंगे.
(11) अध्याषकों, खातों अदि का कोई संघ भी अपना निरीक्षण इस को यविक्ता के माप्यम से प्रवि निवेदन कर सकता है. निरीक्षण दल इनकी सुन्वाई करेगा और अपने विचारों सहित समिति को यानिका अड्रेषित करेगा.
(12) निरीक्षण पूर्f छोने के पश्वात् निरिक्षण दल अपनी fिपोट सििति सबिवन्तव में सषिववविशेष कर्व्यम्य अधिकाी को प्रत्बुत करेगL. सबिब रिपोट्टि की संबीधा करेगा और उसे समिबिति के अध्यक्ष को प्रत्तुत करेग्ट.
(13) यदि अध्यक बह महसूख करे कि निकेदन का और अन्येपण किया जाना आवस्वक है, तो बह यह रिपोर्ट तथा दस्तावेजों की, इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा मेहनताना देकर लिए गए चार्टेड एकांटेंह द्वाण संवोधा तथा सत्याभन कराया बाए,
(14) समिति, निकेदन के साल प्रस्तुत किए गए स्तावेज, निरोक्षण टौम द्वारा प्रस्तुत की गई निरौथण सिपोर्ट, चार्टड एकांरेंद की सत्यापन रिपोर्ट वबा समिबि सकिवालय छ्वारा किए गए निर्यारज पर विजार करोगी.
(15) समिसित, तब विनिश्वव करेगी कि उस संस्या ह्वरा प्रस्तावित फीस न्यायोचित है, वथा लाभ प्राय करने अषवा केषिटेश्न फौस के रू में प्रशारित नहึँ है. समिबि, प्रस्तावित फौस संरबना को अनुमोदित करने अथवा कोई अन्य कीस विनिशिजत करने के लिए स्वतंत्र होगी जो संरया हुरा प्रभारित की जा सकेगी.
(16) समिबि, उन संस्याओं की, जिन्होंने अपने प्रस्ताब प्रस्तुव नहीं किए है, फीस ख्य करने के लिए स्वतंत्र होगी.
(17) संस्थाओं द्वरा प्रस्तुत किए गए विभिन आंकड़/यानकारियों दथा दस्तवेवों की याँच के लिए चॉर्ट एकांत्रेंद फर्म नियुक्त की जा सकेगी वबा यवा उस्तिखित कार्य संपहित करने हैतु कहा जा सकेगा.
(18) संस्या द्वारा विधित प्रोफलम्ब में प्रस्तुत प्रस्ताकित फैस के साय नाही गईं जानकारी की गणिलेय गुदता, पूर्णनत व्वया अपेखित दस्बलोेों के प्रतुत किए जाने को जांब की जाएगी.
(19) प्रस्रुत की गई जानकारियों की, उसके साथ प्रतुतुत की गुई संपरोश्ता रिपोट्टै और साष ही न्यास एवं सोसायटी के अंतिम लेख्या के संदर्भ में भी जाँच की जाएगी.
(20) संपरीक्षा रिपेरें में दी गई अईता तथा प्रतिक्त टौका-टिप्पणी या लेलाओं की टौष पर भी विचार किया जाएगा तर्षा उसके अनुसार संस्था द्वारा प्रत्तुत किए गए प्रस्तोवों में आवश्क्क समालेबन किखा जाएगए.
(21) एक से अधिक संस्या संबासित करने वाले सोसाइटर/न्यास द्वारा उपगत सामान्व खर्च के अनुपात में विशेष अवधारण दिए जाएंजे
(22) संख्या द्वारा प्रसुत्ता की गा जानकारौ/आंकड़े/दस्तावेजों की खंब समिति द्वारा इसके अपीन स्थषित नियमों के संदर्भ में की बाएगी और जब कभी आवश्यक हो फौस का निर्थारण किया जाने है लिए संस्या द्वारा प्रत्नुत आंकड़ों में समाबोजन किया जाएगाI.
(23) उक्त संबौक्षा में जांच के आधार पर प्राता अनिर्यमिकता का उनकी गभीरता के लिए सस्यापन किया जाएगा और जहां आवस्वक हो, सोसादटय/टर्स्टसंस्था को उक्त अनियमित्ता के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रत्तुत करने के लिए कहा जा सकेगा, उस टका में जर्हां समिति यह पाती है कि उप्रोक्त अनिवमितता की मात्र अत्यधिक है, तो फौस नियारण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती

(24) समिति, संख्या को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी और अहों आवश्यक सम्दे संस्या द्वारा प्रस्तुत सूलना तथा आंकड़ों की शुद्ता सुनिश्चित करने के लिए संस्याओं का निरीया कर सकेगी.
(25) समिति संर्या द्वारा फैस का निरारण करेगी बिसमें एक वर्ष में संस्था को देय समस्व फीस सम्मिसित होगी.
(26) रहां संस्या छारा प्रात्ता जानकारी अपूर्ण या अपर्याँ हो, वहां समितित संस्ख्या को उसमें सुधार करने के लिए कह सकेगी, जिसके अभाव में समिति को समुषित अनुपान/उपरंध करने के पर्वात् उनकी फीस निथारित करने का अधिका होगा.
(27) समिति सबिक्लब फीस को अंतिम रूप देने की उचित प्रणाली प्रतुत करेगी और उससे संबंधित समस्त अधिलेख्ब 5 वर्ण की कालावधि के लिए संधारित करेगी.
6. फीस्त संरचन्ता के षटक.-(1) समिबि द्वारा निर्यारित की जाने बाली फैस के निम्नलिखित घटक होंगें-
(क) निक्षण फीस (ट्यूरान फीस);
(ख) ग्रोष वय्या विकास्त कीस:
(ग) रबिस्ट्रीकरण फीस;
(घ) युक-बैंक से अंशदान;
(7) बस फीस्यक्रभार्य;
(च) प्रशिष्च एवं उरमिता बिकास कैरियर गाइड्डेस तथा स्लेसमेंट सेल;
(छ) बिकितसा बीमा फॉस;
(ज) खेलकृद फीस;
(झ) सांस्कृतिक गतिबिधियों की फौस;
(अ) परिबय-पश्र एवं पुर्क्रकालब कार्ड फौस;
(ट) उग्रावास्स कष्ष भाड़ा (केवल हॉर्टिस्स के लिए);
(ठ) मैस चार्ब (केवल हॉस्टलर्स के लिए);
(3) संपूर्ण पाट्यक्रम के लिए कौरनमनी;
(द) विस्वविद्यालब कौस संबोधित विश्वविद्यालय द्वरा समथ-समय पर विनिश्चिब किए गए अनुसार सागू होगी;
(ब) कोई अन्य कौस जो समिति द्वारा उपयुकत समझ्भी जरए
(2) प्रत्येक अर्जणिक संख्या फीस कह निशेप या किसी मी प्रचेजन के लिए संगूहात की गई अन्य राशि के लिए प्राधिकारिक रसीद जारी करेगी.
(3) कोई भी मढाविदालय किसी अभ्दर्थां से एक वर्ष से अधिक की फौस वसूल नहीं करेगी. तथाधि, छात्रों को वार्षिक फैस अभिकतम दो किस्टाँ में उमा करने की स्वतंखता होगी, किसी चैर्ष्षणिक वर्ष में एक वर्ष से अधिक की फोस ती नाना केपिटेशतन फीस

7. समिति द्वारा वियोंरित फीस की वैधता.- (1) प्रत्येक संस्था के लिए प्रतिधत्र प्रतिवर्ष देव फीस समिति द्वारा विहित की जाएगी तबब 3 वर्ण की कालाधधि के लिए बाप्यकारी होगी, कोई भी पुनरोलण 3 वर्ष के पर्वात् ही अनुकेये होगा इस प्रकार अवपरारित
 पूर्ण किये उसे लक पुनरीर्षित नाँँ की जएयी़.
(2) उब कर्भी भी किन्तां कारणें से अपौल प्राधिकारी असितत्व में च हो, तो राज्य ससकर, समिति द्वाए प्रस्तबित फैस के संबंप में रिकायतों की सुन संकेगी तक फौस संरचना यदि आवस्वक हो, में किसी भी पुनरीक्षण के लिए समुचित आदेश वरित करने के लिए समरत सुसंगत अभिलेखों को मंगा संकेगी.
8. केषिटेशन फीस का प्रभारित किया जानL, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तविंश किसी यात के होते हुए भी, किसी रैक्षणिक संस्द द्वरा या उसकी ओर सें या किसी व्यक्ति द्वारा बो ऐसी संस्था का भासाधक हो या ऐसी संस्था के प्ररंधन के लिए उत्तरदारी हो, उससे या उसके संबंध में, किसी विदार्था के प्रवेश के प्रतिफल स्वरूष तथा किसी अध्ययन घट्वक्रम के अग्रसर या उसके उच्चार स्तरमान के प्रोनति या ऐसे संख्या में श्रेणी होतु या ऐसी संख्या में उचतर मानक या वर्ग की प्रोनीत हैतु कोई केपिटेश्न फैस नहीं मांगी जएगी व संगूछीव नहाँ की जाएगी.

 के पश्वार् यह पाती है कि सढ़यता न पाने वाले ख्यावस्तयिक महलिय्यालव या संस्या की ओर से प्रवेश के उपरंध्षों का अतिकमण किया गयद है, तो वह संबंधित्य व्यक्ति को, संगुहीत की गई अधिक रकम की वापसी के लिये समुवित अनुशंसा करेगी और सरकार को दस लाए ह्यये तक का डुमीना अधिोफित करने के तिये फी अनुगंसा करेगी तथा सरकार ऐसी अनुर्साता की प्राति पर, प्ररयेक ऐसे अतिक्रमण को दरा में नुमांने को निर्यारित करेगी और उसे संगृहीत करेगी या ऐसी अन्य कररवाई के लिये विनिश्वय करेगी, जैसा कि वह उदित समझदे और इस प्रकार नियत की गई रकम उस पर ख्बत्ल के साथ पू-राजस्य के बकावा के तौर पर वसूल की जापेगी और समिकि किसी विरिए महावियालय या संस्था में किन्तीं या समरत स्थानों के संबंध में दिये गये प्रवेश को गुण्पगुण के विपदीत तथा अविधिमान्व योषित कर सकेगी त्रमा संबंधित विश्वध्धित्तय को इसे संसूध्धित करेगी तथा विर्वविद्यालय, ऐसी संसूवना की प्राति पर,

(2) समिती का यदि यह समाधानृ हो जता है कि सहावता न पाने बाले किसी निज्री व्यावसाविक महाविद्यालय या संस्था नै एस अधिनियम के किसी उप्रंध का अधिक्रमज किया है, तो ऐेखी दशा में राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राम करने के पर्थात् ऐसे महाविप्यालय या संस्बा की मान्यक् समास की जा सकेगी तथा अन्य कोई रास्ति अधिपोषित कर सकेगी, जैसी कि वह उचित समझ़े.
10. समिति की प्रकिया को विनियमित करने की शक्ति-समिति को, उसके कृत्यों के निर्वहन से उद्धूत होने वाले समरत मामलों में असनी स्वर्प की प्रक्रिब्ब विनियमित करने की शक्ति होमी और ₹स अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोबनों के लिए सिकित प्रक्रिया संहिता, 1908 ( 1908 का 5) के अर्जन निम्नलिखित मामलों के संबंघ में, जबकि वह किसी बाद में विज्यारण कर रही हो, सिवित न्यायालय की समरत शक्तियों होगी, जब तक कि निम्नलिखित मामलों के विख्य में वाद का विजारण चल रहा हो, अर्थातु:-
(एक) किसी सारीी को समन करला तथा हाजिए करना तथा खपथ पर उसकी परोक्षा करना;
(दो) किसीी इस्लबेज का प्रकटौकरण और पेश करने की अपेष्षा करना;
(तीन) शपष-षो्रों पर सहस्य सेना;
(चार) स्तधियों की परोक्षा के लिए कमीखन जारी करना;
11. निर्वंबन- पदि इन विनियमों के संब्रेध में कोई प्रस्न बद्युत्ड होता है तो वह सरकार को नीरीश किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चब अंतिम होगा.
12. अभिकारिता-किसी थी बिज्याद की दरा में अधिकारिता केबस मध्यड्रदेश में गहित तथा स्थित न्वायातयों तक ही सीमित रहेगी.

> मध्यादेश के राम्पपात्त के चम से तथा आदेशनुसार,
> शमीम उद्धीन, अपर सनिय.

## भौपाल, दिनांक 15 अप्रेल 2008




> मध्यक्रदेश के राज्पपास के गाम से तथा आरेशनुसार,
> श्रमीम उद्टीन, अपर सधिव.

## Bhopal, the 15th April 2008

No. E. 14-17-2007-XLII-1- In exercise of the powers conferred by the Section 13 of the Madhya Pradesh Nij Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (Na. 21 of 2007), the State Government hereby makes the following regulatiors relating to the fixation of fee in a private unaided Professional Institutions, namely:-

## REGULATION

1. Short title and Commencement--(1) These regulations may be called as Regulations for Fixation of fee in a Private unaided Professional Institution Regulation, 2008.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette.".
2. Definitions--In these regulations unless the consext otherwise requires,
(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);
(b) "Admissions and Fee regulatory Committec" means the Committee constituted by the State Government under the provisions of the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional Educational institution:
(c) "AICTE" means All India Council for Technical Education a statutory body established by All India Council for Technical Education Act. 1937.
(d) "Competent Authority" means any authority as authorized by the State Government in this behalf;
(c) "Professional Educational Institution" means a College or a School or an institute by whatever name called, imparting professional Education, affliaied to a State University, including a private

Univensity essablished of incorporated by an Act of the State Legislature er conssitoent unit of a detmed to be Universily under Section 3 of the Universily Grants Commission Act, 1956 ( 3 of 1956) and approved or recognized by the competent statutory body regulating professional edocation.
(f) The words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning as assigned to them in the Act:
3. Applicability,-These regulations shall be applicable to professional institutions covered under the Act,
4. Criteria for lixation of fee.-The Commituee shall prescribe the lee in the manner after considering the following factors:-
(a) the location of the private unaided peofessional educational institutions;
(b) the nature of the professional course;
(c) the coss of land and buitding:
(d) the available infrastructure, teaching, non leaching slaff and equipments;
(e) the expenditure on administration and maintenance;
(f) a reasonable sumplus required for growth and development of the professional institution:
(g) any other relevant factor:

Provided that the Committee may also decide for providing incentive to the aceredited cuerse or Quality Certification like 150.9002 elc, or weightage for backward/less area development for promoting professional educational institutions in these areas.
5. Procedure for fixation of fee--(i) At the beginning of each calendar year, that is in the month of Janioary of each year the Committee shall issue an advertisement inviting applications in regard to determination of fees for admission in professional education institution for forthcoming academic session.
(2) The Commance may evolve its own procedures for giving inter se weightage to the different parameter for fixation of fee.
(3) Each institution shall be heard by the Committee for finalization of its fee structure.
(4) The Committee shall require a private unaided professional educational institution or, a deemed Universily to make submissions by the date prescribed in the advertisement. Any new professional institution that gets permission from appropriate authority aftez aforesaid prescribed dates should approach the committee for fixing their interim fec and thereafter for final fee structure as per calendar and procedure fixed by the Committee:
(5) The submission shaill be made in the form prescribed by the Commixtee and shall be accompanied with the following documents,-
(i) The authorization/permission letter issued by the Alt India body controlling and regulating the professional srudies e. g. the A. L. C, T. E., N. C. T. E. Bir Council of India. Medical Council of India and the like ones;
(ii) Documents and information relating to society and iss by-lans:
(iii) A copy of Project Report for starting the professional educational institution:
(iv) The physical infrastructure facilities availatle by the area earmarked for the institution, its title, owenership, the buildings ssating the number of classrooms the administrative block rooms available for library, reading room, indoor games (if any) playgrounds, laboratories, general utilities etc. together with the site plan.
(v) Library facilities-number of books subjectwise, facultywise and for general reading:
(vi) Reading room facilities-number of dailies, weeklies, monthly magazines, periodical professional magazines and literature subscribed in the institution;
(vii) Laboratory facilities-Information regarding Equipments and instruments available and in the laboratory;
(viii) Teaching Faculty-Number of Professors, Readers, Lecturers in junior, senior and selection scale (to be indicated separately), their names, educational qualifications and their bio-data, pay scale, pay and allowances and total emoluments;
(ix) Tie up, if any, with a State enterprise publiccorporate body engaged in production of items similar to the edocation proposed to be imparted by the institution;
(x) Financial standing.-
(1) Proposed budget of the institution for a year,
(2) Amount required for annual maintenance of infrastructure;
(3) Amount required for growth, development and up gradation of laboratories;
(4) Deposits-both fixed and current deposits in the name of the institution along with the names of institutions and names of Banks;
(5) Sources of funding: and
(6) Loans, if any, from the banks, other financial institutions, indicating the term and the interest payable thereupon.
(xi) Balance sheet and Income and Expenditure Account of the institution from the date of inception duly authenticated by a Chartered Accountant.
(xii) An affidavit in the prescribed form in support of the information furnished in the submission.
(6) A processing fee, as laid down by the Committee from time to time, shall be deposited along with the submissions. Any submission without processing fee shall not be entertained.
(7) After the receipt of the information, the Commintec may, either at its own motion inspect the institution, or constitute an Inspection Team to make an on the spot assessment and verification of the facts mentioned in the submission.
(8) The inspection team, as constituted by the Committee shall consist of.-
(a) an eminent educationist of the rank of Principal of a college or professor concerned with the relevant course for which fee fixation is sought shall be nominated by the Chairman. Admission and Fee Regulatory Committee from a panel approved by the Committee.
(b) a chartered accountant of repute, who is versed with auditing of the accounts of educational institutions-member
(c) an Officer from the Secretariate of Committee Secretariat to be nominated by the Chairman of the Committee as Member Secretary of inspection team.
(9) The Inspection Team may call for any rocord, which it considers necessary and a requisition calling for the record saall be made in writing and shall be treated as if it is called by the Cosorittee.
(i0) The inspection tram may seek oral evidence from any of the persons concemed with the affairs of the Institution ande written record of such oral evidence shall form part of the report by the hisppection Team.
(1i) Any association of teachers, students etc. may through a getition make counter submissions to the Inspection Team. The Inspection Team may hear them and forward the petition to the Committee along with their views.
(12) After completion of the Inspection the Inspection Team shall submit its report to the Secretary/OSD in the Comanittec Secretariat. The Secertary shall scrutinize the report and sabmit it to the chaiman of Conmittee.
(13) If the Chairman feels that the sabmissions need further analysis he may order the Report and the dincuments to be scnutinized and verified by a chartered accountant hired by the Committee for this purpose.
(14) The Conmittec shail consider documents accompanying the submisssions; the Isppection Repor sobmitted by the lnspection Team, the verification report of the Chartered Accoumant and the asssessneat made by the Conmittee Secretariat.
(15) Cemmitter shall then decide whether the fees proposed by that institute are justified and are ne: profitocring or charging capitation fee. The Committee shall be at liberty to approve the fee structure or to decide some other fee which can be charged by the instimte.
(16) Committee shall be at liberty to fix the fee of those institutions which do not subuait their proposalis to the Committec.
(17) For checking yarious data/infornation and documents furnished by the Insitutions a chartered accountant firm may be appointed and may be asked to perform the work as mentioned.
(18) Fee proposed by institution on pescribed proforma with desired inforination shall be checked for asithmetical accuracy, completencess and fumishing of requirod documents.
(19) The information furnished shall also be checked with reference to the Aidit Reports sabmitted therewith as well as the final sccounts of the trustsociety.
(20) Qualifications and adverse observations in the Andit Reports or Notes to Accounts shall also be considered and secessary adjustmeat be made in the proposals submitted by the lissitutions in accordiance therewith
(21) Special emphasis be given on the apportionment of cemmon cost incurted by the society/trust numing more than one instinutions.
(22) The information data dicements submitted by the Institations shall further be checked with reference to the norms established hereunder anni uf.crever necessary adjustments shall be make to the data fumished by the Itritituions for arriving at the fee to be fixed.
(23) Iregularities found on the basis of the above said scrutiny shail be venified for their gravity and wherever necessary the socieytinssfintinution may be asked to submit its representation in respect of the said inegularity. In case where the cornnittec finds that the irregularity is of such magnitude as will vitiate the process of fee fixation, it may reject the application und may also proceed to take penal action aguinst such societyitrustinstitution including prosecution.
(24) Commitee shall give an opportanity of hearing to the Institutions and furrher wherever found nceessary the Instiations may be visited for ascertaining the correctness of the information and dala subnuited by the Institutions.
(25) The Committee shall fix the fee including all the fees payable to the institution for a year.
(26) Where information received from institution is incomplete or insufficient, the committee shall ask the institutions to rectify the same failing which Committee shall have the right to fix their fees after making saitable assumptions/provisions.
(27) The Committee secretariat shall evolve proper system of finalization of fees and shall maintain all record related with it for a period for 5 years.
6. Components of fee structare-(1) The fee fixed by the Committee shall have the following components :-
(a) Tuition fee;
(b) Growth and development fee;
(c) Registrasion fee:
(d) Contribution from book bank;
(e) Bus feelcharges;
(f) Training and entrepreneurship development carcer guidance and placement cell;
(g) Medical insurance fee;
(b) Sports fee:
(i) Fee for cultural activities:
(j) Identity and Library card fee;
(k) Hostel Room rent (only for hostellers),
( $\dagger$ ) Mess charges (only for hostellers):
(m) Cauison money for the entire course;
(n) University fee shall be applicable as decided by the concerning University from time to time;
(o) Any other fee considered reasonable by the Committee.
(2) Every Educational institution shall issue an official receipt for the fees or deposits or any other amounts collected for any purpouc, which shall be specified in such receipt.
(3) No College shall collect a foe amounting to more than one year's fee frgm a candidate. However the students shall have the tiberty to deposit the annual fee in maximum two instalments. Collection of more than one year's fee in an academic year shall be construed as collection of capitation fee and such institations shall be liable to be proceeded against.
7. Validity of the fees fixed by the Committee-(i) The fee payable per student per annum for each institution shall be prescribed by the Committee and shall be binding for a period of 3 years. Any revision is permissible only after -3 years. The fee so determine shall be applicable to a candidate who is admitted to an institution in that academic year and shall not be revised till the completion of hisher course in the said institution.
(ii) When ever appellant authority is not in existence for the reason what so ever the State Government may hear the complaint regarding fee proposed by the committee and may call all the relevant records to pass appropriate order, if necessary, for any revision of fee structure.
8. Charging of capitation fees.-Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no eapitation fee shall be demanded or collected by or on behalf of nay educational institution or by any persons who is in-charge of, or is responsible for, the management for such institution, from or in relation to any students in consderation of hisher admission to, and prosecution of any course of study, or his/her promotion to a higher standard or class in such institution.
9. Redressal of complaints and penal/disciplinary action-(1) The Committee may hear complaints with regards to admission in contravention of the provisional contained herein collocting of capitation fee of foe in excess of fee determined any violation of the provisions for admission on the pant of the unaided peofessional colleges or institution, it shall make appropriate rocommendations for returning any excess amount collected to the person concerned, and also recommend to the Government for imposing a fine upto rupees ten lakhs, and the Goverament may on receipt of such recommendation, fix the fine and collect the same in the ease of each such violation or decide any other course of action, as it deem fit, and the amount so fixed together with interest thereon shall be recovered as if it is an arrear of land revenue, and the committce may also declare admission made in respect of any or all seats in a particular college or inutitution to be dehors merit and therefore invalid and communicate the same to the concerned University and on the receipt of such communication, the University shall debar such candidates from appearing in the examination and cancel the results of examination already appeared for.
(2) The Commtittee may if satisfied that any unaided professional college or institution has violated any of the provision of this Act. In that case, after obcainine previous approval from the State Government, the recognition of soch college or institution may be annuled and may impose any other penalty, as it may deem fit.
10. Power to rezulate the procedure of the Committee- The Committee shall have the power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions and shall for the purpose of maling any enquiry under this Act have all the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 ( 5 of 190s) while trying a suit in respect of the following matters, namely;-
(i) Summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
(ii) requiring the discovery and production of any document;
(iii) receiving evidence on affidavits;
(iv) issuing commissions for the examination of witness.
11. Interpretation-If any question arises relating to the imterpretation of these regulations it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.
12. Jurisdiction-In case of any dispute the jarisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in Madhya Pradesh only.

By order and in the name of the Gowernor of Madhya Pradesh.
SHAMIM UDDIN, AddI. Secy.

स्षेपास्त, दिनांक 15 अप्रीस 2008


 प्र्येत की टोति तथा स्थानों के आरक्ण से सर्मिएत निमनलिखित निषम बनली है, अर्षात् :-

## नियम


(2) वे मध्वरेश राजतन में इने ग्रकतन की लरीन्त है श्वृत्त होंगे
2. परिभाषाऐ-्न निखमों में, बब तक संदर्भ से अन्पय्य अंजेधित न हो, -
 अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
(ख) "समुचित प्रधिकारी" से अधिप्रेत है, अभिनियम की धरा 3 की खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्रधिकारो;
(ग) "पवेश तथा फीस विनियामक समिति" से अभिज्रेत है, व्यववसायिक किक्षण संस्था में प्रयेश प्रक्रिया के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्तन के लिए तथा प्रवेश के इव्दुक अज्यथियों से प्रभारित की जाने वाली रीस के निरारण के लिए इस अपियिवम के अर्थोन गाम्द सरकार द्वारा गठित समिडि;
(घ) "ए.आई.सी.टोई." से अभिश्रेत है, अखिस भारहीय उकनौकी गिक्षा परियद् अरिनियमे, 1987 (1987 का 52) द्वारा स्थपषित कानूत्रा निकाय;
(3) "उपाशंध" से अभिश्रेत है इत नियमें से संलग उपारंध्:
 प्रणाली के माज्यम से ज्वावस्रयिक महवियालयों या संस्याओं में गुगागुण आधरित प्रवेश के प्रपोलन के सिए केन्द्रीक्त परामर्श द्वारा अनुसरीव अभ्वर्थियों के गुणागुन के लिए संघनित कोई प्रनेश परोक्षा;
(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिश्रेत है, राश्य सरकार द्वारा इस निमिन प्रतिक्रृत कोई अधिकारी;
(ज) "फीस" से अभिक्षेत है, शिक्षण फीस सहित समस्त फैस तदन्ता विकास प्रभार;
(श) "अनिवारी भारतीय" का वही अर्ष होगा जो आयकर अणिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115-7 के ख्वन्ड (B) में उसके लिए दिया ग्रवा है;
(*) "प्राचार्य" से अभिश्रेत है, संस्था का प्रमुख;
(द) "सहायता न पाने बाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिग्रेत हैं, कोई उ्यावसाबिक शिक्षण संस्था, ओ किसी एग्प य केन्र्रीय सरकार से आवर्ती वित्तीय सहायता या सह्राया अनुदान प्रप्त नहीं कर रहो हो तथा लो केन्रीय सरकर, उग्प सरकार या किरी सर्रंजनिक निकाद द्वारा स्यवित या पोषित नहां हैं:
(उ) "व्यावस्तायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेश है, व्यावस्यािक्क रिक्षा प्रहान कर रहा कोई महावियातय या कोई सक्र या कोई संस्थान, चाहे वह किसी भी ज्राम से ज्ञात हो, जो ग्रज्व के किसी विश्वविद्यालय से संब्द हो जिसमें राज्य विधात मंडस के अपिनियम द्वारा र्यकित दा निगमित कोई निज़ी विश्वविवालय या विस्थविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 ( 1956 का सं. 3) की थारा 3 के अधीन विस्थस्बिल्तय होना समझी गईं कोई संखटक उकाई सम्मिलित है, और जो व्यावसायिक शिक्षण को विनियमित करे वाले किसी सक्षम कानूनी निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यता प्राप्त हो;
(उ) "अईकारी परीक्ष"" से अभ्रेतेत है, उस न्यूनतम अहता की परीक्षा जिसको उत्रीण करने पर कोई अप्यूर्थी इस निपमों में वद्वािहित्ति सुसंग्त व्यावस्तायिक जाठ्यक्रकों में प्रवेश चाहने होतु हकदार होता है;
(द) "एकल खिड़की प्रणाली" से अभफ्फेत है, ऐसी प्रकहली, विस्से द्वारा सभी संस्श्चओं में उपलब्य स्थान, स्रामान्प केन्द्रीकृट पर्ममर्श (काउन्सलिंग) या विकेन्द्रीकृत ऑनलाईन परामर्श (काउन्ससिंग) के माध्यम से सामान्व प्रवेश्त परीक्षा के गुणागुण के क्रम में अह अभ्वर्थियों को प्रस्थापित किए जाते हैं;

(3) उन रू्दों तथा अभिज्यकितों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई है, किन्तु परिभाषित गहों की गई है, वही अर्य होग जो अधिनियम में उनके लिखे दिया गया है.
3. लागू होना.- पे नियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्याबसलिक संस्याओं (स्ववित्त षोषित) को लागू होंगे, गो इस प्रयोजन के लिए समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा-अधिस्थिवित ख्यावसापिक सार्यक्कम संचालित कर रही है.
4. प्रवेश नियम.-वर्ष 2008-09 से आगे के लिए प्रवेश नियम-

समस्त व्यावसाबिक संस्थाओं में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नानुसार होगो:-
(1) स्थानों की उपलय्यता.-(क) विभिन्न व्याबसायिक शिक्षण संस्थाओं में उफलक्ष तथा समुवित प्राधिकारी द्वारा। यषा-अनुमोदित स्थानों की संख्या सामान्य प्रवेश परीक्षा की युकलेट में दी जाएमी;
(ख) यदि परामर्म (कानन्सलिंग) के दौरान किसी संस्या को अनुज़ा दी जाती है या उस वर्प 30 गून को या बसके पूर्वं किसी संख्या में स्थानों की संख्या में समुखित प्राषिकारी द्वारा फेरफार किया उतात है, तो उन्हें चरामर्श के समव जोड़ा जा सकेगा और ऐसे अभ्यर्थी को अंतर्गहन क्षमता में परिवर्तन के पूर्व ही प्रवेश से चुके है, गए ख्योकृत किए गए स्थानों में प्रवेश के लिए हकदार चढ़ं होंगे.
(2) स्थानों का आबंटन/आरक्षण.-प्रत्येक संस्था में तथा उसकी प्रत्येक ब्रांच में सामान्य पूल के (कुल अनलर्र्रहण के 85 प्रतिशत स्थानों में सो) 16 प्रतिशब, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान अनुसृक्ति जबियों, अनुसृचित जनझतियों तथा अन्य पिछड़े बर्गों (अन्य पिछड़े वर्गां की प्रवर्गों के कोमीलियर को छोड़कर) के लिए, जैसा कि इस संबंध में गाग्य सरकार द्वरा अधिसूचित किया जरए, क्रमशः आरसित रखे नाएंटे.
(3) प्रकेश के लिए पात्रता.-राम्व सरकार तथा सक्षम प्रतिकाती द्वारा विनिश्वत किए गए अनुस्रर
(4) प्रबेश की रीति.-राग्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक्र रूप से प्राधिक्ति किसी अभिकरण द्वागर संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्राधिक्त अभिकरण सामान्य प्रवेश पतीक्ता में अर्भर्थियों द्वारा प्रात्त अंकों के आधार पर गुणागुफ्र्रतोष्षा सूर्बी नैग्बर करेगा तथ्वा अधिसूचित करेगा
5. स्रामान्य प्रवेश परीक्षा संचालित करना,- (1) रान्व सरकार, सामान्व प्रवेश घरीक्षा का संचालन करने हेतु एक अभिकरण नियुक्त करेगी. अभिकरण गाम्य में बहु-प्रसारण होने बाले दैनिक समाधार-पत्र में तथा बहु-प्रसारण होने वाते राट्रीय स्तर के दो समाचार-पत्रें में भी विज्ञापन जारो करेगा. प्रकारन हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों समावार-पर्रों में होगा. विज्ञापन में निम्नलिखित बात्नें सम्मिलित होंगी:-
(क) अवेदल करने की अंतिम तारीख;
(ख) वह स्थान बहां आवेदन किया बाना है;
(ग) वहह केन्द्र जहां सामान्य प्रवेश फौरहा आयोजित की खाएँी;
(घ) आवेदन प्रहूप के विक्रब तथथ षरीक्षा प्रास्म होने की तारीब.
(2) आवेदन प्रहूप निबम पुस्तिका/जानकारी ब्रोश़ के साथ होगा, जिसमें अन्य बिखरण अंखर्विश होंगे, जैसे :-
(क) प्रत्येक शखा तथा पाह्रक्रम के लिए स्थानों की संस्थावार संख्या;
(ख) यान्य सालार द्वारा अधिसृषित, अनुसूचित जाबि, अनुयूचित जनजाति, अन्य आवश्यक प्रवर्ग यदि कोई हों, के सिए आरक्षित स्थानों की संख्या;
(ग) सामान्य प्रवेश फौौका के लिए विहित फ़स;
(घ) प्रश्न-पत्रों/पक्षों का याइ्यक्रम तथा पैटन.
(3) अभिक्सण एक प्रकृप विहित करेगा, जिसमें सामान्य प्रवेश फतीका के लिखे अनेेदन किसा बलना है. यह प्रकुप प्राधिकारी दारा उस्लिखित किए गए स्थानों से उपलम्र होग्र तथा आवेदकों की सुविधा हेतु बेबसद्य कर भौ होगण,
(4) आवेदन प्ररूप विहित ऐमे दस्वावेजों के साध संलम्न होगा, जस्ता कि, अभिकरण द्वारा विहित किया जाए तथा समिधि के सम्थक्र
 किया अल्एगा.
(5) अभिकरण परोष्ष संचालित करेग तथा गुणामुण के क्रम में परिणाम योषित करेगा.
6. पटामर्श ( काउन्वर्लग) समिति का गठन तथा कृत्य.-(1) राग्स सरकार एक परामर्श (काठस्सलिग) समिति का निम्नाजुसार गठन करेगी:-
(३) राल्य सरकार द्वरा परामर्श (काउन्ससिंग) प्राधिकारी के अध्यक्ष के रूप में न्विक्त किया गया व्यकित - अध्यक्ष
(स) शासन का एक प्रीिनिषि ओ संयंधि्ति विभाग के संघालक/संयुक्त संच्चलक की पदश्रेणी से निम्न - सदल्य पदंभ्रेणी का न हों।
(ग) राजीव गांधी प्रॉदोगिकी विख्वविद्यालय, भोपाल के मानीय कुलपति द्वारा नाम्ननिदिए कोई अधिकारी — सदस्य
(घ) अध्यक्ष, प्रवेश तथा फोस विनियमक समिति द्वारा नामनिदिंह कोई अधिकाईी सइस्य
(छ) परीक्षा संबलिलत करने तथथ परिणाम घोष्ति करने हेतु भारसाथक अभिकरण का अधिकारी सदस्य
(च) तीन प्रहिनिधि को समिति के अध्यक्ष दारा नमनिर्दिश किए खाएं - सदस्ब
(छ) व्यायसायिक महाविद्यालयों के संघों का सचिव - सदस्य
(2) परामर्श (काइन्सलिग) प्राधिकारी, परामर्श (काठन्सलिंग) काबंक्रम/नियम/प्रक्रिप्ष निम्ननुसार प्रत्तुत करेग्ग:-
(क) समिहि, प्रवेश हेतु कार्बंक्रम, स्थान, समय व्या अन्प आवश्यक स्यौर तैयात करेगी तथा फरमर्श (काउन्सलिग) के प्रारंभ होने के ऊम से कम 10 टिन पूर्व कम से कम तीन प्रमुख हिन्दी द्रथा अंग्रेजी समाचार-पश्रों में अधिसूचित करेगी.
(ख) समिति, केन्द्रीकृत या विकेन्र्रीकृत परामर्श (काठन्ससिग) का अनुसरण करके परामर्ई (काठस्सलिंग) की कम्यूद्रीकृत एकल खिड़की प्रणाली अपना सकेगी.
 को भेशेगी.
(घ) समिदि, परममशं (काउस्सलिंग) के प्रत्येक प्रकम के लिए तारौब निर्धारित करेगी.
7. प्रवेश की प्रक्रिया-(1) समस्त व्याव्सतयिक महविवितलयों में प्रवेश, राग्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संजालित सामान्य प्रनेश परीक्षा में क्रम स्थापना (रैंकिन) के आधर पर योग्यता क्रम में एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से दिध जाएगा.
(2) ऐसे समस्त प्रवेक, गक्षम प्रतिकारी द्वारा संचालित केन्रीकृतनिकेन्द्रीकृत ऑनलारन परामर् (काउस्सलिंग) के मघध्यम से दिए (अएगे. प्रामर्श (काउन्सलिग) के लिए विस्तृत प्रक्रिया, सक्षम प्राधिकारी द्वार, समय-समय ज, अधिसृथित की जाएली.
 कर्ष मंगयएया
(4) यदि कोई अभ्वर्था परामर्श (काउन्सलिं) हेतु स्वर्ये उपरिख्यत होने में असफल रहता है या विहित प्रोषार्मा में सुसंगत मूल दस्तबेज प्रस्तुत करने में असफस रहता है, तो बह स्यन तथा संस्था में बयन का अपनी दाली सों देगादेगी. तथाषि, यदि वह पश्वाह्वर्ता प्रक्रम पर इस्तालेत पेश कर देता है, तो उसे परामर्श (काउन्सलिग) के लिये विचारण में लिया ज्ञा सकेग जिस मामले में, वह उस समय उपलव्य स्थान तथा संस्था के चयन कम हकदार छोग/होगी. यदि कोई अप्यर्ध परामर्श (काउन्सलिंग) के अंतिम दिन को भी उपस्थित तहीं होता है, तो दह समझः जाएगा कि वह प्रवेश लेने में इच्चुक नहीं है तथा प्रवेश का अस्किकार समपक्ता हो जाएया.
(5) यदि कोई अभ्यर्य गंभीर बीमारी या दुर्यटना के कारण परापरंत (काउन्सलिंग) की तारीब पर स्ववर्य उपस्थित्त होने में असफल रहल है तथा वह चिकित्मालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभाक्क को उसकी ओर से परमर्भ (काउन्सलिंग) में उर्पस्थित होने हैत
 सर्जन द्वारा जरी किए गए चिकिस्सा प्रमान-पत्र के समथ इस आशय का प्रधिकाए पर प्रस्तुत करे यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्था द्वारा उप्लब्र कराई गई जानकरी गलत थी, तो प्रवेश रद्द किए जाने का दायी होगा.
(6) कोंश अभ्यम्धी परामरं (काइन्सलिभ) के दिन किसी संस्था में एक यार प्रवेश ले लेता है, तो उसे परामरों (काउन्सलिलग) के
 के अग्ले चरण में उपस्थिय हो सके गा. परामर्श (काठन्ससिग) के पश्चात्वती चछ में आबंटन पुन: चालू हो सके गा. उहां अध्वयन पाह्यक्रम परिवरित हो सकेगा उदहहरण के लिए यो. ही. एस. से एम. बी. वौ. एस. में पुनः आयंटन, प्रवेश तथा फौस विनियामक समिधि द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित प्रकिय्य से अनुज़ात किया जा सकेगा.
(7) यदि परामर्व (काइन्सलिंग) के माध्यम से किसी विशिश संस्या में अभ्यक्षी ने एक वा प्रवेश सिया है, तो संस्था के अतरण हेतु अनुजात नहीं किया जाएए
(8) यदि परामर्श (काठस्सलिं) का परचात्वत्ती चह होता है, तों प्रध्य चक के दौरान छूट गए अप्थर्थियों को बुसाया आएगा तथा रिक्त स्थान होने पर गुणानुण और प्राथमिकता के अन्रार पर संस्था आवंटित की जाएयी.
(9) सफल अभ्वर्षिद्यों को परामर्श (काडन्सलिंग) के समय समिति द्वारा गया विहित फीस जमा करना होगी. फौस, परममर्श (कावन्सलिंग) अभिकरण में जमा की आएगी.
(10) संस्थाओं को स्वतिकृत स्थानों के 15 प्रतिशत तक स्थवन कैलत एन. आर. आई, अर्योियों, यदि कह उपलभ्य हों, द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिसृषित विनियमों में विहित की गई रीति में भरने हेतु अनुज्ञात किए जाएंगे.
(11) ए. आई. सी. टी. ई. द्रागा जासित पाठ्यक्रमों के लिए 10 प्रतिशत असिरिक्त स्थान उन संस्थाओं के लिए, जिनने इसके लिए

 के लिए विनिश्चित की जाए
8. शेष रिक्त स्थानों के लिए प्रयेश का कम निम्नानुसार होगा--(1) प्रथमत: 15 प्रतिशत स्थन संबंधित संस्था के प्रयंभन द्वारा केषल अविब्सी भारबीय अभ्यर्थियों से भरे जाएंग, यदि वे उपलम्य हों, यदि पर्वा संख्या में अनियासी भारतोय उपल्य न हों तो शेष स्थान सामान्य पूल में संयिलिन किए जाएंगे. सामान्य पूल के स्थान मध्याप्रदेश व्यावसादिक परोक्षा मण्डल या अस्त प्रयोजन हेतु राग्य सरकार द्वारा प्रािककृत किसी अन्य अभिक्णण द्वारा संचलित की गई राज्य स्तरोय स्तामान्ब प्रवेश फरीक्षा में गुणायुण के आधार पर भरे जएंये
(2) दितीक्तः शेष स्थान राट्रीय स्वर परीक्षा, ओ कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्कित की जाए के गुण्यमुण के आधार पर भरे जाएंी.
(3) तृतौषतः सेष स्थान अर्काकी चरीक्षा में अभिप्राम अंकों के आषार पर भरे जाएंगे.
(4) ये समस्त प्रवेश इस प्रयोजन के लिए रान्ब सरकार/समिति द्वरा योषित किए मए परममं (काउन्सलिंग) प्राधिकारी द्वारा संचालित केन्रोयक्त परामर्त (कानन्सलिंग) के माध्यम से किए आएंगे. परामरां (काउन्सलिंग) हे लिए विस्तृत प्रक्रिया समय-समब पर फरमशई (काड़न्सलिंग) प्राधिक्यौ द्वारा अधिसूचिद्य की अए्एगी.
9. प्रवेश का रद्द किया जाना.-(1) यदि किसी प्रक्रम पर यह पाया जाए कि अम्वर्षां ने किसी संस्या में, मिध्या या गलब जानकारी के आधार पर या सुसंगत तर्थयों को उिपाकर प्रवेश प्रात किया है या यदि प्रवेश के पश्चत् किसी भी समय यह पाल्या जाए कि अभ्युर्य को किसी भूल या अनदेदेखो के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अण्यूर्षों को दिया गया प्रवेश उसके अध्यवन के दौरान किसी भी समय किसी

(2) इन्काती या अध्यर्थां की ओर से प्रवेश न होने की दशा में इस प्रकार उमा की गईँ फौसस, जमा की गई रकम से 10 प्रतिशत काटकर वापस की जाएगी, यदि ऐस्ता रद्टकरण परमशा (काउन्सलिंग) की अंतिम तारोख से 7 दिन पूर्व या सक्षम प्रतिकारी द्वारा अधिक्षधित मानदण्ड के अनुसार होता हो.
10. शिक्षण तथा अन्य फीस--क्षिज तथा अन्य फॉस ऐसी होगी जसी कि फौस समिति द्वारा वितिति की जाए,
11. नियमों/प्रक्रियाओंँं का उपांतरण.-मध्यद्रदेश राज्य सरकार, स्यब्ड तथा पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने हें, प्रवेश तथा फौस विनियामक स्रमिति से सम्यक् परामर्श करसे के पर्वात् प्रवेश के लिए किसी उप्षंघनियम/रक्रिया को संशोधित करने का अधिक्षार सुर्धित रखती है और इस प्रकार किया गया कोई उपाँतरण आवड्डकर होगLL
12. अभिकरण की और से किसी उल्ल्लयन या इस अधिनिवम के उपबंषों के किसी उत्लंघन से थ्यधित कोई अभ्यर्थी, प्रक्रिया या अधिनियम के उपबर्धों के अनुसरण में बाद हेतुक तथा अधिकपित चूक दर्शाते हुए समिति को आवेदन कर सकेगा.
13. पाद्यक्तम - ए, आही. सी. टौ. दे. द्वारा अनुमोदित बी. ई., बी. फरमां, बी. आर्थ, एम. बी. ए., एम. सी. ए, वथा दिप्लोमा पार्मेंबी पाह्यक्रम चलाने वाली तकनीकी रिक्षण संस्याओं से संबंधित पाइ्यक्रम उपाबंध में दिए गए है.
14. निवंचन- क्न नियमों के निर्वंबन के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्यूत होता है तो बह याग्य सरकार को निदिध किया जाएगा विसक्त उस्त पर विनिश्यव अंतिम होगा.
15. अधिकारिता-किसी भी विवाद के मामते में अधिकारिता केखत मध्पर्रदेश में गटित तथा स्यिध न्यावालयों तक ही सोमित रहेगी.

## उपाबंध

(ए. आई. सी. टौ. ईे. द्वाण अनुयोदित यी. ईे., यी. फार्मा, बी. आचं., एम. बी. ए., एम. सी. ए. तथा ड़िपोमा फामेंसी पार्यक्रम चलाने बाली लकनीकी शिक्षण संस्थाओं से संबंधित विशेष उपबंध)

1. तकनीकी संस्थाओं को ल्पगू वर्प 2007-08 के लिए अस्थायी उपबंध.-राग्य सरकार पूर्य में ही उसकी अधिसूवन्ता क्र. $14 /$ 32/2006/42-1, दिनांक 6-4-2007, एक 14/31/2006/42-1, दिनांक 28-11-2006 और एफ 14/34/2006/42-1, दिनांक 28-12-2006 द्वारा इंज्रोनियरिग और फाामेसी पाइ्कक्रम, मास्टर आफ कम्पूटर एप्तीकेशन और मास्टर आक बिलनेस एडमितिस्ट्रेश्रन में प्रवेश के लिए प्रवेश नियमों को अधिसूष्ति कर चुकी है.

तद्नुसार, व्यावसायिक संस्याजों में इन ब्याबसायिक पाठ्कक्रमों में प्रकेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूर्व में हो प्रारंभ हो चुकी है. कुछ मामलों में प्रवेश परीक्षा पूर्व में ही संखलित की जा चुकी है तथा परिणाम घोषित का दिए गर है, यतः अबिल भारतीय स्रर पर अन्थ प्रवेश चरीक्षा पूर्व में ही संचालित की बा चुकी है और राज्य स्वर परौक्षा माह जून 2007 में नियत की गद़ है. अतएव, इस प्रक्रम पर प्रवेश प्रक्रिया में बाणा डालना अभ्यर्थियों के हित में बचित तथा उपयुक्त नहों होगा, इस प्रका मध्यक्रदेश राज्प और अन्य किकद्ध श्री बर्षमान बकनीकी



 कोटा 5 प्रतिशत सम्म्मिलित है. अय ये एन आर. अदा अभ्ख्यी, यदि वि उपलय हों, से ही अरे अर्शंगे"

संस्थाओं के प्रकार प्रवेश समता की प्रतिकाता

निखे संस्याएं
85 प्रतिएम्न स्थान स्वमान्य पूल के लिए, 15 प्रतिस्ट स्थान एन.आर आई.
 किए जाएंगे)
3. स्थानों का आरक्षण.- (1) अम्मू तथा कश्मीर प्रवासी स्थान-प्रत्येक संस्था में एक स्थान जय्मू तथा कर्मीर क्रक्यस्यिंों के लिए उपरोक आधार पर आर्कित है. प्रवेश प्रापिकृत अभिकरण दूरा संचालित स्यमान्य प्रवेक्त परीक्षा द्वारा यथा विनिश्चित गुणागुण
 करना होगा.

 अभ्वर्थीं कों विहित प्रेफरस्रा में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत्ता करना होगा.
(2) जम्मू तथा कश्मीर निवासी स्थान-समस्व संर्शाओं में प्रवेेक के लिए एक स्थान अम्मू तथा कश्मीर के नियलिखियं के लिंर आरक्नित्न किया गफक है. इन आएवित स्यानों के लिए प्रकेश चाहने वाले अप्यदियों से यह अपेका की जाएगी कि वह प्राधिकृत्त अभिकरण द्वरा संचालित सामान्य प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हों तथा सक्षम प्राधिकरी द्वाये आती किया गया समुचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे. इन स्प्थाों का विधारण सामान्य पूल के अन्तर्गत किधा ज्वएगा.
4. एम. बी. ए. पाद्वक्रम के लिए पात्रता का मानदण्ड--स्यू सरकार द्वारा वथा अधिसीचित मव्यत्रदेश के अंसुचित जाबि, अनुम्बित जनलति एवं अन्य पिघड़े वर्ग (कीमीलेयर को छोढकर) के अभ्यक्षिंयों को एम बाँ ए. फाट्यक्रम में प्रवेश के लिए अहंक्यी सरीक्षा कै कुल अंकों में 10 प्रतिशत की हूट दी जाएयी.
5. अयिमान- -रारीब सतर पर आरीजकत खेस्लूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राम करने आले अर्वर्थयों को सामान्य प्रवेश पलोक्षा में अभिप्रत्र अंकों के 10 प्रदिशत का अधिमान दिया जाएया

अभ्यर्थी को उश्रोक्त फलवदे अभिप्रात करने के लिए संचालक, खोल एवं युवक कत्याये विभाग, मज्यरदेश जास्न का प्रमाण-पत्र वितित प्रोफामां में प्रस्तुत करना होगा.
6. सामान्य प्रवेश परोक्ष में बराबर अंह अः नहने खले अभ्यर्थियों की पारस्परिक गुण्ता (मेरिट) उस चरीक्ड को अधिमान देकर विनिरिति की उएएी जो अधिक आयु (केबल एम्ट ₹ ए. एम. री. ए. वाह्क्कम में) का हो और उस दशा में उल अलु फी

 प्रश्व अंकों त्रण अवधारित की जएयी. ख्रण्ड 5 में दिए गए अधिमान का फापदा प्राष्त करने बाले अप्वथियों को, उस अभ्यर्षी के नीचे रखी उतएय, जिसने मेंरिट में उनने अंक प्रात किए है, किन्तु जिसे उपरोका अधिमानता नही दी मुद है.

मध्य्रदेश् के रान्पपाल के नाम से उथा आदेशानुसार, शर्मीय उद्टीन, अशर स्रनिय.

भोषाल, दिनांक 15 अर्क्रल 2008

क. एक 14-17-2007-बकलीस-एक-भारत के संबिणनन के अनुचेद 348 के खण्ड (3) के गनुसरण मे, प्रवेश विव्म, 2008 का


> मप्यक्येश के साज्दपाल के नाम से तथा आदेशतनुसार, शमीम उद्दीन, अपर सधिव.

Bhopal, the 154h April 2008
No. F. 14.17-2007-XLII-1.- In exercise of the powers conferred by the Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Govemment hereby makes the following Rules relating to the eligibility of admission manner of admission and allocation of seats in Private Unaided Professional Educational Institutions (including reservation of seats for foreign or Non-Resident Indian candidates), namely:-

## RULES

1. Short title and Commencement.-(1) These Rules may be called Admission Rules, 2008.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette,
2. Definitions.-In these Rules, unless the context otherwise requires-
(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007):
(b) "Appropriate Authority" means Authority as defined in clause (a) of Section 3 of the Act:
(c) "Admissions and Fee Regulatory Committec" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution:
(d) "AICTE" means All India Council of Technical Education, statutory body established by All Indix Council of Technical Education Act, 1987 ( 52 of 1987);
(e) "Annexure" means Annexure appended to these rules;
(f) "Common Entrance Test" means an entrance test, conducted for determination of merit of the candidates followed by centralized counselling for the purpose of merit based admission to professional colleges or institutions through a single window procedure by the State Govemment or by any agency authorized by it;
(g) "Competent Authority" means any zuthority as authorized by the State Government in this behalf;
(h) Fee" means all fees including tuition fee and development charges;
(i) " $\mathrm{NRI}^{-}$means Noo-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Seetion 115 C of the of Income Tax Act, 1961 ( 43 of 1961):
(j) "Principal" means Head of institution:
(k) "Privatic Unaided Professional Edocational Institution" means professional educational institutions which is not receiving recurring financial aid or grant-in-aid from any State or Central Government and which is not established or maintained by the Central Government, the State Government or any Public body;
(i) "Professional Educational Institution" means a College or a School or an institute by whatever neme called, imparting professional education, affiliated to State University including a private University established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed to be University under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956 (3 of 1956), and approved or recognized by the competent statutory body regulaing professional education;
(m) "Qualifying Examination" means the examination of the minimum qualification, passing of which entitles one to seek admission into the relevam Professional Courses as prescribed in these rules;
(b) "Single Window System" means a system by which available seats in all the institations are offered through Common Centralized Counselling or Decentralize Online Counselling to qualified candidates in the order of merit in the Common Entrance Test:
(o)
"Vapam" means Madhya Pradesh Vyavsayik Pariksha Mandal, Bhopal;
(p) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the AcL.
3. Applicability-These rules shall be applicable to unaided private protessional institutions (self-financing) which are conducting professional courses as notified by the Appropriate Authority for the purpose.
4. Admission Rules-Admission rules for year 2008-09 onward-

In all professional institutions the procedure for admission shall be as under:-
(1) Availability of seats-(a) Number of seats available in various professional educational institutions and as approved ty approperiate authority shall be given in the common entrance test bookjet;
(b) If during counselling permission is granted to any institution or the number of seats in any institution are varied by the Appropriate Authority on or before 30th June of that year same may be incorporated in counselling and the candidates who have already taken admission prior to change in intake capacity, shall not be entitled for admissions to newly sanctioned seats.
(2) Allocation/Reservation of seats-ln every institutions and in its each branch $16 \%, 20 \%$ and $14 \%$ seats of Gencral pool ( $85 \%$ of total intake) shall be reserved for the candidates belonging to Scheduted Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (excluding creamy layer Other Backward Classes category) respectively as notified by the State Government in this regard.
(3) Eligibility for admission-As decided by Appropriate Authority and State Govermment.
(4) Manner of Admission-Through a Common Entrance Test conducted by an agency duly authorized by the State or Central Government. Authorized agency shall prepare and notify merit/waiting list on the basis of marks obtained by candidates in Common Entrance Test.
5. Conducting of Common Entrance Test.-(1) The State Government shall appoint an agency to conduct Common entrance Test. The agency shall issue advertisement in the daily news papers haveing mass circulation in the Sizue and also in two national level news papers having mass circulation. The publication shall be both in Hindi and English news papers. The advertisement shall contain:-
(a) The last date for making applications;
(b) Thic place where the application is to be made:
(c) The centres where the Common Admission Test will be held;
(d) The date of commencement of sale of application forms and date of examisation.
(2) The application form should be accompanied with a rule bookfinformation brechure containing other details such as:-
(a) The institution wise number of seats for each disceipline and the course:
(b) The number of seats reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ohber necessary categories, if any, notified by the State Government.
(c) The fees prescribed for the common entrance test.
(d) Syllabas and pattern of question paper/papers.
(3) The agency shall prescribe a form in which an application is to be made for the Common Entrance Test. This form will be available from the places mentioned by the authority and shall also be put on the website for the facility of applicants:
(4) The application form shall be accompanied by such documents as prescribed by agency and shall be deposited along with the fees notified by the agency with due approval from Committee. Any application without fees will not be entertained and will be rejected forthwith.
(5) The agency-shall conduct the test and doclare result in the order of mertit
6. Constitution and function of Counselling Commiftee-(1) The State Govermment shall constitute a counselling committee as follows:-
(a) the person appointed by the State Government as a

Chairnan of Counselling Authority:
(b) a representative of the Govemment not below the rank of Director/Joint Director of concerned Department;
(c) an officer nominated by Honble Vice Chancellor. Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal - Member
(d) an officer nominated by the Chairman, Admission and Fee Regulatory Commítee: — Member
(e) the officer of the agency in-charge for conducting the lest and declaring the result,

- Member
(f) Three representatives to be nominated by Chairman of the Committee - Member
(g) Secretary of the Associations of Professional Colleges - Member
(2) Counselling Authority shall submit the counselling schedale/rules/procedures as under :-
(a) Committee shall prepare and notify the schedule for admissions, venue, timing and all other necessary details in at least three leading news papers Hindi and English at least 10 days before comnencement of counselling.
(b) Committec shall adopt computerized single window systen of counselling either by following centralized or decentralized counselling.
(c) The Commitee shall prepare the final list of candidates admitted coursewise and institutionwise and send the same to concerned Universities.
(d) The Commitsee shall fix the dates for each slage of counselling.

7. Procedure of Admission.-(1) The adenission inio all the professional colleges shall be made through single window system in the order of merit on the basis of ranking in Common Entrance Test conducted by any agency duly authorized by the State Governenent.
(2) All these admissions shall be done through centralized/decentralized online counselling conducted by the competent authority. The detailed procedure for the counselling shall be notified by the Competent Authority from time to time.
(3) No Management of Professional Instiution shall issue notification/advertisement and call for application for admission separately or individually.
(4) If a candidate fails to present himselfherself for Counselling or fails to produce the relevant centificates in original in prescribed proforma.he/she shall loose hisher chance of selection of Seat and Institution. However, if heshe produces documents at a later stage, the same may be considered for Counselling in which case. he/the shall be entitled to, select the seat and institution available at that point of time. If a candidate does not turn up even on the last day of Counselling, it shall be deemed that he/she is not interested in taking admission and shall forfecit the right of admission.
(5) If a candidate fails to present himselfherself on the date of Counselling because of serious illness of accident and is admitted in the hospital, then hisher guardian/parents may be permitted to appear in the Counselling on hisher behalf, provided the concerned candidate submits an authority leter to this effect along with a medical certificate lissued by the concerned Chief Medical Officer/Civil Surgeon as a proof of illness or bospitalisation. If later on it is found that the information provided by the candidate was wrong, then the admission is liable to be cancelled.
(6) Once a candidate has taken admission in an institution on his day of Counselling he shall not be permitted to change it in same phase of counselling but be may appear in the next phase of counselling after getting his previous admission daly cancelled. In subsequent round of counselling re-opening of allotment can be done where course of study may change for example from BDS to MBBS, re-allotnent may be permitted with a procodure duly approved by admission and fee regulatory commitice.
(7) Once a candidate is admitted in a particular institution through Counselling, no transfer of institution shall be permited.
(8) If there is subsequent round of counselling. the candidates left over daring first round shall be called and shall be allotted to Institution having vacant seats on the basis of merits and priority.
(9) The successful candidates shall have to deposit fees as prescribed by the Commintee at the time of counselling The foes shall be deposited with the counselling agency.
(10) Institutions shall be allowed to fill upto $15 \%$ of the sanctioned seass by NRI candidates only. If they are available, in the manner preseribed in the regulations notified for this purpose.
(II) For courses governed by AICTE, 10\% extra seats may be sanctioned on free tution fee basis for women, handicapped and other weaker section of the suciety on voluntary basis for those institutions, who applies for the same and are given permission by the Competent Authority. The admission procedure shall be same as for other seats decided by the appropriate authority.
8. For remaining vacant seats the sequence of admission shall be as under-(1) Firstly $15 \%$ seats shall be filled by management of the respective institutions by NRI candidates only if they are available. If sufficient number of NRI candidutes are not available then remaining vacant seats shall be merged into general pool. Seats in general pool shall be filled on the basis of merit of state level common entrance test condocted by Madhya Pradesh Vgavasayik Pariksha Mandal or any cther agency authorized by the State Government for this purpose.
(2) Secondly remaining seats shall be filled on the basis of merit of National level test as decided by the State Govermment.
(3) Tbirdly remaining seats shall be filfed on the basis of marks obtained in the qualifying examination:
(4) All these admission shall be done through centralized counselling conducted by the Counselling Authority declared by the Stanc Government Committee for this purpecse. The detailed procedure for the counselling shall be notified by the Counselling authority from time to time.
9. Cancellation of Admission- (1) If at any stage it is found that a candidate has got admission in any institution on the basis of false or incorrect information or by hiding relevant facts or if at any time after admission it is found that the admission was given to the candidate due to some mistake of oversight, the admission granted to such a candidue shall be liable to be cancelled forthwith without any notice at any time during the course of hisher studies by the Principal of the institution or by Competeet Authority.
(2) In the evem of refusal or non-admission on the part of the candidate, the fees so deposited shall be refonded affer $10 \%$ deduction on deposited amount if such cancellation is done within 7 days before the las date or Counselling. of as per the criteria laid down by Competent Authority.
10. Tution and other Fees-Tution and other fees shall be as prescribed by Fees Committec.
11. Modification to rules/procedures-The State Goverament of Madhya Pradesh reserved the rights to amend any provision/rulesprocedure for admission after due consulation from admission and fee regulatory committec to ensure fair and transparent admission procedure and any modification so made shall be binding.
12. A candidate aggrieved with any contravention on the part of the Agency or any contravention of the provisions of the Act could make an application to the Committec pinpointing the cause of action and alleged lapse in following the procedure or provisions of the Act.
13. Courses-Courses relating to technical education institutions ranning AICTE approved B.E., B. Pharma., B.Arch., MBA., MC A and Diploma Pharmacy courses are given in Annexure.
14. Interpretation-If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to State Govmment whose decision thereon shall be final.
15. Jurisdiction-In case of any dispute the jurisdiction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

## ANNEXURE

(Specific provisions related to Technical Education institutions ranning AICTE approved B.E., B. Pharna, B.Arch., MBA., MCA and Diploma Pharmacy courses)

1. Transitory provision for year 2007-08 applicable to Technical Institutions-The State Government has already notified admission rules for admission to Engineering and Pharmacy courses, Master of Computer Application and Master of Business Administration vide its Notification. 14/32/2006/42-1, dated 6-4-2007, F 14/31/2006/42-1, dated 28-11-2006 and F. 14/34/2006/42-1, dated 28-12-2006 respectively.

Accordingly, admission process for admission to these professional courses in profersional institutions has already commenced. In some case entrance examination have already been conducted and result has been declared, whereas in other entrance examination at the all India level have already been conducted and state level examination is scheduled in the month of June, 2007. Therefore, it would not be in fianess of things and in the interest of the candedates to disturb the admission process at this stage. As such the State Government adopts the admission rules cited above with the following modification to give affect to the judgment pronoanced by Hon'ble Suprense Court in the case of uhe State of Madhya Pradesh and Ors, Vs. Stri Wardlman Academy for Technical Education and Ors. (SLP) (Civil No. 76082007):-
-15\% management quota referred in the order-incloding $5 \%$ NRI quota as specified in clause $1.2,4$ of PEPI Rules Book. clause 1.2 of MCA Rule Book and clause 1.2.1 of MBA Rule Book. Now it slall be filled only by NRI candidates. if they are available".
2. Availability of Seats-Number of seats available in various institutions in Madhya Pradesh are as follows:-

| Type of Institutions <br> (1) | percentage of Intake capacity |
| :---: | :--- |
| (2) |  |
| Private institutions | $85 \%$ Seats for General Pool |
|  | $15 \% \mathrm{NRI}$ Seats |
| (NRI seats. if not filled then will be Converted into Seats |  |
| for General Pool). |  |


#### Abstract

3. Reservation of Seats-(1) Jammu and Kashmir Migrant's Seats-One seat, on over and abowe basis, in each of the Institution is reserved for Jatimu and Kashmir migrants. The admission shall be given on the basis of merit as decided by the Common Entrance Test conducted by authorized agency. The candidate shall have to produce a certificate in a prescribed proforma duly signed by competent authority.


Sons/daughters of the employees of Madhya Pradesh Government who have served in the State of Jammu \& Kashmir for curbing insurgency are also covered under the Jammu and Kashmir migrant. Such candidates should have passed their qualifying examination from the Sute of Jammu and Kashmir. Candidates shall have to produce a certificate. in a prescribed proforma.
(2) Jammu and Kashmir Resident's Seats-One seat each in all institutions has been reserved for residents of Jammu and Kashmir. The candidates seeking admission against these reserved seats shall be required to appear in Common Entrane Test conducted by authorized agency and submit appropriate certificate issued by the competent Authority. These seats shall be considered under General Pool.
4. Eligibility Criteria for MBA Course-Candidates belonging to Scheduled Casse, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (excluding creamy layer) of Madhya Pradesh as notified by the State Government, shall be given 10 percent relaxation in the aggregate marks of qualifying examination for adnission into MBA course.
5. Weightage- of 10 percent of the marks obtained in the Common Entrance Test shall be given to those candidases who have been awarded Gold Medal in the National level Sports Competition.

In order to obtain the above benefit, candidates shall have to produce the certificate from Director, Department of Sports \& Youth Welfare and Government of Madhya Pradesh in a specified proforma:
6. Inter se merit of candidates getting equal marks in the commea Entrance Test shall be decided by giving preference to the person, who is older in age (in MBA., MCA course only) and, in case the age is also same. then merit shall be decided on the basis of aggregate marks obtaised in the qualifying examination. In case of B.E. courses inter se merit of candidates getting equal marks in the Common Entrance Test shall be decided by the marks obtained in Maths, thea Science. Candidates getting benefits of weightage as given in clause 5 shall be placed below the candidate. who has got the same marks in the merit but has not been given the above weightage.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHAMIM UDDIN, Addl. Secy.

## भोषास, दिनांक 15 अब्र्रल 2008

क्र एक 14-17-2007-बफलीस-एक-मप्यदोश निजी ख्यावस्तयिक फिएक्षण संस्थ्व (व्रकेश का विनियम्न एवं हुल्क का नियाल) अधिजियम, 2007 (अमांक 21, सन् 2007) की पारा 13 की उपघाग (2) के खण्द (क) द्वश प्रदत ₹तीकरयं को प्रयोग में लाते हुद गंख्य सरकार
 समिसि के गहन तथ्ध कर्षकरण, निबंधन तथा पतों से संबेधित निम्नलिखित विनियम बनातों है, अंध्र्:-

## विनियम

संक्षिप्त जाम तथा प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संबिक्ष नाम, फैस विनियामक समिति का गहन, कार्यकल, निबंधन तरा ₹ती विनियम, 2008 है

2. परिभाषाएं-इन विनियमों में जब सक संदर्भ से अन्पधा अपेषित न हो, -
(क) "अयिनियम" से अभिशेते है, मध्यद्रदेश निज्यी व्याय्यसाखिक लिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारज) अधिलियम, 2007 (क्रमाक 21 सन् 2007);
(ख) "प्रवेश एवं फौस विनियामक समिति" सो अधिलेत है, सहायता न पाने याली निली व्यावसालिक संस्थाओं में प्रये पे का विनियमन तथ प्रवेश के इच्युक अप्यथिंयों से प्रभारित की जाने खाली फीस के निधरारण के लिए यख्य सरकार द्वारा स्थापित तथा महित समिति;
(ग) "समुचित प्राधिकरी" से अभिश्रेत है, व्क्सक्साबिक fिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु माल्दंडों और शतों को अधिकथित करने के लिए के न्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय या राज्य प्राधिकारी;
(घ) "फीस" से अभिप्रेत है, शिक्षण कीस सहित समस्ब कौस तथा विकास प्रभार:
(ङ) "व्यावसाधिक संस्था" से अभिश्रेत है, कोई महाविद्यालय खा कोई संस्था, जिसमें रान्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित कोई निजी विस्यविधालय या विस्यविधालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित विश्वविद्यालय होना समझी गई कोई संघटक इकाई सम्मिलित हैं;
(च) "सहायत्ता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था" से अभिप्रेत है, कोई क्षवसलयिक शिक्षण संस्थः, जो किसी राज्च या केन्द्रीय सरकर से आवर्ती वित्तीब सहायता या सहाष्ता अनुदान क्षाप्त चहीं कर रही हो;
(घ) "सामान्य प्रवेश परीक्षा" से अभिश्रेत है, व्यववसाथिक संस्थाओं में प्रस्ताक्ति विभिन्न व्यावसधिक पाट्यक्रमों में प्रवेश होतु राज्द/केन्द्रीथ सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचलित कोई प्रवेश पतीक्षा;
(ज) उन शब्दों वया अभिव्यक्तिएयों का, जो इन विनियमों में प्रवुका की गई है, किन्दु परिभाभित नहों की गई है, यही अर्ष होगा जो उस्क अधिनियम में उनकेके लिए दिया गया है.
3. सरमिति का गठन-रास्थ सरकार एक प्रवेश तथा फोस विनियमक सममिति स्प्वपित करेगी जिसमें निम्पलिखित सदस्व होंगे, अर्थात्:-
(1) व्यक्ति जो केन्र्रीचराज्ब विस्वविद्यालद या विश्वविद्यालय समझी गयी संस्था का कुसपति

- अध्यक रहा हो या ऐस्ता वरिप्ड प्रहासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार में प्रमुख संखि्य या भारद सरकार के संयुक्त संचिल के पद क्रेणी से निम्न पद क्षेजी का न हो.
(2) वित किस्शेयझ में से एक व्यक्ति
- सदस्य
(3) विधि या प्रश्रासन विशेष्तों में से एक व्यक्ति
- सदस्य
(4) तकनीकी सिक्षा विशेषज्ञों में से एक ख्वक्ति - सदस्थ
(5) स्वास्थ शिक्षा विशेषतों में से एक व्यक्ति _ सदस्य
 (साग्य सरकार द्वारा व्यथा अवधारित) के हकदार होंम, अ निम्नल्लिखित हैंमे :-
(क) अव्यक, उसके द्वारा आहरित औतम वेतन के साथ महंगाई भला, वहन महा में से पेंशन अटाका प्रत्त करने का हकदार होगा. इसी प्रकार अपोल प्रीधिकही भी पेंलन घटाकर वैतन पाने का हकदार होगा;
(ख) सदर्ब को अशासकीव सदस्व है, राज्य सरकार के रतचिज के रूम में माने जार्ये तथा $30,000,00$ रपये प्रतिमास
 के हक्रदाम होंगे;
 एवं लिवास पर टेलीफोन सुविधा के लिये अनुज़त हैंगे;
(घ) अध्यक्ष तथा समिीि के अन्य पूर्णकालिक संदस्य वित विभाग के निबंधन के अनुसार, किरिए के आधर पर वाहन (ेेक्सो) सुविधा के लिए हकदार होंगि;
(उ) अंध्यक तथा अपोल प्राधिकरी एवं पूर्पक्लिक सदस्न गान्व ममत्ती को सागू अनुसार ही किराए पर आवास के हकदार होंगे
(2) समिति का कार्यकाल उसके अधिसूचित किये लाने की तारीज्ध से तौन वर्ष का होगा उबा किसी कारण से इससे पूर्व उद्यूत होने वाली किसी fिक्ति की दरा में, राम्य सरक्रा द्वारा कार्यकाल के शेष भाग के लिए रेसी रिंकित भरी आएगी.
(3) समिमित का कोईं कार्य वा कार्यंवाहियां केबल इस कमण अविधिमान्य चही तमझी जाएँी, कि उसमें कोई रिक्ला है या समिनि के गठन में कोई त्रुटि है.
(4) कोई फी व्यकित, जो सहाकता पाने वाली या लहायका द पाने वाली निजी शिक्षण संस्थ से संबद्ध है, प्रेेश उथा कीस विनियामक समिति का सदस्य होने के लिए पत्र नहीं होगा
(5) प्रवेश तथा फीख विनिवामक समिनि का कोई सदस्य अपवे पद पर नही तरेगा यदि वह ऐस्ता कोई कार्य करता है जिस्समे राज्य सरकार की राब में, उसका समिति के सदस्य के रूप में बना रहना अनुपयुक्त हो गया हो:

फन्जु ऐस्सा सदस्य उसे सुनबाई का अवसर दिए बिना समिति से गही हटाया जाएगा.
(6) संगिही अपना कार्य संबालन करने के लिए अपनी ल्लये की प्रक्रिया निषांरित कर सलेगी.
(7) गत्रीव मंश्री तकलीकी विरवविखालय, भोयाल समितित के कार्यकएण के मद्डे हुए खमस्त व्ययों जिनमें यात्जा भता, मतनदेय, महंगाई
 चिसा विभाग से बलट संबंधी उपबंधों के माध्यम से प्रतिपूनिं योग्य होगा.
(8) समिति द्वारा, फैस निधारण की प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया/मितोकण फीस तथा उस पर उपगत हुए व्यय वयूल किए जाएंते लिसकी


5. निबंचन- -₹न नियमों के संबंध में यदि कोई प्रश्न उद्दूत होला है तो वह राज्य सरकार को निर्दिप्ट किय्य जडएगा सिस्तका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

मध्यद्यदेश के राञ्यपाल के नाम से तथा आदेशतनुसार, शमीय उद्दीन, अवर खचित्



> मध्रप्देश के याग्यपाल के नाम से तथा आदेशानुकार, शमीम उद्दीन, अपर सीचिव.

Bhopal, the 15th April 2008
No. F 14-17-2007-XLII-1. - In exercise of the powers conferred by the clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Nij Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viaiyaman Avam Shulk Kaa Nirdharan) Adhiniyam. 2007 (No. 21 of 2007), the State Government, hereby makes the following Regulation relating to Constitution and working, terms and conditions of the Admission and Fee Regulatory Committee for regulation of admission and determination of fee in Private Unaided Professional Institutions in Madbya Pradesh, namely:-

## REGULA TION

1. Short title and Commencement.- (i) These Regulations may be catled the Constitution, working. terms and conditions of the odmission and fee Regulatory Commintee Regulation, 2008.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette",
2. Definitions,-In this Regulation, unless the context ocherwise requires,-
(a) "Act" means the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhinjyam, 2007 (No. 21 of 2007):
(b) "Admissions and Fee Regulatory Committee" mears the Committee established and constituted by the State Government for the regulations of admissions and for fixation of fee to be charged from candidates secking admission in private unaided professional institutions;
(c) "Appropriate Authority" means a Central or State authority established by the Central or the State Government for laying down norms and conditions for easuing standards of profersional education:
(d) "Fee" means all fees including tuition fee and development charges:
(e) "Professional Institutions" means a college or institute including a private university established or incorporated by an Act of the State Legislature or Constituent unit of a deemed university defined under Section 3 of University Grant Commission Act, 1956;
(f) "Private Unaided Professional Institution" means the professional institution which does not receive recurring aid or grant-in-aid from any State or Central Govemmenc,
(i) "Common Entrance Test" means an entrance test conducted by an agency authorized by the Statef Central Government for admissions in various professional courses offered in professional institutions,
(h) The words and expressions used in these regulation but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the said Act.
3. Constitution of Committee-The State Government shall establish an Adraission and Fee Regulatory Committee consisting of the following mecnbers, pamely :-
(1) Person who has been a Vice Chancellor of a Central/State University or an Institution deemed to be University or a Senior Administrative Officer not below the rank of Principal Secretary of the State Govermment or Soint Secretary of the Government of India.
(2) One person from experts in Finance - Member
(3) One person from amongst experts in Law or Administration

Member
(4) One person from amongst experts in Technical Education - Member
(5) One person from amongst experts in Medical Education - Member.
4. working terms and condition of the committee-(1) The Chairman and members of the comamithee shall be entitled to salaryhbonorarium, perquisites, privileges etc., (as delermined by the State Gowernment) shall be as follows :-
(a) Chairman shall be entitled to his last salary drawn alongwith Dearness Allowance, Conveyance Allowance minus pension similarly appellant authority shall be entitled for pay minus pension;
(b) Members who are non Government shall be treated at par to the Secretary to State Government and shall be entitled to a fixed pay of Rs, $30000=00$ per month otherwise for retired Government servant the entitlement shall be his last salary minus pension;
(c) Chairman and other full time members shall be allowed for telephone facilities in office and residence as permissible under State Government rules for the appropriate post;
(d) Chairman and other full time members shall be entitled for the vehicle (taxi) facility on rent basis as per finance department norms;
(e) Chairman and appellant authority and otber members shall be entitled for rented accommodation as applicable to Minister to State.
(2) The term of the Committee shall be for three years from the date of its notification and in case of any vacancy arising earlier, for any reason, the State Government shall fill such vacancy for the remainder period.
(3) No act or proceedings of the committee shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in, or any defect in the Constitution of the Committee.
(4) No person who is associsted with a private aided or unaided institution shall be eligible for being a member of the Admission and Fee Regulatory Committec.
(5) A member of the Admission and Fee Regulatory Committee shall cease to be so, if he performs any act, which in the opinion of the State Govemment is, unbecoming of a member of the committee:

Provided that, no such member shall be removed from the committee without giving him an opportunity of being heard.
(6) The committee may frame its own procedure to transact its business.
(7) Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal shall meet the all expenses towards functioning of the Committee including payment of salaries, travelling allowances, honorarium, Dearness Allowance and other regular and contingent expenditures etc. from their funds and the same shall be reimbursable through the nodal department ic. Department of technical education through budgetary provisions.
(8) Committee shall charge a processing finspection fee for processing the fee fixation process and to recover the expenses insurred on inspection of the institutions to finalize the same. Any surplas on this account shall be credited in a corpus fund and interest earned on the same may be used for other activities of the committee.
5. Interpretation.-If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.
6. Jurisdictioa.--In case of any dispute the junediction shall be limited to the courts constituted and situated in State of Madhya Pradesh only.

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2008
秉. एफ. 14-17-2007-ध्ययासीस-एक,-मष्वफ्देश निजी व्यावसायिक शिकण संस्था (प्रवेश का विनियमन एबं शुल्क का निर्धारण) अणिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 4 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तिवों तथा इस निमित्त सामर्यंकरी शक्षफघयों को
 ब्बनातो है, अर्थात् :-

## विनियम

अध्याय-एक-सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथ्या प्रारंभ.-(1) इन विनिबमों का संक्षिप्त नाम प्रयेश तथा फीस विनियामक संमिटि, (कारवार का संख्यवहार) विनियम, 2008 है.
(2) इलका विस्ताम संपूर्ण मध्यपदेशे पर होगा.
(2) वह "रालपत्र" में उन्के प्रकाशन की उारीख से प्रयृत्त होंगे.
2. परिभाषाएं,-द्न बिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेषिष्ति न हो, -
(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यर्रदेश निली च्यावस्तयिक सिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियम्न एवं शुल्क का निधारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007);
(ख) "अभिकरण" से अभिपेत है, सरकार द्वारा संदुक्त प्रवेश परीक्षा के संचालन हेतु प्रधिकृत कोई संवैधानिक निकाब, संस्था या संगठन;
(ग) "सभापनि (शेख्यपसंन)" से अभिंप्रेत है, अधिनिबम के अध्धोन गठित प्रवेश तथा फीस विनिवामक समिति का सभापति (चेयरपस्सन);
(च) "समिति" से अभिश्रेत है, अधिनियम के अधीन यठित प्रकेत तथा फीस बिनियामक समितिि;
(ख) "परामर्शदाता" से अभिप्रेत है, ऐसे अध्ययनों या सत्यापन में जो समिति द्वारा आवश्यक पाए जाएं, सहायता करने हेतु समिति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्तित या व्यक्डियों का दल, या कोई निगमित निकाय;
(च) "सरकार" वा "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्र्रेश सरकार:
(3) "निरीक्षण दल" से अमिश्रेत है, अलोसंरचन्ता के निरीक्षण, वध्यों के सत्यापन, संस्था के कार्यकलापों के अध्ययन के निगीक्षण के प्रथोजन तथा ऐसे अन्य प्रयोजन जो दल को साँपे जाने हेतु गहित दल;
(उ) "सदस्य" से अभिफेत है, प्रवेश तथा फीस विनियमाम समितित का कोई सदस्य;
(क) "सचिव" से अभिश्रेत है, प्रवेश दथा कीस विनियामक समिति का संचिवनिशेष कर्त्यस्थ अभिकारी;
(अ) "अधिकारी" से अभिम्रेत है समिति का कोई अधिकारी:
(ट) "याविका" से अभिश्रेत है, तथा उसमें सम्मिल्लित है, सभी यचिकाएं आवेदन, परिवाद अपोल, उत्तर, प्रत्युतर, मध्यक्षेप, अनुपरक अभिवनन, अधिनियम, नियम तथा उसके अभीन खनाए गए वितियमों के अभीन आने वाले मामलों से संबंधित अन्य कागज-पत्र तथा दसाबेच.
(द) "कारंख्वहिया" से अभिख्रतंत होगा तथा उसमें सम्मिलित है, सभी प्रकार की कार्ववाहियां, ओो अधिनियम के अध्वोन उसके कृत्यों के निर्वहन में समिति द्वारा की जा सकेगी;
(3) "प्राप्तिकता अभिकारी" से अभिज्ञेत है, यचिका प्राप्त करने के लिये सभापति (चेयरपस्तन) द्वारा थदाभिहित कोई अधिकारो;
(द) उन शब्दों तथा अभिव्यक्कियों का बो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई है किन्दु उसमें उपर परिभषिष नही की गई है, वही अर्ष होगा ओो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है.

## अध्याय-दो

## मुख्यालय, कार्यांलय आदि

3. सम्मिति के कार्यालच, कार्याललयीन समय तथा वैटक,-(1) समिति के कार्यांलय का स्थान, अध्क्ष/सचिव दुएा समय-समय पर इस निमित्त बथा-अधिसूचित आदेश के अनुसार हो सकेगा.
(2) जब तक अन्यश्ध निदेशित न किबा जाए, समिति का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय प्रत्येक मास के द्वितोय एवं तृतीय रनियार और मध्युदेश सरकार द्वारा यना-अधिस्टिचित भासकीय अवकाश तथा प्रल्येक रविवार को खोट़कर प्रतिदिन सुलेंगे, समिति का मुख्यालव तथा अन्व कार्यालय ऐसे समव कर खोले जाएंगे जंसी समिति निदेश हैं
(3) जहां किसी कारबार को करने का अंतिम दिन उस दिन आता हो जिसको समिति का कार्यलय बंद है और उस कारण से उस दिन काबार का संख्यवह़ार न किया बा सकता हो, तो उसे अगले दिन किया जा सकेगा जिस दिन कार्थालय खुला हो.
(4) समिढि, ग्रमलॉं की सुनवाईं के लिये मुछ्डालयों यर या अन्य किसी स्थान पर उन दिनों तथा समय पर बैठॉे कर सकेंमो, जैसा कि अध्यक्ष द्वरा विर्निर्दिए किया जाए
4. समिति की भाषा.-(1) समिनि की कार्थवाहियों या तो अंग्रेजी या हिन्दी में संचालित की जाएंगी. सभी याधिकाएं हिन्दी या अंग्रेजी में प्रस्बुत्त की खाएंगी.
(2) हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में अंतर्वर्ट कोई दस्तावेज या अन्य मामले अध्यक्ष द्वारा तभी स्वीकार किए बा संकेंगे जब उसके साथ उसका हिन्दी या अंऐेजी अनुखाद संलम्न हो.

स्पप्टीकरण:-कोई अनुवाद जो कार्थवाहियों के पक्कायों द्वरा मंजूर किबा गया हो, या जो पक्कलों में से किसी एक पक्षकार द्वारा उस व्यकित के बिसने उसका हिन्दी या अंग्रेबों अनुवाद किया हो, अधिकृत प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुज किया हो, समिति द्वारा समुषित मामलों में सत्य अनुवाद के रूप में स्वीकार किया रा सकेगाए
(3) संघ की मान्यता :-समिति के समक्ष किन्हीं कार्यवहियों में भाग तेने के लिये समिधि, उनतों के किन्ही संवों अध्यापकों या अन्व निगमित्त निकाय या किसी समूह या संबंधित व्यकित को अनुजा दे सकेगी.

अध्याय-तीन
समिति के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित विनियम
5. समिति के समक्ष कार्यंवाहियां आदि.-समिबि, समय-समय पर, सुनवर्ई, बैउक, चर्षां, विचार-विमर्श, जांच, अन्वेयज तथा फरामर्श कर सकेगी, जैसा कि समिति अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समुचित समझे़, सचिव तथा अन्य अधिकारी या कोई व्यक्ति जिसे समिति निद्युक्त करे, समिवि की कारंवाहिबों में भाग ले सकेगा तथा सहायता कर सकेगL
6. गणपूतिं --(1) समिति के समक्ष कार्मतहियो के लिये न्वून्तम मणपूति पंच में से तौन सदस्यों की उपस्थिति से होगी.
(2) कोईई यी सदस्य किसी विनिश्वय पर अपने मब का प्रयोग तब तक चठी करेगा उद तक कि वह ऐसे विषय पर समिंि की लमरल सुनवाइयों के दौरान उपस्थित नती हो,
7. कार्यबहियों का शुख किया जान्त,-(1) समिकि, किसी प्रभावित च्यकित दूरा काइल किसी युचिका पर स्यक्रेशण से कार्ययाही पूरू कर संक्री.
(2) कारंवाहियों में कोई पथकार क्ट तो वबयं उपस्थित हो सकेगा या विहित प्ररूप में, लिखित में, उसके द्वाता सम्बक रुप से प्रधिकृत निकट संबंधी के मार्य्यम से उपस्थित हो सकेगा-
(3) जब समिति किसी विषब के संबंध में काबंवाही शुरू करतो है तो वह समिवि के करणांलय द्वारा सूचना जारी कर ऐसा कर सकेमी तथा समिति ऐसे आदेश तथा विदेश दे सकेगी जसे कि वह प्रभावित पक्षकारों को सूचना की तामील के लिये उत्तर फाइल करने के लिये विवायद विघय के विरोध में या समर्थन में प्रत्युत्तर देने या कार्यवाहिबों के संचालन से संबंधित अन्ब विश्ये के लिए, आवश्कक समझे समिदिध यदि दनित समजे, तो क्रयंवाहियों में अन्तवंलित विवाह्हक पर टिप्पणियां अमंत्रित करते हुए, एक सूचना ऐसे प्ररूप में प्रकाशित कर सकेगो जैसे कि समिति निदेश दे.
8. समिति के समक्ष याचिका तथा अभिकधन--(1) समिति के समक्ष फछस की जाने याली समस्त यांचिकाएं, टैंकित, साइक्लो स्टाइल या शुडस्प से पुद्वित होंगी चथा सफेद कामझ्ञ के एक ओर सुपाह्य होगी और प्रल्येक पृष्ठ कम से संख्योंकित होंगे समिति कम्यूटर डिसक या इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के माध्यम से ऐेते निवंधनों तथा शतों एर, ऊस्ट कि स्सिति विनिर्दिष्ट करे, फाइल की गई यदिक्याओं को स्यौकार कर सकेगी. यचिका की विषय वस्तु पृथक्र-पृथक्त रतग में समुचित रूप से विभक् होना वाहिए ओो अनुकमांकित होंगे, याविका ऐसे दस्तावेओों तथा कषन के साथ होगी ज्रसा समिबि विलिदिप्ट करे
(2) प्रत्येक इपथ-पत्र प्रथम पुस्य द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उसमें अभिसाक्षी का पूरा नाम, आयु, ख्यवसाय और हैसियत जिसमें कह हस्ताश्रा कर रहा है, कौित होगा तथा रुपष-पत्र लेने यह प्राप्त करने के सिये विधियूर्वर्क प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताष्षर करेगा तथा ₹पथ लेगा.
(3) प्रत्येक शपथ-पत्र में स्मष्ट तथा पृथक् रूप से कथन दशिंत होगा जो-
(ए्ल) अभिसासी के ज्ञान,
(दो) अभिसाधी द्वारा प्राप्त जानकारी,
(दीन) अभिसाथी के विश्वास से,
सत्व हो.
(4) जहां शपथपत्र में कोई कथन अभिसाभी द्वारा प्राप्त की गुं ज्ञनकारी का सत्य होना कथित करता है, खहां चपथ-पत्र में जानकारी का घोत भी प्रकट करना होगा तथा इसमें यह कथन भी सम्मिलित करना होगा कि अभिसाक्षी को यह विश्वास है, कि खानकारी सत्य है.
9. अभिववन आदि की प्रस्टुति तथा छानरीन-(1) सभी याचिकाएं, प्रतिलिपियों की ऐसी संख्या में उैसह कि समिति विरिदिंश्ट करे, फाइल की जाएगी तथा याचिक्र के प्रत्येक सेट सभी दृष्टि से पूर्ण हॉगे.
(2) समस्त यदिकाएं प्रत्रिकता अधिकरी के समक्ष च्यकितश: या सम्यक रूए से प्राथिकृत प्रलिनिधि द्वारा भुख्यालय पर उथा अधिसूचित
 यत्जिकरणं प्राजिकृत प्रहिनियि द्वारा ग्रस्तुत की मई हैं वहां, प्रतिनिधि को त्राधिकृत करने वाले दस्तावेज यहिका के साथ फ्यूल किए जाएंगे
(3) यचिक्ष प्राप्त करने पर, प्रधिकतां अधिक्रती उसे स्रांपित करेगा वथा बह तारीख पृप्वांकित करेगा जिस पर याचिका प्रस्तुत की गई है तथा वाचिका फइ्यत करने वाले व्यक्ति को स्टाम्प तया तारीख सहित अभिस्वीकृति आारी करेगा. उस दशा में उब याचिका रशिस्टहे उाक द्वारा प्राप़ की गद हो यह उारेख जिसको याचिका वास्तविक सप से समिति के कारालय में प्राप्त डुई है यचिका की प्रस्तुति की तारीस के रूप में ली जाएगी.
(4) यदिका की प्रस्बुति और प्राप्ति को समिति द्वरा इस प्रयेजन के लिए संधारित किए जाने वाले रंजिस्टर में सम्बक रूप से प्रविएट किया जाएगा.
(5) सधिष्, ऐसी किसी यचिका को रद्ध कर सकेगम जो अधिनियम के उपरंधों या विनियमों या समिति द्वारा दिए गए निदेशों के अलुरूप नहां है या वो अन्यथा जुरिपूर्ण है या विनियमों या समिति के निदेशों से मिन्न है परनु ऐसीी कोई याथिका को किसी ऐसी तुरि के कारण, जो इस प्रयोजन के लिए विनिदिंप्ट समय के भीतर प्रुटि में सुधार फाइल करने वाले व्वक्ति को अवसर दिए बिन्ध नामंजूर नहां किया जाएगा. जिसमें अभिवचनों की बा प्रस्तुतीकरण की तुदि है. सजिब एक युत्तियुक्त समय के भीतर फाइल की गई याबिका में उुटियों के बरो में याबिका फाइल करने बहले व्यक्ति को लिखित में सलाए देगा,
(6) सभापति या ऐसा कोई सदस्य जिसे याचिकरकतां के लिये सभापति पदाभिहित करे या सचिब इस प्रयोजन के लिये प्रस्तुत की गई याचिका को मंगाने का हकदार होगा और याचिका की प्रस्तुति तथा स्वौकृति के संबंध में ऐसे निदेश देगा, जैसा कि वह उषित समझे.
10. किसी प्रकरण को ग्रहण करना और उसका रजिट्ट्रोकरण करना:- (1) यदि संँविक्षा के पश्यार् कोई याधिका विदारण के सिये उचित पाई जाती है तो उसे सम्यक् रूप से रजिस्र्रीकृत किया जाएगा तथा उसे ऐसी रीति में एक क्रमांक आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि समिति द्वारा विनिर्दिप्ट किया जाए
(2) यबिका के संवीष्टित होने तथा क्रमांकित होने के पर्बात् याचिका को समिति के समक्ष रखा जएगL-
(3) याचिका के परिरौलन के परवाट् संिव, किन्ही अविरिक्त जानकारियो/दस्तावेजों को, जो याचिका के विनिश्वय के लिए वह आवश्यक समझ्बे, मंगा सकेगा.
(4) समिबि, याचिकाकला की उपसंजाति की अपेश्रा किए बिना याचिका को ग्रास्य कर सकेगी. समिति, याचिका को अस्बीकर करने का आदेश बाचिकाक्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रारित नहीं करेगी: स्रमिती ऐसे अन्य व्वक्षक्त/व्यक्तियों को नोटिस जारी कर स्केगी जिन्दें वह याचिका की ग्राएयता पर सुनवाई के लिए समुचित समझे
(5) यदि समिति वाचिका ग्राए्य करती है तो यदि वहा आवश्यक समझे, याचिका के विरोधा में या समर्षन में उत्तर तथा प्रत्युत्तर फहल करने हेतु प्रत्यार्थ//य्रत्यर्षियों वथा अन्य प्रभाबित पककारों को सूचना की तामील के लिये ऐसे प्रहूप में, जैसा कि समिति निदेश टे, ऐसे आदेश तथा निदेश दे सकेगी.
11. नोटिस की तामीली और समिति द्वारा जारी आयदशिका :-(1) समिवि द्वारा जारी किये जामे वाले कोई शोरिस या आदेशिका या समन निम्नलिखित किसी एक या अधिक ठंग से तामील किये खा सकेंगे :-
(क) प्ककार को व्यक्तिगत तामोली द्वारा,
(ख) पत्रवाहक के ग्वध्पम से, जिसमें कोरियर सेवा सम्मिसित है,
(ग) रसीदी रबिस्दी वाक/स्सीड पोस्र द्वारा,
(घ) समाजार-पत्र में प्रकासन द्वारा यदि समिति का समाधान हो जाता है कि उपरोक्त उल्लिखित रीवि में किसी व्यक्ति पर मोटिस, आदेशिका आदि की तामीली युक्तियुक्त रूप से ख्यावहारिक नहां है; और
(ङ) किसी ऐसी रीदि में जो समिति द्वारा समुचित समझी उतये.
(2) प्रव्वेक ोोरिस या आदेशिका उस उ्यक्ति को या उसके प्राजिक्त प्रतिनिषि की उस स्थान पर भेखों जा सकेगी उहों कि वह व्यक्ति या उसका प्रतीनिषि साधारणतया निजास करता है.
(3) यदि कोई मामला समिति के समक्ष लंबित है, तो याचिकाकर्ता, प्रत्वर्या या हस्त叉ेपकतां किसी निकट संबंधी को उसकी ओर से उपस्थित होने के लिये प्राधिक्त्त करेगा, ऐसे प्रतिनिधि के चारे में यह समझत आयेगा कि वह संयंधित षक्षकार की ओर से नोटिस तथा आदेशिका की तामीली हैन सम्यक् रूप से सरका है. इस प्रकार प्राजिकृत प्रतिनिणि को सर्वमति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा.
12. उत्तर, विरोध तथा आपत्ति आदि प्रस्तुत करना.-(1) प्रयेक्त अ्यक्ति, तो विरोध करने या समबंन करने की वंछा करता है ऐसी कासावधि के जीतर उत्तर उथा दट्ताबेज प्रस्तुत करेगा जिसकी उतनी संख्या में प्रतिलिखियो होगी जसी कि समिति द्वारा नियत की जाए, फ्ताल किये गये उत्तर में वह व्यचिका में कणित तथ्थों की विनिदिए रूप से स्वोकार करेगा, रेकार करेगा या उनके बारे में ब्वख्य करेगा
 पत्र पर समभिित किए चएंगे, जैरा कि याचिका के मामले में होता है.
(2) प्रत्यर्या, याचिककराई या उसके प्राधिकृल प्रतिनिधि पर उत्र की प्रति के साम सत्यप्रतितिषियों जो दस्ताबेतों के संबंज में अभिश्रम्नणित की गां हों तमोल करेगा और ऐस्ती तामोली के सवूत्त को उत्तर फाइल करने के समय समिति के कार्यालव में प्रस्तुत करेगा.
(3) याबिकाकर्लां, "प्रत्यर्षी" के उत्तर का प्रत्युतर (रिजाइंडर) तथ्षा निर्मर करने बाले दस्तावेज ऐसी कालाबीि तथा ऐसी रोति में तश्या उतनी प्रतिलियियों में फाइल करेगा जैसा कि समिति द्वारा नियत किया जाए, ऐसी दशा में याबिकाकरों, फ्रत्यर्यी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि
 सबूत्त को प्रत्युतर फाझ्त करने के समव समिति के कार्चलय में प्रतनुत करेगा.
(4) उहां प्रत्यर्यो ऐेसे अविरिक्त तथ्य अधिकधित करता है तो मामसे के वचित बिनिस्चिव के लिए आवश्यक हों, वहों समिति, याचिकाकतां को प्रत्पर्थं द्वाता प्रस्तुत किए गए उत्तर के संबंध में प्रत्युत्तर प्रत्तुत करने की अनुज़ा दे संकेगी. उत्तर फाइल करने की उपरोक्त उल्लिखित प्रक्रिघा प्रत्युतर के फम्नल करने को यथावश्यक चरिवर्तन सहित सागू होरी.
(5) प्रत्वेक व्यक्ति (उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति जिसको नोरिस आरेशिका आदि उत्रार प्रस्तुत करने के सिये जारी की गई हो) जो इस प्रच्चेजन के लिये प्रकाशित सूवना के अनुसरण में समिति के समक्ष संबित मामते के संबंध में कोई आपति यद्विम्णो फायल करने की इच्छा रखता है, वह प्राप्तिकर्ता अधिकारी को, दरताबेजों की प्रतितिपियों के साष आपति या टिप्यकी का अभिकथन उतर उस प्रयोगन के लिये नियत समब के भौतर उसके समर्षन में सहख्य देगा.
(6) यदि अपिकारी से प्राप्त रिषोट्ड पर समिति यह विचार करती है, कि किसी व्यक्ति या ख्यक्तियों की सहभागिक्ता से मामले में कार्यवाहियों और विनिर्वय को सुकर बनाप्या जा सकेगए, तो बह ऐेसे व्यक्ति या व्यक्तियों को कार्यवाहियद्य में सहभागिता के सिये अनुज्ञात कर सकेगी, जिसे इसके पश्चा् "आरति करा" कहा जायेगा. समिति अभिकथन को उस सीमा तक अवपारित करेगी बिसके तिले आपति कर्ता अभिवदनों की प्रतिलिधियां प्राप्त करने के हकदार हों.
(7) जब तक समिति द्वारा अनुज्ञात न किया जाए उत्तर या आप्थति या टिज्युी फाइल करने वाला कोई अ्दकित, कार्ययाहियों में मौँखिक निवेदन करले के लिखे भाग सेने का हकदर नहाँ होगा. तथापि समिति कार्पयहियों के पककारों को ऐेसा अबसर प्रदान करने के पश्वात् जैसा कि खमिति आपतियों और टिप्पणियों की कार्यबतहियों में समुचित समझे, फाइल की गई आर्पतियों और टिर्पणियों पर विद्यार करने के लिये हकहार होगी.
13. समय बिस्तार, मुल्तबी, सुनबाईं, स्थगन आदि - समिति अपने समक्ष की कार्वकहियों के लिये प्रक्रम, रौति, स्थान तथा सुनवाई की तारोब और समय अवपारित कर सकेगी, जैसा कि वह उथित समझे,

 समिति द्वारा नुर्टि के रूप में समझल खाएगा, समिति हर्गांचा लगाने का आदेश दे सकेगी जैसा कि बह उचित समके.
(3) समिलि, पक्कारों के अभिकृनों पर मामले का विनिरिचय कर सकेगी या पधक्रसों को शपथ-पत्र के ग्रज्यम से साष्य्य प्रस्तुत करने के लिबे युला सकेमी,
(4) यदि समिति यह निदेश देवी है कि पधकाल निवेटन के माज्यम से साध्य प्रस्तुत कर सकता है, तो समिति, यदि आवश्पकता या समीबीन समले, तो बह दूसरे पक्षकार के मामले को स्पष करने के प्रयोजन से संबिधत ऑर सार्य प्रस्युत करने के लिये अवसर पदान कर सकेशी.
(S) समिबि, पक्षकारों को उह निदेश टे सकेकी कि वे मामले में प्रस्तुत किए जाने वाले तर्क की रीप लिखित में प्रस्तुत करें.
14. अग्रिम जानकारी, साश्य अदि तथा अन्य मुददों के निदेश मंगाने की समिति की ज्ञकितः- (1) सम्मिति, किसीं भी समय मामले में आदेश पारित करने से पूर्व प्रकारों में से किसी एक ख्य उनयें से अधिक से ऐसे दस्तावेजों या अन्व सास्य प्रस्तुर करने की अपेक्षा कर सकेगी, जसीी कि सनिति आदेश परित करने के लिये स्वर्य को समर्थ बनाने हे लिये आश्ये्वक समब़े.
(2) क्रयंवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, आयोग कारंवाहियों के संबंध में ऐेसा मुद्वा या ऐसे युद्दे, जैखा कि यह समुवित समझे, किसी व्यक्ति को सम्यूलित करते हुए किन्तु जो समिति के ऐसे अधिकारियों वथा परामर्श देने वालों तक ही सीमित गहीं होंगे जिनें कि समिति विशेष्त, परामर्श ख्य मत देने के लिए अहै समझे, निद्दिप्ट कर सकेगा
(3) समिति, किसी व्यक्ति की समिलिलि करते हुए किन्दु फो अधिकारी तथा वरामरं देने वाले तक ही सीमित चहां होगा, समयसमय पर, किसी स्थान या स्थानों पर निरीक्षण के लिये जाने हतु नामििदिप्ट कर सकेकी, और उस स्थान या उसमें किसी युखिधाओं के अस्तिय या उसकी प्रास्थिति के बरे में रिपोर कर सकेगी,
(4)- समिटि, यदि वह उचित समझे, कार्यवाहियों के पककारों को यह निदेश्त दे सकेगी कि वे ऊषर खण्ड (1) या (2) में पदनिहित व्यक्तियों के समक उसे निर्दिद्ध युद्यों या मामलों पर अपने-अवने विचार रखने के लिये उपस्थित हों.
(5) ऐसे खनित से प्राप्त की मई fिषोट या मत, मामले के अभिलेख का भाग होगी और पशकसरों को उसकी प्रतिलिपि दी इायेगी, पक्षकार मत या रिपोर्ट पर पक्ष के समर्थन में या बिरोध में अपना कथन काइल करने का हकदार होगा.
(6) समिति, मामले का विनिश्चय कले समब किसी व्यक्ति द्वार दी गई रिपोर्ट या मत और पक्षकार द्वारा फाइल किए गए उत्तर पर बिचार करेणी.
15. किसी पक्षकार के उपस्थित न रहने पर अपनाई जाने बाली प्रक्किया .-बहां सुनवाई की तारोल पर या ऐली वारीब्र पर जिसकी सुनवाई स्यगित की गई हो, कोई जी पक्षकर या उसका प्रधिक्त प्रतिनिधि उपस्थित न हो और जल मामला सुनबाई के लिये मंगाया जाए तो समिति, स्यविकेक से या तो तुटि के लिये याचिका को ख्यारिज कर सकेगी या प्रत्य्थी/प्रत्यथ्थियों के विस्द एक पस्थीय कांयहही कर सकेगी, यदि यह सिद्ध कर दिया जला है, कि नोरिस आदेशिका वा समन की तामीली प्रत्यर्थ/न्रत्यार्थियों पर सम्यक्त रूप से कर दो गई धी,
16. समिति का आदेश :-(1) किसी भी कार्यवहही में समिति द्वारा परित आदेश पर अध्यक्ष या उन ख्यक्कियों के हस्ताधर होंगें जिन्होँने मामले को सुना है.
 किए जा संकेगे, जिसे अज्यक्ष द्वारा इस संबंध में सरक्त किस्या गया हो और उस पर समित्रि की अधिकारित मुल लगी होगी.
(3) समिति के समस्त अंतिम अद्रेश सचिव या ऐसे अधिकरो के हस्ताष्र से कार्यंबहियों के पक्षकारों को संसिचित किए आएंगे, जिसे अध्यक्ष यद्य संचिव द्वारा इस संबंभ में सशक्त किया जाए.
17. अंतरिम आदेश - समिंति ऐंसे अंतरिम अदेश पारित कर सकेणी, असे कि वह कार्यकाईियों के किसी भी प्रकरण पर उचित समलँ:

## अध्याय-चार

अन्वेषण जाँच जानकारी अदि का संग्रहण
18. समिणि, अपिनियन की पारा 4 की उषधार ( $夕$ ) के निवंधन में ऐसा आदेश या ऐसे आदेश कर सकेगी सैसा कि वह निम्नलिखित के संबंध में अरनी शक्तियों की ख्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाब डासे बिनार, गनकारी के संग्रहण जांच, अन्बेपण, प्रयेश, रहाशी तथा अधिग्नहण हंतु उधित समझः:
(क) समिति, किसी भी समल, सचिब या किसी अधिकारी का परामर्शी या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा निदेश दे सकेगी जसंता कि आयोग अधिनियम के अधीन समिनित की परिधि के भीतर के किसी म्वमले के संबंध में अध्ययन, अन्येषण या जानकारो प्रदान करसे के लिखे बचित समझे.
(ख) समिटि, उपरोक्त प्रयोजन के लिये ऐेसे अन्य निदेश दे सकेगी गैसत कि वह अचित समक्षे और ऐेसा समय विनिरिप्ट कर सकेगी जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की आये या जनककीरी दी जाण्रू,
(ग) समिति, किसी ख्यकि से वहितों, लेखाओं आदि को उसके समक्ष प्रत्नुत करने तम्धा उनका परीक्षण अनुज्ञात करने यो ऐरेसी जानकारी स्त्यादि, जससी कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) में यथा उपबंधित है, किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने तथा उन्हे समिति के इस निमित्त विधिदिए किसी अधिकारी के पास रलने के लिए सचिव या किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने का निदेश आरी कर सकेती.
(घ) समिबि, ऐसी उतनकारी, विशिषियां या दस्तावेज जिसे समिति, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निवंहन के संबंप में आवश्यक समझे, एकतित करने के प्रयोज्ञन के लिये ऐसे fिदेश जारी कर सकेगी जैसे कि अधिनियम की धारा 4 की उपधार (6) में उपर्बणित किये गये अनुसार यह आवश्यक समझे
(6) यदि श्न विनियमों के अथीन अधिश्राप्त की गईं ऐसी कोई रिपोई या जनकाखी समिति को अपर्याप्त वा कम प्रत्वेत होती हो, तो समिति या सचिव या इस प्रयोज़न के लिये प्रायिक्षत कोई अपिकरी ऐसी और जांव रिपोर्ट तथा अप्षेधित जानकरी प्रस्तुत करने के लिये निदेश दे सकेगा.
(च) समिनि, ऐसे आवुर्षगिक परिण्जिक तथा अनुपूरक मामलों के बारे में भी निदेश दे सकेगी, जिसे उपरोक्त के संबंध में सुसंगत समशः जाये.
19. समिति, अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्बहन के संबंश में, यदि वह उचित लमझे, खंच का नोटित आरी करने का निदेश दे सकेगी, और कन वितियमें के अध्याय-पांच में उपबंधित रींति में मामले में कार्यवाडी करेगी.
20. समिळि, किसी भी समय, ऐली संस्या, परामर्शी, विशेषझ और ऐसे अन्व रकनीकी चा व्यावसायिक व्यक्वितों की सहायत्त लेगी जैसे कि वह आवश्यक समझ्षे और उनसे किसी मामले का अध्ययन, अन्पेषण, जांच करने का खह सकेगी या रिपोर्ट या रिपोर्ट आरी करने या प्रस्तुड करने या जानकारी देने को का सकेगी: समिति ऐंसे व्यावसाथियों की निपुक्ति के लिखे निबंधन तथा शर्ते अवधारित कर सकेगी.
21. यदि उपरोक्त विनियमों या उसके किसी भाग के रूप में रिपोर्ट खा जनकारी आदि अभिग्राप्त की जली है, जिसका कि समिति द्वारा अपना मत या दृष्किकोण निर्भर करना किसी कार्यवाही में प्रस्तावित है, तो कार्ययकहियों में पक्षकासों को रिपोर्ट या जानकारी के बारें में आपत्ति करने और निबेदन करने का युक्षियुक्त अवसर दिया आयेगा.
22. आयोग, विह्हित फरैस के धुम्लान पर और ऐसे निबंधनों तथा ₹र्तों पर जैसा कि समिति उचित समझे, सर्मिति के पास उपसम्य दस्ताबेओों की प्रमाणित प्रीिलिखिया किसी व्यक्ति को उपलज्य करा सकेगा.

No. F. 14-17-2007-XLII-1--In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of Section 4 of the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan Sansthan (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 ( No .21 of 2007) and all powers enabling it in that behalf, the Admission and Fee Regulatory Committee hereby makes the ADMISSION AND FEE REGULATORY COMMITTEE (TRANSACTION OF BUSINESS) REGULATIONS, namely :-

## REGULATION

## CHAPTER-1-GENERAL

1. Short Tifle, extent and Commencement.-(1) These Regulations may be called the Admission and Fee Regulatory Comittee (Transaction of Business) Regulations, 2008.
(2) It Shall extends to the whole of Madhya Pradesh.
(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazenc.
2. Definitions -In these Regulations, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act"means the Madhya Pradesh Niji Vyavasayik Shikshan sansthan (Pravesh ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007. (No. 21 of 2007);
(b) "Agency" means an Statutory body, Institution/or Organisation authorized by the Govemment for conducting the common entrance lest.
(c) "Chairman" means the Chairman of the Admission and Fee Regulatory Committee constituted ounder the Act;
(d) "Committee" means the Admission and Fee Regulatory Committee constituted under the Act;
(e) "Consultant" means a person or a team of persons. or a body corporate appointed by the committee to assist in such studies or verification as are found necessary by the committee.
(f) "Govemment" of "State Government" means the Government of Madhya Pradesh.
(g) "Inspection Team" means the team constituted for the purpose of inspection of infrastructure verification of facts. study of the affairs of the institution and such other purpose as entrasted to the Team.
(h) "Member" means a member of Admission and Fee Regulatory Cognmitec.
(i) "Secretary" means the Secretary/Officer on Special Duty of the Admission and Fee Regulatory Committee.
(j) "Officer", means an Officer of the Committee.
(k) "Petition" means and includes all peritions, applications, complaints, appeals, replies, rejoinders. interventions, supplemental pleadings, other papers and documents relating to matters covered under the Act. Rules and Kegula "ons made thereunder;
(i) "Proceedings" shall means and include proceedings of all nature that the Committee may hold in the discharge of its function under the Act.
(m) "Receiving Officer" menans an officer designated by the Chairperson to receive Petition.
(o) words and expressions used in these Regulations but not dedfined hereinabove shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

## CHAPTER II

## HEADQUARTERS OFFICES ETC

1. Committee's offices, office hours and sittings.-(1) The place of the offices of the Committee may from time to time be as per order in this behalf as notified by the Chairman/Secretary.
(2) Unless otherwise directed, the headquarters and other offices of the Committee shall be open daily except on second and third Staurdays, of each month. Sundays and Government, holidays as notified by the Government of Madhya Pradesh. The headquarters and other offices of the Committee shall be open at such times as the Committee may direct.
(3) Where the last day for doing any business falls on a day on which the office of the committee is closed and by reason thereof the business cannot be transacted on that day, it may be done on the next day on which the office is open.
(4) The committee may hold sittings for hearing matters at the headquarters or at any other place on days and time to be specified by the Chairman.
2. Language of the Committee-(1) The proceedings of the Committee shall be conducted either in English or in Hindi. All petitions shall be submitted in Hindi or English.
(2) Any document or other matters contained in any language other than Hindi or English may be accepted by the Chairman only if the same is accompanied by a translation thereof in Hindi or English.

Explanation : A translation which is gagreed to by the parties to the proceedings or which one of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated it to Hindi or English may be accepted by the Committee. in appropriate cases, as a true translation.
(3) Recognition of Associations of the Committee may permit any association of Students, Teachers or other bodies corporate or any group or concerned persons to participate in any proceedings before the Committee.

## CHAPTER III

## REGULATIONS CONCERNING THE PROCEEDINGS BEFORE THE COMMITTEE

5. Proceedings etc. before the committee-The Committec may from time to time. hold hearings meetings discussions, deliberations inquiries, investigations and consultations as the Committee may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act. The Secretary and other officer or any 'person whom the Committee may appoint may participate and assist the Committee in its proceedings.
6. Quorum.-(1) The minimum quorum for the proceedings before the Committee shall be presence of three members out of five.
(2) No member shall exercise his vote on a decision unless he is present during all the hearings of the Committee on such matter.
7. Initiation of proceedings.-(1) The Commitree may initiate proceedings smo moto on a petition filed by any affected person.
(2) A party to the proceedings may either appear himself or through a close relation duly authorized by him in writing in prescribed form.
(3) When the Committee initiates the proceedings in respect of any matter it shall be by a notice issued by the office of the committec and the committee may give such orders and directions as may be deemed necessary for service of notice to the affected parties for the filling of replies and rejoinder in opposition or in support of the matter in issue or for other matters relating to conduct of the proceedings. The Committee may, if it considers appropriate publish a notice inviting comments on the issue involved in the proceedings in such form as the committee may direct.
8. Petitions and pleadings before the committee-(1) All petitions to be filed before the Committee shall be typewritten cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The committee may accept petitions filed with Computer Disk or through electronic media on such terms and conditions as the committee may specify. The contents of the petition should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The petition shall be accompanied by such documents and statement as the Committee may specify.
(2) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which be is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavit.
(3) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements' which are true to the:-
(a) Knowledge of the deponents;
(b) information received by the deponent:
(c) belief of the deponent.
(4) Where any statement in the affidavit is stated to be true to the information received by the deponent- the affidavit shall also .disclose the source of the information and include a statement that the deponent believes that information to be true.
9. Presentation and scrutiny of the pleadings, etc-(1) All petitions shall be filed in such number of copies as the Committee may specify and each set of the petition shall be complete in all respects.
(2) All petitions shall be presented before the receiving officer. in person or by any duly authorized representative at the headquarters and during the time notified. The petitions may also be sent by registered post, acknowledgement due to the committee at the places mentioned above. Where the petitions are presemted by an authorized representative the document authorizing the representatives shall be filed alongwith the petition.
(3) Upon the recceipt of the petition. Receiving Officer shall stamp and endorse the date on which the petition has been presented and shall issue an acknowledgement with stamp and date, to the person filing the petition. In case, the petition is received by registered post the date on which the petition is actually receiled at the office of the Committee shall be taken as the date of the presentation of the petition.
(4) The presentation and receiptiof the petition shall be duly entered in the register to be maintained for the purpose by the Committee.
(5) The Secretary may reject any petition. which does not confirm to the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the Committee or is otherwise defective or other wise than in accordance with the regulations or directions of the Commitice:

Provided that so petition shall be rejected for defect in it, the pleadings or in the presentation, without given an opportunity to the person filing it to rectify the defect within the time specified for, the purpose. The secretary shall advise. in writing the persons filing the petition about the defects in the petition filed within a reasonable time.
(6) Thic Chairman or any membrr, whom the Chairman may designate for the petitioner or the Sectetary shall be entitled to call for., the petition presented by the purpose and give such directions regarding the presentation and acceptance of the petitions as be considers appropriate.
10. Admission and Registration of a case-- (1) If on scrutiny, the petition is found to be fit for consideration, it shall be duly registered and should be allotted a number, in the manner to be specified by the Committec.
(2) After the petition has been scrutinized and numbered the petition shall be put up before the committee.
(3) On perusal of petition the Secretary may call for any additional information/documents which it-considers necessary for a decision on the petition.
(4) The Committee may admit the petition without requiring the attendance of the petitioner. The committee shall not pass an order refusing admission withoat giving the petitioners an opportunity of being heard. The Committee may issue notice to such other person(s) as it may consider appropriate to hear on admission of the petition.
(5) If the Committee admits the petition, it may give such orders and directions, as if it may deem necessary for service of notices to respondens(s) and other affected parties for the filing of replies and rejoinder in opposition or in support of the petition in such form as the Committee may direct.
11. Service of notices and processes issued by the Committee.-(1) Any notice or process or summons to be issued by the Committee may be served by any one or more of the following modes :
(a) Service it to the party itself in person:;
(b) by hand delivery through a messenger including a courier service;
(c) by registered post/spoed post with acknowledgement due;
(d) by publication in newspaper in cases where the committee is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the rotices processes etc. to any person in the manner mentioned above and;
(e) in any other manner as considered appropriate by committee.
(2) Every notice or process may be sent to the person or his authorized representative at the place where the person or his representative ordinarily resides.
(3) If in any matter pending before the Committee, the petitioner, the respondent or the intervener has authorized a close relative to appear on his behalf, such representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned representative. so zuthorized will require prior approval of the Committee.
12. Filling of reply, opposition objections etc-(1) Each person, wko intends to oppose or support, shall file the reply and documents relied upon within such period and in such number of copies as may be fixed by the Committee. In the reply filed, he will specifically admit, deny or explain the facts stated in the petition and may also State such additional facts as he considers necessaty. The reply shall be signed, verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the perition.
(2) The respondent shall serve a copy of the reply, alongwith the documents duly attested to be true copies, on the petitioner or his authorized representative and file proof of such service with the office of the Committee at the time of filing the reply.
(3) The petitioner may file rejoinder to the reply of respondent and documents relied upon within such period \& in anch number of copies as may be fixed by the committee. In stich a case the petitioner will furnish a rejoinder along with the documents duly attested to be truc copies on the respondent or his authorized representative and file a proof or such service with the office or the commitree at the time of filing the rejoinder.
(4) Where the respondent states additional facts as may be necessary for the just decision of the case; the commitiee may allow the peritioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply muctatis mumundis to the filing of the rejoinder.
(5) Every person who intends to file objection or comments in regard to a matter pending before the Commitee pursuant to the notice published for the purpose (other than the persons to whom notices, processes etc. have been issued calling for reply) shall deliver to the Receiving Officer the statement of the objection or comments with copies of the documents and evidence in support thereof, within the time fixed for the purpose.
(6) If, on the report received from the officer, the Commituee considers that the participation of any person or person will facilitate the proceedings and the decision in the matter, it may permit such person or persons, to participate in the proceedings, hereaffer called an 'intervener'. The Committee shall determine the statement the extent to which interveners stall be entitled to receive copies of the pleadings.
(7) Unless permitted by the Committee, the person filing a reply or objection or comments shall not be entitled to participate in the Proceeding to make oral submission. However the Committee shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties in the proceedings as the Comminee considers appropriate to deal with the objections and comments.
13. Time extension, postponement, hearing and adjournment.-(1) The commitree may determine the stages, manner the place the date and the time of the hearing in proceedings before it as the Committee considers appropriate.
(2) The application for time extension in filing reply/rejoinder or postponement of hearing shall be made at least 7 days in advance of the date fixed for filing of reply/rejoinder. Without seeking time extension or absence of a party from the proceedings will be considered by the committec as a default. The committee may make such order as to cost as the committee may deem fit.
(3) The Committee may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit.
(4) If the Committee directs evidence of a party to be led by way of submission the committee may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to adduce further submission relating to the matter needing clarification.
(5) The Committee may direet the parties to file in writing, a note of arguments of submission in the matter.
14. Power of the committee to call for further information, evidence etc. and Reference of issue to others.(1) the committee may at any time before passing orders on the matter require the parties of any one or more of them to produce such documentary or other evidence as the commituce may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
(2) At any stage of the proceedings, the commission may refer such issuc or issues in the proceedings as it considers appropriate, to person including but not limited to the Officers and consultants of the committee whom the committee considers as qualified to give expert advice or opinion.
(3) The committee may nominate from time to time any person including but not limited to the offices and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.
(4) The commintee, if it thinks fit, may direct the parties to the proceedings to appear before the persons designated in clause (1) or (2) above to present their respective views on the issues or matters referred to him.
(5) The report or the opinion, received from such person, shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies thereof. The parties shall be entitied to file their version either in support or in opposition to the report of the opinion.
(6) The committee shall duly take into account the report or the opinion given by the person and the reply filed by the parties while deciding the matter.
15. Procedure to be followed where any party does not apear.-Where on the date fixed for hearing or any other date to Which such hearing may be adjourned, any of the party or his authorized representative does not appear when the matter is called for hearing, the committee may, in its discretion, either dismiss the petition for default or proceed exparte against the respondent(s) if it is proved that the notice. processes or summons had been duly served or, the respondentsis).
16. Orders of the committee--(1) Orders passed by the committee in any proceedings, shall be signed by the Chairman and those who heard the matter.
(2) All orders and decisions issued or communicated by the commitee shall be certified under the signature of the Secretary of an officer empowered in this behalf by the Chaiman and bear the official seal of the committec.
(3) All final orders of the committee shall be communicated to the parties in the proceeding under the signature of the Secretary or an officeer empowered in this behalf by the Chairman or the Secretary.
17. Interim Orders.-The committee may pass such interim orders as it may consider appropriate at any stage of proceedings.

## CHAPTER-IV <br> INVESTIGATION, INQUIRY, COLLECTION OF INFORMATION ETC.

18. Investigation, inquiry, colleetion of information ete--The committee may make such order or orders as it thinks fit in terms of sub Section (9) of Section 4 of the Aet for collection of information, inquiry, investigation, emtry, seach, seizure and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following:-
(a) The committec may, at any time, direct the Secretary or an officer or consultams or any other person as the commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matier within the purview of the committee under the Act.
(b) The commitee may, for the above purpose give such ocher directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submited or information furnished.
(c) The committee may aathorize to Secretary or an officer to issue directions to any person to produce before him and allow him to be examined specified in this behalf, the books, accounts or to furnish to an officer information, etc, as requested in sub Section (4) of Section 4 of the Act.
(d) The committee may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the committee consider necessary in connection with discharge of its functions under the Act, issue such directions as may be considered necessary, as provided for in Sub Section (6) of Section 4 of the Act.
(e) If any such report or information obtained under these Regulations appears to the committec to be insufficient or inadequate, the committee or the Secretary or an Officer authorized for the purpose may give directions for the further enquiry, report and furnishing of required information.
(f) The committee may direct such incidental, consequential and supplemental matters be attended to which may be considered relevant in connection with the above.
19. In connection with the discharge of its functions under the Act the committee maysif it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issucd and proceed with the matter in a manner provided under Chapter V of these Regulations.
20. The committec may, at any time, take the assistance of any institution, consulants, experts and such other wechnical and professional persons, as it may consider necessary and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The committee may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.
21. If the report or information obtained in terns of the above Regulations or any part thereof, is proposed to be relied upon by the committec for forming its opinion or view in any proceedings, the parties in the Proceedings shall be given a reasonable opportunity for filing objections and making submissions on the report of information.
22. The commission may, on payment of prescribed fees \& on such terms and conditions as the committee considers appropriate, provide the certified copies of the documents and papers available with the committee to any person.

मध्य्रदेश के र्राश्प्यास के नाम से तथा आदेशतनुसार, शमीम उद्दीन, अषर सचिव.

