Dr. Bectu Prased Singh.
Absociate Professor Supic of Pay.SCi.
Sher Shah callege, Sasara

BiA Ill Hos.

प्रश्न $\rightarrow$ स्वतत्र नियामकीय आयोग क्या है दे एतंत्र नियाभ कीय आयो उत्र 4 n :- की मुख्य विभेषताओं का वर्गन कीजिए
उत्तर $\rightarrow$ खंत्र नियामकीय आयोग काजन्म अमरीक की विभेष संवैधानेक प्रणाली में से दु 31 है। वहाँ स्थतंत्र नियाम कीय आँ योगों की एथाफn समज में अक्रिभाली को के आर्यैक गतिषिटियों के कियंत्रण इं नियमन दूरा सार्वजनिकहित की रता के लिए किया गया है। जो आज राजनीतिक तथा आयिक पृष्ठमूकि में पे से आयोगो की स्थापन कारगर सबित छईई है। 19 वींभता ब्दी के ऊनियं और 20 की मताब्दी के पारम्म में औौोगीकरणा तथा समाज्रवादी विचारघारा के प्रगत्रि के फलस्था $Y$ राज्य के कार्य क्षेत्र में लातार वितार होने के कारण का र्जालिकर के भल्तियों में वृद्ध होने कगा अमेरीका का संकियान भक्र प्थथचकरण सिद्धात पर आघाटित है।जि समें कार्यदालिक और ब्यक चांपि का के दीच भरीद्वा
 नया राष्ता निकालिलिया और वह था स्थतंत्र नियाभकीयआयोगों की स्थापना। इन आयोगों की स्थापना कॉग्रोस दृरा की गकी और उन्ें कार्थ पतलिका के किथंत्रण से स्थतत्र रखा गर्गा स्पंतर्र मियाम कीय आयोगों का अमिच्राय नियाम कीय आयोगों की स्वतत्र इसलिप न हीं कहा जाता है कि ये कार्भालिका बया ब्यकस्यापिका के नियंत्रण से मुक है बलि इसें स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है कि इन्हें अपने नीग्रियों के किरीण करेततया अपमे विधीय साधनों को कियंत्रित्र करे के प्ररे अधिकर हैं। इसीलि5 इहें स्पंत्र कहा जाता हैड डिभाक के अनस सू इन आयोगों को 'स्बतंत्र दूस लिए नहीं कहा जाता हैं कि 3 दर कर्य दल्खिका, व्य क्चापिका, तथा न्याय पालिका का निथंत्रष न्यी होत बलि 'रूलिएकि वें भात्तन के स्थापित निस्याद वियागों की परिधि से बाहर होते हैं उन्हें कियाभ्यक कहने का कारण यहैंकि इनकी स्थापन का उद्देश्य किसी विभेष क्षेत्र में निर्यंत्रण स्थापित करना होता

जिॉक के अनुसार - " उनकों नियामक 'इसल्खिए कराजाता है कि क्योंति वे उस्वस्न प्रियोतिता के दोषों को दूर करने की उुीि से लंगरिकें की तुख क्रियाओं का नियमन करते है।" उदाररण के लिए संयुती राज्य अभेरि का के ' अनराज्यीय बाणिड्य आयोग को लें सकरे हैं। यद किनिन रज्यों तों रे लों और सड़कं पर याता यात के सभी साधनों चलाने बलल कम्यियें औं र उने द्वारो लिये जने बाले कि रायों को नियत्रित करता है। उन्हे आयोग उस्लिए कहा जम्ता है कि उनके सदुस्यों की संख्या 5 से 1 तक होती है। यहे बयवस्या इसलिए की गई है कि इनके निण्य मिस्पक्ष एव स्वंत्र पूर्वक हो सके।

डिमाकं के अनुसार, स्बंत्र निषायक आचोग के दे प्रभुज लक्षण $\frac{9}{2}$ पूला राष्ट्रपति (कायपालक) के नियंत्रण से मुक है, ते है, न तो दे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदार्यी होते $थ ं$; न दी वे अपने कार्य का प्रशीके न प्रस्तुत्रोजै नियाकक आयोग का इसराप्रमुख लक्षण यह है कि उनके कार्य निम्न प्रतीत के
 चौथी भाखा के नाम से थी दुकाराजाता है। उतुका कार०, है के अभरीकनयमन क्यकत्या में से किसी में भी दुरी तरु स माबि 2 नरी किये जातुक कै।

संयुत राज्य अमेरी का सें संत्र नियाम कं आ तोग कर्प पग्गिका के
अधीि णही चेते। इसीलय दसे भासन का भीर्षवि हीय भार की संत्ञा ही

 संतन्र नियाभकीय आयोगों की विभेषता एँ $\longrightarrow$ सनंत्र कियाक कीय आवांग की प्रभुल विश्षेषताँ मिम्नलिखित है $\qquad$
(1) माउक अथ्थवा अलोग के रूप में गलन $\rightarrow$ उनका गठन मण स ल आथवा अमयुं के रूप में किया जाता है। उपकी अधयदता बहुसंख्यक

 बयावर्य: उसत्लिए की गली. स्थतंत्र रीने से किल जा से।
(2) आयोग के सदस्थों का कार्यकाल राज्पति से लम्बा होत $\rightarrow$

 जभnन चौत है। अमैरीका के राष्टांति की-प्या बत्य 4 की का मेंदूचों का काथे कणल 5-से

अन: इका कार्द का ल राहट्रुर्म के कर्यो काल से अदिक लूब। हीतारँ इसके फल स्व 94 राष्ट्रति को आयोगा के सब सद्सें को एक साथ अन्य ददाधि कारियों की भांति नियु क करन का अधिकार बथों होता किसी रास्टृति के काम काल कै० अधिकाभ सूस्थ उस女े फरले राष्ट्राति द्वारा नियुट्रुतै अन: राष्टृपति दू कर अधना द्रथाव जी आससषता। है) औं० ये आयमा कार्थ स्थंत्र सप से करने हहते हैं।
(3) मिय्चित प्रकृतिके कमे $\longrightarrow$ इn अफोटों के काई क्रिलेजुके होते हैं। ऊयक्ति प्रभारुनिक, अघो विधाजी, तथा अर्डन च्यागि, उदाइएण के लिए अन्नर रान्यीय वालिज्य आयोग को ले सकते हैं, उरको राज्त्वब्यापी चाता-यात ब्यवस्था को बनाये रखने और उसका विकास करे का काज सौंया ग्ता है ऊपत कार्य करू के लिए उसे इह बारे में नियमों और किनियां के दारा नी नियाँ तय करनी फ़ती है। उंजके वे कर्य अर्थ विधायी हैं। आयोगों को यह कियम और किकिकय लाग मी करे पद ते हैं। चरकर्य प्रभासीिक कले है। उन्दे संय अपनी ओर से तथा सम्बनिति पक्षों की भिकायत पा यह किणेय यी फरता पदता है कि कि प्रकरण में नियमों और विनियों का पा लि हीक र्टाग है दो रहा नै चा नहीं। यह कार्य अथर न्याजि क साये है। अन: उन आयोगों के कार्व किस्द्रित प्रक्ति के होते हैं
(4) वित्रीय स्वाघन्त्रा $\rightarrow$ इन आयोगों को भविभाली तथा स्थतंत बनाये रबने केलिए ऊपने कार्य संया फन के लिए पूरा विन्दिय ऊचिकार दिया ग्या है। से अदनी ज्या ति रूबम्न हैं उह बैं कों में आपना दिसाव राबने तथा ऊपमी आय-बयय कां कियेगा रबन का अविक र है। इस के लिए वे सर कारो बनर का किओर कुी होतेहै। उती फम० दाको आपने प्रभणनn भं पूटी स्बतित ता हो ही है।


 प्रविवतद के माध्यn मे भीद्ध किण ज लो ता है।
(6) मुख्य कर्य यालिका से स्थंत्र $\rightarrow$ ये आआकों उत्य कमीजित से स्थतंत्र हते है। ये प्रत्यक्षतः मुख्य निख्याक के प्रक्ति उत्रतद m0) हते हैं।
(7) विध्धािक; के कानूनों द्वरा किमित $\rightarrow$ से आमों कौगो सै


 दी इतके अचिकरो रे परिबन्ते 4 सकनी है।

