Chandigarh, May 8:

Class X students under the Punjab School Education Board (PSEB) will not have to take any exams and will be promoted on the basis of their performance in the pre-Board exams, Chief Minister Captain Amarinder Singh announced on Friday.

The state government has decided to promote all students of Classes V to X under the Punjab School Education system to the next class without any examination, in the light of the unprecedented Covid crisis, which has led to prolonged lockdown/curfew, the Chief Minister disclosed.

Responding to questions and concerns expressed over various social media platforms over the past few days, the Chief Minister said on Facebook that for the Class XI and XII students, the state will go by the decision of the Central Government.

This was the first in a series of such programmes, in which the Chief Minister will be responding, every Friday, to various questions received, or issues raised, on the issue of Covid and the lockdown in the state.

Explaining the rationale behind the relaxations given to the people in the third phase of the lockdown/curfew, Captain Amarinder said he had been concerned about the mental and psychological health of the people stuck in small houses over a prolonged period of time. The relaxations will give them an opportunity to step out, he said, but called for caution and adherence to Covid safety protocols.

The relaxations can be further extended if the situation improves, said the Chief Minister, adding, however, that it would depend on the people and there strict adherence to social distancing and other norms, such as washing hands regularly and wearing masks while going out. This was necessary to prevent the further spread of the infection, he added.

In response to a question, the Chief Minister said there was no question of stopping migrants who wanted to be with their families, especially in these tough times. Of the 13 lakh odd migrant labourers in the state, 10 lakh registered for going back to their homes but of these, 35% had later chosen to stay back in
Punjab amid signs of opening up of industry, Captain Amarinder shared on the FB platform.

Even if half the total migrant in the state stay back, it would help Punjab in its industrial revival and agricultural operations, said the Chief Minister.

Asserting that he would not allow anyone to sleep on empty stomach, Captain Amarinder said, referring to complaints of some people not receiving food packets, that he would personally get it checked out and ensure that the food rations reach every needy/poor person in the state. So far, his government had distributed ration packets to over 2 crore poor people, he added.

Agreeing that low Covid testing was a matter of concern for Punjab, the Chief Minister said lack of laboratories was causing the problem and though testing would be ramped up to 8000 a day by June, from the current about 2500 a day, these would not be enough given the size of the state’s population.

--------

Information and Public Relations Department, Punjab

Medical Education Department contributes Rs.2 crore in Punjab CM COVID Relief Fund

Various wings of the department handed over amount cheque to Minister OP Soni

Chandigarh, May 8:

Contributing in the Punjab CM COVID Relief Fund, staff members of different wings of Medical Education department today handed over a cheque of Rs.2 Crores to Mr. O.P. Soni, Minister of Medical Education of Research, Punjab in the presence of Mr. D.K. Tiwari, Principal Secretary and Director Dr. Avnish Kumar.

Applauding the efforts of medical fraternity and other frontline workers of the Punjab Medical Council, Board of Ayurveda & Unani, Punjab Dental Council, Punjab Pharmacy Council and Punjab Nurses Council, Mr. Soni said that the staff members have wholeheartedly contributed the amount to the COVID Relief Fund for management and containment of the pandemic. It is a great and another step taken by the entire staff as the Captain Amarinder led state government is already doing it's best to contain the spreading of this pandemic due to the tireless efforts of medical fraternity.

No. PR/2020/636
CHIEF MINISTER’s OFFICE, PUNJAB

CAPT AMARINDER WRITES TO PM FOR MSP AT RS. 2902/QUINTAL FOR PADDY, ALONG WITH INCENTIVE BONUS TO CHECK STUBBLE BURNING

Chandigarh, May 8:

Citing the challenges faced due to labour shortage and the need for ensuring food safety amid the Covid crisis, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Friday urged Prime Minister Narendra Modi to consider an MSP of Rs 2902 per quintal for Paddy, along with Rs 100 per quintal as incentive bonus to check stubble burning.

In a letter to the Prime Minister, the Chief Minister said the state had already written to the Ministry of Agriculture recommending a Minimum Support Price (MSP) for paddy @ Rs. 2902/- per quintal, as calculated by the Punjab Agriculture University, Ludhiana, against last year’s MSP of Rs. 1835/- per quintal.

“Given the need to ensure food safety in the time of the present pandemic, it is imperative that farmers may be given the appropriate price signal by announcing a remunerative MSP for paddy,” stressed Captain Amarinder, seeking the Prime Minister’s personal consideration in this matter, as well as on the issue of incentive bonus.

The Chief Minister noted that Punjab was successfully moving, in the service of the nation, towards meeting its target of wheat procurement, notwithstanding the challenges imposed by lockdown and health safety concerns of social distancing. Post the wheat procurement, Paddy transplantation in the State was scheduled to commence in mid-June and may require to be slightly advanced due to shortage of labour in the State, he observed.

Noting that “it is unlikely that we will see much seasonal labour coming from UP and Bihar for paddy transplantation due to Covid,” Captain Amarinder expressed concern at the serious challenges this could pose for farming operations in the coming paddy season, besides leading to escalation in labour costs.

The Chief Minister further underlined the importance of providing farmers a non-burning bonus @ Rs. 100/- per quintal to defray their expenses in handling of paddy straw, thus preventing the burning of paddy stubble. In this context, he also
pointed to the Supreme Court directions, asking the Centre and States to work out an incentive structure to overcome the problem of paddy stubble burning.

“This monetary incentive deserves to be announced ex-ante, i.e. along with the MSP, to allow farmers to prepare for its management and for the State to work towards proper implementation,” stressed Captain Amarinder, adding that this bonus would also help incentivise the desired behaviour and encourage farmers to move to better and ecologically sustainable farm practices.

-------------------

CHIEF MINISTER’s OFFICE, PUNJAB

PUNJAB CABINET MULLS CHANGES IN EXCISE POLICY & LABOUR LAWS AS STATE MOVES TOWARDS ECONOMIC & INDUSTRIAL REVIVAL

• MINISTERS SEEK DETAILED PROPOSAL FROM EXCISE DEPT, CM DIRECTS INDUSTRY DEPT TO TAKE ALL WELFARE STEPS TO RETAIN LABOUR

Chandigarh, May 8

The Punjab Government is mulling changes in the excise policy and the labour laws in the light of the impact of COVID, amid efforts to revive the state’s battered economy and industry.

The issues came up for discussion before the Council of Ministers which met here on Friday under the chairmanship of Chief Minister Captain Amarinder Singh, who reiterated that the decision on contribution to the CM Covid Relief Fund should be voluntary for government employees, just as it had been for other categories.

On the Excise Policy front, the Cabinet sought the precise details of the COVID and lockdown implications for the policy and its execution. The Excise Department has been asked to review the policy in this context and bring a detailed proposal before the Council of Ministers, which will meet again tomorrow to further discuss the issue.
Terming the prevailing situation as extraordinary, the Cabinet felt that all possible options should be explored to put the excise industry back on its feet, especially given its importance to the state’s revenue model.

Underlining the need for industry to retain labour and prevent the migrant workers from leaving Punjab, the Chief Minister directed the Industry Minister to take all possible welfare measures to ensure that they are well taken care of. The Cabinet welcomed the opening of another 9500 industrial units in the wake of the easing of lockdown restrictions.

Captain Amarinder said it was a good sign that with the industry opening, 35% of those who had registered for return back home had decided to stay back in Punjab for now. He also directed the department to aggressive pursue the development of the four industrial parks already announced by the state government in the budget for this fiscal. There was significant potential for attracting industry, particularly in the field of Pharmaceuticals Pesticides, with many countries shifting their operations out of China, the Cabinet noted.

The Council of Ministers also agreed on staggering the paddy cultivation operations in view of the shortage of migrant labourers.

Amid concerns over women with small children (under 5 years of age) deployed on COVID frontline duties, the Chief Minister asked the Chief Secretary to discuss the matter with various departments and formulate necessary guidelines to ensure the protection of such women.

*Transfer policy for non-teaching school staff approved*

Meanwhile, the Cabinet approved the transfer policy for non-teaching staff of the School Education Department, with the same set to be effective from academic session 2020-21 i.e 01.04.2020.

Under the policy, schools/offices have been categorized in five zones, and transfers would be carried out only once a year, in an objective manner through a merit-based software. The criteria for deciding the merit would be: 95 points for Length of Service, 55 marks for Special Category Employees and 90 marks for performance etc.
A person working at a station will not be transferred unless he or she completes 5 years of service at a station. In case such an employee has completed 5 years, he or she will be compulsorily transferred as per his/her choice and in case he or she does not give any choice, he / she can be transferred by the Department on its own.

---------------------
No.I/23164/2020

Information & Public Relations Department, Punjab

COVID-19 Pandemic

Punjab Government issues advisory on maintaining and ensuring the safety of food & other essential household items

Chandigarh, May 8:

The Punjab Government today issued the advisory on maintaining and ensuring the safety of food and other essential household items during the COVID-19 pandemic.

Giving details, an official spokesman of Health and Family Welfare department said here today that the Punjab Government has imposed severe restrictions on free movement of people in the larger public interest of controlling the spread/transmission of Corona virus.

In the general advisory the Punjab Government directs the shop-owner, delivery staff and customers to wear cloth masks at all the times. The mask should also be worn even if the purchase of groceries or collection of an order takes a fraction of time. The masks shall be worn in a manner that it snuggly covers the nose as well as the mouth. The cloth mask should be washed with soap and water daily after use. The spokes man further said that the customers are advised not to indulge in any handshakes/hugs even with a known acquaintance. Similarly, the shop-owners/delivery staff should not handshake/hug amongst themselves or with anyone else. All are advised to follow strict social distancing measures and maintain a minimum distance of 1 metre amongst them at all times. The customers and delivery staff are advised to strictly adhere to the social distancing
circles or markings laid down by the shopkeepers outside their shop. All should wait patiently for their turn and avoid crowding at all costs he added.

He said that all the shop-owners, customers and delivery staff should meticulously wash their hands using the foot-operated hand washing stations, if available. Wash the hands is necessary with soap for at least 40 seconds by applying the soap gently on the palm and back of the hand including web spaces between the fingers and space between the finger and the thumb and the wrist wherever and whenever the opportunity to wash the hands is available. However, a two-hourly hand wash is recommended. All the customers and delivery staff is advised to sanitise their hands with the sanitizer bottles mounted at the entry point of the shop premises. Alcohol-based sanitizer (minimum 70% ethyl alcohol v/v) should be mounted at the entrance wall of the shops for the shopkeeper and his/her workers as well as the customers to sanitize their hands before entering the premises further. The sanitizers are to be refilled/replaced frequently. Use a minimum of 3 ml of the sanitizer (approximately 2 pushes of sanitizer dispenser) on DRY HANDS for at least 30 seconds for good hygienic hand disinfection. The shop-owners, customers and the delivery staff should not smoke or chew tobacco- based products such as gutka, pan masala etc. in the shop/marketplaces. In case of a cough/sneeze, the shopkeeper/customers/delivery staff should use the handkerchief to cover the face which shall then be kept in his/her own pocket/purse in a manner that the surface of the handkerchief exposed to the cough/sneeze shall not touch the other parts of the belongings directly. In either case, the shopkeeper/customers/delivery staff should immediately hand wash with soap in the manner prescribed his hands/other exposed surfaces to cough/sneeze. The shopkeeper/customers/delivery staff should refrain from touching face, mouth, nose and eyes with his hands at all times.

The Spokesman further said that the shopkeeper/customers/delivery staff should avoid all type of gatherings like social, religious, political etc. The customers should preferably pay through digital means. The shopkeeper/his workers as well the customer shall sanitize their hands immediately before or after cash transactions, if it is so. The shopkeeper/customers/delivery staff should not indulge in gossip/rumours with regard to COVID-19 without verifying the facts. All are encouraged to download “COVA APP” developed by the Government of Punjab for the correct, timely and authentic information.
In Specific Advisory for the consumers/customers, the Punjab Government advised the consumers to carry cloth bags while going out to buy the essentials. The cloth bag should be washed thoroughly with soap and water immediately after use. Consumers are also advised to wash all the products/goods with warm soda water and then wipe them with a clean cloth. He said that consumers should wash all food items thoroughly with clean, potable water and use 50 ppm chlorine with clean, potable water for fruits and vegetables to be consumed raw. The consumers are advised not to keep any spoiled food in the refrigerators and asked to clean their refrigerators regularly thoroughly inside out.

The Spokesman divulged that the consumers are encouraged to use digital payment methods as a precautionary measure while receiving any delivered grocery or food items. They are also advised not to leave any cooked/ready-to-eat food items in open asked to keep all their food items in containers with built-in lids.

In a Specific Advisory for the food handlers, the Punjab Government asked them to wear a clean uniform, gloves, cloth masks/face cover, and head covers at all times. The lockers, if any, for keeping the personal belongings should not be shared. Food handlers should frequently wash their hands with soap and water. They should wear gloves while handling/preparing food and should avoid wearing jewellery, watches etc. within the food premises. They are directed to clean and disinfect the food service area after every meal is prepared.

He said that hand-washing facility should be available, preferably, at the entry gate of the retail premises to assist the delivery staff or the customer (in case of a pick-up) to wash their hands thoroughly. Ensure availability of soap at all times and social distancing of at least 1 meter for the persons waiting for their turn to hand-wash.

In Specific Advisory for Food Delivery staff Punjab Government also directed the food delivery staff to use a clean cloth mask at all times, including at the time of pick-up and delivery of food, in the manner prescribed. The cloth mask should be washed with soap and water daily after use. The food delivery staff should use a hand sanitizer in the manner prescribed before pick-up and after delivery.
As per advisory, Punjab government has asked all the retail outlets, shops, canteens etc. for adequate facilities for cross-ventilation in the premises. Exhaust fans should be installed in the premises.

He added that in case food handler/delivery staffer is diagnosed with COVID-19 with whom one had a contact during the journey/waiting time etc, there shall not be panic. One should report to the Helpline No. 104/State Control Room No. 01722920074/08872090029, detailing the exact nature of exposure so as to assist the medical facility to undertake further necessary actions.

He said that the employer in case a worker is diagnosed as corona positive and such a worker has attended the shift shall immediately inform the Helpline No. 104/State Control Room No. 01722920074/+91-8872090029 along with all the facts about the worker and the contacts he might have during the shift. The employer shall therefore maintain a complete and proper record of all workers on any particular day.

In the General guidelines the shopkeepers are asked to meticulously follow the guidelines issued by the Government with regard to the nature of the shops that have been allowed to operate and to comply with the Standard operating procedure laid down in these guidelines as far as operating the shop is concerned. The Shopkeepers associations are also advised to install foot-operated Hand-washing Stations for the benefit of Shopkeepers/their workers and visiting customers. However, the social distancing norm of maintaining a distance of at least 1 meter shall be followed while washing the hands by drawing marking circles in front of such Hand-washing Stations.

In an Advisories regarding the use of Air-conditioning it is directed that Recirculation of cool air by Room Air Conditioners must be accompanied by outdoor air intake through slightly open windows and exhaust by natural exfiltration. The room temperature should be set between 24-27 degrees Celsius and the relative humidity should be maintained between 40% -70%. He said that the Air conditioners should be serviced often so as to keep the filters clean. Exhaust fans can be installed in the rooms containing a large number of people so as to create a negative pressure in the room and ensure the entry of fresh air in the premises. The circulated air inside the room should be vented out frequently. He said that the evaporative air coolers must be cleaned and disinfected at
regular intervals. The water tank should be emptied and then wiped gently with a soft cloth, sponge and warm water to eliminate moldy residue that may have built up since the previous cleaning. The tank can also be washed with mild soapy water and then flushed out with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

No. PR/2020/632

---

**Mush Mouth, Phag**

Mush Mouth regularly cleans the tank by wiping it gently with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

---

**Mush Mouth, 8\**

Mush Mouth operates fans with windows kept partly open. The tank should be cleaned regularly with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

---

**Pithau Pithau, Dharm**

Pithau Pithau cleans the tank by wiping it gently with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

---

**Pithau Pithau, 8\**

Pithau Pithau operates fans with windows kept partly open. The tank should be cleaned regularly with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

---

**Mush Mouth, 12\**

Mush Mouth operates fans with windows kept partly open. The tank should be cleaned regularly with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.

---

**Pithau Pithau, 12\**

Pithau Pithau operates fans with windows kept partly open. The tank should be cleaned regularly with a soft cloth, sponge and warm water. If needed, the tank can be washed with mild soapy water and then flushed with clean water. Fans should be operated with windows kept partly open.
बन्धित/संवाहित दे उम्मी प्रश्न विचार से ही, हिंदी में हेट देश के उद्वेगताओं घरे
संबंधों वैपेट आमिर सिरंगे विचार विचार हेट देशों विचार अत्यन्त देशों
ही हिंदी उनके संबंधों दी ही दुर्भाग्यी। हेट देश के उद्वेगताओं दी ही दुर्भाग्यी।
हेट के दशक अन्यों देशों के हिंद मान्यता विचार विचार देश के विचार के बिंबड़ विचार देश के विचार के
श्वास नहीं हेल्प देश के विचार के

भारत मंदी दे विचार विचार में मान्यता हेट देश के दशक के मान्यता में दशक के मान्यता में
टिप्पणी के दशक के मान्यता में टिप्पणी के दशक के मान्यता में टिप्पणी के दशक के मान्यता में

दिशा महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

भारत मंदी दे विचार विचार में मान्यता हेट देश के दशक के मान्यता में टिप्पणी के दशक के मान्यता में

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

भारत मंदी दे विचार विचार में मान्यता हेट देश के दशक के मान्यता में टिप्पणी के दशक के मान्यता में

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के

हेट महसूल के विचार विचार में हेट देश के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के मान्यता के
मैदीवल मिशिमा विवाद के बंबड-19 से पूर्वतर बापरे पूर्व भुजनी गाथा बंद रही 2 वर्ष तक हुए दे चेहरे दे कैंट

चंडीगढ़, 8 अगस्त:

पंजाब मैदीवल वैमल, अप्रूव्य अवे पूर्वतरी बंद, धनसाग डेरटल वैमल, धनसाग डान्नी वैमल अवे धनसाग तरयिता वैमल रहें अड़न मले देन 'दे पंजाब दे मैदीवल मिशिमा भुजनी मूम मौली दी दी मूली दे बंद तृप्त दे चेहरे बंद बीजा बिखा। दिम मैले पूर्वतर सब्जेक्ट मूम मौली दी दी बिखा। बिछड़ी मैले डालिक्स्टर डाल। अधिकार बुध दी राफत मल। धनसाग दे मैदीवल मिशिमा अवे पूर्व भुजनी मूम मौली दी मूली दी मूली दे बंद बीजा बिखा दे पंजाब मैदीवल भुजनी बंद दे नौ बिखा बिखा दे पंजाब वार्ता मैले दे भुजनी बंद दे बंद बीजा बिखा। धनसाग डेरटल तंदुर लुकी बिखी सेंगा बिख बंद टर्नर अवे पूर्व मैदीवल भुजनी दे संस्कृ बिखा बिखा दे करी है।

---------

पूर्व भुजनी दहाड़क, धनसाग

बेडफर्ट अभिवेदन निप देहें पूर्वतर भुजनी दू। बेडफर्त निप दे हेरे लही 2902 तूफ़न पूरी बुलेटल संभवत भूत के आते पूर्वतरी मजबूत ती मोमिना दे बूत लही विभागड़ी बेडफर्त ती भुजनी।

चंडीगढ़, 8 अगस्त
बुधवार को दोपहर के समय भक्ति हसने की बातचीत द्वारा सुरक्षित दृष्टि की बात। वर्तमान घटना का माहौल आया है। जब बैठे और देखने के लिए तिलक दिया जाता है और वर्तमान में देखना वैसे ही है। कृपया कहिए कि कौनसा स्पष्टता की जाए?

पुष्पभूमि है जिसे पूजन दिन पूजन भूमि है जिसे पूजन शिव पूजन भूमि है जिसे पूजन भूमि है जिसे पूजन शिव पूजन भूमि है जिसे पूजन भूमि है।

भक्ति मंडली है पूजन दिन पूजन भूमि है। वह है जिसे पूजन दिन पूजन भूमि है जिसे पूजन दिन पूजन भूमि है जिसे पूजन दिन पूजन भूमि है।

पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शिव पूजन शि
मूँगँ मंगड़ी रहना, पूंजी

मंगड़ी भंडार बँक़े अधिकार ते दिवळेगा दी पूँजी मुक्तीजी कभी आब्दवाली तीन बि विदर वर्षहूं 'स सरकार वर्तम बैंक सी विदवन-विदव

• मंगड़ीज़े दे आब्दवाली दस्ताना पैं दिवळेगा भूमध्य भंडार

• आब्द़ज़ुँ छूँ दूरण सभी मात्र बुधही बस्त हैबर नगर-पूँगँ मंगड़ी ते दिवळेगा दिवळ टू दिवळ गुजब

चंद्रीगढ़, 8 भगी

मुँगँ भे अधिकार ते दिवळेगा टू भुज़ बेंग़ 'स बुधही वर्तम तीनी पूंजी मंगड़ी नक़ा बंक हैत वनर्ष रूपहूं दिवळे सरकार वर्तम 'से दिवळे बैंक सी ना हीूँ ने।

मध दिगे मूँगँ मंगड़ी बैंक हाफिंग छन्द दी आब्दवाली दिवळे उसी मंगड़ी भंडार दी बीतिना देवत हैत भगरे दिवळ-विदव नक़ा तीनी मंगड़ी आवे। बैंक हाफिंग छन्द दी पूँजी दूरणकेतन बि आब्दवाली भुज़नाम तीनी दी 'मूँगँ मंगड़ी दिवळ नगर डॉड' दिवळे देवत नक़ा भुज़ा देवता दे हैवल पैंटी-बिदविंद दे बैंक देवते विदवन दिवळे भंडारा बने। आब्दवाली दिवळ टू दिवळ मंगड़
बिंदु तीजी हूँ पूर्व-विचार वे उड़ते भूत ने भंडारी भंडरी ची निहिता उठानुह भए बहन सही विचर उं लिख विचर तेज विचर-दर्पण बीड़ा ना सहे।

भेंगी मध्यर हूँ आसपास शैक्षिकं भंडरी भंडर से भविष्य बीड़ा वि मूँहे दे आपनी विचरण हूँ भूत प्रेम 'उ मुहुरा बहन धार बहने मूँहे पै भागी दे भंडर से हूँ विचर सी भंडरी रेत बहुते निवीरं भंडर भंडरातों उम्मीद नाटों चापीतीं गत।

विचर 'उं सेष विचरं वि विचरणिविर धेतले विचरणं हूँ अपने रात सेठ वे विचरणा सहे अत्र बाहे पृथ्वी पृथ्वी वृक्ष 35 हीसे हे पृथ्वी वृक्ष दे वृक्ष चे है। भंडरं हे दिखिण हूँ विचरण हूँ हे चालु हिंदी वहूँ दे भंडर विचर मेहरां बाज विचरणिविर धेतले दे विचर दे बेबी दिखी बूढी भूमुदें राज बीड़ा स्तरे। वेष्टिंग हे विचर वेष्टिंग वि वायु भूषण अपने विचरणिविर वेष्टिंग हूँ चौं विचरं उंसरा भूषण विचर उड़ी दे रहे, हिंदे चेतरां विचरणं विचरणं धर्मभव वाजहामिकृतविल नेपोमानीकं दुरुल्लं हे विचर अपनी दीं वेष्टिंगं उंसरा हेतर भंडरातों गत।

विचर देखात भंडरी भंडर से सही दुरुल्लं वाजहामिकृतविल नेपोमानीकं दुरुल्लं हे विचर अपनी दीं वेष्टिंगं उंसरा हेतर भंडरातों गत।

वेष्टिंग भारतीयी दे चेतरां भूमुदें वेष्टिंग मेहरां विचरं विचरणं दुरुल्लं हे वेष्टिंग हूँ (5 माह ते फेब्रुवारी 2021) दे, हे देखाते बाहे रूढ़ हिंदी हे रूढ़ मेहरां नहीं आपितना वि वेष्टिंग देखा-देखि वेष्टिंगं तरह विचर रहे दिखी वेष्टिंग देखा सेवकी विचर-विचरणं नारी वेष्टिंग हूँ वेष्टिंगें अन्नीं भरिता भूमुदें दी वेष्टिंगं हूँ जबरदस्त ना सहे।

मजबूत हे रात-विचरण सटा भूत वेष्टिंग हूँ पूर्णती:-

विचर देखात भंडरी भंडर से सही दुरुल्लं वाजहामिकृतविल नेपोमानीकं दुरुल्लं हे विचर अपनी दीं वेष्टिंगं उंसरा हेतर भंडरातों गत।
चित्र कीड़ी उत्तर मुख्य/सदस्य हैं। पृष्ठ से लें किंच वैज्ञानिक विषय। उपर्युक्त समय
लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख लिख
नां भिन्न, उन्हें बेबी मारुताव न करे, मात्र में कसम  हूँ। माना देंती मांढी है विन मामला दूधी ने दिखायी तो मापदंड ठहर गलती बोरी साधे। अब हम जाने देंती पीट-पीट 1 भीतर की दूधी घर वे बेबी नाम। गुरुवार अब दिखायी मारुताव डेंसें मामला दूधी ने दिखायी संप खुलासा। इस के बतलाए मापदंड ठहर गलती बोरी साधे। इसे डेंसें मापदंड ठहर गलती बोरी साधे अब जिसे बी गलता दिख बीढ़ ता पीट-पीटा नाम।

माने खुलासा, गुरुवार अब दिखायी मारुताव डेंसें पीट-पीट ठहर गलता बये हेड-काफिला मस्तिष्क (वेंटर्स्कैफ एड) ती बनाइ बते वेंट-पीट हूँ माह बीढ़ नामे अब हम भिन्न उन नैंपी हूँ मास्टर ते वट्टे ठहर पीट-पीट 40 मैगिक्स अंक बने, वट्टे सीमा उल्लंघन, नैंपी रा पिछला भण्ड, नैंपी अंग व वेंट-पीट हूँ मापदंड ठहर गलती बोरी साधे। गुरुवार उन्हें 2 पीटे अध्यक्ष रेड रेड ती मापदंड पीटी मांढी है विश्वास माना गृं गुरुवार अब दिखायी मारुताव डेंसें खुलासा दिख पुस्तक मारुताव ते वट-पीट बदल लगी जें हालवेंच पुस्त गृं मैटीरियलतर है बनाइ बीढ़ी नामे। खुलासा/उद्भव अब पीट-पीट ते लगी खुलासा दिख पुस्तक मारुताव ते वट माह बदल लगी हालवेंच पुस्त गृं मैटीरियलतर (पीट्रेंट-पीट 70 पुस्तिका पिछली हालवेंच) हा भूसिय बीढ़ा साधे। माने-माने ते मैटीरियलतर हूँ बीढ़ी संग संघर्षभा साधे। पीट-पीट 3 िफाल अर्गित अस्थान (वालाबा 2 दरा दरा वे वेंट) मूंबे रेड हे माने ते संघर्षभा बने हेड-पीट 30 मैगिक्स अंक भरे। गुरुवार अब दिखायी मारुताव डेंसें पुस्त/पुस्त हालवेंच संग उद्भव अस्थान चित्रां निकें विन गलता, पाण भारत आर्य रा मेंट रा बीढ़ा साधे। संघर्ष चित्रां दी गृं गुरुवार/दिखायी मारुताव हूँ पुस्तक/हालवेंच आर्य चित्रां यह उन माह बदल फेंप हे रेड हूँ चैलिंग नामे, ग्रं मे अपडेट नेप/पलम दिख वैश्विक नामे असे घम भराई हूँ विने नैंपी नामे इस दम के मापदंड हे मापदंड दिख हा अपडेट दिखा साधे संघर्ष गुरुवार/दिखायी मारुताव बदल बदल दिखा है उन अपडेट फेंप हे रेड हूँ अपडेट बुड़ड़ी रह डेंसें हिपोक्रेट डेंसें हालवेंच भारतां दिख ह्या के मापदंड हे मापदंड दिख ह्या वेंट दिखायी हूँ विना हिपोक्रेट हालवेंच भारतां दिख ह्या बीढ़ी संग मैटीरियलतर बीढ़ा साधे। गुरुवार डेंसे दिखायी मारुताव हूँ पुस्तक/दिखायी मारुताव के मापदंड हे देंसें रेड हूँ गुरुवार डेंसे
नेवी बेल्मी हैट-रेट (वैरियल मिलिटरी) बिउँ मार्ग है उं बिहिड़ नवजी हें दुर्घृट वाबन आपने रॉब्स्ट हू जैल्टरिपोर्ट बिउँ साबे क्वार्टरर / गृहव/डिस्काल लर्यः विलं विलं पुष्त नागरबांगी हू वेलिंड्र-19 रे खाले गृहव/अदवरः रा ड्रक्शरीग्ना साब मार्बाङ्ग हू साब दे पुष्त नागरबांगी लसी पंचाय सतदग बद्दे घरटी गाढी बेंग अपं उपुलि सूक्ष्म वतन सरी पृृंगिड बिउँ मार्ग है।

वाबवं/पुष्तवं लसी बिलेट्र डिस्का-डिस्केजः बिंदु विचा जिभा है विध पुष्तवं बद्दे सहार पल्लार स्थली आपजे बटी गी वापने रा वैलेट लिखणा मार्ग। बिम वेची रे घेरे हू सहार बिंदु बम बटी बडे मास्टर/डिस्केजर रग्न चेरी मार्ग। पशुवं बद्दे मसल दिनी मार्ग है विध अस्तित्व सहार/बीस्ट बद्दे बांटे बलां बटी रस्ते हेट बडे बालार बिंदु मास्टर बने रस्ते पुढू ठैठ बदी सिया मानिया हालुआ हू मार उनसे घरटी रस्ते जेट मार्ग। वेन्ने घासे सतद कड़े बले हम अछे मास्तीम हू 50 पीपीजय वर्तील बडते उए उफ़े घरटा रस्ते जेट मार्ग।

वाबवं हू मसल दिनी मार्ग है वि बिहिड़ दी क्षाल बने / बांटे बेन्ट हू बेन्ट बिंदु रा विभिन्न हा राबुं क्षेत्र भागरं बद्दे हू आण्ये बेन्ट हू मार-मारं हे अतीचे बडे बांटे मसल बीड़ा मार्ग। बिम ही बडी बिलेट्र रे मसल नं बटी दी बिलेट्र हेट मारं पशुवं बद्दे हू सहारिका हे बदी बिलेट्र पोंट बु उबनी दिनी मार्ग हे वि बांटीमा देशा मार बांटीमा बीस्ट मार आपका देखी मार हुँ बुँडे बिंदु रा हू। हुँ अपटीमा आंत पीड़ी मानिया मारिया हुँ घेट बिलेट्र बिंदु बेन्ट।

हुँ बेन्टकर लसी बिंदु बिलेट्र मठेरांगिडली बिंदु पंचाय सतदग बद्दे हुँ बेन्ट हें बांट मसल, बांटकर, र बांटे बांटे रे भागव / बिलेट्र रे बेन्ट हें बांट मसल लसी मार्ग। सार्बा (ने बेखरी है) हीनी मार्ग बाँट स्थली मसल रमी बीड़ा साब चाइवी। हुँ बेन्टकर हू आपणे देख अलबार मसल बांटे बटी रस्ते बदे चाइवी रह अती रह बांट बांटूट बांटी हे बिधे गाड़ियांमा, बांटीमा आरती पुष्त दें पशुवं वतन साब हालुा है। हुँ बेन्ट हें बेन्ट विभिन्न बीड़ा मार दें मसल बेन्ट में पेटुँ हुँ मार अती रेबांटु हू बांट मसल बांट दे बिलेट्र बिंदु गाष्टे रह।

हुँ बिंदु बिध वि ॉॉ येंट ही पुष्त ब्रेका लहाण हू दें दुर्घृट बेंटी चाइवी है, उं मे दॉॉ ब्रेकी डरूं येंट बटी बिलेट्र हें (सार्बा चूंचट दी मास्टी में) मार बांटव दी मार्गिड।
बीजी सा सबे। उंग पैट दी बाजी दा हैमान बत दे में दिशवदीसंग कटी दत मों मास्टर सी इष्टपरायण भए उंग पैट 1 मीटर सी महास्थु झूती हैं जबवी घटना।

इस दिशकानी मराठ्य सती धार मास्टर बिंग पंजाब सबवाए दुह दिशकानी अभाले दुहुं परायण बीजी है यी बाह बीटे से मों भाग कटार सी दिशकानी बहल एसे मास्टर बढ़े से मास्टर एवं पाठी रास पैटा सफाई है। इससे दिशकानी बहल एसे वजह स्थानीय दुह धार पताका हैं। धार दिशकानी बहल एसे वजह स्थानीय दुह धार पताका हैं।

इस भेंडनिशाव्य दिश भारत सबवाए दे मां सिवनी बेंजर, बूररां, बॉर्टसं भाग दिस बगन-रैटीमस सही सहजीवीं मारखड़ं मिसें भेंडनिशाववट दौह भाग सी भेंडा बीडी है।

इतिहास की पुरातत्त्व दिशकानी मराठ्य दिसें बंधी वजह स्थानीय वेंडू-19 का विश्व कद्दा दिन है संदेश वेंडू-19 का पुरातत्त्व दिन है अंत मेंट बंधी दें दिशकानी पूरे मंडतर विंग भागहा हैं। इस दे दैंशष विंग गैंडरप्रसिद्ध 104 नं मेटेट बेंटेस दुहं त्रंस 0172-2920074 / 08872090029 ’दे बार्गब बड़े मंडतर विंग भागहा सुधी दर्शनी पूरी सबवागी दिंडी साग दे अंत अगस्तु मारखड़ा यूथुड बीडी साखी।

मेंट विंग मराठा/भेंडनिशां विंग रेतापर भागहावा दी पुरातत्त्व दे मंडी हैं अंत मास्टर सी दिश सिमेश्वरी घटना है दी दींग है गैंडरप्रसिद्ध 104 नं मेटेट बेंटेस दुहं त्रंस 0 172-2920074 / 08872090029 दे बार्ग बड़े यूथुड मराठा/भेंडनिशां दे उदव विंग भागहा भागहा सुधी दर्शनी पूरी दर्शनी रेता।

मयाडत दिमा-हिवसेंग विंग दुबारासंग हूं विंग मंडी है दी दींग भागहात भागहात दे मास्टर सी सिमेश्वरी मराठा दे मंडी है। इस दींग दिमा-हिवसेंग दी पुरातत्त्व सही दिक्की सिंघारसंग दी घाटी दत मास्टर बनान अंत दींग है। रेतापर दींग दर्शनी अभी भागहा सुधी दर्शनी दैंशष दींग है। दींग हूं दींग दर्शनी है।
मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के दस्तक के विद्यार्थियों को प्रौ-बोर्ड की कारगृही के आधार पर अगली कक्षा में किया जाएगा-कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा एलान

मुख्यमंत्री हरेक शुक्रवार को फेसबुक के जरिये लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर उठाए गए सवालों / चिंताओं का जवाब देंगे

चंडीगढ़, 8 मई:

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज एलान किया कि पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों की कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी और उनको प्रौ-बोर्ड की परीक्षाओं में कारगृही के आधार पर अगली कक्षा में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि अनिवार्य नासिक संकट जिसके नतीजे के तौर पर लैबेस समय कर्फ्यू / लॉकडाउन लगाया गया, की के प्रकार में राज्य सरकार ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधीन पॉंचबी से लेकर दशरथ कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में करने का फैसला किया है।

पिछले कुछ दिनों में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सवालों और चिंताओं के जवाब में मुख्यमंत्री ने फेसबुक पर कहा कि 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों संबंधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार चलेगी।

राज्य में कोविड और लॉकडाउन के मुद्दे पर विभिन्न सवालों के जवाब देने के लिए ऐसे उपयोग की श्रृंखला आज से शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हरेक शुरूवात मुख्यमंत्री लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा उठाए गए सवालों /चिंताओं के जवाब दिया जा रहा है।

कर्फ्यू / लॉकडाउन के तीसरे चरण में लोगों को दी गई खबर की तर्कसंगति संबंधी बताते हुए केंटन अमस्टर रिक्वार्ड ने कहा कि उनकी लम्बे समय से छोटे घरों में फंसे लोगों की मानसिक और मनोवैज्ञानिक व्यापार को गहरी चिंता थी। इस तरह की खबरों से ऐसे लोगों को इस स्थिति में से बाहर आने का मौका दिया गया परन्तु साथ ही कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल और सावधानियों का ख्याल रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर स्थिति में सुधार होता है तो खबरों का अेस्ट्राइटज जा सकती है परन्तु यह भी लोगों द्वारा निंदा में करा सकते हैं निंदा अस्माजिक दूरी, लगातार हाथ धोने और घरों से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जैसे ख्याल रखें हैं। उन्होंने कहा कि महामारी को और बढ़ने से रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने जरूरी हैं।

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी कामगारों को रोकने का सवाल ही नहीं खासकर उनको जो इस संकट के समय के दौरान अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। पंजाब में हुने वाले 13 लाख प्रवासी कामगारों में से 10 लाख ने अपने जहाँ रहने में अपने परिवारों के साथ रहना चाहते हैं। राजस्थान जिले में इनमें से 35 प्रवासी किंवा अंतरराष्ट्रीय में वास करने वाले लोगों को फैसले किया है। यह मुख्यमंत्री द्वारा फेसबुक प्लेटफार्म के जरिए साझा किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कुछ प्रवासी कामगारों में से आये पंजाब में रुकने को पहले हो तो यह राज्य के अंदर वृक्ष के कामकाज और आंध्रमण के क्षेत्र को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए सहायक होगा।

कुछ लोगों द्वारा खाद्य वस्तुओं के पैकेट ने मिलाने संबंधी को नई रिक्यात के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने न देते हुए कहा कि वह किसी भी भूखे पेट नहीं लोगों में इससे में वह खुद निगरानी रखेंगे, जिससे राज्य में हर जल्दगतिक /गरीब व्यक्ति तक खाद्य वस्तुओं के पहुंच को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने साथ ही कहा कि उनकी सरकार द्वारा अब तक 2 करोड़ गरीब /जूनियरमंडों को खाद्य वस्तुओं के पैकेट मुहैया करवाए हैं।
इस बात के साथ सहमत होते हुए कि कम संख्या में कोविड के टेस्ट होना पंजाब के सरकार का मसला है, मुख्यमंत्री ने कहा कि लैबोरेट्रियों की कमी इसका मुख्य कारण है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 2500 टेस्ट करने का रोजगार का सामर्थ्य है जो आने वाले जून महीने में बढ़कर 8000 प्रति दिन हो जाएगा जो राज्य की जनसंख्या के हिसाब से फिर भी काफी नहीं होगा।

-------------------------------

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पंजाब

मैदीकल शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपए का चेक भेंट

चंद्रगढ़, 8 मई:

पंजाब मैदीकल कार्यालय, आयुर्वेद और युनानी बोर्ड, पंजाब डेंटल कार्यालय, पंजाब फार्मेसी कार्यालय और पंजाब नर्सिंग कार्यालय द्वारा आज साड़ी तौर पर पंजाब के मैदीकल शिक्षा मंत्री श्री ओ.पी. सोनी को दो करोड़ रुपए का चेक भेंट किया गया। इस मौके पर प्रमुख सचिव श्री डॉ. क. तिवार्दी और डॉर्फ़ेक्टर डॉ. अविनाश कुमार भी उपस्थित थे। पंजाब के मैदीकल शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री श्री ओ.पी. सोनी द्वारा आये यह चेक पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपा गया।

मैदीकल कार्यालय, आयुर्वेद और युनानी बोर्ड, पंजाब डेंटल कार्यालय, पंजाब फार्मेसी कार्यालय और पंजाब नर्सिंग कार्यालयों के कार्य की भरपूर सराहना करते हुए श्री सोनी ने कहा कि विभाग के समूह अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुले दिल से कोविड-19 के रिलीफ फंड के लिए वित्तीय योगदान दिया है जो कि स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा उठाया गया दूसरा बड़ा कदम है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा इस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए शुरु की गई जंग में डॉक्टरों और पैरामैडिकल स्टाफ की तरफ से अहम भूमिका निभाई जा रही है।

-------------------------------

मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर धार के लिए 2902 रुपए प्रति ह्रिंदुलं न्यूनतम समर्थन गूंग के साथ पराली जलाने की समस्या के हल के लिए रियायती बोनस की मांग

चंद्रगढ़, 8 मई:

कोरोनावायरस संकट के दर्शियत मजूरों की कमी के कारण पेश आ रही चुनौतियों और खाली सुरक्षा को यथायोग्य बनाने की जरूरत का हवाला देने हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरंद्र मोदी को धार के लिए 2902 रुपए प्रति ह्रिंदुलं के न्यूनतम समर्थन गूंग के साथ पराली जलाने को रोकने के लिए 100 रुपए प्रति ह्रिंदुलं रियायती बोनस के तौर पर देने संबंधी विचार करने की अपील की है।
मुख्यमंत्री कार्यालय, पंजाब

मंत्री मंडल द्वारा अर्थव्यवस्था और उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए आबकारी नीति और श्रम कार्यकलापों में बदलाव करने संबंधी विचार-विमर्श

मंत्रियों ने आबकारी विभाग से विस्तृत प्रस्ताव मांगा।

मजूरों को रखने के लिए सभी कल्याण कदम उठाने जा रहे, मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को दिया आदेश।
चंडीगढ़, 8 मई:

राज्य की अर्थव्यवस्था और उद्योग को फिर से पैरों पर खड़ा करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रभाव के मद्देनजर आबादी की नीति और अन्य कार्यों में बदलाव करने पर विचार किया जा रहा है।

आज यहाँ दीक्षित नरेन्द्र कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में हुई मंत्री मंडल की मीटिंग के दौरान यह मामले विचार-विमर्श के लिए सामने आए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर दोहाया कि सरकार मुलाजिमों के लिए भी ‘मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष’ में योगदान दालने का फौसला स्वीकृत होना चाहिए, जैसे कि यह अन्य चर्चाओं के लिए है।

आबादी की संख्या मंत्री मंडल ने नीति और इसको लागू करने के लिए कॉविड और लॉकडाउन के प्रभावों संबंधी विषयों में विचार वांछित है। आबादी के विभाग को इस संदर्भ में नीति की जांच और पर विचार कल फिर हो, इसे मुद्दे की मंत्री मंडल की मीटिंग के दौरान पेश करने के लिए कहा, जिससे इस पर और विचार-विमर्श किया जा सके।

मौजूदा स्थिति को असाधारण बताते हुए मंत्री मंडल ने महसूस किया कि राष्ट्र के आबादी की उद्योग को फिर पैरों पर खड़ा करने खासकर राज्य के राजनीति के मंडल को महत्ता देने के लिए सभी संभब सबसे विशाल, तलाशी में चाहिए है।

इस पर जोर देते हुए कि ऑडिओगиков क्षेत्र द्वारा कामगारों को अपने साथ जोड़ कर रखा जाये और कामगारों को पंजाब में रोकने पर ही ध्यान दें, मुख्यमंत्री द्वारा उद्योग मंत्री को निरंतर दिए गए कि कामगारों के लिए अन्य उद्यमों और देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। इस दौरान मंत्री मंडल द्वारा लॉकडाउन की बीड़ों में यथार्थता देते हुए 9500 अन्य ईकाइयों के कार्यशील होने का स्वागत किया गया है।

मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह अपने आप में सकारात्मक पहलु है कि ऑडिओगиков ईकाइयों द्वारा कामकाज चालू किये जाएं, जिसके स्वरूप अपने जद्दी राज्यों को वापस जाने के लिए रजिस्टर्ड होने वाले कामगारों में से अब तक 35 फीसदी पंजाब में ही रुकने का फौसला किया है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि चालू बिती कार्य के बजट में एलान किए गए चार ऑडिओगиков पार्कों के विकास के काम की निगरानी नौ मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए। कैप्टन ने दिगर रखा कि यह उद्‌योग के अन्य ऑडिओगиков कामकाज की चीन में से दूसरे मुकदमों में तब्दील कर रहे हैं, इसके स्वतन्त्र उद्योग खासकर फार्मेस्टीकल, पेट्रोसाइंस इत्यादि ईकाइयों के उद्धर आने की भरपूर समीक्षा की गई।

इस दौरान मंत्री मंडल द्वारा प्रवासी कामगारों को कमी के चलते धान की विजाई में स्पष्ट रूप से आने वाली मुकदमों संबंधी भी सहमति अन्वैयक की गई।

कॉविड महामारी के चलते अग्रणी कार्य में डूबी निभी रही उन महिलाओं जिनके बच्चे (5 साल से कम उम्र के ) हैं, के सरकार के बारे में मुख्य सचिव को कहा कि यह विभाजन विभागों के साथ इस संबंधी विचार करके जुड़ती दिशा-निर्देश जारी करें, जिससे ऐसी महिला मुलाजिमों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जा सके।

स्कूलों के नाओं-टीचिंग स्टाफ के लिए तबादला नीति को मूजूरी:-
इसी दौरान मंत्री मंडल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के नॉन-टीचिंग स्टाफ के लिए तबादला नीतिको मंजूरी दी जो 2020-21 अकादमिक सेशन के लिए पहली अप्रैल 2020 से लागू होगी।

इस नीति के अंतर्गत स्कूलों/ इमारतों का पांच जोड़ों में बांटा गया। तबादला वर्ष में सिर्फ एक बार हो सकेगा जो कि मेरिट पर आधारित सॉफ्टवेयर के द्वारा होगा। मेरिट निर्धारित करने के लिए मापदंडों में से सविभाजन की लंबाई के 95 अंक, विशेष केंद्रगति के मुलाञ्ज्ञान के लिए 55 अंक और प्रदर्शन के 90 अंक आदि होंगे।

एक एडवर्ड्स पर काम करने वाले मुलाञ्ज्ञान का तब तक तबादला नहीं हो सकेगा जब तक वह एक एडवर्ड्स पर पांच साल की सेवा पूरी नहीं करता। एक बार पांच साल पूरे होने पर मुलाञ्ज्ञान का लाभ होने तब तक तबादला उसकी इच्छा के अनुसार होगा। यदि कोई मुलाञ्ज्ञान अपनी इच्छा नहीं बताता तो उसका तबादला विभाग अपने आप कर देगा।

सूचना एवं लोक संपक विभाग, पंजाब

कोविड-19 महामारी

पंजाब सरकार द्वारा खाने और घर की अन्य ज़रूरी वस्तुओं की सुरक्षा और संभाल सम्बन्धी एडवाइज़री जारी

चढ़ीगढ़, 8 मई:

पंजाब सरकार द्वारा आज कोविड-19 महामारी के दौरान खाने और घर की अन्य ज़रूरी वस्तुओं की सुरक्षा और संभाल सम्बन्धी एडवाइज़री जारी की गई है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के हितों को मुख्य रूप से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों के बाहर घूमने पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

आम दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि दुकानदारों, ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा हर समय कपड़े का मास्क पहन कर रखा जाएगा, चाहे वह सामान खरीदने के लिए या ऑडर लेने के लिए केवल कुछ समय के लिए ही आंतर हो। मास्क इस ढंग से पहना जाए कि नाक और मुंह अच्छी तरह बंद कर्कु आहो। कपड़े के मास्क को रोजाना साफ़ और पानी के साथ धोकर इस्तेमाल किया जाए। दुकानदार, ग्राहक और डिलीवरी स्टाफ एक दूसरे से हाथ न मिलाएं और न ही गले मिलें, चाहे कोई उनके जानने वाला ही हो। सभी को सतह दी जाती है कि सामाजिक दूरी के नियमों की सख्ती से पालना की जाए और हर समय एक दूसरे से कम-से-कम 1 मीटर की दूरी बना कर रखी जाए। ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा सामाजिक दूरी के नियमों या दुकानदार द्वारा दुकान के बाहर लगाए निशानों की सख्ती से पालना की जाए। सबको द्वारा अपनी बारी का इन्जेक्शन किया जाए और किसी भी हालात में भीड़ न होने दी जाए।

सभी दुकानदार, ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा पैरें से चलने वाले हैंड-वॉशिंग स्टेशन (अगर उपलब्ध हो) का प्रयोग करके हाथों को साफ़ किया जाए। जब भी मौका मिले तो हाथों को साफ़ और पानी के
साध कम- से -कम 40 सेकंड तक धारा, हाथों की तलाश, हाथों का पिछला हिस्सा, उंगलियों और अंगुलों के बीच की जगह और कलाईयों को अच्छी तरह से रखाओ। हालांकि हरेक 2 घंटे बाद घोने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही ग्राहकों और डिलीवरी टाइम्स द्वारा दुकान में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ करने के लिए लगे अल्कोहल बुक हेंड सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। दुकानदारों / वर्कर्स और ग्राहकों के लिए दुकान में प्रवेश स्थान पर हाथ साफ करने के लिए अल्कोहल बुक हेंड सैनिटाइजर (कम- से -कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल) का प्रयोग किया जाए। पर्स-पर्स से पर सैनिटाइजर को रिफिल या बदल देया जाए। कम- से -कम 3 एमएल सैनिटाइजर (लगभग 2 बार दबाकर निकाले) सुखे हाथों पर लगाओ और कम- से -कम 30 सेकंड तक रखाओ। ग्राहकों और डिलीवरी स्टाफ द्वारा दुकान / मार्केट में धूप्पान या त्यागकू आधारित चीजें जैसे कि गुटका, पापा मसाला आदि का सेवन न किया जाये। यदि किसी भी ग्राहक / डिलीवरी स्टाफ को खाँसी / चीखकं आ रही हैं तो स्माल के साथ मुंह और नाक को ढका जाये, जिसको अपनी जेब / पर्स में रखा जाये और इस स्माल को किसी अन्य वस्तु के संपर्क में न आने दिया जाये। यदि ग्राहक / डिलीवरी स्टाफ के पास स्माल नहीं है तो अपने मुंह पर नाक को अपनी कोहली के साथ ढको। उपरोक्त दोनों मामलों में अपने हाथ या खाँसी / चीखकं के संपर्क में आए अन्य हिस्सों को सनातन ध्येय या सैनिटाइजर किया जाये। ग्राहक / डिलीवरी स्टाफ अपने चेहरे, मुंह, नाक, अंखों को हाथों के साथ न छूए।

एडबाइजुरी में कहा गया है कि दुकानदार / ग्राहक / डिलीवरी स्टाफ द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जलसा न किया जाये। ग्राहकों द्वारा डिजिटल भुगतान का पहल दी जाये। दुकानदार या उनके वर्कर्स और ग्राहक द्वारा बोर्ड अवर्सरी लेन - देन (कैश ट्रांजेक्शन) किया जाता है तो इसके पहने या ठुंडा बाद अपने हाथों / सैनिटाइजर किया जाये। दुकानदार / ग्राहक / डिलीवरी स्टाफ द्वारा बनाई किसी पुरानी जानकारी के कोई ए-19 से संबंधित बातें / अफसरों ने फेलाई जाएं। सभी को सही और पुत्ता जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा बनाई गई कोई एप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

ग्राहकों / खपतकारों के लिए विशेष दिशा - निर्देशों में कहा गया है कि खपतकारों द्वारा सामान खरीदने के लिए अपने घर से ही कपड़े का बैल लाया जाये। इस कपड़े के बैल को बाद में गुंगाने पानी और साबुन / डिट्जीज के साथ धोए जाये। खपतकारों को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे सामान / चीजें को सोडो बाले गुंगाने पानी के साथ धो ले और बाद में सफाक कपड़े के साथ पोंछ ले, चीजें की सभी वस्तुओं को साफ ताजा पानी के साथ धोया जाये। कच्चे खाए जाने वाले फल और सब्जियों को 50 पीसीएस क्लोरिन्ड और ताज्जा पानी के साथ धोया जाये।

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी खराब हुए / बासे भोजन को फ्रिज में न रखें। ग्राहकों की तरफ से अपने फ्रिज को समय-समय पर अंदर और बाहर से सफार किया जाये। किसी भी किराने के सामान या खाने की डिलीवरी लेते समय खपतकारों द्वारा सुक्ष्म के लिए डिजिटल फैमेट की प्राथमिकता दी जाये। खपतकारों को सलाह दी जाती है कि पकाए हुए खाने वाली चीजें या खाने के लिए तैयार चीजें को खड़े में न छोड़े। वह अपनी खाने-पीने की सभी चीजें को बंद डिब्बों में रखें।

फूड हॉल्डल्स के लिए एक विशेष एडबाइजुरी में पंजाब सरकार ने उनको एक साफ बनाने, दस्ताने, हर समय कपड़े के मास्क / चेहरे को ढकने और सिर ढकने के लिए कहा। (लॉकर अगर कोई है) निजी चीजें रखने के लिए साफ नहीं किया जाना चाहिए। फूड हॉल्डल्स को अपने हाथ अक्सर साबुन और पानी के साथ धोने
चाहिए। उन्होंने खाने को संभालने / तैयार करने के समय पर दस्ताने पहनने चाहिए और खाना बनाने वाली जगह पर गाने, घड़ियों आदि पहनने से परहेज़ करना चाहिए। उनको भोजन तैयार किये जाने के बाद भोजन सेवा क्षेत्र को साफ़ और रोगानुमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि छात्र धनों की सूचिवाद ब्रेक द्वारा पर उपलब्ध होनी चाहिए, जिसमें हर्ष के अन्य तरह धनों के लिए विद्याविभाग आमले (वास्तव में उनकी स्थिति के समय) या ग्राहक की सहायता की जा सके। हर्ष धनों की बारी का इंडेक्स कर रहे व्यक्तियों के लिए हर समय साबुन की उपलब्धता और कम से कम 1 मीटर की सामाजिक दूरी को यकीनी बनाए।

फूड डिलीवरी स्टाफ के लिए खाने सलाह में राजस्थान सरकार ने फूड डिलीवरी आमले को हिदायत की है कि खाने-पीने के समय और खाने की डिलीवरी करने के समय पर साफ़ कपड़े के मास्क को हर समय इस्तेमाल किया जाने। प्रयोग के बाद कपड़े के मास्क को रोज़ साफ़ और पानी के साथ धोना चाहिए। भोजन डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों को खाद्य पदार्थों को उठाने से पहले और डिलीवरी के बाद निर्धारित हंग के अनुसार हैंड सेंटीज़र का प्रयोग करना चाहिए।

इस एडवाइज़री में पंजाब सरकार ने सभी वित्तीय केंद्रों, दुकानों, केंद्रों और आदि में क्रास-वेटीलेशन के लिए ज़रूरी साधनों के लिए एएफ्टी फैन आदि की मांग को है।

उन्होंने कहा कि आगर फूड हैंडलर्स / डिलीवरी स्टाफ में से कोई कर्मचारी कोविड-19 का इलाज़ करना रहा है या कोविड-19 का पूर्ण हैं और यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके संपर्क में आया है तो घर में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सम्बन्ध में हेल्पलाइन नंबर 104 या टेलीफोन कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074/08872090029 पर कॉल करके संपर्क में आने की पूरी जानकारी दी जाएगी और आगली सहायता प्राप्त की जाएगी।

यदि किसी स्टाफ / मैनेज़र में कोरोना वायरस की पुष्टि हो जाती है तो मालिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह हेल्पलाइन नंबर 104 या टेलीफोन कंट्रोल रूम नंबर 0172-2920074 / 08872090029 पर कॉल करके पीड़ित स्टाफ / मैनेज़र के दस्तार में आने के लिए समय और उसके संपर्क में आए अन्य लोगों संबंधी तुरंत जानकारी दें।

साधारण दिशा-निर्देशों में दुकानदारों को कहा जाता है कि वह अपनी दुकानों की किस्म के मुनाफ़ीक सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का बारीकी से पालन करें और इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित स्टेंडर्ड ऑपरेंटिंग विधि की पालन करने की हिदायत है। दुकानदारों की ऐसोसिएशनें को यह भी सलाह दी जाती है कि वह दुकानदारों / उनके वर्करों और अने द्वारा ग्राहक के लाभ के लिए परेशानी नहीं करने के लिए बनाए जाने वाले हर्ष धनों की स्थापना करें। बारी-बारी हर धनों के लिए ऐसे स्टाफ से केंद्रों के बाहर जाने के लिए अनुरोध नगरण कर कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जाएगी।

एयर कंडीशनरंग के प्रयोग संबंधी इस एडवाइज़री में यह निर्देश दिया गया है कि कमरे एयर कंडशनर द्वारा ठंडी हवा के रीसेक्शन लेकर खिड़कियों खुली रखने वाली हवा को प्राथमिकता देनी चाहिए और कुदरती दंग से निकालना लाजिमी है। कमरों का तापमान 24 -27 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित किया जाना चाहिए और अनुपात नमी 40 प्रतिशत-70 प्रतिशत के बीच बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एयर कंडीशनरों की अक्सर मुम्बकत की जानी चाहिए जिसमें फिल्टर साफ़ सुधरे रह सकें। कमरों में सड़क
संख्या में व्यक्तियों की मौजूदगी के दौरान निकाली पंखें स्थापित किये जा सकते हैं, जिससे कमरों में ताजी हवा के प्रवेश को यकीनी बनाया जा सके। कमरों के अंदर घूमती हवा अक्सर बाहर निकाली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाकायदा एयर कूलरों को नियमित अंतराल पर साफ और सोपान मुक्त किया जाना चाहिए। पानी की टैंकी को खाली किया जाना चाहिए और फिर नर्म कपड़े, स्पंज और गर्म पानी से पोंछा जाना चाहिए, जिससे पुरानी सफाई के बाद के अवशेष को खुद किया जा सके। सरोवर को हल्के साबुन वाले पानी से भी धोया जा सकता है और फिर साफ पानी के साथ बाहर निकाला जा सकता है। पंखों को कुछ हद तक खुली रखकियों के साथ चलाया जाना चाहिए।

-------------------