

Aavashyak Vastu (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1978
Act 16 of 1978

Keyword(s):
Essential Commodity

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/ or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.
(रजक्रो प्रकाश
सत करा, बतान

ग्रावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रधिनियम, 1978 [उत्तर प्रदेश श्रधिनियम संख्या 16,1978 ]
(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 ग्रज्रैल, 1978 ई 0 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 19 श्रप्रैल, 1978 ई 0 की बैठक में स्रीकृत किया ।)
['भारत का संविधान' के श्रनुच्छेद 201 के श्रन्तर्गत राउग्र्रपति ने दिनांक 26 ग्रभ्रैल, 1978 ई 0 को ग्रनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय श्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1 -खंड (क) में दिनांक 27 ग्रम्रैल, 1978 ई 0 को प्रकाशित हुग्रा ।]

ग्रावश्यक वस्तु श्रधिनिग्रम, 1955 का उत्तर प्रदेश में ग्रपनी प्रवृति के सम्बन्ध में ग्रग्रतर संशोधन करने के लियं

## श्रधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित श्रधिनियम बनाया जाता है:-
1-( 1) यह ग्रधिनियम ग्रावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रधिनियम, 1978 कहा
(2) इसे 23 फरवरी, 1978 सें प्रवृत्त समझा जायगा।
[उद्देश्य ग्रौर कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 15 ग्रभैल, 1978 ई 0 का सरकारी ग्रसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3 -खंड (क) देखिये ।]

संक्षिप्त नाम श्रौर प्रारम्भ

प्रधिनियम संख्या 10, सन् 1955 की धारा 2 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

धारा 6 -क, स्रौर 6 -ग का प्रतिस्थापन

निरसन ग्रौर भ्रपवाद

2-- भ्रावश्यक वस्तु ग्रधिनियम, 1955 (जिस ग्रागं मूल ग्रधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में, भावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रधिनियम, 1975 , जिसे ग्रागे उत्तर प्रदंश संशोधन कहा गया है, द्वारा बढ़ाया गया खण्ड (कक), दिनांक 2 सितम्बर, 1976 सं, जोकि श्रावश्यक वस्तु (संशोधन) श्रधिनियम, 1976 के, जिसं भागे केंन्द्रीय संशोधन कहा गया है, प्रारम्भ का दिनांक है, निकाल दिया जायगा।

3-(1) मूल ग्रधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) में, ग्रावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) ग्रध्रिनियम, 1975 के साथ पठित उत्तर प्रदश संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) निकाल दिया जायगा ग्रैर केंन्द्रीय संशोधन के प्राऱस्भ के दिनांक से निकाल दिया गया समझा जायगा।
(2) उक्त उपधारा में, केन्द्रीय संशोधन द्वारा यथा प्रतिस्थापित खण्ड (च) में, स्पष्टीकरण-1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, ग्रर्थात्-
"सपष्टीकरण 1-क——चावल के सम्बन्ध में इस खण्ड के श्रधीन दिये, गये श्रांदश में, चावल मिल की कूटने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, ग्रनुज्ञप्त मिल वालों द्वारा विक्कय किया जाने वाला परिमाण नियत किया जा सकेगा श्रौर श्रेणी के श्राधार पर भी एसा परिमाण नियत किया जा सर्कंगा या नियत कियें जाने का उपबन्ध किया जा संक्रा ।"
(3) उक्त धारा 3 में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित उपधारा ( 3 -ख) निकाल दी जायगो और कंन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से निकाल दी गयी समझी जायगी।

4- मूल ग्रधिनियम में, उत्तर प्रदेश संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6-क ग्रौर 6 -ग के स्थान पर कमशः के न्द्रीय संशोधन द्वारा यथा संशोधित या प्रतिस्थापित धारा 6 -क शौर 6 -ग रख दी जायेगी श्रौर केन्द्रीय संशोधन के प्रारम्भ के दिनांक से रखी गयी समझी जायगी।

5--(1) श्रावश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) ग्रध्यादेश, 1978 एतद्द्वारः निरसित किया जाता है।
(2) एसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट श्रध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल श्रधिनियम के अधीन कुत कोई कार्य या कार्यवाही इस ग्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल श्रधिनियम के तत्समान उपबन्धों के ग्रधीन कृत कार्य या कार्य वाही समझी जायगी मानों इस श्रधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवत्त थे।

