# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)
देहरादून, शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2013 ई0
चैत्र 15, 1935 शक सम्वत्
उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या $168 / \mathrm{XXXVI}(3) / 2013 / 26(1) / 2013$
देहरादून, 05 अम्रैल. 2013
अधिसूचना
विविध
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विध्धान सभा द्वारा पारित "उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2013" पर दिनांक 04 अप्रैल, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 25 , वर्ष 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकगशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013

## [उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25 वर्ष 2013]

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (उ0प्र० अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1973) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

## अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

धारा 1 का संशोधन 2.

धारा 2 का संशोधन

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 होगा।"
3. मूल अधिनियम की धारा 2 में :-
(क) खण्ड (घ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
"(घ) "उपविधि" से उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारां राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित उपविधि अभिप्रेत है;"
(ख) खण्ड (घघ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :"(घघ) 'अध्यक्ष" और "उपाध्यक्ष" से स्थानीय विकास प्राधिकरण के क्रमश: अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।"
(ग) खण्ड (घघ) के पश्चात् एक नया खण्ड (घघघ) अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :'(घघघ) 'नगर विकास अधिभार' से भूमि के विकास के लिए धारा 38 -क

के अधीन निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;"
(घ) खण्ड (छ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
'(छ) 'विकास प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण' से सम्पूर्ण राज्य के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे राज्य प्राधिकरण कहा गया है) और किसी विकास क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरण (जिसे यहाँ आगे रथानीय प्राधिकरण कहा गया है) जो कि अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित एवं अधिसूचित है, अभिप्रेत है :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में जहाँ कहीं शब्द 'प्राधिकरण' आया है, जब तक कि राज्य प्राधिकरण के रूप में उसे अभिव्यक्त न किया गया हो, वह स्थानीय प्राधिकरण को संरचित करेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन जारी अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा विकास क्षेत्र/क्षेत्रों के विस्तार को परिभाषित करते हुए घोषित कर दिया जाता है तो इस अधिनियम के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें भी स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण संरचित होंगे। ऐसे नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के सम्बन्धित अधिकारी/व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना से राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग किया जायेग:"
(ङ) खण्ड (छछछ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :"(छछछ) 'विकास शुल्क' से किसी व्यक्ति या निकाय पर स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वांरा विकास क्षेत्र गें सड़क, नाली, मल निकासी तंत्र, विद्युत आपूर्ति और जल सम्भरण तंत्र के निर्माण हेतु धारा 15 के अधीन अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है;"
(च) खण्ड (छछछ) के पश्चत् दो नये खण्ड क्रमशः (छछछछ) तथा (छछछछछ) अन्त:स्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :-
''(छछछछ) 'विकास योजना' से अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और प्रकाशित महायोजना अथवा

क्षेत्रीय विकास योजना अभिप्रेत है:"
'(छछछछछ) 'मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक' से राज्य सरकार के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रमुख अभिप्रेत है:"
(छ) खण्ड (ज) के पश्चात् दो नये खण्ड (जज) तथा (जजज) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे; अर्थात् :-
'(जज) 'भू-उपयोग परिवर्तन अधिभार' से महायोजना अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में भू-उपयोग के परिवर्तन के लिए धारा $38-$ क के अधीन किसी व्यक्ति अथवा किसी निकाय पर अधिरोपित किया जाने वाला अधिभार अभिप्रेत है;"
(जजज) 'अनुज्ञा शुल्क' से विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि के जुटाव और विकास करने के लिए धारा 39-ख के अधीन लाइसेंस चाहने वाले किसी निजी विकासकर्ता पर अधिरोपित किया जाने वाला शुल्क अभिप्रेत है:"
(ज) खण्ड (झझ) के पश्चात् एक नया खण्ड (झझझ) निम्नवत् अन्त:स्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
"(झझझ) ‘निजी विकास कर्ता' से किसी वैयक्तिक, कम्पनी अथवा ऐसोसियेशन, वैयक्तिक निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, अभिप्रेत है जिसकी विकास के लिए भूमि स्वयं की हो अथवा चाहे क्रय द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से भूमि जोड़ने हेतु सहमत या एकत्र हुए हों और जिसे इस अधिनियम की धारा 39-ख के अधीन अनुज्ञा प्रदान की गई हो;"
(झ) खण्ड (ञ) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
'(अ) 'विनियम' से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित विनियम अभिप्रेत है;"
(ञ) खण्ड (ट) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
"(ट) "नियम" से राज्य सरकार अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम अभिप्रेत है;"

धारा 3 का संशोधन 4. मूल अधिनियम की धारा 3 में एक परन्तुक निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-
"परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम. 1986 (उ०प्र० अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अधीन आच्छादित क्षेत्र के इस धारा के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित किए जाने पर उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ0प्र0 अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) के प्राविधान ऐसे क्षेत्र के लिए निरसित हो जायेंगे।"

धारा 4 का संशोधन
5. मूल अधिनियम की धारा 4 में :-
(क) उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात्
'(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं सभी विकास क्षेत्रों के लिए 'उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण नाम के साथ, जिसका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, एक प्राधिकरण और किसी विकास क्षेत्र के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण गठित कर सकेगी।"
(ख) उपधारा (1) के पश्चात् दो नयी उपधाराएं क्रमशः (1-क) तथा (1-ख) अन्तःस्थापित कर दिये जायेंगे: अर्थात् :-
"(1-क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगरीय. स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को उनके विकास क्षेत्र के विस्तार को परिभाषित करते हुए स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण के रूप में घोषित कर सकेगी। राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानीय प्राधिकरणों की शक्तियों को भी परिभाषित कर सकेगी और इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग के लिए व्यक्तियों, अधिकारियों को पदाभिहित कर सकेगी। राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए इस उपधारा के अधीन ऐसे स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष को भी घोषित/ पदाभिहित कर सकेगी। इस उपधारा के अधीन स्थानीय विकास प्रधिकरण के रूप में घोषित ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विकास के प्रयोजन के लिए कृत्य कर सकेंगे।
( 1 -ख) ऐसे नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायतों के विद्यमान परिषद् इस अधिनियम के अधीन धारा 4 की उपधारा ( $1-$ क) में प्रतिनिधानित शक्तियों की सीमा तक स्थानीय विकास प्राधिकरण / स्थानीय प्राधिकरण के परिषद समझे जायेंगे।"
(ग) उपधारा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिये जायेंगे।
(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नवत् एक नयी उपधारा (2-क) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(2-क) (1) उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से संरचित होगी; अर्थात्-
(क) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रभारी मंत्री जो अध्यक्ष होगा;
(ख) राज्य सरकार के आवास विभाग का प्रमुख सचिव/सचिवजो उपाध्यक्ष होगा:
(ग) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के प्रमुख सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;
(घ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अपर मुख्य प्रशासक, जो कि राज्य सरकार के अपर सचिव/सचिव के स्तर से निम्न न हो;
(ड) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव पदेन सदस्य;
(च) राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव - पददेन सदस्य;
(छ) राज्य सरकार के नियोजन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव पदेन सदस्य;
(ज) राज्य सरकार के वन विभाग का प्रमुख सचिव / सचिव - पदेन सदस्य;
(झ) राज्य सरकार के पर्यटन विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव पदेन सदस्य;
(ञ) राज्य सरकार के उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव पदेन सदस्य;
(ट) राज्य सरकार के नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक - पदेन सदस्य;
(ठ) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त राज्य प्राधिकरण का वित्त नियंत्रक - पदेन सदस्य;
(ड) ऐसे अन्य गैर सरकारी सदस्य, जो दो से अधिक नहीं होगे, समय-समय पर राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी।

उपर्युक्त खण्ड (ड) में उल्लिखित गैर सरकारी सदस्य, राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त कार्य करेंगे :

परन्तु यह कि ऐसा गैर सरकारी सदस्य अपने पद से मुख्य प्रशासक को सम्बोधित स्वलिखित स्याग-पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार होने पर उसका पद रिक्त समझा जा़येगा।
(2) राज्य प्राधिकरण का कोई कृत्य अथवा कार्यवाही किसी रिक्ति के विद्यमान होने के कारण अथवा किसी त्रुटि के होने के कारण यह नहीं समझा जायेगा कि राज्य प्राधिकरण का गठन विधिमान्य नहीं है।"
(ङ) उपधारा (3) में शब्द "'प्राधिकरण" से पूर्व शब्द "स्थानीय विकास" जोड़ दिए जायेंगे।
(च) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-
"(खख) स्थानीय विकास प्राधिकरण का सचिव, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;"
(छ) उपधारा (3) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में शब्द 'पदेन' से पूर्व शब्द "अथवा उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति" जोड़ दिए जायेंगे।
(ज) उपधारा (4) में शब्द 'उपाध्यक्ष' के पश्चात् शब्द' स्थानीय विकास प्राधिकरण का जोड़ दिए जायेंगे।
(झ) उपधारा (5), (6) (7) तथा (8) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन 6. (क) मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1). (2) तथा (3) को पुनर्संख्यांकित करते हुए उन्हें क्रमशः उप धारा (4), (5) तथा (6) पढ़ा जायेगा और निम्नलिखित उपधाराएं जोड़ दी जायेंगी; अर्थात् :-
"(1) धारा 4 की उपधारा ( $2-$ क) में उपबन्धित राज्य प्रधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक के रूप में लीन सुयोग्य व्यक्तियों को राज्य सरकाए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकेगी, जो ऐसी शक्तियों का पालन और ऐसे दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जैसा विनियमों द्वारा विहित किया जाय अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रतिनिधानित किया जाय।
(2) ऐसी शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन जैसा राज्य सरकार द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक अथवा अपर मुख्य प्रशासक जन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को, जैसा वह उसके कृत्यों के दक्ष सम्पादन के लिए आवश्यक समझे, नियुक्त कर सकेंगे और उनके पद तथा वेतनमान अवधारित कर सकेंगे।
(3) प्राधिकरण के मुख्य प्रशगसक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी वेतन और भत्तों को राज्य विकास प्राधिकरण की निधि से प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित वेतन, भत्तों एवं सेवा की अन्य शर्तो से आच्छादित होंगे।

> (ख) उपधारा (4). (5) तथा (6) में शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 7 का संशोधन
7. मूल अधिनियम की धारा 7 में :-'
(1) शब्द 'प्राधिकरण' के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।
(2) धारा 7 के पश्चात् निम्नवत् दो नयी धाराएं 7 -क तथा 7 -ख जोड़ दी जायेंगी: अर्थात् :-

## " 7 -क. राज्य विकास प्राधिकरण के कृत्य -

राज्य विकास प्राधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी -
(एक) राज्य के अन्तर्गत किन्हीं क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित/

अधिसूचित किए जाने की आवश्यकता का आंकलन कर इस हेतु राज्य सरकार को सुझाव देना तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए स्थानीय विकास प्राधिकरण के गठन की संस्तुति करना;
(दो) राज्यान्तर्गत अधिसूचित विभिन्न विकास क्षेत्रों के नियोजित विकास हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के माध्यम से अथवा आउट सोर्सिंग के माध्यम से महायोजना/क्षेत्रीय योजना तैयार करना और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना;
(तीन) पूर्व निर्मित महायोजनाओं में आवश्यक संशोधन हेतु स्थानीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों का परीक्षण कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अपनी संस्तुति देना;
(चार) राज्य के विभिन्न स्थानीय विकास प्राधिकरणों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना;
(पाँच) विभिन्न अधिसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत योजना स्वीकृति एवं प्रवर्तन कार्य के सन्दर्भ में स्थानीय विकास प्राधिकरणों, नगरीय स्थानीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों के मध्य कार्य विभाजन/अधिकारिता निर्धारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;
(छ:) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा/मानक के अनुसार अधिसूचित / विकास क्षेत्रान्तर्गत बृहद योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना तथा इनके सम्बन्ध में स्थानीय विकास प्राधिकरणों /स्थानीय निकायों के माध्यम से पर्यवेक्षण/प्रवर्तन कार्य कराना;
(सात) राज्य के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय लाभदायक बृहद अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की परिकल्पना तैयार करना, ऐसी परियोजनाओं के निमित्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से वित्त पोषण अथवा अन्य निजी क्षेत्रों से निवेश की व्यवस्था करना तथा परियोजना का क्रियान्वयन स्वयं अथवा स्थानीय विकास प्रधिकरणों के माध्यम से कराना ;
(आठ) आवासीय परियोजनाओं के विकास हेतु भूमि अर्जन/संकलन करना तथा उसका उपयोग स्व विकसित अथवा स्थानीय विकास

प्राधिकरणों/लोक-निजी सहभागिता आधारित योजनाओं के लिए कराना
(नौ) राज्य के लिए हितकारी बृहद परियोजनाओं को लोक-निजी सहभागिता सिद्धान्त के आधार पर विकसित करने की संभावनाएं तलाशना, इस हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करना और इस निमित्त समस्त आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करना;
(दस) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के लिए आवासीय एवं अवस्थापना विकास के कार्यों से सम्बन्धित दिशा-निर्देश तैयार कर उनका अनुपालन कराना;
(ग्यारह) कम लागत के आवासों के निर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन नीति तैयार कर इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना;
(बारह) अपने कोष से स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित की जाने वाली निधि की मात्रा निर्धारित करना तथा उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित करना;
(तेरह) स्थानीय विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी सुनना;
(चौदह) अन्य ऐसे दायित्वों का निर्वहन करना, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए ज़ाँय।

## 7-ख- राज्य प्राधिकरण द्वारा नियंत्रण-

(1) राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक के नाभ से पारित किए जायेंगे।
(2) स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर और ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, स्थानीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा (उपाध्यक्ष) अथवा धारा 4 की उपधारा (1-क) के अरीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित/नियुक्त कोई अन्य अधिकारी. इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का क्रियान्वयन करेंगे।
(3) यदि इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली किन्हीं

शक्तियों और निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों के क्रम में राज्य प्राधिकरण और किसी स्थानीय विकास प्रतधिकरण अथवा दो या दो से अधिक स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय उस विवाद पर अन्तिम होगा।
(4) राज्य प्राधिकरण किसी समय पर स्वविवेक से अथवा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र पर स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा उसके अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश या किसी निस्तारित मामले के अभिलेख, पारित आदेश अथवा जारी निर्देश की वैधता अथवा औचित्य के सम्बन्ध में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगा सकता है और ऐसे आदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि राज्य प्राधिकरण किसी व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध कोई आदेश उसे सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा।
(5) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्य प्राधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा।"

धारा 8 का संशोघन

धारा 9 का संशोघन
8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(8) नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के परामर्श से राज्य प्राधिकरण द्वारा यथः निर्देशित विकास क्षेत्र के लिए यथाशीघ महायोजंना तैयार करेगा।"
9. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (ग) में शब्द "'प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।

धारा 10 का संशोधन
10. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(2) प्रत्येक योजना तैयार किए जाने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण उसे राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जो कि अनुमोदन के लिए उसे राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सरकार या तो योजना को बिना किसी परिवर्द्दन के अथवा ऐसे परिवर्द्धन के साथ. जिसे वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी अथवा राज्य प्राधिकरण को दिए जाने वाले निर्देशों के अनुसार नई योजना तैयार करने हेतु निर्देश के साथ योजना को अस्वीकृत कर सकेगी।:

धारा 11 का संशोधन

धारा 12 का
संशोधन
11. मूल अधिनियम की धारा 11 में :-
(1) उपधारा (1), (2) तथा (4) में शब्द "'प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नवत् उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(3) सभी आपत्तियों, सुझावों और प्रत्यावेदनों, जो नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण द्वारा प्राप्त किए गए हों, पर विचार करने के पश्चात् नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित अन्य अभिकरण अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगा और उसे अनुमोदन हेतु अपनी संस्तुतियों और टिप्पणियों, यदि कोई हों, के साथ राज्य सरकार को अग्रसारित करने हेतु राज्य प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।"
12. मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द "'प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण और सम्बध्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण" जोड़ दिए जायेंगे।
13. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विमाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण़" जोड़ दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (5) में शब्द "राज्य सरकार" के स्थान पर शब्द "'राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।

धारा 14 का
संशोधन

धारा 15 का
संशोधन
14. मूल अधिनियम की धारा 14 में :--
(1) उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्रीधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवः राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे :
(2) उपधारा (3) के खण्ड (क), (ख), (ग) तशा (घ) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द 'सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणग का उपाह्यक्ष/ इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो। रख दिए जायेंगे।
(3) उपधारा (3) के खण्ड (ग) में शब्द "उसक" के स्थान पर शब्द "नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण' और शब्द 'ऐसा विभाग अथवा स्थानीय प्रधिकरण" के स्थान पर शब्द " नगर और ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण" रख दिए जायेंगे।
15. मूल अधिनियम की धारा 15 में :--
(1) उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष"' के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (2) में शब्द 'प्रधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।
(3) उपधारा (3) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो " रख दिए जायेंगे।
(4) उपधारा (3) में आए शब्द "धारा 9 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट अथवा किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में" एतद्व्वारा निरसित समझे जायेंगे और तीसरे परन्तुक में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/ स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है. के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
(5) उपधारा (4), (5), (6), (7), (8) तथा (9) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा $15-$ क का संशोधन
16. मूल अधिनियम की धारा $15-$ क में शब्द "'प्रधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण. जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
17. मूल अधिनियम की धारा 17 में :-
(1) उपधारा (2) में शब्द "'प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास

प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
(2) धारा 17 के पश्चात् क्रमशः दो नयी धाराएं 17 -क तथा 17 -ख अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात् :-
"17-क. राज्य प्राधिकरण का भू-बैंक :-
राज्य प्राधिकरण को निम्नलिखित के माध्यम से निजी भू-बैंक सृजित करने की शक्ति होगी :-
(क) भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन राज्य सरकार; अथवा
(ख) राज्य सरकार से प्राप्त अवशेष भूमि; अथवा
(ग) विकास प्राधिकरणों के सन्दर्भ में भूमि अर्जन/संकलन नीति; अथवा
(घ) किसी व्यक्ति/अभिकरण/कम्पनी, निजी या सार्वजनिक से भूमि क्रय करके।
17-ख. राज्य प्रधिकरण द्वारा भूमि का निस्तारण :-
(1) राज्य प्राधिकरण --
(क) समाज के कमजोर वर्गों को वहन करने योग्य आवास उपलब्ध कराने के लिए अपने भू-बैंक से किसी भूमि को किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण/कम्पनी/अभिकरण / व्यक्ति, निजी अथवा लोक को अन्तरित/निस्तारित कर सकेगी;
(ख) राज्य सरकार द्वारा अर्जित और उसे अन्तरित कोई भूमि उस पर कोई विकास किए बिना अन्तरित / निस्तारित कर सकेगी;
(ग) कोई ऐसी भूमि ऐसे विकास के बाद जैसा वह ठीक समझो, किसी स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जैसा योजना अनुसार विकास को प्राप्त करने के लिए समीचीन समझा जाय, अन्तरित/निस्तारित. कर सकेगी।
(2) इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि राज्य प्राधिकरण उपहार के रूप में किसी भूमि का निस्तारण कर सकती है, किन्तु विषय के अध्यधीन इस अधिनियम में सन्दर्भित भूमि का निस्तारण किसी सन्दर्भ में किसी रीति से कोई निस्तारण चाहे वह विक्रय, विनिमय अथवा पट्टे अथवा किसी सुखाचार, अधिकार के सृजन द्वारा अथवा विशेषाधिकार अथवा अन्यथा हो, कर सकेगा।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य प्राधिकरण ऐसी भूमि (उसके किसी भवन सहित) को बन्धक अथवा अधिभार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम. आवास और नगर विकास निगम अथवा कोई बैंकिंग कम्पनी अथवा कोई अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में रख सकेगी।

धारा 20 का
संशोधन

धारा 20 -क का अन्तःस्थापन
18. मूल अधिनियम की धारा 20 में :--
(1) उपधारा (1), (2) (3), (4) (5) तथा (6) में शब्द "'प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित दो नयी उपधाराएं (8) तथा (9) जोड़ दिए जायेंगे; अर्थात् :-
"(8) र्थानीय विकास प्राधिकरण अपनी कुल आय का राज्य प्राधिकरण द्वारा अवधारित अंश राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध करायेगा।
(9) राज्य प्राधिकरण उपर्युक्त उपधारा (8) के अधीन संग्रहीत निधि में से इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटन योग्य धनराशि का निर्धारण करेगा और उसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों के मध्य आवंटित करेगा।"
19. धारा 20 के पश्चात् एक नयी धारा 20 -क अन्तः स्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
" 20 क. राज्य प्राधिकरण की निधियाँ --
(1) राज्य प्राधिकरण स्थानीय विकास प्राधिकरणों से प्राप्त निधि के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उसे आवंटित निधि से स्वयं की एक निधि संरक्षित करेगा।
(2) निधि का उपयोर इस अधिनियम के कियान्वयन में राज्य प्राधिकरण द्वारा किए गए व्यय अथवा इसके .द्वारा सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरणों को आबंटित किन्हीं अन्य प्रयोजनो / कृत्यों के लिए किया जायेगा।
(3) राज्य प्राधिकरण को स्थानीय विकास प्राधिकरण को आवंटित की जाने वाली निधि की मात्रा को अवधारित करने और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरणों/नगरीय स्थानीय निकायों को उनकी वित्तीय सुदृढ़ता हेतु आबंटित करने की शक्ति होगी।
(4) राज्य सरकार के किन्हीं निर्देशों के अध्यधीन राज्य प्राधिकरण ऐसी

धनराशियों के लिए, जैसा वह आवश्यक समझे, अपने संभावित चालू अपेक्षाओं की पूर्ति और किसी अधिशेष धनराशि के निवेश के लिए, ऐसी रीति से जैसा वह ठीक समझे, किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाता रखेगा !
(5) राज्य सरकार सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसे अनुदानों, अग्रिमों और ऋणों को राज्य प्राधिकरण को देगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन राज्य प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे, और सभी अनुदानों. ऋणों और अग्रिमों को ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर देगी, जैस्य वह अवधारित करे।
(6) राज्य प्रीधिकरण ऋण अथवा ऋण पत्रों अथवा ऐसे स्रोतों (राज्य सरकार से इतर) से ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों पर जैसा राज्य सरकार अनुमोदित करे, ऋण ले सकेगी।
(7) राज्य प्राधिकरण उपधारा (5) एवं (6) के अधीन ॠण ली गई धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए एक निक्षेप निधि को संरक्षित करेगी और इस प्रकार ऋण ली गई सभी धनराशियों की नियत अवधि के अन्दर वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त धनराशि निक्षेप निधि में जमा करेगी।
(8) निक्षेप निधि या उसका कोई भाग ऋण भुगतान, जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, के निमित्त ही व्यय की जायेगी और जब तक कि ऐसे ऋणों का पूर्णतः निक्षेपण नहीं कर लिया जाता है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए व्यय नहीं की जायेगी।"

धारा 21 का
संशोधन

धारा $21-$ का
अन्तःस्थापन
20. मूल अधिनियम की धारा 21 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।
21. मूल अधिनियम की धारा 21 के पश्चात् एक नयी धारा 21-क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

## " 21 -क. राज्य प्राधिकरण का आय-व्ययक :-

राज्य प्राधिकरण ऐसा तथा ऐसे समय पर प्रत्येक वर्ष जैसा राज्य सरकार वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में किसी आय-व्ययक के लिए विनिर्दिष्ट करे, आय-व्ययक जिसमें राज्य प्रधिकरण के आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आंकलित प्राप्तियाँ और व्ययों का विवरण हो, तैयार करेगा।"

धारा 22 का
संशोधन

धारा 23 का
संशोधन

धारा 24 का
संशोधन

धारा 27 का
संशोधन

धारा 28 का
संशोधन
22. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1), (2), (3). (4) तथा (5) में शब्द ""प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
23. मूल अधिनियम की धारा 23 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
24. मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "स्थानीय विकास प्राधिकरण और स्थानीय प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
25. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (1), (2), (3), (4) तथा (5) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
26. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1), (2), (3), (4), (5) तथा (6) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 28 -क का 27. मूल अधिनियम की धारा 28 -क की उपधारा (1). (2), (3), (4) तथा (5) संशोधन

में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण/स्थानीय

प्राधिकरण, घोषित किया गया है, के व्यक्ति/अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

धारा 37 का संशोधन

घारा 37-क का
अन्तःस्यापन
28. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में शब्द "उपाध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष/इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के लिए पदाभिहित सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत, जिसे इस अधिनियम के अधीन स्थानीय विकास प्राधिकरण: स्थानीय प्राधिकरण. घोषित किया गया है, के व्यक्ति / अधिकारी, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
29. मूल अधिनियम की धारा 37 में शब्द "धारा $41^{\prime \prime}$ के स्थान पर शब्द "धारा 7-ख" रख दिए जायेंगे।
30. मूल अधिनियम की धारा 37 के पश्चात् एक नयी धारा 37 क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-

## " 37 --क. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता की परिसीमा --

(1) किसी सिविल न्यायालय को ऐसे मामले में जिसका इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लेकर इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियम अथवा विनियम के अनुसार निस्तारण किया जा सकता है, कोई वाद अथवा कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।
(2) इस अधिनियम द्वारा आच्छादित किसी मामले के सम्बन्ध में किसी अनुतोष के लिए राज्य सरकार अथवा किसी राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण के विरूद्ध वाद योजित नहीं किया जा सकेगा।
(3) सभी वाद, अपील, निगरानी, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन और इन बादों से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम सं० 5 वर्ष 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन कार्यवाहियों सहित अन्य सभी आकस्मिक अथवा आनुषंगिक कार्ग़वाहियाँ, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों और अन्तरिम आदेशों से उत्पन्न सभी निगरानी जो इस अधिनियम के अधीन आच्छादित किसी मामले से सम्बम्धित हों एवं उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित हों, सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो, को इस अधिनियम के प्रारम्भ

होने की तारीख से अन्तरित हो जायेंगे तथा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण मामलों को उसी रीति से निस्तारित करेगा, मानो कि वह इस अधिनियम की धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7 -ख के अन्तर्गत योजित हुए हों :

परन्तु यह कि स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा राज्य प्राधिकरण, जैसी स्विति हो, इस अधिनियम की क्रमशः धारा 27 और/अथवा धारा 28 अथवा धारा 7 --ख के उपबन्धों के अध्यधीन कोई परिवाद अथवा कोई मौखिक अथवा अभिलेखीय साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हो, के साथ जिस स्थिति में वाद उपर्युक्त रूप में अन्तरित किया गया हो, को आगे उस प्रकार चलायेगा जैसे कि मानो यह उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया हो !"

धारा 38-क का अन्तःस्थापन
31. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् एक नयी धारा 38 -क अन्त्र्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
" 38 --क. भू-उपयोग परिवर्तन अधिसार और नगरीय विकास अधिभार उद्गृहीत करने हेतु प्राधिकरण की शक्ति :-
(1) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में धारा 13 के अधीन किसी भू स्वामी के अनुरोध पर महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना में संशोधन के फलस्वरूप किसी विशिष्ट भूनि का भू-उपयोग परिवर्षित किया जाता है, वहाँ ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाय, स्थानीय विकास प्राधिकरण को भू-उपयोग परिवर्तन अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा :

परन्तु यह कि भू-उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली भू उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन पर विचार के दौरान नहीं की जायेगी, वरन् भू उपयोग परिदर्तन हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक से व्यवहरण शुल्क के रूप में स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित ऐसी धनराशि ली जा सकेगी जो कि आवेदन पत्र के परीक्षण एवं समाचार पत्रों में आपत्ति प्रकाशन की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक हो। सम्यक विचारोपरान्त आवेदन अन्तिम रूप से स्वीकार किए जाने योग्य पाये जाने पर ही भू उपयोग परिवर्तन अधिभार की वसूली इस अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम

अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व सम्बन्धित स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा भू-स्वामी से की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहाँ किसी भूमि का भू-उपयोग महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् स्वतः परिवर्तित हो जाता है, वहाँ कोई भू-उपयोग परिवर्तन अधिभार, ऐसी भूमि के स्वामी से उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।
(2) जहाँ किसी विकास क्षेत्र में किसी निजी विकासकर्ता को भूमि संकलित करने और उसका विकास करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया हो, वहाँ प्राधिकरण को, ऐसी भूमि के निजी विकासकर्ता पर ऐसी रीति से और ऐसे दरों पर जैसा कि विहित किया जाय. नगर विकास अधिभार उद्गृहीत करने का अधिकार होगा।"

धारा 39-ख का अन्तःस्थापन

घारा 41 का
संशोधन
32. मूल अधिनियम की धारा $39-$ क के पश्चात् एक नयी धारा $39-$ ख अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"'39-ख. भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए अनुज्ञा :-
स्थानीय विकास प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरण अपने विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भूमि संकलित करने एवं विकास करने के लिए निजी विकासकर्ता को ऐसी रीति से और ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि विहित किया जाय, अनुज्ञा दे सकता है।"
33. मूल अधिनियम की धारा 41 में :-
(1) उपधारा (1) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द " राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (2) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
'(2) यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा कृत्यों के निष्पादन और शक्तियों के प्रयोग के सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और यहॉ तक कि स्थानीय प्रकरणों अथवा उनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई अन्य नियुक्त/पदाभिहित व्यक्ति/अधिकारी के बीच कोई विवाद उत्पन्न

हो तो मामला राज्य सरकार को सन्दर्भित किया जायेगा और ऐसे विवाद पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"
(3) उपधारा (3) एतद्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा $46-$ क का अन्त:स्थापन

धारा 47-क का अन्त:स्थापन

धारा 48 का संशोघन

धारा 51 का संशोधन

धारा 55 का संशोधन
34. मूल अधिनियम की धारा 46 के पश्चत् एक नयी धारा 46 -क अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :" 46 -क. राज्य प्राधिकरण के आदेशों और अभिलेखों का अधिप्रमाणन :राज्य प्राधिकरण की सभी अनुज्ञाएं, आदेश, सूचनाएं और अन्य अभिलेख मुख्य प्रशासक अथवा इस सम्बन्ध में राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित किए जायेंगे ।"
35. मूल अधिनियम की धारा 47 के पश्चात् एक नयी धारा 47-क अन्तः:स्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
'"47-क. राज्य प्राधिकरण के सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे :राज्य प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 4860 की धारा 21 के अर्थान्वयन में लोकसेवक समझे जायेंगे।
36. मूल अधिनियम की धारा 48 में शब्द ""अधिनियम" के पश्चात् शब्द "की धारा $26^{\prime \prime}$ रख दिए जायेंगे।
37. मूल अधिनियम की धारा 51 उपधारा (3) के पश्चात् एक नयी उपधारा (4) अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
"(4) राज्य प्राधिकरण का मुख्य प्रशासक इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली किसी शक्ति को साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे मामलों में और ऐसी शर्तो के अध्यधीन, यदि कोई हो, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाय, अपर मुख्य प्रशासक द्वारा भी प्रयोग में लाये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।"
38. मूल अधिनियम की धारा 55 में :-
(1) उपघारा (1) में शब्द "राज्य सरकार" के पश्चात् शब्द "या राज्य प्राधिकरण" रख दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (3) एतद्द्वारा निरसित समझी जायेगी।

धारा 56 का संशोधन

धारा 57 का संशोधन

धारा 58 का संशोधन

धारा 59 का संशोधन
39. मूल अधिनियम की धारा 56 में :-
(1) उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण. जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
(2) उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् एक नया खण्ड (खख) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-
'(खख) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक और वित्त नियंत्रक की शक्तियाँ और कर्तव्य;"
(3) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (गग) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-
"(गग) राज्य प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक, अपर मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों का वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्ते:"
(4) उपधारा (2) के खण्ड (च) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा $(1-क)$ के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
40. मूल अधिनियम की धारा 57 में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द 'राज्य प्राधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
41. मूल अधिनियम की धारा 58 में उपधारा (1) तथा (2) में शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर शब्द 'राज्य प्रांधिकरण अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण अथवा इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1-क) के अधीन सृजित स्थानीय विकास प्राधिकरण, जैसी स्थिति हो" रख दिए जायेंगे।
42. मूल अधिनियम की धारा 59 में :-
(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के पश्चात् एक नया खण्ड (कक) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात् :-
'(कक) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विकास क्षेत्र के रूप में घोषित क्षेत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) विकास क्षेत्र की उद्घोषणा की तारीख से निरसित हो जायेगा और उस तारीख से उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 (उ०प्र० अधिनियम सं० 9 वर्ष 1986) के अन्तर्गत गठित उस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भंग हो जायेगा।"
(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "निलम्बित" के पश्चात् शब्द "और निरसित" रख दिए जायेंगे।
(3) उपधारा (1) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में शब्द "खण्ड (क)" के पश्चात् शब्द "और खण्ड (कक)" रख दिए जायेंगे।
(4) उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, $1986^{\prime \prime}$ रख दिए जायेंगे।
(5) उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् एक नया खण्ड (घ) जोड़ दिया जायेगा; अर्थात :-
(घ) इस अधिनियम के अधीन गठित सभी विकास प्राधिकरण विद्यमान रहेंगे और इस अधिनियम द्वारा गठित स्थानीय विकास प्राधिकरण समझे जायेंगे तथा उनके द्वारा ऐसी पदास्थिति में निर्वहन किए गए कोई कृत्य अथवा कर्तव्य इस अधिनियम के अधीन किए गए कृत्य और कर्तव्य समझे जायेंगे।"
(6) उपधारा (3) में शब्द "उत्तर प्रदेशं (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958 " के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986" रख दिए ज्ञायेंगे।
(7) उपधारा (3) के परन्तुक में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 में विहित कृत्यों के सम्बन्ध में" रख दिए जायेंगे।
(8) उपधारा (4) में शब्द "नगर निगम' के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास 'प्राधिकरण' रख दिए जायेंगे।
(9) उपधारा (6) के खण्ड (च) में शब्द "उत्तर प्रदेश (भवन निर्माण विनियमन) अधिनियम, 1958 " के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन समस्त अपील" रख दिए जायेंगे।
(10) उपधारां (6) के खण्ड (च) के स्पष्टीकरण में शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्रपधिकरण अधिनियम, 1986 के उपबन्धों" और शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "विनिर्दिष्ट" के पश्चात् शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन उपबन्धों' रख दिए जायेंगे।
(11) उपधाऱा (8) में शब्द "नगर निगम" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959" के पश्चात शब्द "या उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम. 1986" रख दिए जायेंगे।
(12) उपधारा (9) में शब्द "ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण" तथा शब्द "अथवा ट्रस्ट" के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार' रख दिए जायेंगे।
(13) उपधारा (13) में शब्द "विशेष आवास परिषद् योजना" के पश्चात् शब्द "और उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन सभी कृत्यों ' रख दिए जायेंगे।
(14) उपधारा (14) के पश्चात् एक नयी उपधारा (15) अन्त्स्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :-
'(15) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनेयम, 1973 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में गठित विकास प्राधिकरणों द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किए गए कोई कृत्य/कृत्यों अथवा कार्यवाहियों/कर्तव्य, जहाँ तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् अविधिमान्य नहीं होंगे और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व सम्पादित सभी कृत्य और कर्तव्य, जहॉ तक वह इस अधिनियम के उपखन्ध्धों से असंगत न हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सम्पादित किए गए कृत्य समझे जायेंगे।"

आज्ञा से,
डी० पी० गैरोला, प्रमुख सचिव।

NOTIFICATION
Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment) Act, 2013' (Adhiniyam Sankhya 25 , of 2013)

As Promulgated by the Governor of Uttarakhand and ássented on 04 April, 2013.

## The Uttarakhand Urban and Country Planning and Development (Amendment)

## Act, 2013

## [Uttarakhand Act No. 25 of 2013$]$

## An

Act
further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (U.P. Act No. 11 of 1973) (as applicable in the State of Uttarakhand) to the context of State of Uttarakhand.

Be it enacted in the Sixty-fourth Year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows :-

Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Urban and Country commencement Planning and Development (Amendment) Act, 2013.
(2) It shall come into force at once.

> Amendment of $2 . \quad$ The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, section 1 (hereinafter referred to as Principal Act), in sub-section (I) of section 1, the following sub-section shall be substituted; namely
> "(1) This Act may be called the Uttarakhand Urban and Country Planning and Development Act, 1973 to the context of the State of Uttarakhand."

Amendment of 3. In section 2 of the principal Act -

## Section 2

(a) clause (d) shall be substituted as follows; namely:-
"(d) "bye-law" means a bye-law made under this Act by Uttarakhand Housing and Urban Development Authority (hereinafter referred to as the State Authority) or the Local Development Authority with the previous approval of the State Government;"
(b) clause (dd) shall be substituted as follows; namely:-
"(dd) 'Chairman' and 'Vice-Chairman' means the Chairman and the Vice-Chairman respectively of the Development Authority;
(c) After clause (dd), a new clause (dded) shall be inserted as follows; namely:-
"(ddd) "City development charge" means the charge levied on a private developer under section $38-\mathrm{A}$ for the development of land;"
(d) clause (g) shall be substituted as follows; namely :-
(g) "the Development Authority or the Authority" in relation to the whole of the State Area shall be 'The Uttarakhand Housing and Urban Development Authority' (hereinafter referred to as the State Authority) and in relation to any development area shall be the Local Development Authority (hereinafter referred to as the Local Authority) constituted and notified under section 4 of the Act :

Provided wherever in this Act the word "Authority" appears, it shall be construed as the Local Authority until and unless expressly provided as the State Authority :

Provided further that the Urban Local Bodies and Village Panchayats will also be construed as Local Development Authority/ Local Authority under this Act if so declared by the State Government by issuing Notification under sub-section (1-A) of section 4 of this Act defining the extent of their development areas). Concerned Officer/ person of such Urban Local Bodies and Village Panchayats shall excercise powers as determined by the State Government
by the Gazette Notification under sub-section (1-A) of section 4 of this Act."
(c) clause (ggg) shall be substituted as follows; namely:-
" $(\mathrm{ggg})$ "development fee" means the fee levied upon a person or body under section 15 for construction of road, drain, sewer line, electric supply and water supply lines in the development area by the Local Development Authority;
(f) After clause (ggg), two new clauses (gggg) and (ggggg) shall be inserted as follows: namely:-
"(gggg) "Development Plan" means the Master Plan or Zonal
Development Plan approved and published by the State Government under section 12 of the Act;
(ggggg) 'Chief 'Town and Country Planner' means the Head of the Town and Country Planning Department of the State Government;"
(g) After clause (h), two new clauses (hh) and (hhh) shall be inserted as follows; namely:-
"(hh) "land use conversion charge" means the charge levied on a person or a body under section $38-$ A for the change of land use in the Master Plan or the Zonal Development Plan;"
(hhh) 'license fee' means the fee levied on a privat developer under section 39-B seeking license for assembly and development of land within the development area;"
(h) After clause (ii), a new clause (iii) shall be inserted as follows; namely:"(iii) "private developer". means an individual, company or association, body of individuals whether incorporated or not, owning or assembling or agreeing to own or assemble, whether by purchase or otherwise, land for development and to whom a license has been granted under section 39-B of this Act."
(i) clause (j) shall be substituted as follows; namely:-
"(j) "regulation" means a regulation made under this Act by the State Authority or the Local Development Authority with the prior approval of the State Government;
(j) clause (k) shall be substituted as follows; namely:" $(k)$ "rules" means a rule made under this Act by the State Govenmert or the Staie Authority;

## Amendment of section 3

## Amendment of

 section 44. 

. In section 3 of the principal Act, a new proviso shall be inserted, as follows; namely :-
"Provided any area covered under the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act No. 9 of 1986) (as applicable in the State of Uttarakhand) is declared as a Development Area under this Section, the provisions of the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act No. 9 of 1986) shall stand repealed for the said area."

## 5. In section 4 of the Principal Act -

(a) sub-section (1) shall be substituted as follows; namely :--
"(1) The State Government may by notification in the Gazette constitute for the purposes of this Act, an authority to be called the 'Uttarakhand Housing and Urban Development Authority' for all the development areas in the State with headquarter at such place as the State Government may specify and Local Development Authority for any development area."
(b) after sub-section (1), two new sub-sections (1-A) and (1-B) shall be inserted as follows; namely:-
"(1-A) The State Government may by notification in the Gazette declare the Urban Local Bodies and Village Panchayats as Local Development Authority/ Local Authority defining the extent of their development area. The State Government by the said Notification may also define the powers of such Local Authorities and define the designations of the persons/ officers to exercise the powers under this Act. The State Government may also declare/ designate/appoint the Chairman of such Local Development Authorities under this Sub Section for the purpose of exercising the powers under this Act. Such Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority under this sub section, shall act for the purpose of development as per the provisions of this Act.
(1-B) The existing Board of such Urban Local Bodies and Village Panchayats, shall be deemed to be the Board of the Local Development Autbority/Local Authority under this Act to the extent of the powers delegated to them under subsection (I-A) of section 4."
(c) in sub-section (2), the word "Authority" shall be replaced by the words "Lttarakhand Housing and Urban Development Authority/ State Authority or the Local Development Authority."
(d) after sub-section (2), a new sub-section (2-A) shall be inserted as follows; namely:-
"(2-A) (1) The Uttarakhand Housing and Urban Development Authority or the State Authority shall consist of the following members; namely :--
(a) The Minister incharge of the Housing Department of the State Government who shall be the Chairman;
(b) The Principal Secretary/Secretary to the Department of Housing of the Statc Government who shall be the ViceChairman;
(c) A full time Chief Administrator appointed by the State Government, who shall not be below the rank of Principal Secretary/Secretary to the State Government;
(d) A full time Additonal Chief Administrator appointed by the State Government, who shall not be below the rank of Additional Secretary/Secretary to the State Government;
(e) The Principal Secretary/ Secretary to the Department of Finance of the State Government : ex-officio,
(f) Principal Secretary/Secretary to the Department of Urban Development of the State Government : ex-officio,
(g) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Planning of the State Government : ex-officio,
(h) Principal Secretary/Secretary to the Department of Forest of the State Government : ex-officio,
(i) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Tourism of the State Government : ex-officio,
(j) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Industries of
the State Government: ex-officio,
(k) The Chief Whin and Country Planner of Town and Country Planning Department of the State Government : ex-officio,
(1) The Finance Controller of the State Authority to be appointed by the State Government : ex-officio, and
(m) such other non official members, not more than two, as the State Government may from time to time by notification appoint.

The non official members as mentioned in clause (m) above shall hold office during the pleasure of the State Government:

Provided that such non official member may at any time by writing under his hand addressed to the Chief Administrator resign his office and on such resignation being accepted shall be deemed to have vacated his membership.
(2) No act or proceeding of the State Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the State Authority.
(e) in sub-section (3) before the word "Authority", the words "local Development" shall be inserted.
(f) after clause (b) of sub-section (3), a new clause (bb) shall be inserted; namely :-
"(bb) Secretary of the Local Development Authority to be appointed by the State Government."
(g) in clause (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (3) before the words "ex-officio", the words "or any person nominated by him" shall be inserted.
(h) in sub-section (4) after the words "Vice-Chairman", the words "of the local development authority" shall be inserted.
(i) in sub-section (5), (6), (7) and (8) in place of words "authority", the words "local development authority" shall be substituted.

[^0]sub-sections (1), (2) and (3) shall be inserted; namely :--
"(1) The State Government may by notification in the Gazctle appoint three suitable persons as the Chief Administrator, Additional Chief Administrator and the Finance Controller respectively of the State Authority, as provided in subsection (2-A) of section 4, who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the State Authority.
(2) Subject to such control and restrictions as may be determined Cy general or special order of the State Government, the Chief Administrator or the Additional Chief Administrator of the State Authority may appoint number of other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of State Authority and may determine their designations and grades.
(3) The Chief Administrator, Additional Chief Administrator. the Finance Controller and other Officers and employees of the Authority shall be entitled to receive salaries and allowances from the funds of the State Authority and shall be governed by such salaries, allowances and other conditions of service as may be determined by regulations made in this behalf by the State Government."
(b) In sub-section (4), (5) and (6) in place of words "authority", the words "local development authority" shall be substituted.
Amendment of 7. In section 7 of the principal Act:--
section $7 \quad$ (1) in place of word "authority", the words "local development
authority" shall be substituted.
(2) after section 7, two new sections 7-A and 7-B shall be inserted as
follows; namely:-
7-A. Functions of the State Development Authority -
The State Development Authority shall have the following powers-
(i) To assess the necessity of declaring/notifying any areas
in the State as development area and thereupon give recommendation to the State Government in this regard and recommend constitution of local development authorities for the said areas;
(ii) To prepare Master Plans/Zonal Plans through Town and Country Planning Department or through outsourcing for planned development of notified development areas in the State and get them implemented through the local development authorities;
(iii) To examine the proposals received from the local development authorities for amendment in the old Master Plan and give its recommendations to the State Government in this regard;
(iv) To review the works of various development authorities of the State and Town and Country Planning Department and issue necessary directions to them;
(v) To give recommendation to the State Government regarding distribution of works/determination of jurisdiction amongst local development authorities, Urban Local Bodies and Gram Panchayats in respect of plan sanctioning and enforcement in various notified areas;
(vi) To grant permission for the plans in the notified/ development areas as per the limit/norms prescribed by the State Government and to do supervision/enforcement of such projects through local development authorities/ Local bodies;
(vii) To conceptualize and formulate projects of infrastructure development having inter regional benefits in the State, mobilize funds for such projects from State/Central Government or through private investment and implement the project by itself or through local
development authorities;
(viii) To acquire/collect land for the development of residential projects and use such land for the project developed by itself or by local development authorities or based on Public Private Partnership;
(ix) To explore opportunity of such mega projects on Public Private Partnership which are in the interest of State, create favourable environment in this regard and take all necessary steps for this purpose;
(x) To prepare guidelines for the local development authorities with regard to Housing and infrastructure development works and ensure compliance;
(xi) To prepare a policy for the promotion of Low Cost Housing and give recommendation to the State Government in this regard;
(xii) To decide the quantum of fund to be allocated to local development authorities from its own fund and allocate the same amongst the local development authorities;
(xiii) To sit in revision against the orders of the Chairman of local development authorities passed under this Act;
(xiv) To carry out such other functions which may be assigned to it by the State Government from time to time.

## 7-B.Control by the State Authority -

(1) All orders passed by the State Authority shall be passed in the name of the Chief Administrator of the State Authority.
(2) The Local Development Authority, the Chief Town and Country Planner of the Town and Country Planning Department, the Chairman or the Vice-Chairman of the Local Development Authority or any other officer designated appointed by the State Government under sub-section (1-A) of section 4 of the Local Development Authority shall carry out such directions as may be issued from time to time by the

State Authority for the efficient administration of this Act.
(3) If in, or in connection with, the exercise of its powers and discharge of its functions by the State Authority, the Chairman or the Vice-Chairman of the Local Development Authority under this Act any dispute arises between the State Authority and any Local Development Authority or between the two or more Local Development Authorities, the same shall be referred to the State Government, whose decision on such dispute shall be final.
(4) The State Authority may, at any time, either on its own motion or on application made to it in this behalf, call for the records of any case disposed of or order passed by the Local Development Authority or of its Chairman for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any order passed or direction issued and may pass such order or issue such direction in relation thereto as it may think fit :

Provided that the State Authority shall not pass an order prejudicial to any person without affording such person a reasonable opportunity of being heard.
(5) Every order of the State Authority made in exercise of the powers conferred by this Act shall be final and shall not be called in question in any court.
Amendment of 8. The sub-section (1) of section 8 of the Principal Act shall be
section 8
substituted as follows; namely :--
"(1) The Town and Country Planning Department or any other agency
appointed/nominated by the State Authority, shall, in
consultation with the concerned Local Development Authority,
as soon as may be, prepare a master plan for the development
area as directed by the State Authority"

# Amendment of 9. In sub-section (1) and (2) of section 9 of the Principal Act, for the section 9 word "authority", the words "Town and Country Planning Department or any other agency appointed/nominated by the State Authority" shall be substituted. 

## Amendment of

 section 10Amendment of section 11
10. The sub-section (2) of section 10 of the Principal Act shall be substituted as follows; namely :--
"(2) Every plan shall, as may be after its preparation be submitted by the Town and Country Planning Department or any other agency appointed/ nominated by the State Authority to the State Authority, who shall submit the same to the State Government for approval. The State Government may either approve the plan without modification or with such modifications as it may consider necessary or reject the plan with directions to the State Authority for getting a fresh plan prepared according to such directions."
11. In section 11 of Principal Act :--
(1) In sub-section (1), (2) and (4) in place of word "authority", the words "Town and Country Planning Department or any other agency appointed/ nominated by the State Authority" shall be substituted.
(2) in place of sub-section (3), the following sub-section shall be substituted; namely:-
"(3) After considering all objections, suggestions and representations, that may have been received by the Town and Country Planning Department or any other agency appointed/nominated by the State Authority, the Town and Country Planning Department or any other agency appointed/ nominated by the State Authority shall finally prepare the plan and submit it to the State Authority for its onward submission to the State Government, with its recommendation and observation, if any, for approval."

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 05 अप्रैल, 2013 ई 0 (चैत्र 45.1935 शक सम्वत्)
Amendment of 12. In section 12 in place of word "authority", the words "State section 12

Amendment of 13. In section 13 of the Principal Act :-section 13
(1) In sub-section (1), (2), (3), (4), (5) and (6) of section 13 of the Principal Act, in place of word "authority", the words "Town and Country Planning Department or any other agency appointed/ nominated by the State Authority" shall be substituted.
(2) In sub-section (5) in place of the word "State Government", the wordṣ "State Authority" shall be substituted.

## Amendment of 14. In section 14 of the Principal Act :--

section 14
(1) in sub-section (1) the words "Vice-Chairman" shall be substituted by the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority /Person(s) or Officer(s), designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be".
(2) in clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section (3) of section 14 of the words "Vice-Chairman" shall be substituted by the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority/ Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be".
(3) in clause (c) of sub-section (3) in place of the words "it", the words "Town and Country Planning Department or any other agency appointed/ nominated by the State Authority" and in place of words "such department or the local authority", the words "Town and Country Planning Department or any other agency appointed/nominated by the State Authority" shall be substituted.

Amendment of 15. In section 15 of the Principal Act:-section 15
(1) in sub-section (1), in place of the words "Vice-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority / Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act. of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be" shall be substituted.
(2) in sub-section (2) in place of the word "Authority", the words "Local Development Authority or the State Authority" shall be substituted.
(3) in sub-section (3) in place of the words "Vice-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority /Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be" shall be substituted.
(4) in sub-section (3) the words "specified in clause (d) of sub section (2) of section 9 or in relation to any other matter" is hereby repealed and in third proviso in place of words "Vice-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority /Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be" shall be substituted.
(5) in sub-section (4), (5), (6), (7), (8) and (9) in place of words "ViceChairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority / Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/

Local Authority under this Act or the State Authority, as the case may be" shall be substituted.

| Amendment of 16. In section 15-A of Principal Act, in place of word "authority", the |  |
| :--- | :--- |
| section 15-A | words "Local Development Authority or the State Authority as the |
| case may be" shall be substituted. |  |

## Amendment of 17. In section 17 of Principal Act :--

 section 17(1) in sub-section (2) for the word "authority", the words "State Authority or any Local Development Authority as the case may be" shall be substituted.
(2) after section 17 , two new sections $17-\mathrm{A}$ and $17-\mathrm{B}$, shall be inserted respectively as follows; namely :--

## "17-A. Land Bank of State Authority.-

The State Authority shall have the power to create its own Land Bank through :--
(a) the State Government under the Land Acquisition Act, or
(b) Surplus land received from the State Government, or,
(c) the Land Acquisition/Pooling Policy of the development authorities or,
(d) Purchase of land from any private person/agency / company, private or public.

## 17-B. Disposal of land by the State Authority -

(1) The State Authority may dispose of/transfer -
(a) any land of its land bank to any of the Local Development Authority/Company/Agency/Person, Private or Public for providing affordable housing to the weaker sections of the society;
(b) any land acquired by the State Government and transferred to it without carrying out any development thereon ; or
(c) any such land after carrying out such development as it thinks fit, to any Local Development Authority or any
local authority or to such persons, in such manner and subject to such terms and conditions as it considers expedient for securing the development according to plan.
(2) Nothing in this Act shall be construed as enabling the State Authority to dispose of land by way of gift, but subject thereto, references in this Act, to the disposal of land shall be construed as references to the disposal thereof in any manner, whether by way of sale, exchange or lease or by the creation of any easement, right or privilege or otherwise.
(3) Notwithstanding, anything contained in sub-section (2), the State Authority may create a mortgage or charge over such land (including any building thereon) in favour of the Life Insurance Corporation of India, the Housing and Urban Development Corporation, or a banking company or any other financial institution approved by general or special order in this behalf by the State Government."

Amendment of
section 20
18. In section 20 of Principal Act :--
(1) in sub-section (1), (2), (3), (4), (5) and (6) in place of word "authority", the words "Local Development Authority" shall be substituted.
(2) after sub-section (7), two new sub-sections (8) and (9) shall be inserted as follows; namely:-
"(8) The Local Development Authority shall contribute a fixed proportion of their net income to the State Authority as decided by the State Authority.
(9) The State Authority shall, from the funds so collected under sub-section (8) above, decide the quantum of the fund to be allocated and shall allocate the same amongst the Local Development Authorities created under section 4 of this Act."

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 05 अप्रैल, 2013 ई० (चैत्र 15, 1935 शक सम्बत्)

Insertion of section 20-A
19. After section 20 of the Principal Act, a new section 20-A shall be inserted as follows; namely:-

## " 20 -A. Funds of the State Authority -

(1) The State Authority shall have and maintain its own fund ie. funds received from the Local Development authorities as well as the funds allocated by the State Government to it.
(2) The fund shall be applied towards meeting the expenses incurred by the State Authority in the administration of this Act or for any other purposes/functions entrusted by it to the concerned Local Development Authority.
(3) The State Authority shall have the power to decide the quantum of fund to be allocated and to allocate the same amongst the Local Development Authorities/Local bodies in order to strengthen them financially.
(4) Subject to any directions of the State Government, the State Authority may keep in current account of any Scheduled Bank such sum of money out of its fund as it may think necessary for meeting its expected current requirement and invest any surplus money in such manner as it thinks fit.
(5) The State Government may, after due appropriation in that behalf, make such grants, advances and loans to the State Authority as the State Government may deem necessary for the performance of the functions of the State Authority under this Act and all grants, loans and advances made shall be on such terms and conditions as the State Government may determine.
(6) The State Authority may borrow money by way of loans or, debentures or from such sources (other than the State Government) and on such terms and conditions as may be approved by the State Government.
(7) The State Authority shall maintain a sinking fund for the repayment of moneys borrowed under Sub-section (5) and (6) and shall pay every year into the sinking fund such sum as may be sufficient for repayment of all moneys so borrowed within the period fixed.

## Amendment of

 section 21
## Insertion of

 section 21-AAmendment of section 22

Amendment of section 23

Amendment of section 24

Amendment of section 27
(8) The sinking fund or any part thereof shall be applied in or towards, the discharge of the loan for which such fund was created, and until such loan is wholly discharged it shall not be applied for any other purpose."
20. In section 21 of Principal Act in place of word "authority", the words "Local Development Authority" shall be substituted.
21. Aiter section 21 of the Principal Act, a new section 21-A shall be inserted as follows; namely:-

## "21-A. Budget of the State Authority -

The State Authority shall prepare in such and at such time every year as the State Government may specify a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the cstimated receipts and expenditure of the State Authority."
22. In sub-section (1), (2), (3), (4) and (5) of section 22 of Principal Act in place of word "authority", the words "Local Development Authority and State Authority as the case may be" shall be substituted.
23. In section 23 of Principal Act in place of words "authority", the words "Local Development Authority and State Authority as the case may be" shall be substituted.
24. In section 24 of Principal Act in place of word "authority", the words "Iocal Development Authority and State Authority as the case may be" shall be substituted:
25. In sub-section (1), (2), (3), (4) and (5) of section 27 of Principal Act in place of words "Vice-Chairman", the words "Vicc Chairman of the concerned Local Development Authority; Person(s) or Officer(s) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats
declared as Local Development Authority: Local Authority under this Act." shall be substituted.

## Amendment of

 section 28Amendment of section 28-A

Amendment of section 32

Amendment of section 37

## Insertion of

 section 37-A26. 
27. In subsection (1) of section 32 of Principal Act in place of words
28. In sub-section (1), (2), (3), (4). (5) and (6) of section 28 of Principal Act in place of words "Vice-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority / Persons) or Officer (s) designated to perform the functions under this Act of the Urban local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act." shall be substituted.

In sub-section (1), (2), (3), (4) and (5) of section 28-A of Principal Act in place of words "Vicc-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority/ Persons) or Officers) designated to perform the functions under this Act, of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act." shall be substituted. "Vice-Chairman", the words "Vice Chairman of the concerned Local Development Authority / Persons) or Officers) designated to perform the functions under this Act. of the Urban Local Bodies and Village Panchayats declared as Local Development Authority/ Local Authority under this Act." shall be substituted.
29. In section 37 of Principal Act in place of words "section 41", the words "section 7-B" shall be substituted.
30. After section 37 of the Principal Act, a new section 37-A shall be inserted as follows; namely:-

## "37-A. Bar of jurisdiction of Civil Courts.

(1) No Civil Court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter the cognizance of which can
be taken and disposed of by any authority empowered by this Act under the rules or regulations made under this Act.
(2) No suit shall lie against the State Govemment or any State or Local Authority for any relief in respect of any matter covered by this Act.
(3) All suits, appeals, revisions, application for revicw and other incidental or ancillary proceedings including all proceedings under Order 39 of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (Act No. V of 1908) arising out of such suits, pending before any court subordinate to the High Court and all revisions arising out of interlocutory orders pending before the Courts subordinate to High Court, relating to any matter covered under this Act, on the date of commencement of this Act, shall stand transferred to the Chaiman of the concerned Local Development Authority or the State Authority, as the case may be and Local Development Authority or the State Authority shall decide the cases in the same manner as if they were instituted before them under sections 27 and/or 28 or section 7-B of this Act respectively :

Provided that the Local Development Authority or the State Authority, as the case may be, subject to the provisions of sections 27 and or 28 or section 7-B of this Act respectively, shall commence the proceedings from the stage at which the case stood transferred as aforesaid with any pleadings presented or any oral or documentary evidence produced in the court as if the same were presented or produced before them."

Insertion of 31. After section 38 of the Principal Act, a new section 38-A shall be section 38-A inserted as follows; namely:-

## "38-A. Power of Local Development Authority to levy land use conversion charge and city development charge -

(1) Where in any development area the land use of a particular land is changed as a result of amendment of Master Plan or Zonal

Development Plan under Section 13 on request of the land owner, the I ocal Development Authority shall be entitled to levy land use conversion charge on the owner of such land and in such manner and at such rates as may be prescribed:

Provided that the land use conversion charge shall not be recovered during consideration of the application made for land use change, rather only such processing fee as prescribed by the local development authority to meet the expenses on examining the matter and inviting objections in the news papers, shall be deposited by the applicant alongwith application. Only after the application found finally acceptable, the land use conversion charge shall be recovered from the owner of land by the concerned Local Development Authority prior to final notification under sub-section (4) of Section 13 of this Act:

Provided further that where the land use of a particular land is changed as a result of coming into operation of Master Plan or Tonal Development Plan, no land use conversion charge shall be levied upon the owner of such land.
(2) Where in any development area, a license has been granted to private developer for assembly and development of land, the Authority shall be entitled to levy city development charge on the private developer of such land and in such manner and at such rates as may be prescribed by the State Government."
Insertion of 32. After section 38 of the Principal Act, a new section 38-A shall be
section 39-B
"39-B. License for Assembly and Development of Land -
The Local Development Authority /State Authority may grant license to private developer for assembly and development of land within its development area in such manner and for such period as may be prescribed."

## Amendment of section 41

33. In section 41 of Principal Act :--
(1) sub-section (1) in place of word "authority", the words "State Authority or the Local Development Authority, as the case may be" shall be substituted.
(2) sub-section (2) shall be substituted as follows; namely :--
"(2) If in, or in connection with, the exercise of its powers and discharge of its functions by the Statc Authority, Local Authority, the Chairman or the Vice-Chairman of the Iocal Development Authority or Local Development Authority created under sub-section ( $1-A$ ) of section 4 under this Act any dispute arises between the State Authority, Local Authority, and even between the two Local Authorities or their respective Chairman or the Vice-Chairman or any other person / officer appointed/ designated under sub-section (1-A) of section 4 for the Local Development Authorities created under sub-section (1-A) of section 4 of this Act the decision of the State Government on such dispute shall be final."
(3) Sub-section (3) shall be deemed hereby repealed.

Insertion of section 46-A

Insertion of section 47-A
34. After section 46 of the Principal Act, a new section 46 -A shall be inserted as follows; namely:-
" $46-\mathrm{A}$. Authentication of orders and instruuments of the State Authority -
All permissions, orders, decisions, notices and other documents of the State Authority shall be authenticated by the signatures of the Chief Administrator or any other officer authorized by the Chief Administrator of the State Authority in that behalf."
35. After section 47 of the Principal Act, a new section 47-A shall be inserted as follows; namely:-
"47-A. Members and officers of the State Authority to be public servants -
Every member, every officer and every employee of the State

Authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 2! of the Indian Penal Code."
Amendment of 36. In section 48 of Principal Act, before the word "Act", the words
section 48

Amendment of section 51

## Amendment of section 55

Amendment of section 56
38. In section 55 of Principal ^ct :--
(1) sub-section (1) after the words "State Government", the words "or State Authority" shall be inserted;
(2) sub-section (3) shall be deemed hereby repealed.
39. In section 56 of Principal Act :--
(1) in sub-section (1) and (2) in place of word "authority", the words "the State Authority or the Local Development Authority or the Local Development Authority created under sub-section (1-A) of section 4 of this Act, as the case may be," shall be substituted.
(2) after clause (b) of sub-section (2) a new clause (bb) shall be inserted; namely :--
"(bb) The powers and duties of the Chief Administrator, Addle. Chief Administrator and Finance Controller of the State Authority."
(3) after clause (c) of sub-section (2), a new clause (cc) shall be inserted; namely :--
"(cc) The salaries, allowances and conditions of service of the Chief Administrator, Additional Chief Administrator, Finance

Amendment of 40. section 57

Amendmes: of section 58

Amendment of section 59

Controller, and other officers and employees."
(4) in clause (f) of sub-section (2) in place of the words "authority": the words "the State Authority or the Local Development Authority or the Local Development authority created under subsection (1-A) of Section 4 of this Act, as the case may be," shall be substituted.

In section 57 of Principal Act in place of the word "authority", the words "the State Authority or the Local Development Authority or the Local Development authority created under sub-section (1-A) of section 4 of this Act, as the case may be" shall be substituted.
41. In sub-section (1) and (2) of section 58 of the Principal Act, in place of the word "authority", the words "the State Authority or the Local Development Authority or the Local Development authority created under sub-section (1-A) of section 4 of this Act, as the case may be" shall be substituted.
42. In section 59 of the Principal Act :--
(1) afier clause (a) of sub-section (i) a new clause (aa) shall be inserted; namely :--
"(aa). The operation of the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act No. 9 of 1986) (as applicable in the State of Uttarakhand) in relation to the area declared as a Development Area under section 3 of this Act, shall stand repealed as from the date of the declaration of development area and the Special Area Development Authority constituted under the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986 (U.P. Act No. 9 of 1986) for that area as from that date, shall stand dissolved."
(2) In clause (b) of sub-section (1) after the word "suspended" the words "and repealed" shall be inserted.
(3) in clause (b) and (c) of sub-section (1) after the words "clause (a)", the words "and clause (aa)" shall be inserted.
(4) in clause (c) of sub-section (1) after the words "Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959", the words "or the Uttar Pradesh Special Area Development Area, Act, 1986" shall be inserted.
(5) after clause (c) of sub-section (1), a new clause (d) shall be inserted; namely :--
"(d) All Development Authorities constituted under the present Act, before the commencement of this Act, shall continue to exist and will be deemed to be Local Development Authorities as if constituted by this Act, and any act/ function discharged by them in such capacity shall be deemed to have been done or taken under this Act."
(6) in sub-section (3) after the words "Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations Act, 1958", the words "or the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986" shall be inserted.
(7) in proviso to sub-section (3) after the words "Municipal Corporation", the words "or the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986 or in relations to the functions specified under The U.P. Special Area Development Authorities Act, $1986^{\prime \prime}$ shall be inserted.
(8) in sub-section (4) after the words "Municipal Corporation", the words "or the Special Area Development Authority" shall be inserted.
(9) in clause (f) of sub-section (6) after the words "Uttar Pradesh (Regulation of Building Operations Act, 1958", the words "and all appeals under the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986" shall be inserted.
(10) in the explanation of clause (1) of sub-section (6) after the words "Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959", the words "or under the provisions of the Uttar Pradesh Special Area Development Authorities Act, 1986." and after the words "with or
for the Municipal Corporation", the words "or the Special Area Development Authority" and after the words "Adhiniyam", the words "or the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986 or in relations to the functions specified under the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986" shall be inserted.
(11) in sub-section (8) after the words "Municipal Corporation concerned", the words "or the Special Area Development Authority" and after the words "Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" the words "or the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986" shall be inserted.
(12) in sub-section (9) after the word "Trust", the words "or the Special Area Development Authority" and after the words "or trust", the words " or the State Government" shall be inserted.
(13) in sub-section (13) after the words "Special Avas Parishad Schemes", the words "and all the functions under the U.P. Special Area Development Authorities Act, 1986" shall be inserted.
(14) after sub-section (14), a new sub-section (15) shall be inserted; namely :--
"(15) No act / acts or proceedings/ functions of the Development Authorities in the State of Uttarakhand constituted under the U. P. Urban Planning and Development Act, 1973, done or performed before the commencement of this Amendement Act, so far as they are not inconsistent with the provisions of this act, shall be invalidated after the commencement of this Amendment Act, and all acts and functions performed by them before the commencement of this act so far as they are not inconsistent with the provisions of this act shall be deemed to have been done or performed under the provisions of this Act."

By Order,<br>D. P. GAIROLA,<br>Principal Secretary.


[^0]:    Amendment of section 5
    6. (a) With the renumbering of sub-section (1), (2) and (3) of section 5 as subsection (4), (5) and (6) of the principal Act, the following new

