(42) LIC एल.आई.सी. का अनमोल जीवन - 2 (लाभरहित)
LIC's ANMOL JEEVAN - $\mathbf{2}$ (Without Profit) (जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा संस्थापित) /(Established by the Life Insurance Corporation Act 1959

$\qquad$








 Anditis hereby decalared that this Policy of Assurance shall be subiect to the Condition

| मेंड कार्षातप DIVIIIINAL OFFICE: | अनुसुती - SCHEDULE |  | शारा कार्यात् BRANCH OFFICE: |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| पॉलिसी संख्या / Policy Number : <br> पॉलिसी प्रारंभ की तिथि / Date of Commencement of Policy : <br> जोखिम की प्रारम्भ तिथि / Date of Commencement of Risk: <br> योजना एवं अवधि / Plan and Term: <br> पूर्णावधि की तिथि / Date of Maturity : | प्रीमियम किश्त (रु.) Instalment premium (Rs.) |  | प्रीमियम देय तिथि <br> Due date of premium <br> प्रीमियम भुगतान विधि <br> Mode of payment of premium: <br> अंतिम प्रीमियम की देय तिथि : <br> Due Date of Payment of Last Premium: <br> जन्म तिथि <br> Date of Birth: <br> बीमित व्यक्ति की आयु <br> Age of the Life Assured: <br> क्या आयु स्वीकृत है <br> Whether Age admitted |
| बीमा अधितियु, 1938 की धारा 39 के अंत्रात नामित/ / Nominee under Section 39 of the Insurance Act, 1938 : |  |  | प्रस्ताव संख्या / <br> Proposal No. : <br> प्रस्ताव की तिथि / <br> Date of Proposal |
| बीवित ब्यक्ति का ाम और पता/ Name and Address of the Life Assured: |  | प्रस्ताबक यक्ति का नाम और पता/Name and Address of the Proposer: |  |
| बीमा धन किसको मिलेगा। <br> To whom Sum Assured Payable: |  | प्रस्तावक या बीमा अधिनियम अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नामिति जाएगा, जिन्हे उसकी सपदा या किसी न्यायालय से अपने प्रतिनि The Proposer or his Assign section 39 of the Insurance Representatives who should payable under this Policy fro | 38 के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत या उसके समनुदेशिती या बीमा अधिनियम 1938 के कों या उन प्रामाणिक प्रबंधकों या प्रशासकों या अन्य विधिक प्रतिनिधियों को दिया वल इस पॉलिसी के अंत्गर्गत देय राशि के लिए भारत संघ के किसी राज्य या क्षेत्र के होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त हो. <br> ee under section 38 of the Insurance Act, 1938 or Nominees under Act, 1938 or proved Executors or Administrators or other Legal any Court of any State or Territory of the Union of India. |
| प्रीमियम भुगतान का अवधि <br> Period during which premium payable: |  | उंतिम प्रीमियम के भुगान की क Till the stipulated due dat | धित देय तिधि तक या इसके पू की कीमित «कित की मृन्युतने पर <br> of payment of last premium or eariier death of the Life Assured |
| प्रीमियम भुगतान करने की तिथियाँ Dates when premium payable |  | On the stipulate <br> date in | त्य तिधि पर |


Signed on behaffof fithe Corporation a the above mentioned Branch Office, whose address sis given on the last page and tow wich all communicaions relating tothe policy should be eadresse
तिथि
Date:
प्रपत्र सं. जांच कर्ता

कृते प्रमुख/बरिह//शाखा प्रवंधक
एजेंसी कोड / Agency Code एजेंसी का नाम/Agency Name एजेंट का मोबाइल/ टेलीफोन नंबर

आई आर डी ए आई पंजीकरण संख्याः 51
IRDAI Regn. No.: 512


## इस पॉलिसी में दी गई शर्ते व सुविधायें

आयु प्रमाण : प्रस्ताव पर में घोषेत की गई बीमित व्यात्ति की आयु पर्र्रीमियम की गण हो जाने के उपांत यदी आयु उस आयु से अधिक पाई जाती है तो बीमा अधिनियम 1938 ब अंतगतं उपलब्ध अधिकारों और उपचारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे मामले मे, प्रीमियम प्रवेश के समय सही आयु क आधार पर निकाली गई दर से देय होगा और पॉलियी आरार्भ होने से ले कर ऐसे भुगतान की तिथि तक मूल प्रीमियम और रही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित राशि और सही आयु के प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित ताशि और सही आयु अवधधि के लिये निगमबारा उस समय प्रवलित दर से ब्याज साहत भुगतान करणा। तथाप प्रावधान है कि यदि बीमित व्यात्ति इसमेंल्लिखित प्रीमयम प्रारम्म होने की तिथि पे पॉलिसी के दावा बनने की टिथि तक याही अयु के पी िियम और मल प्रीमियम के बीच के अंतर की संचित रीधैर गेये अंतर की प्त्येक किश्त पर दावे के समयय प्रवलित दर से ब्याज के साथ देय होगी। उसे पॉलिसी पर बीमित व्यक्तिक्बारा देय ॠण माना जायेगा और पॉलिसी के अंत्गत दावा होने पर पॉलिसी की धनराशि से काट लिया जायेगा।
यह मी प्रावधान है कि प्रवेश क समय बीीित व्यक्ति की सही आय जो उक्त तालिक में निर्दिष्ट बीमा वर्ग उधवा शत्तोंक उधीन बीमा लेने के लिये उसे उयोग्य बना दे तो उसक पॉलिसी के प्रार्भ मे प्रवलित प्रथा के उनुसार निगमद्बारा प्रान किये जाने वाले बीमा वे अधवा सहतों मे परिवातित कर दिया जायेगा, बर्तें कि बीमित व्यक्ति को स्वीकार हो। अन्य्या पॉलिसी को रद कर दिया जायेगा।
2. प्रीमियम का भुगतान : वार्षिक अधवा अर्धवार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिये एक माह किंतु कम से कम 30 दिन की रियायत अवधित दी जायेगी। यदि प्रीमियम का भुगताज रियायत अवधि समाप होने से पूर्व नही किया जाता है तो पॉलियी कालातीत हो जायेगी। इस अवधि के दौरान और उस वक्त देय प्रीमियम का भुगतान करने से पूर्व ही यदि बीमित
 यदि पॉलियी कालातीत नही होती है और पॉलियी के तहत मृत्य की दश में दाव गया होगा जहां प्रीमियम भगतान का तरीका वार्षिक के अलावा होगा, भगतान न किए गए प्रीमियम, अगर कुष हो तो, अगली पॉलिसी वर्षणांक के पहले आवावाली, को दावे की खकम से काटलियाजाएगा।
3. कर: कर, सेवाकर सहित, यदि को हों, कर कानूनके अनुसार होंगे और कर की दर समय समयपर लागूअनुसार होगी।
 जायेगी कर के लिए प्रदत्तराशियोजनाके उंत्रात दिए गए लाभ की गणना में सम्मिलित नही
4. बन्द पॉलिसीयों क पुनःप्रवर्तन :यदि पॉलिसी कालातीत हो गई है तो उसे बीमित व्यक्ति के जीवन काल में, प्रथम उद्त प्रीमियम की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर तथ परिपक्षता तिथि के पूर्व निगम को सतत बीमा योग्यत का संतोषपपद्र प्रमा प्रस्तुत करन पर तथा सभभी बकाया प्रीमियमी का निगम द्वारा समय-सममय पर निधारीत ब्याज दर है छमाही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करके पुनः प्रवार्तित कराया जा सकता है। तथापि निगम बन्द पॉलिसीयोंके प्रवर्तन को मूल शर्तों पर स्वीकारा या संशोधित दरों पर स्वीकार करने का अधिकार उपने पास सुरद्षित रखता है। बन्द पॉलिसी का पुन प्रवर्तन तभी प्रभावी होगा जब निगम छारा उस अनुमोदित कर दिया जायेगा तथा विशिष्ट रूप प्रत्तान/बमि व्यक्ति कूपित करदियायेग
नि
5. विशेष परिस्थितियों में जब्ती : यदि प्रीमियमों का भुगतान नियम अनुसर नहीं किया जाता है य इसमें समाविष्ट य पृष्ठांकित किसी श्त का उल्लंधन किया जाता है या यदि पाया जाता है कि प्रस्ताव पत, व्यतिगतत प्रकथन, घोषणा और संबंधित प्रलेखों में कोई
 दावे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की समय-समय पर रंशीधीत तथा लागू हो सकनेवाली व्यवस्थओं के अधीन होगे।

देय लाभ भुगतान/Benefits payable
बीमाधन का भुगतान
Sum Assured shal be payable.
कोई ताभ भुगतान नहीं
No Benefitis shal be payable.

## CONDITIONS AND PRIILLEGES WITHIN REFERREDTO-

1. Proof of Age: The premium having been calculated on the age of the Life Assured as declaraed in the Proposala, in case the age is found digher than such age, withour the Insurance Act, 1938 , the premium shall be payable in such case at the rate calululated on the Sum Assured for the correct age at entry, and the accumulated difference between the premium for the correct age and the original premium,
 ime to time, however, that in case the Life Assured / Proposer continues to pay the premium at the rates shown herein, and also does not pay the above mentioned accumulated debt, the accumulated difierernce between the premium Policy uptot the date on which the Policy becomes a claim, with interest on each instalment of such difference a s such rate as fixed by the Corporation from time to ime, shall accrue and be treated as a debt due by the Lifie Assured / Proposer ainst the sald Poilcy and wis e Policy becoming a claim.
have made him/her uninsurabale underd the class or terms of a assurance specfified in the said $S$ chedule hereto, the class or terms shal stand attered to such $P$ Pan of Assurance as are granted by the Corporation accordingto the practicie in force a the commencement of this policy sub
otherwisethe pooicy will be cancelled.

Payment of Premiums: A grace period of one month but not less than 30 days will be e allowed for payment of yearly or hall-yearly premiums. If premium is no aid before the expiry ofthe days of ofrace, the Policy lapses.
If the death of the Life Assured occurs within the grace period but before the Assured shall be paid after dededuction of the said unpaidil peemium as as also unpaid premiums falling due before the next policy anniversary.
It the Poicicy has not lapsed and the claim is admitited in case of death under a Policy where the mode of payment of premium is other than yearly, unpaid
premiums, if any, falling due beforie the next Poicy anniversary shall be deductected from the claim amount.
3. Taxes: Taxes including Service Tax, if any, shall be as per the Tax laws and the rate ftax shall be a a applicable from time to time.
The amount of tax as per the prevaling rates shall be payable by the policyholder on instalment premiums including extra premiums, if iny. The amount of tax
shall notbe considered for cacauculation of benefits payable underthe plan.
4. Revival of Discontinued Policies: If the policy has lapsed, due to non payment of due premium within the days of orace, it may ber evived during the life time of the Life Assured, but within aperiod of 2 consecutive years from the date of the firs unpaid premium and before the date of maturity, on submission of proof of
continued incurability to the satisfaction ofthe Corporation and the payment of al the a arears of premium together with interest (compounding half-yearly at suc ate as fixed by the Corporation from time to time. The Corporation, however eserves the right to accept at original terms, accept with modified terms of shall take effect only after the same is approved by the Corporation and is specifically communicated to the PoicyholderLLie Assured.
The cost of the medical reports, including special reports, if any, required for the
purpose o f fevivial of the policy, shall be borne by the Life Assured.
5. Forfeiture in certain events: In case the premiums shall not be duly paid or in case any condition herein contained or endorsed hereon shall be contravened or in case it is found that any untrue or incorrect statement is contained in the material intormation is withheld, then and in everyy such case this policy shall be sid and all claims to any benefitin n virtue of this policy shall be subject to the provisions of Section 45 of the Insurance Act, 1938 , as amended trom time to
6. आत्महत्या : यदि बीिित व्यक्ति (चहे मानसिक रुप से स्वस्थ हो या अस्वस्थ) जोखिम शुरू होने की तिथि से या पॉलिसी की पुनःप्पवरन करने के पश्चात 12 महानोंमें आातमहल्या ॅली र्णा चालै है तो (का और अटित्र ीी होगी।इस पॉलिसी के उंत्वतंत अन्य कोई दावे पर विगम विचार नही करेगा।
7. अभ्थर्पित मूल्य : इस पॉलिसीके अंतर्गत अभ्यार्त मूल्य उपलब्ब नही होग
8. प्रद्त मूल्य : यह पॉलिसी को कीई ईप्रद्त मूल्य प्राप्त नहीं होगा।
9. ॠण : इस योजनामें मण उपलब्ध नहीं।
10. समनददेशन व नामांकनः

अ) समनदेशन ः इस प्लानके उंतर्गत बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 के अनुसार अनुदेशन क उनुमत है। धारा 38 की वर्तमान लागूव्यवस्थाइं इस पॉलिसी द्सतावेजके रशिष्ट-1 में समाविष्ट है।
संमनदेशेन की सूचवना निगम के जिस कार्यालय से पॉलिसी सेवा दी जा रही है, वहाँ पर जीकरण हे हुतुप्रस्तुत की जानी चाहिए।
अन्नामार जीवन बीमा पॉलिसी धारक को नामांकन करना आवश्यक है। धारा 39 के
की

 जा रही है, वहाँ पर पंजीकरण के हुत प्रस्तुत की जानी चाहिए। नामांकन का पंजीकरण करे पर निगम कोई देायित्व स्वीकार नही करेगा या उसकी वैधता या वैधानिक परिणाम पर कोईटिप्पणी नहीं करेगा
11. दावे के लिए सामान्य अपेक्षाएं : पॉलिसीधाराक की मृत्यु होने पर दावेदार दारा दावा प्रस्तुत करते सममय निगम बारा निध्रीितत आवेदन दस्त्तवेवोंगें मेंवा फॉर्म, मूल पोलिसी दस्तावेज, स्वामित्व का प्रमाण, मृत्यु का प्रमाण, दुर्धन्ना / अपंगता का प्रमाण, मृत्य से पूर्ण का वैयकीय उपचार, बैंक के खाते में सीध अंतरण करने हेतु NEFT अनुदेश, नियोत्ता का प्रमाणपत, इनमें से जो लागू हो, निगम को संतोषपप्पद रुप में पेश करना होगा। अनर पॉलिसी उंत्रगत आयु स्वीकृत नहीं की गई है। तो बीमित व्यक्ति की आयु का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा।
12. वैधानिक परिवर्तन : इस पॉलियी के अंतर्गत देय प्रीमियमों और हिताभों सहित नियम 12 और शर्ते संबंधित कानूलों और विनियमों के अनुसार परिवर्तनीय है।
13. कूलिंग ऑफ़फ अवधि : यदि पॉलिसीधाराक पॉलिसी के "नियम और शर्तो" से संतुष्ट नहीं

 स्टैम्प शुल्क और विशेषरिपोट, अगर कोईहै, काट कर वापिस कर देगा

## बीमा अधिनियमय, 1938 की धारा 45

बीमा आधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यवस्थाएं समय-समय पर संशेधन के उनुसार लाग होजाएंगा वतमान व्यवस्थाए इस पॉलियी दस्तावेज़के परीशाष्ट-3 में समाविष्ट है।

## शिकायत निराकरण रचना

गाइकों की शिकायतों का निराकरण करने हेत निगम ने शाखा / विभा /क्केत्रीय / केंद्रीय
कार्यालय के स्तर पर शिकायत निराकरण अधिकारी की नियत्ति की है गाइकों की जिकायतों कार्यालय के स्तर पर शिकायत निराकरण अधिकारी की नियुत्ति की है। ग्राहकों की शिकायतों
का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने हैत निगम ने उपने ग्राहक पोर्टल (वेबसाईट) htpp//www.licindiain, के माध्यम से ब्गाहक संवांतन योग्य एकाल्मिक शिकायत व्यवस्थापन
 ग्राहक co_crmgrv@licindia.com इसई-मेल आईईी पर परंपक्ष कर सकते है। यदि ग़ाहक मिले जवाब से संतुष्ट नही हैं या हमये 15 दिनोंके भीतर जवाब नहहीं पाता है, तो वह गाहक आईआारडीएआईके शिकायत कक्षसे किसी ी निम्नलिखित मार्गसे संपक कर सकते हैं। टोल फ्री संख्या 155255/ 18004254732 (यानि आईआारी़एआईई शिकायत कक्ष केंद) पर कॉल करें।
complaints@irda.gov.in परई-मेल भेज कर
http:/www.igms. irda. gov.in परशिकायत दर्ज करें
ग्रहक मामला विभाग, भारतीय बीमा नियंग्रण तथा विकास प्राधिकरण, 9र्वी मंजिल, पुनाइटड इड़िया टार्स, बशीरखाग, हैदाबान
-40-66789768 पर उपनी शिकायत फैव्स पर शेजदें
मृत्यु दावा पररत्याग के निर्णय से उसम्नुष्ट दवेवादरों के पास अपने ममलों का पुन:सीक्षण करने के लिए क्षेत्रोय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिती या केंक्रीय कार्यालय दावा विवाद निराकरण समिती के पार भेजने का विक्प्प उपलब्ध है। उच्च न्यायातय / जिला न्यायालय के सिवा निद्त ज्नायायिश भ्रत्यक दवाविवाद निराकरण सी कम खर्थिलत तथ जलद मध्यस्थ निर्णय देने का प्रबन्ध करते है।

Suicide: This policy shall be void it the Life Assured (whether sane or insane) commits suicicie within 12 months trom the date of commencement of isk or from the cate of revivila, an amount equal $1080 \%$ of the premiums paid till the date
 inforce, shall be payable. The Corporation will not entertain any other claim und
this

Paid
Loan: Nol loan will be eavaiable underthis policy.
Assignments and Nominations: Insurance Act, 1938, as amended from time to time. The current provisions Section 38 are contained in Annexure- Of this poicy document.
The notice of assignment should be submitted for registration to the office of the Corporation, where the popicy y s sevviced.
b) Nominations:Nomination by the hodere of a poicy of fife assurace is reaur as per section 39 of the I Insurance Act, 1938, as amended trom time to time. The current provisions of Section 39 ar
document document.
The notice of nomination or change of nomination should be submitted for
registration to the ofice of the Corporation, where the policy is serviced.


Normal requirements tor a claim: The normal documents which the claimant shall submit while lodging the claim in case of death of the Life Assured shall be the claim form, as prescribed by the Corporation, accompanied with origin
policy document , NEFT mandate trom the climant tor direct poicicy
amount to the hank accoll to the death, employerc's certificicate, whicheverer s applicable, to the satisisaction of the Corporation. IIt the age is notadidited under the policy, the proof of age of the
Lite assurded shal al aso be submitted.

Legislative Changes: The Terms and Conditions including the premiums and benefits payable undert this policy are subject to variation in accordance with the

Cooling-oft Period: If the Policyholder is not satisfied with the "Terms and Conditions" of the policy, the policy may be eeturned to the Corporation within 15 days from the date of receip of the policy stating the reason of objections. On
receiptof the same the Corporation shal cancel the policy and returnthe amount of premium deposited atter deducting the proportionate isk premium for the period on cover, stamp duty charges, expenses for medical examination and
special reports. itany specialreports, if any.

## Section 45 of Insurance Act, 1938 :

The provision of Section 45 of the Insurance Act, 1938 shall be appicicale as amende rom time to time. The current provisions are contained in Annexire - -Ill of this poicy

## Grievance Redressal Mechanism:

The Corporation has Grievance Redressal Officerers at Branch/ Divisional/ Zona/ Central

 hitp://www.licindiai.in, where a registered policy holder can directly register complaint/ grievance and track its status. Customers can also contact at e-mail io co_rmgrv@licindia.com forredressal fo fany grievances.
In case the customer is not satisfied with the response or do not receive a response trom us within 15 days, then the custon
IRDAA through any ofthe following modes.

Calling Toll Free Number 155255 / 18004254732 (i.e. IRDAI Grievance Call
Center) Sendina
Sending an email to complaints@irda.govii
Register the complaint oninine a thtpp//www.igms.irda. oov
Address for sending
Consmer Atfairs Deartent Inwance Begulteryan:
of India, 9th Floor, United India Towers, Basheerbagh, Hyderabad - 500 029, Andhra Pradesh
Sendingthe complaint by Faxto 040-66789768
aimants not satisfied with the decision of death claim repuliation have the option of referring their cases for review to Zonal Office Claims Dispute Redressal Court/ District Court Judge is member of each of the Claims Dispute Redressal Committes. For redressal of Claims related grievances, claimants can also approach insurance

## परिशिष्ट

उमनुदेशन-बीमा कानून (संशेधन) अधिनियमम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 38 के अनुसार
बीमा पोलिसी का अंतरणया समुदुशेन, पूर्णत:या अंशत: प्रतफलसहहतया इसके बिना, कवल पॉलिसी परही पृषंकन या अलगये इंस्ट्रेन्न्द्वरा किसी भी मामले मेंतंतरणकती या सममुदेशक या उनके अधिकृत एजेन्ट द्रा किया जा सकता है, जिसे क्म से कम एक
 कारण, समनुदेशेत के पूर्वृत्त और समनुद्रेश की शतों का उल्लेख करते हु।
बीमाक्ता उप-धार ( 1 ) क अंत्गत किए एए किसी अंतरण या समनुदेशन को स्वीकर कर सकता है या किसी प्षंक्न को स्वीका करने से म्ना कर सकता है, अर उसके पस यह
 के हितेंयाजनहितयाबीमापॉलिसी की ट्रेंजिंके प्योजन हुतुउप्युक्तनहींहैं।
3. बीमाकर्ता, पृांकन पर अमल करने से इन्कार कसे से पहले अपनी अस्वीकृति के कारण को लिखित में दर्ज करोा तथा पॉलिसीधारक द्वारा ऐसे अंतरण यासमुकेशेन का नोटिस द्नेकी तिथिसे 30 द्निंके अंदर ऐस्सी अस्वीकृति सेपेलिलीधीराक को सूचित करोग।
बीमधारक द्वाराप्से अंतरणया पृष्षांकन पर अमल कर्ने से इ्नार क्ने से प्रभातित कोई व्यक्ति बीमाकतासे के कण सहित इन्कार की सूचना मिलने की तिथिसे 30 दिनोंक कंदर प्राधिकारी के पस अपन्नावारख सकता है।
5. उप-धारा (2) के प्वाधनांकं अंधीन, अंतरण यासमनदेशेन पूर्ण हेगा तथा ऐे पपष्ठंकन या विधिवत सत्यापित इंस्ट्मेन्ट पर अमल प्रभवी होगा, सिवयय वहां जहां अंतरण या समनुदेशन बबमाक्ता के प्ष मेंहे, बीमाकतांके केरुद्धप्रावी न होगा, तथा यह अंतरती या समन्देशेत या उनके कनन्नी प्रतिनिधि को ऐसी पोलिसी के अंतर्गत राशि के लिए कान्नी दवा करने या उनके द्वरा धनराशि को सुरक्षित कर्ने का अधिकर नहीं देता है। अंतरणया समनुदेशन का लिखित में नोटिसया उक्त पृषंक्न या इस्ट्रेन्ट्ट की प्रति, जिसे उब तक कि अंतरणक्तर्ता तथा अंतरती देनों या उनके विधिवत अधिकृत एजेन्ट्स द्वार सत्यहोने के लिए सत्यापित कियागयाहो, बममाकर्ता को सौंप नहींजाता है बशर्तं जहां बीमाक्रा के भारत में एक या अधिक करोबार के स्थान हो, वहां नोटिस को केवल वहीं परदिया जान है, जहां से पॉलंली की सेवाप्पदान की जारही है।
6. जिस तिथि को उप-धरा (5) मेंसंदंधित नोटटस बीमाक्ता को सुपुर्व किया जात है, , उससे वह पॉलिसी मेंहित रखने वाले सभी व्यक्तियों केषचच अंतरणयासमनुदेशन के अंतग्तत सभी

 असित तहो, जिसमें उप-धारा (5) मेंसंदर्भिनोट्स सुप्रुक्किएगए हैं।
समन्देशेतां के बीच भुतान की प्राथमिकता के बरे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे प्राधिकरी को संदर्भित किया जाएगा।
7. उप-धारा (5) मेंसंदभीत नोटिस के प्राप्त हेने पर, ऐसे अंतरण या समन्देशन के तथ्य को उसकी तिथितथा अंतरतीयायासमुदुशेतकेनाम के साथ द्ज करोा तथानोटिस देने वाले व्यक्ति द्वार अनुरोध किए जाने प, या आर अंतरती यासमनुदेशेत, विनियमोंद्वारा निर्धित की गई फीस के भुगतन पर ऐर्ये नोट्सि के प्पप्त हेने की लिखित पावती देताहैं: और ऐसी किसी पावती को बीमाकरतांके विरुद्द इस बात का निष्कर्षी साष्य माना जाएगा कि उसे पाती से संबधितनोटिस विधिवत प्राप्त हुआहै।
3. अंतरण या समनदेशेन के नियमों तथा शतांके अध्धीन, बीमाक्ता द्वारा, उप-धारा (5) में संदर्भित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से, पॉलिसी के अंतर्गत लाभ के पात अंतरीती या समनदृदशेत की पहचान करो या ऐसा व्यक्ति उन सभी दायिताओं तथा इक्विदियों के अधिन होगा, जिसका कि अंतरण या समुदेशेन की तिथि को अंतरणकर्ता या समनुदेशक पात्र था तथा वह पॉलिसी के संबंध में कोई कररवाई कर सकता है, वह पॉलिसी के अंतर्गत कण प्राप्त कर सकता है या अंतराकता या समनुदेशक की सहमति प्राप्त किए बिना पॉलिसी ीको अच्यर्ण कर सकताहैयाउसे ऐसी कारखाइकी एक पटर्वंबनास सकताहै। स्पष्हीकरण - सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (1) में संदर्भित पृष्ठांकन स्प्ट रूप से उल्लेख करता हो कि समनुदेशन या अंतरण, यहां दी गई उप-धारा ( 10 ) के अंतगत अशतन है, प्त्येक सममुदेशन या अंतरण को पूर्ण समनुदेशन या अंतर माना जाएग तथा समनुदृशेत या अंतरीती को, जैसी भी स्थिति हो, क्रमशः पूर्ण समनुदेशेत या अंतरती मानाजाएपा।

## Annexure - 1

## Assignment - As per Section 38 of the Insurance Act 1938, as amended by the

 InsuracteLaws (Amendment) Act, 2015(1) A transfer or assignment of a policy of insurance, whaly or in part whether with or without consideration, may be made only by an endorsement upon the policy itseff or by a separate instrument, signed in either case by the transteror or by the assignor or his duly authorised agent and attested by at least one witness, specifically setting forth the fact of transfer or assignment and the reasons thereof, the antecedents of the assignee and the terms on which the assignmentis made.
(2) An insurer may, acceppt the transfer or assignment, or decline to act upon any endorsement made under sub-section (1), where it has sufficieint reason to elieve that such transfer or assigm ins is bonafice or is not in the interest insurance poicy.
(3) The insurer shall, before refusing to act upon the endorsement, record in writing the reasons for such refusal and communicate the same to the policy tholder not later than thirty days
notice o f such transfero rassignment.
(4) Any person aggrieved by the edecision of a i insurerto decline to act upon such transfer or assignment may within a period of thiry days from the date of receipt of the communication from the insurer containing reasons for such refusal, prefera claim to the Authority.
(5) Subject tothe provisions in sub-section (2), the transfer or assignment shall be complete and effectual upon the execulion of such endorsement or instrument
dully attested but except, where the transfer or assigment is in favour of the insurer, shall not be operative as against an insurer, and shall not confer upon the transferee or assignee, or his legal representative, any right to sue for the amount of such policy or the moneys secured thereby until a notice in writing of the transfer or assignment and either the said endorsement or instrumentitseff or a copy thereof certified to be correct by both transefero and transferee or heir duly authorised agents have been delivered to the insure:
Provided that where the insurer maintans one or more places of business in India, such notice shall be delivered only at the place where the policy is being serviced.
(6) The date on which the notice referred to in sub-section (5) is delivered to the insurer shal regulate the priority of al claims undera transter or assigignent as
between persons interested in the policy; and where there is more than one instrument of transfer or assignment the prioity of the claims under such nstruments shall be governed by the order in which the notices referred to in sub-section (5) re delivered:
Provided that if any dispute as to priority of payment arises as between assignees, the dispute shall be erefered to the Authority.
(7) Upon the receipt of the notice referred to in sub-section (5), the insurer shall record the fact of such transfer or assignment together with the date thereof and the name of the transferee or the assignee and shall, on the request of the person by whom the notice was given, or of the transferee or assignee, on payment of such fee as may be specified by the regulations, grant a witten acknow wedgment of the receipto f such notice, and any such acknowedgment
shall be conclusive evidence against the insurer that he has duly received the notice to which such acknowledgmentrelates. - 1 treates.
he transter or a asignment, the insurer shal, from the date of the receipt of the notice referred to in sub-section (5), ccognize the transteree or assignee named in the notice as the absolute tansteree or assignee entitled to benefitu under the policy, and such person shal be subject to all libilities and equities to which the transferor or assignor was procceedings in relation to the policy, obtain a loan under the policy or surrender the policy without obtaining the consent of the transferor or a asignor or making him a party to such proceedings.
Explanation - Except where the endorsement referred to in sub-section (1) expressly indicates that the assignment or transfer is conditional in terms of subsection (10) hereundere every asignment ortransfer shall be deemed to be
an absolute assignment ortransfer and the assinee ortranseree, asthe case maybe shall be deemed to bethe absout assine 0 transere, aspecivaly
9. बीमा कानून (संशौधन) अधिनयम 2015 का आभ होने से पहल किए गए किसी सममुदेशन या अंतरण से जीवन बीमा की पॉलिसी के किसी समनुदेशित या अंतरिती के अधिकारवउपचाइस धारके प्रवधारोंद्राप्रभावितनहीं हों।
10. किसी कानून के हेने के बावणुदूयाग्राइक की कानून के प्रतकूल बाध्यता होने पर, व्यक्ति केपष्षमें सममुदेशन इस द्शमें कियाजासकताहै कि
अ. पॉललिी के अंतग्तत धनराशि पॉलिसीधिरक या नामित व्यक्ति यानमित व्यक्तियों को उस दश्श मेंदे हों सकती है अगर समनदेशेत या अंतरिती की मूल्य बैमधारक से पहलेहोजाती हैंया
ब. बीमधारक पॉललसी ीी अवधितक जीवितरहता है, मान्यहोगा: तथापि स
नहंदेगा

1. उप-धारा (1) के अंत्रत बीमा पोंलिसी के अंधिक समनदेश्न या अंतरण की द्शा में बीमाकत्ता की दायिता आंशिक सममुदेश्रन या अंतरण द्वरा सुरश्षित की गई राशि तक सीमित होगी तथा ऐसापॉंलिसीधारक उसी पॉलिसी के अंतग्रत देय शेष राशि के लिए पुन सममुदेशेनयांतरण करे का पात्रहींहोगा।

## परिशिए ॥

नामांकन- बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा

## अधिनियम 1938 की धारा 39 के अनुसार

1. जीवन बीमा की पॉलिसी का धरक अपने जीवन पर, पॉलिसी लेते समय या भुगतान हे पॉलिसी के परिप्व्व होने से पहले किसी भी समय, किसी व्यक्ति याव्यक्तियों को नामित कर सकता है, जिस /जिन्हें उसकी मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी द्वारा संसक्षित राशि क भुगतान किया जाएा |र्तं यह है कै, अरा नाभित व्यक्ति नाबालिए हो, तो पोलिसीधारत के लिए यह कानूनन उचित होगा कि बमा कता द्धारा निधारत तररके से किसी व्यक्ति की नियुक्त कर जो कि नामित्वव्ति के नाबालिए रह। परपॉलसी दीवारंरक्षत्तरशी को प्रप्त कर सके
2. ऐसे किसी नमांक्नको प्रभवी होने के लिए, अरारह हपॉलेली की शब्दयोजन में निगितन नहीं
 संज्सकद द्वरा पजीकरण के ज़रि निगमित किया जाएगा, तथा एसे काई नमांकन पालिसी परिक्व हेन से पहल किसी भी समय भुगतान से पव किसी पृषाकन या वसरायत, जसी भी
 न्जिए

बीमाक्ता द्वरापॉलिसीधारक को नमांकन के पंजीकृत करए जाने या उसके निस्स्तीकरण या बदले जाने के बारे में लिखित पावती देगा तथा विनियमों द्वरा विनिध्राशित एसे निस्स्तीकरणयापरित्त को पंजी कृत कसे के लि शुन्क्क भी ले सकत है
3. धारा 38 के अनुकुम में पॉललिसी में किसी अंतरण या समनुदेशन से नामंक्न ख्वत: खहही

शर्तयह है कि बिमाकर्ता को पोलिसी का समनुदेशन, जो कि समनुदेशन के समय पॉलिसी पर जोखिम का वहन करता हो, उस बीमाक्ता द्वरा पॉलिसी की जमानत पर, उसके अर्यर्पण म म्ल्य या पनन समनदेशेन के अंत्ता हो, कण स्वरूप की भराई करने पर नामांक्न रद नहीं होगा लेक्फिन नामित के अधिकार केवल उस दृ तक प्रभावित होंगे जितन कि पौलिसी मेंबीमाक्ता का हित हो
आगे शर्त यह है कि पॉलिसीधारक को अंतरिति या समनुदेशित द्वरा अप्रिम रूप से दिए गु कण केप्रतिफल स्वरूप पॉलिसी का अंतरणयासममुदेशन, चाहे यह प्रूण:होया अंशत, नामंकन रद्ध नहीं होगा, लेकिन नमांकित व्यक्ति के अधि फारा का उसी हद तक प्रभावित करोा, जो कि पॉल्लिसे मंतंतरीतायासमुदूरशित काहितहेगा:
शर्तयह भी है कि नामंक्न जो कि अंतरण या समनुदेशन पर उसके परिणामस्सरूपप अपन्न आपय्द हुआ हो, वह नमांक्न समन्देशेत द्वारा पुन: समनुदेशन या अंतरीत्वारा कण के भुगतान पर सिवाय बीमाकत्ता को पॉलिसी की जमानत पर, पुन अंतरण से स्वत पुन प्रचालित होजाएगा।
. जहीं पॉलिसी की भातान हेतु परिपक्वता उस व्यक्ति के जीवनकाल में होती है जिसके जीवन को बीमित कियागया हैय अार नामित व्यक्तिय ए एक से अधिक नामितिंमेंसे सभी फॉलिसी की भुतान हैपुपरपप्व होने से पहल मर जाते, वहां पोलिसी कंअर्गत सुरक्षित


Any rights and remedies of an assignee or transieree of a policy of ilie insurance under an assignment or transfer effected prior to the commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015 shall not be affected by the provisionn ofthis section.
0) Notwithstanding any law or custom having the force of law to the contrary, an assignmentin favour of a person made upon the condition that
the nominee or or ominees in the event of e either the assingee oot transtree predeceasing the insured; or
b. The insured surviving the term of the policy, shall be valic

Provided that a conditionana assignee shall notbe entitled to obtain aloan on the policy orsurrender apolicy.
(11) In the case of the partial assignment ortransfer of a policy of insurance under sub-section (1), the liability of the insurer shall be limited to the amount secured by partial assignment or transfer and such policyholder shall not be entitled to further assign ortransfert he residual amount payable under the same policy.

## Annexure-II

## Nomination - <br> Insurance Laws (Amendment) Act, 2015

The holder of a policy of ife insurance oon his own life may, when effecting the policy or at any time before the policy matures for payment, nominate the person orpersons
eventof fis death:
Provided that, where any nominee is a minor, it shall be lawtu for the policy holder to appoint any person in the manner laid down by the insurer, to receive the money secured by policy in the event of his death during the
minority fthenomine. minority of the nominee.
(2) Any such nomination in order to be effectual shall, unless itis incorporated in the text of the policy itself, be made by an endorsement on the policy
communicated tothe insurerand registered by him interecords selating to the policy and any such nomination may at any time before the policy matures for payment be cancelled or changed by a e endorsement or a furthere endorsemen or a will, as the case may be, but unless notice in witing of any such
cancellaionochange has beenderivered tope inswer the inswershal notbe canceliation or change has been delivered to to the insurer, the insurer shal notbe
liable for any payment under the policy made bona fide by h him to a nominee

(3) The insurer shall furrish to the policy holder a written acknowedgement of having registered a nomination or a cancellaion or change thereof, and may charge such fee as may be speciified by requalioions for registering such cancellation or change.
-A transter or assigment f f pooicy made in accordance with section 38 shall automatically cancel a nomination:
Proviced that the assignment of a policy to the insurer who bears the isk on the policy at the time of the assignment, in consideration of a loan granted by that insurer on the security of the policy within its surrender value, or its reassignment on repayment of the loan shall not cancel a nomination, but shal affect the ights of the no policy:
Provided further that the transfer or assignment of a policy, whether wholly or policyholder, shall not cancel the nomination but shall affect the rights of the nominee only to the extent of the interest of the transferee or assignee, as the case may be, in the policy:
Provided also that the nomination, which has been automatically cancelled consequent upon the transfer or a ssigmment, the same nomination shall stand automatically revived when the policy is reassigned by the assignee or etransferered by the transferee in favour of the po loan other than on a security of policy to the insurer
Where the policy matures for payment during the lifetime of the person whose
life is insured of where the enoninee of it ther aremer ifie is insured or where the nominee or, if there are more nominees than one, al
the nominees die efofre the policy matures for payment, the amount secured by the policy shall be payable to the policyholder or his heirs or legal representatives orthe holder of a succession certificate, as the case may be.
6. जहां एक या अधिक नामित हों तथा एक या एक से अधिक नामित, उस व्यक्ति के बाद (0) जीवित रहते हैं, जिसके जीवन को बीमित किया गया है, तो पॉलंलिसी द्वारा सुरश्षित की गई राशि का भुगतान ऐसे उुत्ररीीवीया उत्ररजीवयों को कियाजाएगा
7. इस धारा के अन्य प्रवधनों के अधीन, जहां बीमा पोलिसी के धरक ने अपने जीवन पर अपने माता/पिताया अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों या अपने जीवन साथी और बच्चों या उनमें से किसी को नामित किया हो, ऐ, ऐसे नामित उप-धारा (6) के अंतग्रत बीमाक्ता द्वार देय राशि के लिए लाभर्था हों, जब तक कि यह साबित नहहं होता कि पोलिसी का धारक, पॉललिसी में उसके टाइटल की प्रकृतित के अनुसार नामंकित को ऐसा लाभाथी टाइटिल्रप्रदन नहीं कर सकता है।
8. उपरोक्त कहे गए के अधीन, जहां नामित या अर ए क् से अधिक नामितहों, जिन पर उपधारा (7) लाूू होती है, पॉलिसी द्वरा सुरक्षित राशि के भुगतान से पहले, लेकिन उस व्यक्ति जिसके जीवन के बीमित कियागयाहै, के बाद मर जाता है तो पोलिसी द्वरा सुरक्षित राशे या मरनेवाले नामित या नामितों जैसी भी स्थिति हो के हिस्से का प्रतिनिधित्व कसे वाली पॉलिली द्वारा सुरक्षित राशि का भुगतान नामित या नामितों के उत्राधिकारियों या कानूनी प्रतिनिध्यों या उतराधधिकर प्रमापपन के धारक, जैसी भी स्थिति हो, को किसा जाएगातथवे ऐसीरीशि कोपनेके लिए अधिकृतलाभर्थी होंगे।
9. उ--धारआं (7) और (8) में कुछ भी जीवन बीमा की किसी पॉलिसी की आमदन्यों से किसी उधारदाता के अधिकार को नघ्यासमाप्तनहींकरेगा।
10. उप-धाराओं $(7)$ और $(8)$ के प्राधान बीमा कानन ( (ंशंशेधन) अधिनियम 2015 के आरंभहोने के बाद भुगतान के लिए परिप्व हेने वाली जीवन बीमा की सभी पॉललिसियोंपर लागूहेंग।
 आय और हिताभ का भुगातन उसे उसकी मृत्यु के करण नहुएों, तो उसके द्वारा नामि उसकी पॉंलिसी केंतग्गत आमदन्नी और हैतलाभ को पने का पातह होग।
12. इस धारा के प्रवधान जीवन बीमा की ऐसी किसी पॉलिसी पर रागू नहीं हों, जिस पर धरा 6, विवाहितस्स्रस समप्ति अधिनियम 1874 लागूहेता होया कभी लागूक्यागयाहो। शर्त यह है कि, जहां बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के आरंभहोने से पहले बीमित व्यक्ति के पल्नीया उसकी पल्ली तथा बच्चोंया उनमें से किसी के पक्षमें अभिय्यक्त रूप से नमांक्न किया ग्या हो, चाहे वह पॉललिसी पर अंकित हो या नहीं, जैसा कि इस धार के अंतग्गत किया गया है, कथित धार 6 पॉलिसी पर लागू नहीं मानी जाएगी या लागू नही होगी।

परिशिष्टाI

## बीमा कानूत (संशोधन्न) अधिनियम, 2015 द्वारा यथारंशोधित बीमा अधिनियम

 1938 की धारा 45 के अनुसार1. जीवन बीमा की किसी पॉंलिसी को, पॉललसी की तिथि से अथात पॉललसी के जारह होन की तिथि या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुन्चचलन की तिथि से या पॉलिसी पर राइडर की तिथि से तीन वर्षं की समाप्ति पर, जो भी बाद में हो, किसी भी आधारपप्रश्न के लिए बुलाया नहीं जासकता है।
2. जीवनबीमा की किसी पॉलिसी को, पॉलिसी के जारहेने की तिथि या जोडिम आरंभहोने की तिथियापॉलिसी के पुन्चलनकी तिथिसेयापोलिसी के राइडर की तिथिसेतीनवर्षोंकअंवं
 शर्त यह है कि बीमाक्ता द्वराबीमाधरक को याबीमाधरक के कानूत्पर्पतिनिधि या नामित या समनुदेशततों को लिखित में उन आधरों तथा तथ्यों के बहरे में सूचित करना होगा, जिनके आधार परयह फैसला लियागया है
स्प्रीकरण। : इस उप-धारा के प्रोजन हे, , ज़धेखेधड्ड़ाद्ध का अर्ध है बीमधारक उसके एजनेन्ट द्रा बीमाकता को धोखा देने या बीमाक्ता को जीवन बीमा पॉंलिसी जार कर्ने के लिए प्रभावित क्से के इएदे से कियाग्या निन्नलिखित में से कोई कार्य
अ. सुझाव, जो कि तथ्य रुप में सही नहीं है तथा जिसके सच होने पर बीमधारकक को विश्वास नहींहैं,
ब. बीमाधारक द्वारा किसी तथ्य को छ्पिाना, जो उसकी जानकारी में था या उसकी वास्तविकतापर उसे विश्वास था;
स. धेखेधड़ी कइ इरदे से उठायागया काई अन्य कमम; तथा
द. कोई अन्य ऐसा कद्म याभूल-चूकजिसे कानून विशेषरुपसे धोखाधड़ीमानताहो।

Where the nominee or if there are more nominees than one, a nominee or nominees survive the person whose life is insured, the amount secured by th policy shall be payable to such survivoror survivol.
Subject to the other provisions of this section, where the holder of a policy of insurance on his own life nominates his parents, or his spouse, or his children, or his spouse and children, or any of them, the nominee or nominees shall be beneficially entitted to the amount payable by the insurer to to im or them under sub-section $(6)$ unless itis proved that the holdere of the epolicy, having regard to
the nature of this tite to the nature of his tuit to the p
titie on the nominee. title on the nominee.
Subject as aforessid, where the nominee, ori it there are more nominees than one, a nominee or nominees, to whom sub-section (7) applies, die after the
person whose life is insured but before the amount secured by the poicy is persid, the amount securred by the policy, or so much of the amount secured by paid, the emmourt secured
the poicy as epresents the share of the nominee or nominees so dying as the case may be), shall be payable to the heirs or legal representatives of the nominee or nominees or the holder of a succession certificate, as the case may be, and they shall be beneficicilly entitled to such amount
Noting in sub-sections (7) and (8) shall operate to destroy or ormpede the righ of any creditiorto be paid out of the proceeds of any policy of fife insurance.
The provisions of sub-sections (7) and (8) shall apply to all policies of life Laws (Amendment) Act, 2015.
Where a policyholder dies after the maturity of the policy but the proceeds and benefito $f$ his policy has not been made to to him because of his death, in such case, his nominee shall be e entitle to the proceeds and benefitio f his polic
12) The provisions of this section shall not apply to any policy of life insurance to
which section 6 of the Married Women's Property Act, 8774 , applies or has at which section 6 of the Married Women's Property Act, 1874, applies or has a any time applied;
Provided that where a nomination made whether before or atter the Commencement of the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, in favour of
the wife of the person who has insured his life or of tis wife and chidren or any of them is expressed, whether or not on the face of the policy as being made underthis section, the said section 6 shall be deemed notto apply or not to have applied to the policy.

## nnexure- III

Section 45 as per the Insurance Act 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015
(1) No policy of life insurance shall be called in question on any ground whatsoever after the expiry of three years from the date of the policy i. i. Trom the date of issuance of the policy or the date of commencement of rish or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whichever is later.
A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the poicy or the date of commencement of risk or the date of revival of the policy or the date of the rider to the policy, whicheveris later on the ground of ofraud:
Provided and materials on which such decisison is based.

Explanation 1 - For the purposese of this sub-section, the expression "traud" the intentto deceive the incurser commitited by the insured or ory his agent, with policy:-
(a) the suggestion, as a fact of that which is not true and which the insured does not believe to be true;
(b) the active conccealment of a fact by the insured having knowledge or belief of the fact;
(c) any other act fittedtodeceive; and
(d) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

स्पष्टीकरण II: बीमाकर्ता द्राज जोखिम के आकलन को प्रभवित कसे वाले तथ्थों कबारे में सिर्फ़ चुप रहना धोखाधधड़ी नहीं है, जब तक कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बीमाधरक या उसके एणनेन्ट का यह कर्तब्य है बोलने से चुप रहना या अन्या उसकी खमेशी अपने आप मेंबोलनेके बराबरहो।
3. उपधारा (2) में कु भीनिहितहेने के बाजूूद, कोई भीवीमार्क्ता किसी जीवनबीमपपॉलिसी को धोरेबधड़ी का आधार पर अस्वीक्त नहीं कर सकता है, अर बीमधारकक/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि उसके द्वरा की गई गलतबयानी उसकी अधिकतम जनकारी की अनुसार सही थी और उसने जानबूझक्षर तथ्यों को छिपिने की कीशिश नहीं की या कथित गलतबयानीयम महत्पपर्णतथ्य को छ्पियया जानबबमीक्कर्तांकी जनककरी मेंथा।
धोरेधड़़ी के मामले में इसे गलत साबित करने का दायित्व लाभार्थियों पर है आर पॉलिसीधारक जीवितनहींहै।
स्पषीकरण - कोई व्यक्ति जो बीमा की संविदा का आग्रहऔर उसकी सौदेबाजी करता है उसेंविद्वा के प्योजन के लिखीमाकर्तां काएजेन्ट माना जाएगा।
4. जीवन बीमा की किसी पॉलिसी को पॉलिसी के जरी करने की तथि से या जोखिम के आरंभ होने की तिथि से या पॉलिसी के पुन्धलन की तिथि से या पॉलिसी के राइडर की तिथि से तीन वर्षों कं अंदर, जो भी बाद मेंहो, किसी भीसमय, इस आधार पर प्रश्न के लिए घुलाया जा सकता है कि बीमित व्यक्ति के जीवनकाल से संबहधित किसी तथ्य को प्रस्ता प्रप्र में या किसी अन्य काजजात में, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी यापुन्चालित की गईथीयाराइडर जरी कियाग्याथा, छिपायागययाथायागत दिखायागया था
शर्त यह है कि बीमाकर्ता द्वारा बीमाधरक को या बीमाधारक के कानूती प्रतिनिधि या नामांकित व्यक्तियों या सममुदेश़तों को लिखित में उन आधरों तथा तथ्यों के बरे में सूचित करनाहेगा, जिनके अधार पर जीवन बीमाको पोलिसी को अस्वीक्त करने का यह फैसला लियागया है आगग शर्तयहहै कि महलपपूर्णतथ्यकी गलतबयानी या छिपएजजनेके आधार पर पॉलिसी को अस्वीकृत किए जाने तथा धेखेखड़ी की स्थिति न होने पर अस्वीकृति की तिथि तक पॉलिसी पर जमा किए गए सभी प्रीमियमों का भुगतान बममधारक या बीमधाराक के कान्नी प्रतिनिध्ध या नामितों या समनदेशेतों को ऐसी अस्वीक़ति तिथिसेनबेद्नोंकंकअंदर करदियाजाएग।
स्पषीकरण - इस उप-धारा के प्योजन हेडु, किसी तथ्यकी गलतबयानीया छिपएएजने को तब तक महत्वपूर्fनहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका बीमाक्ती द्वारा स्व्वाकर किए ए जोखिम पर कोई प्रत्यक्षप्रभाव नहो. यह प्रमाणित करने का दायित्व बीमाक्तां का हो कि अर बीमाक्तर को स्थापित तथ्य की जानकरी होती तो वह बीमाधारक को यह जीव बीमापॉंलिसी जारी नहीं करता।
5. इस धारा में निहत कुछ भी बीमाकर्ता को किसी भी समय उप का प्रमाण मांगेने से नहीं रोकती है, अर व वह इसके लिए अधिकृत है तथा किसी पौलिसी को सेफ़फ इसलिए प्रश्न के लिए बुलया नहों जा सक्ता है क्योंकि प्रस्ताव मेंगलत उल्लेख की गई गीमित व्यक्ति की उ्रकोसबूते आधार पर बाद मेंसमयोजित किया गया था।

Explanation II-Mere silence as to foctis ikely to aftect the assessment of the isk by the insurer is not fraud, unless the circumstances of the case are such that reard being had to them, itis the duty of the insured or his agent, keeping silence to speak, orunless his silence is, initself, equivialentto speak.
Notwithstanding anything contained in subsection (2), no insurer shall
repudiate a life insuruance policy on the ground of fraud if ithe insured can prove repudiate alife insurance policy on the ground of fraydif it the insured can prove that the misstaementioforsuppression ofa materia fact was trueto tie bestof the factorthat such mis statement of or suppression of a material fact are within the knowledge of the insurer:
Provided that in case of fraud, the onus of disproving lies upon the beneficiaries, in case the policyholderis not alive.
Explanation - A person who solicitis and negotiates a contract of insurance shal be deemed for the purpose of the formation of the contract, to be the gentornensures
A policy of life insurance may be called in question at any time within three years from the date of issuance of the policy or the date of commencement of risk or the date of ervival of the policy or the date of the rider to the policy, whicheveris later, on the ground that any statement of or suppression of a fact material to the expectancy of the life of the insured was incorrecty made in the revived oriderissued:
Provided that the insurer shall have to communicate in writing to the inswred or the legal representatives or nominees or asignees of the insured the grounds and materials on which such decisionto orepudiate the policy of fife insurance is based:
Provided further that in case of repuliaition of the policy on the ground of misstatement or suppression of a material fact, and not on the ground of fraud the premiums collected on the policy till the date of repudiaition shall be paid to Ihe insured or the legal representatives or nominees or assignees of the insured within aperiod of finety days from the date of such repuciaition
Explanation - For the purposes of this sub-section, the misstatement of or suppression or fer rick thaldertaken by the inswer the onus is on the inswervoto show that had the insurer been aware of the said fact no life insurance policy would have been issued to the insured.
(5) Nothing in this section shall prevent the insurere from calling for proof of age at any time if he is entitled to do so, and no policy shall be deemed to be called in question merely because the terms of the policy are adiusted on subsequent proof that the age of the life insured was incorrectly stated in the proposal.

