


LUB's State President of Madhya Pradesh addressing a Meeting held at Ujjain Unit for Issues of Industries.



A Meeting of LUB's Plastic Utpad Samuh was held at Jaipuria Institute of Management, Noida on 11th April, 2022.


A Delegation of Chhattisgarh State Unit met with Union Minister of State MSME Shri Rao to Discuss Various Problems on 18th April, 2022.


LUB's Team of Kashi Sambhag met Industry Minister, Govt. of Uttar Pradesh with a Representation of Various Demands for MSMEs.


LUB's Pali Unit of Rajasthan is working for Women Empowerment. Unit is Distributing Sewing and Bangle Making Machine to Local Residents in the presence of Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat.

## UDYOG TIMES

OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI
Volume -5 Issue - 06 April, 2022

Editorial Board

## - Patron

Shri (Dr.) Krishna Gopal ji, Sampark Adhikari

| Shri Prakash Chandra, National Org. Secretary | $094685-78166$ |
| :--- | :--- |
| Shri Baldevbhai Prajapati National President | $098241-55666$ |
| Shri Ghanshyam Ojha, National Gen. Secretary | $098290-22896$ |

■ Publisher
Om Prakash Mittal, Past President 094140-51265

- Editor

Dr. Kirti Kumar Jain 094141-90383

- Associate Editor

Mahendra Kumar Khurana 098290-68865

- Co-Editor

Dr. Sanjay Mishra
098295-58069

## विवरणिका

Editorial

FY22 Witnessed the Record Govt.....
04-06
'UDYAM-2022'.....
07-12
News in Brief....
13-14
LUB's News in Brief....
15-18

## Price - 10/-

## Life Membership 1000/-

An In-House Monthly Magazine of Laghu Udyog Bharati published by Om Prakash Mittal
Mail: opmittal10256@gmail.com Web : www.lubindia.com

Corporate Office \& Head Office :
Plot No. 48, Deendayal Upadhyay Marg,
New Delhi-110002
Ph.: 011-23238582

## Registered Office :

Plot No. 184, Shivaji Nagar, Nagpur-440011 Ph.: 0712-2533552

## RBI MONETARY POLICY: GROWTH vs INFLATION



Editorial

Dr. Kirti Kumar Jain<br>kkjain383@gmail.com

The Reserve Bank of India (RBI) in first week retained the key policy rate, repo -- the rate at which the central bank lends short-term funds to banks-- at $4 \%$ during the first monetary policy review of FY23. It also kept the policy stance as 'accommodative', indicating that the central bank is focused on boosting the economic growth. Since February 2019, RBI has cut the repo rate by 250 basis points, and the latest move seems like a balancing act.

As far as inflation is concerned, the central bank has raised its forecast to $5.7 \%$ against the previous estimate of $4.5 \%$, signalling the end of an over two-year-long period of "ultra accommodation". It is why the MPC, while voting unanimously to keep the stance accommodative, inserted a rider -- focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward, while supporting growth. Inflation is now put before growth, the RBI governor said.

On growth, the central bank cut its projections for the economy in the current financial year. FY23 GDP growth projection is now to $7.2 \%$ from an earlier estimation of $7.8 \%$, in the background of escalating geopolitical tensions which may hit economic recovery through elevated commodity prices and global spillover channels. The RBI also expressed concern over financial market volatility induced by monetary policy normalisation in advanced economies.

A change this time is that RBI is opting to introduce the concept of the Standing Deposit Facility (SDF) in order to remove the binding collateral constraint on the central bank and strengthen the operating framework of monetary policy. Also, it has proposed to set up a multiyear plan to roll back liquidity surplus. All these indicate that the RBI, while maintaining its accommodative stance, is no less concerned in managing inflation.

I invite your opinions.

# UDYOG TIMES <br> FY22 Witnessed the Record Govt. Procurement with Micro, Small Enterprises 

# (According to experts, MSEs getting more than 25 per cent share in government procurement is not surprising.) 

## Insight

Sandeep Soni<br>An Eminent Writer on MSMEs/Startups \& E-Commerce


#### Abstract

"We are happy about the growth in procurement. The important thing is over the last few years the number of MSEs benefited under procurement has also grown steadily while the share in overall procurement has also improved year on year,"


Ishita Ganguly Tripathy, Additional Development Commissioner, Ministry of MSME.

## Ease of Doing Business for MSMEs:

The central government purchases from micro and small enterprises (MSEs) have hit a record high in the financial year 2021-22, according to the official data. This comes in the backdrop of the gradual increase in the share of procurement made from MSEs by most of the government ministries and departments out of their overall annual public procurement in the past four years barring the Covid year. In fact, going by the data available on the public procurement policy monitoring portal MSME Sambandh, the aggregate procurement by the central government from MSEs has been exceeding the 25 per cent minimum annual threshold consecutively since FY19.

The background to this growth is the government had earlier mandated public buyers to procure at least 20 per cent of their annual procurement of goods from MSEs. The limit was enhanced to 25 per cent in 2018. In FY19, the MSE procurement share was 26.32 per cent amounting to Rs. 40,399 crore which jumped to 30.18 per cent in FY20 though the value declined marginally to Rs. 39,665 crore. It further increased to 33.93 per cent worth Rs. 42,586 crore in FY22 after dipping to 27.95 per cent, though still above the 25 per cent threshold, during FY21 amid Covid.

However, during the FY15-FY17 period, the government buyers had failed miserably to hit the mini-
mum procurement levels. The share of
government procurement from MSEs stood at only 11.6 per cent in FY15, 4.5 per cent in FY16, and 10.3 per cent in FY17, according to the available data.

The latest 33.93 per cent growth was achieved on the back of 28 ministries and departments procuring goods from MSEs. Of these 28, 19 had surpassed the 25 per cent minimum purchase level while nine others had failed to hit the mark, the data on the Sambandh portal showed.

The 19 ministries with their respective shares of procurement from MSEs beyond 25 per cent included the Ministry of Textiles ( 83.8 per cent), Science and Technology ( 77.9 per cent), Atomic Energy ( 75.3 per cent), Minority Affairs ( 66.7 per cent), Housing and Urban Affairs (59.9 per cent), Railways (57.1 per cent), Shipping ( 56.3 per cent), Consumer Affairs, Food and Public Distribution (53.3 per cent), Tribal Affairs (52 per cent), Agriculture \& Farmers Welfare (47 per cent), Power ( 40.3 per cent), Defence ( 40 per cent), Tourism ( 38.6 per cent), Mines ( 38.5 per cent), Steel ( 38.4 per cent), Petroleum and Natural Gas (35.4 per cent), Social Justice and Empowerment (33.9 per cent), and Heavy Industries (26.4 per cent). Importantly, MSME Ministry had barely managed to join the list with 25.5 per cent procurement.

However, in terms of the sheer size of procurement value, the Ministry of Petroleum and Natural Gas had bought the maximum amount of goods worth Rs. 18635.93 crore from MSEs in FY22 followed by the Ministry of Defence at Rs. 4,393.18 crore and the Ministry of Power at Rs. 3,739.48 crore.

We are happy about the growth in procurement. The important thing is over the last few years the number of MSEs benefited under procurement has also grown steadily while the share in overall procurement has also improved year on year," Ishita Ganguli Tripathy, Additional Development Commissioner, Office of Development Commissioner, Ministry of MSME told. The number
of MSE beneficiaries under public procurement had jumped 49 per cent from 1.28 lakh in FY19 to 1.91 lakh in FY22, data showed.

According to experts, MSEs getting more than 25 per cent share in government procurement is not surprising. Gujarat-based Umesh Balani who runs Rotomag Motors \& Controls to manufacture electric motors for floor care, automation, hydraulic power packs, etc., said most ministries issue multiple small tenders that generally see participation from MSMEs.
"It is not easy for one large company to, let's say, participate in 500 small ticket tenders in comparison to 500 small businesses applying for those tenders. Hence, by nature of the tender and size of small businesses, MSMEs have a natural advantage in such tenders. For example, if there is a tender to make an expressway, it would suit one large enterprise to build it while multiple MSMEs can also offer support but for tenders to make taluka level or district/town level roads, MSMEs remain primary contenders," Balani, who is also the Chairman of Assocham's MSME Development Council.

Under the public procurement policy for MSEs, the government also offers benefits of free-of-cost tender sets and exemption from the payment of earnest money to MSEs. Moreover, there are 358 items such as air coolers, bolts \& nuts, PVC pipes, shovels, steel trunks, and wooden chairs reserved for exclusive procurement by the government from MSEs. The government also operates the Government eMarketplace ( GeM ) portal for the online procurement of goods. Since its launch in August 2016, over 98 lakh orders worth Rs. 2.26 lakh crore from nearly 60,000 government buyers have been processed through GeM. Over 40 lakh MSMEs are currently registered as sellers on GeM, of which 7.64 lakh are MSEs.

Nonetheless, nine ministries that couldn't hit and surpass the minimum procurement mark from MSEs were the Ministry of Ayush which didn't make any

purchase from MSEs, Ministry of New and Renewable Energy which made only 7.14 per cent procurement from MSEs, Coal (13.4 per cent), Finance ( 15.4 per cent), Commerce and Industry (19.6 per cent), Chemicals and Fertilizers (20.1 per cent), Communications ( 21 per cent), Space ( 21 per cent), and Health \& Family Welfare (22.4 per cent).

Emails to the nine ministries seeking comments on underachieving the MSE procurement target didn't solicit replies till the time of publishing this story.

However, Tripathy said the government had taken up the issue of lower procurement with respective departments and ministries recently. "Along with the Department of Public Enterprises, we had a structured discussion last month with central public sector enterprises under various ministries to encourage them to procure as much as possible from MSEs. We also tried to understand any issues they might be facing in procurement, their understanding of the Public Procurement Policy order by the government, etc.," she added.

From SMEs' perspective, the challenge is more regulatory. "There are problems such as lack of proper grievance redressal system. You don't hear easily from the concerned ministry or department on the reasons in case your products are not procured. The ease of access to online services such as bids submission is not that smooth. You have to visit the respective government office before the transaction is closed. We had our products approved with multiple government offices such as the Central Public Works Department, Delhi Metro, etc., but were not procured from us," Ashok Agarwal, Managing Director of plywood manufacturing firm, Vidya Ply and Board.

Meanwhile, the challenge of lower procurement by the government has been more critical with respect to the share of SC/ST and women-owned MSEs, which has remained historically dismal.


Against the government's mandate to procure at least 4 per cent from SC/ST MSEs and 3 per cent from

women MSEs within the 25 per cent MSE procurement limit, the procurement shares of both categories have remained less than 1 per cent so far. In FY22, Rs. 962 crore of goods were procured from $8,193 \mathrm{SC} / \mathrm{ST}$ MSEs with a share of only 0.77 per cent in overall MSE procurement. Likewise, Rs. 1,166 crore of goods were purchased from 8,273 women MSEs with only 0.93 per cent share.

Tripathy had earlier told that in the government's discussions with CPSEs over this issue, three reasons were identified - first, mismatch in their requirements and goods produced by women MSEs; second, quality issues with women MSEs' produced goods; and third, limited product range to cater to CPSEs needs. "We would be further focusing on Vendors Development Programmes (VDA)," she said while emphasising the government's target this year to improve existing procurement levels to the targetted 3 per cent from women MSEs and 4 per cent from SC/ST MSEs.

## Bureau of Indian Standards (BIS) Grants 630 Licenses to MSMEs Toy Manufacturers

Safety of Toys is under compulsory BIS certification from 1st January, 2021 as per the Toys quality control order (QCO) 2020 issued by the ministry of commerce and industry as per this QCO, section 17 of the BIS Act, 2016- no person shall manufacture, import, distribute, sell, hire, lease, store or exhibit for sale any toys without the ISI mark. Sellers, including retailers, are responsible for ensuring that only toys carrying the standard mark are purchased from toy manufacturers holding valid BIS license, and sold.

Reasons to Invest in Toy Manufacturing Industry in India:

- Indian toys industry is estimated to be $\$ 1.5$ bn making up $0.5 \%$ of global market share and has the
potential to grow to $\$ 2-3$ bn by 2024.
- World's second largest producer of polyester and related fibers with $8 \%$ global share for plush toys.
- Domestic toy demand forecasted to grow at 10 $15 \%$ against global average of 5\% trade scenario.
- All toy products under category HSN Code 9503 benefit from a preferential tariff structure under APTA (Asia Pacific Trade Agreement) and AIFTA (Asean India Free Trade Area) as such, the imposed duties on toy imports of $60 \%$ are effectively reduced to up to $34.2 \%$ under APTA and $0 \%$ under AIFTA subject to FTA conditions.
- India has been importing toys of an average value of $\$ 285 \mathrm{mn}$ for the last 3 years under the chapter 9503.
- Toys exports from India amounted to $\$ 130 \mathrm{mn}$ during 2019-2020 with USA and UK being the lead export destinations.


## GST UPDATE on 26-04-2022

## Test Purchase as a Decoy Buyer

The Tamil Nadu Government issued a circular in relation to invoking Section 67(12) of Tamil Nadu GST Act, 2017 for test purchase as decoy buyer by tax officers from suppliers of evasion prone commodities/sectors - cement, tiles, iron and steel, jewelry, timber, auto spares, edible oil, medical shops, groceries, construction materials, bakery products, FMCG, hotels, educational institutions, rental service, etc.

As per the provision, the Commissioner or an officer authorized by him may cause the purchase of any goods or services or both by any person authorized by him from the business premises of any taxable person, to check the issue of tax invoices or bills of supply by such taxable person, and on return of goods so purchased by such officer, such taxable person or any person in charge of the business premises shall refund the amount so paid towards the goods after canceling any tax invoice or bill of supply issued earlier.

This is in order to ensure compliance in issuing tax invoice/ bill of supply by the taxable person and to prevent composition taxable person/unregistered persons from collecting tax from the customers illegitimately.

In order to ensure harmonized execution, the circular lays down the Standard Operating procedure (SOP) on delegation of powers, funds required and Controller of funds, selection of cases, reporting procedure, etc. Innovative method sending message to fraudsters that we are watching to ensure compliance.

## UDYOG TIMES



## Special Report

## Team LUB NER

## IIF 2022-An Overview:

India Industrial Fair has been one of the largest industrial trade shows in India for quite some time now with over 300+ MSMEs belonging to a myriad of industrial sectors such as Machine Tools, Home Decor, Hardware, Plastic Industry, Food Processing, Agriculture, Handicraft, Handloom etc.

The 7th Edition of the India Industrial Fair (Udyam-2022) has also come out as successful as its predecessors had been in promoting and developing

the MSME sector.
The five power packed days with 427 stalls, 30282 visitors \& attendees spread over $1,20,000 \mathrm{sq}$. Ft. area, brings an entire range of industries, Handloom \& Handicraft, banking sectors, startups finish in perfect harmony with modern designs \& contemporary colors. IIF-2022 is a distinctive business platform for importers, wholesalers, distributors, retailers.

The exhibitors are provided with 3 halls of 26400 sq. Ft. to exhibit their stalls.

22nd April- The opening ceremony was graced by the presence of the Union Minister of MSME Shri Narayan Rane, Chief Minister of Assam Dr.Himanta Biswa, Industries \& Commerce Minister of Assam



Shri Chandra Mohan Patowary, LUB's National Organising Secretary Shri Prakash Chandra, National President Shri Baldevbhai Prajapati and National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha. Union Defence Minister Shri Rajnath Singh also encouraged the entrepreneurs on the 2nd day of IIF (UDYAM2022). All guests were felicitated by the President, LUB's Purvottar Prant.

It was organized in partnership with Department of Industries, Commerce \& Public Enterprise, Govt. of Assam. LUB Unit was supported by Govt. of Assam in all aspects of the Exhibition.

- District Industries and Commerce Centre (DICC) of Assam provided 68 stalls with mobilizing of participants from each and every district of Assam.
- Provided the local brands to reach a bigger audience to support the call 'Vocal for Local'.
- Set up the Assam Pavilion at the exhibition to promote trade $\&$ investment in the state aligning businesses to Govt. discussion.
MSME also provided 104 stalls and financial support to the Event. Export Promotion Council for


Handicraft (EPCH) also provided 40 stalls of their excellent exhibitors of local handicraft products. National Small Industries Corporation (NSIC) also provides 37 stalls from their side.

## Seminars:

During this Exhibition the 9 different seminars were organized with Speakers who are Excellent in their respective fields covering the following topics-

22nd April, 2022
Topic-Banking \& Finance
Speakers-

1. Dr. Samir Baruah, Former GM Indian Overseas Bank, Mission Director UNCTAD-EMPRETECH Mission Assam
2. CA Purshottam Gaggar Owner, P. Gaggar \& Associate

## Key Note Points (Recommendation for SLBC Committee):-

1) The Banks will have to provide adequate finance to the Sunrise sector. There is need to provide specific training to Bank branch managers in Assam/ North east so that they are able to identify and carry


out risk analysis in financing such enterprises. They should not be averse in financing such enterprises. Educational / technical institute will come out wish such training.
2) Financial literacy drive on mission mode is necessary for educating Micro enterprises.
3) Banks must increase their Foreign Exchange Specialist branches to promote exports from North East.
4) The Rate of interest under CGTMSE scheme is excess by $2.40-2.70 \%$ than normal rate of interest. Bank should come out with a special rate of interest under CGTMSE scheme for North East or may be subsidised by the State Government.
5) Credit Deposit Ratio should be in line with the other parts of India i.e. 70-80 \% whereas in Assam or North East it is hovering around $40 \%$. This shall increase the flow of credit and hence development of the state shall be faster Land Reforms (Very Important within the State Government Ambit).
6) The tribal land offered as mortgages to bank should be freely marketable. This would enable banks to extend financial assistance in Tribal areas.
7) The Land offered by AIIDC, ASIDC, AIDC should be made mortgageable along for the loans availed by the respective units, as they already have invested a huge sum of money in the land. The valuation of the land should be considered as collateral security by the banks. AIIDC, AIDC or ASIDC should also give Pari-Passu charge to the lending bank: seminar on banking \& finance seminar on productivity improvement \& Industrial policy. 23.04.2022

Topic-Productivity Improvement \& Industrial Policy

Speakers-


1. Shri Manoj Vermadeputy Director \& Head, National Productivity Council, Govt. of India.
2. Shri PrafullaSaikia, Ex Additional Director of Industries \& Commerce, Former Consultant of Investment Promotion, Govt. of Assam.

## Key Note Points:-

1) Energy Audit is one area which can help the industries in tapping areas for improvement in energy loss during operation. Energy Audit \& Water Audit should be made compulsory for medium scale industries and benefits should be linked with performance.
2) Ease of Doing Business 'EODB' must be in practical form. The burden of documentation must be reducing. Current portal completely ineffective. State Government should act as facilitator. A Details representation can be made on this.
3) State Government / agencies may carry out some market/pre-feasibility survey for sunrise Industries to attract the investment.
4) State Government must declare a Capital Incentive Scheme for the MSME Units in line with other state government such as Gujrat. A proposal of 2 Cr ./Unit or $30 \%$ of the fixed capital cost should be formulated. An interest subvention on the term loan of $5 \%$ per annum shall not only encourage investment but a muti fold investments shall be attracted. 23.04.2022

Topic-Tourism \& Handicraft Promotion Speakers-

1. Shri Ashish Phookan, Director, Jungle travels India Pvt. Ltd. Managing Director, Assam Bengal Navigation.
2. Shri Navin Pathak CEO, Entry India, USA. 3. Shri Apurva Jana Trainer, Amazon

## Key Note Points:-



1) There are lots of untapped tourism spots available in Northeast. Due to its reach bio diversity Tourism can be the backbone of employment and rural cottage tourism can be developed.
2) Identification of villages and proper training of youths of the area is required.
3) There is huge demand of handicraft and organic products in USA market. There are some organizations which will help to promote export from NE to USA. Education and cluster of such enterprises is required to be made.
23.04.2022

Topic- Renewable Energy Speakers-

1. Shri Kaushik Sanyal Head BD \& Growth
(Renewables), The Tata Power Company Ltd. 2. Shri Madhabanand ray National Mission Manager National Rural Livelihood Mission

## Key Note Points:-

1) A specific Solar Policy is required to boost uses of solar Energy In industries in Assam. (Draft Copy enclosed)
2) Bio Gas and mini Solar Plants can be installed at panchayat levels to cater the need of energy in Remote villages.
23.04.2022

Topic-Scope of Downstream Industries in Petroleum Sector

## Speakers-

1. Shri Parag Phukan Consultant, NPC
2. Shri Vijay Prakash General Manager, NSIC

## Key Note Points:-

1) Third layer of downstream Industries from petroleum products can have good scope in Assam. Around 126 products can be manufactured from petroleum products. More education of entrepreneur's regarding scope and technology is required. 24.04.2022

Topic-Scope of Agri wood in NE (Bamboo \& Palm Oil) Speakers-

1. Dr S. Choudhary Managing Director, North East Cane \& Bamboo Development Council
2. Dr. Subhash Bhattacharjee Head North East region (Oil Palm), Ruchi Soya Industries Limited


## UDYOG TIMES

## Key Note Points:-

1) Benefits of Palm oil cultivation and its scope had been discussed.
2) Need to develop new entrepreneurs with more innovation in Bamboo is required. Education about new technology and its market aspects was also discussed.
3) A complete Bamboo policy with all operational guidelines is the requirement of the time.
4) Bamboo Mission Assam will need to focus more on technology and market development to support entrepreneurs.
24.04.2022

Topic-Export Promotion Speakers-

1. Dr. Archana Nath Shri Consultant, APEDA
2.Amrit Deorah, Managing Partner, Excel Food.
2. Shri Vijay PrakashGeneral Manager, NSIC

Key Note Points:-

1) APEDA brief about its role and potential to export items from NE.
2) More export promotional centres need to be developed.
3) More workshops and seminars should be organized to educate entrepreneurs about Export opportunities.
4) Banks must increase their foreign Exchange branches to promote exports from North East.
24.04.2022

## Topic-Waste Management Speakers-

1. Dr Santanu Dutta Member Secretary, Pollution Control Board,
2. Dr. Sanjay Gupta, Senior Advisor, Bharat Mission Assam Senior Advisor \& Consultant Skat Foundation- Switzerland
Guest of Honour- Sri Ashok Singhal, Minster of Urban Dev, GOA

## Key Note Points:-

1) Role of waste Management and urban Local Bodies has been discussed.
2) Opportunities in various wastes like Construction \& demolition waste, hazardous waste, solid waste has been highlighted with their industrial uses and scope.
3) Special focus was provided on the scope of recycle units from Plastic wastes.
4) A comprehensive waste management policy is required.
5) To promote the recycle units in the state a Waste Recycle Incentive Policy is also required. This will not only help in management of waste in urban areas also generated revenue and employment.

### 24.04.2022

## Topic-Food Processing

 Speakers-1. Shri Manoj Kr Das Md, Neramac
2. Shri Dharmendra Das Deputy Director, Spice


## Board.

## Key Note Points:-

1) Marketing challenges and its solutions in food industries was discussed.
2) Scope of industries related to spices was also discussed.
3) New technologies in packaging industries and the education of Entrepreneurs about self-life of material was also the highlight of the seminar.
4) It was also highlighted that to increase the export of Fruits, vegetables, Spices from Assam / NE the coordination's between the entrepreneurs, Govt agencies and financial institutes is required at grass root level.
5) In earlier seminars it was also observed that due to its bio diversity and climate the fruits and spices of NE are in good demand if marketing and transportation facility will increase.
Seminar by Export Promotion Council for Handicraft

On 25th April, EPCH organized a seminar on opportunities in covid times for product development, design and marketing in handicraft. The seminar was aimed to educate the crafts persons/artisans, NGO's/SHG, entrepreneurs and manufacturers in the handicraft cluster of Assam.

The primary objective of the seminar is Assisting artisans, primary producer groups, entrepreneurs etc. to strengthen their design, production and marketing skills to enter newer markets in COVID times while analysing the business opportunities in India and abroad.

Address the Opportunities for product Development, Design and Marketing in COVID times and analyze the global competition such as health safety compliances in production and supply chain including improved product packaging.

Analysing trade opportunities arising for Indian handicrafts produced by the artisans \& entrepreneurs from different handicrafts clusters by a building-up workforce of enriched and informative entrepreneurs, primary producers.

Awareness about the increased importance and role of social media tools for business development through digital marketing as per the today's market trend.

Awareness about the schemes of the ministry for the welfare of artisans \& women entrepreneurs.

To create an export conducive environment and awareness about the potential markets.

The Udyamee Samellan was inaugurated with lighting the lamp by LUB's National Organising Secretary Shri Prakash Chandra and Commerce \&

Industry Minister, Assam Shri Chandra Mohan Patowary.

## Cultural Shows:

IIF-2022 observed the various cultural programs during the first 3 days of the Event. The renowned Folk singers and dancers were invited to represent the various culture and heritage of North east.

## Impact of the Programs:

IIF primarily aimed to provide a stage to the MSMEs from various listed diverse sectors to come forward and showcase their products in the market to the diverse visitors coming across India Food Processing Sector, Handloom \& Handicraft Sector, Agriculture Sector, Plastics \& Packaging Sector, Diverse MSME Sector, Renewable \& EV Sector.

It Provides exhibitors and visitors with a unique opportunity to interact and build up connections with members of the industry and develop mutually beneficial relations.

Helped the participants to expand their horizons and grow their market.

Getting the government more and more involved into the development of these small industries.

It provides a great experience to everyone present at the fair and enabling them to have a broader perspective about the industry and its market.

## Background-

Laghu Udyog Bharati organized participation of entrepreneurs from Northeastern Region during 7th India Industrial Fair, UDYAM-2022 at the Khanapara Veterinary Field, Guwahati.

In Northeast India, MSMEs play a crucial role in the region's development. Despite only accounting for $1.5 \%$ of India's MSMEs, in Northeast India they contribute nearly $62 \%$ to the economy in terms of employment, output and exports.

The North Eastern Region (NER), currently home to only 1.5 per cent of MSMEs in India, is a rich gamut of cultures, unique tribes and a plethora of distinctive crafts - it possesses tremendous potential to become the hub of Micro Small and Medium Enterprises in the country.

Assam is the gateway to the North Eastern States. Hence, it is strategically placed to cater to the needs and markets of other states of the North East. Its geographical location is a boon for foreign trade with neighbouring countries like Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Thailand, China etc. The region is well connected through a smooth network of states and national highways.

## News in Brief

## रैंप कोविड रिकवरी कार्यक्रम

कोविड-19 से प्रभावित होने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट से एक बड़ी स्कीम लॉन्च की थी इस योजना का नाम रैंप कोविड रिकवरी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारत में एमएसएमई की स्थिति में सुधार करना है। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण एमएसएमई बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और ये योजना उन्हें वित्त की बेहतर पहुंच प्रदान करेगी।

केंद्रीय बजट 2022-23 की प्रस्तुति के दौरान, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि RAMP कार्यक्रम को 6,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5 साल के लिए शुरू किया जायेगा।

## RAMP की आवश्यकता-

भारत में $40 \%$ एमएसएमई के पास वित्त तक पहुंच नहीं है जबकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और देश के निर्यात में $40 \%$ और सकल घरेलू उत्पाद का $30 \%$ योगदान करते हैं।

## RAMP कार्यक्रम का महत्व-

इस कार्यक्रम से एमएसएमई की उत्पादकता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करेगा।

## विश्व बैंक और RAMP-

2021 में, विश्व बैंक ने कहा कि RAMP कार्यक्रम 15.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त जुटाएगा। यह पांच लाख एमएसएमई के प्रदर्शन में सुधार करेगा। 2020 में, विश्व बैंक नेभारत में एमएसएमई को 750 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। बाद में 2021 में, विश्व बैंक ने देश में MSMEs को बढ़ावा देने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रदान किए। इससे 50 लाख एमएसएमई को फायदा हुआ।

## RAMP से MSMEs को कैसे फायदा होगा-

यह तरलता के मुद्दों का समाधान करेगा। वर्तमान में, ॠणदाता उधारकर्ताओं द्वारा पुनर्भुगतान के बारे में चिंतित हैं। यह MSME क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सीमित और कम कर रहा है। यह कार्यक्रम गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और बैंकों से ऋण देने का जोखिम कम करेगा। इससे छोटे वित्त बैंकों को मजबूती मिलेगी। यह बाजार उन्मुख चैनलों की वित्त पोषण क्षमता में वृद्धि करेगा। यह भारत सरकार की पुनर्वित्त सुविधाओं को बढ़ावा देगा। वर्तमान में केवल $8 \%$ MSME को ॠण प्रवाह प्रदान किया जाता है।

## प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 पर एलयूबी दिल्ली प्रदेश ने किया संवाद

लघु उद्योग भारती (दिल्ली प्रदेश) ने अपने मुख्यालय विश्वकर्मा भवन में वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स-2022 को लेकर उद्यमियों में व्याप्त आशंका के निवारण के लिए प्लास्टिक प्रोड्यूसर, रिसाइक्लर, वेस्ट-कलैक्टर, डीलर प्रतिनिधियों एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारियों के बीच एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। उद्यमियों ने रूल्स की विषंगतियो के साथ उद्यमियों की ओर से विकसित वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से अवगत कराया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सह निदेशक श्री अमित लव और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती दिव्या सिन्हा ने प्लास्टिक वेस्ट समस्या से समयबद्ध रूप से निपटने की सरकार की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।

## छत्तीसगढ़ प्रतिनिधिमंडल ने एमएसएमई राज्य मंगी को सौपा ज्ञापन

लघु उद्योग भारती छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय राज्य मंत्री एमएसएमई श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा से भेंट कर एमएसएमई उद्योगों के समक्ष आ रही परेशानियों से अवगत कराया व केंद्र सरकार की ओर से एमएसएमई उद्योगों के लिए दी जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के संबंध में चर्चा की एवं ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री ईश्वर पटेल, सचिव श्री नवीन लिंबानी, कोषाध्यक्ष श्री योगेश पटेल, कार्यकारिणी सदस्य श्री विजय गोयल, श्री कपिल पटेल, मेटल पार्क इकाई अध्यक्ष श्रीमती तूलिका पांडे एवं भनपुरी इकाई अध्यक्ष श्री तुलसी पटेल उपस्थित थे।

## SIDBI \& DICCI to Jointly set-up 1000 Plastic RVMs under MSME Initiatives

The Small Industries Development Bank of India (SIDBI) has collaborated with the Dalit Indian Chamber of Commerce \& Industry (DICCI) to install 1000 Plastic Reverse Vending Machines (RVMs). The plastic collected will be recycled by partner organisations under the MSME initiatives.

This joint association is a part of SIDBI's CSR funds directed towards curbing carbon footprint which was announced at the 'Swachh Delhi, Swavalambi Delhi' event.

## UDYOG TIMES

## Govt. Launches Revamped Zero Effect-Zero Defect Scheme for MSMEs

The Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) launched a revamped Zero Defect-Zero Effect (ZED) Certification Scheme, with an aim to make Indian companies globally competitive and help them get easier access to capital.

The Scheme is aimed to enable and facilitate MSMEs to adopt Zero Defect Zero Effect practices besides motivating and incentivizing them for ZED certification. Through the journey of ZED Certification, MSMEs can reduce wastage substantially, increase productivity, enhance environmental consciousness, save energy, optimally use natural resources, expand their markets, among others.
"ZED will not only attempt to improve productivity and performance of MSMEs, it has the capability to change the mind-set of manufacturers and make them more environmentally conscious," said MSME minister Narayan Rane while launching the scheme.

The first phase of the revamped scheme will focus on manufacturing MSMEs, the second would be aimed at the MSMEs in the services sector.

The government has proposed an $80 \%$ subsidy on the certification cost for micro enterprises, $60 \%$ for small enterprises, and $50 \%$ for medium enterprises. There would be an additional $10 \%$ subsidy for women or SC/ST entrepreneurs-owned unit. The number of parameters for the certification, categorized as bronze, silver, and gold, have also been narrowed down from 50.
"We received feedback from MSMEs and industry associations that it is tough to comply with all 50 parameters. Hence, we have reduced them while ensuring that there is no compromise on the quality and safety of products," said Ateesh Kumar Singh, Joint Secretary, Ministry of MSME.

Certified MSMEs would also be eligible for concession in banks' processing fees and rate of interest along with preference in lending. Also, the credit rating of certified MSMEs is also likely to be better.

ZED certified MSME players will be offered subsidies in stall charges, airfares, and freight charges for participating in businesses exhibitions and fairs abroad.

## Railways Policy Promises up to Rs. 1.5 crore Seed Money for Innovations

One of the major objectives of the policy would be to leverage new innovative technologies, developed by entrepreneurs and start-ups.

Indian Railway Innovation Policy will identify and enable Indian innovators to engage with the railways for developing cost-effective, implementable, scalable solutions and functional prototypes for the national transporter.

The funding scheme has been fixed on a cost-sharing basis in equal proportions -- 50:50 by the Indian Railways and the innovator. Eligible organisations or beneficiaries of the support will include any Indian company primarily MSME's. The innovators can apply through a dedicated portal, which will be launched later this month.

## भीलवाड़ा में एलयूबी उद्यामियों को मिला सम्मान

उद्योगों में नवाचार (न्यू क्रिएशन), रोजगार प्रदान करने एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग भारती के सदस्यों को स्वदेशी जागरण मंच ने सम्मानित किया है। स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत उद्योगपतियों को सम्मानित करते हुए भीलवाड़ा सांसद श्री सुभाष बहेडिया ने कहा कि उद्यमिता भीलवाड़ा की मिट्टी में है। उद्योगपति श्री त्रिलोकचंद्र छाबड़ा ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति काम करना चाहता है, तो अनेक संभावनाएं है इसलिए बेरोजगारी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक श्री महेश चंद्र नवहाल ने कहा कि भीलवाड़ा जिला माइंस, मिनरल्स एवं उद्यमिता की खान है। सम्मानित उद्यमियों में श्री अनिल अग्रवाल-महादेव टेक्सटाइल, श्री गिरीश अग्रवाल-हरी ओम सिल्क मिल, श्री संतोष शारदा, केल्विन टैक्सवेंचर, श्री मनोज एवं श्री अशोक डडलानीविजेता टैक्सफैब, श्री वैभव सुराणा-सॉल्यूशन एंड सर्विसेज फेब्रिकेशन वर्क, श्री अल्पेश सूर्या-नाकोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, श्री पियूष बांगड़-सेंचुरी माइंस शामिल हैं।

इस अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉ. सतीश आचार्य, लघु उद्योग भारती के प्रदेश सह सचिव श्री राजकुमार मैलाना, जिला समन्वयक श्री संजीव चिरानिया, इकाई सचिव श्री अनूप बागड़ोदिया, श्री अभिषेक जैन और श्री नरेश नाहटा सहित बड़ी संख्या में उद्यमीगण उपस्थित थे।

## UDYOG TIMES

## LUB's News in Brief

## राजस्थान बहरोड़ इकाई ने मनाया स्थापना दिवस

एलयूबी राजस्थान की बहरोड़ इकाई ने स्थापना दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें युवा उद्यमियों की मदद करने का आह्बन किया गया।

## अलवर जिले की खैरथल इकाई का गठन

अलवर जिले की खैरथल इकाई का गठन 14 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाशचंद्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, जयपुर प्रांत अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग, प्रदेश मंत्री श्री राजेश गुपा, इकाई अध्यक्ष श्री संदीप गुपा, महामंत्री श्री देवेन्द्र अग्रवाल और विभाग कार्यवाह श्री कैलाश सहित कई उद्यमी उपस्थित थे।

## अलवर इकाई की नवीन कार्यकारिणी गठित

एलयूबी अलवर की वर्ष 2022-24 की नई कार्यकारिणी का गठन 13 अप्रैल को राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल की उपस्थिति में हुआ। अध्यक्ष श्री संदीप गुता ने अतिथियों का स्वागत किया। महासचिव श्री देवेन्द्र अग्रवाल ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यकारिणी में श्री देवेन्द्र अग्रवाल अध्यक्ष, श्री गुलाब जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री घनश्याम खंडेलवाल उपाध्यक्ष, श्री शशांक झालानी महासचिव, श्री मधुर अग्रवाल सचिव, श्री विकास गुसा संयुक्त सचिव और श्री विनोद अग्रवाल को कोषाध्यक्ष पद मनोनीत किया गया।

## बयाना औद्योगिक क्षेय इकाई गठन का प्रयास तेज

बयाना औद्योगिक क्षेत्र में नई इकाई के गठन के लिए श्री अशोक जैन को संयोजक एवं श्री केतन बंसल और श्री नितिन सिंघल को सहसंयोजक का दायित्व दिया गया। बयाना में पूर्ण इकाई के गठन के लिए भरतपुर इकाई के उपाध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश व्यास विशेष सक्रिय हैं।

## जयपुर सेंट्रल इकाई ने की गौ सेवा

जयपुर सेंट्रल इकाई ने एलयूबी स्थापना दिवस पर बगरू औद्योगिक क्षेत्र में रामदेव गौशाला में सेवा कार्य किया। इस अवसर पर गायों

व बछड़ों को सदस्यों ने गुड़, हरी सब्जियां और चारा खिलाया तथा दलिये आदि का वितरण किया गया। गौरतलब है कि पद्मश्री अवॉर्डी मास्टर मुत्रा खान ने यहां से ही संस्कृत भाषा ज्ञान व भजन गायकी में निपुणता हासिल की।

## सीकर जिले की अजीतगढ़ इकाई का गठन

एलयूबी राजस्थान प्रदेश के सीकर जिले की अजीतगढ़ इकाई का गठन 11 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, स्थानीय सांसद श्री सुमेधानंद सरस्वती, प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री अरुण जाजोदिया, जयपुर प्रांत अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग, सदस्य श्री विनोद गुपा, श्री मोहनलाल शर्मा, श्री सुशील काबरा, श्री अशोक जागिड, श्री अर्पित मित्तल, स्थानीय प्रधान श्री शंकरलाल यादव सहित उद्यमीगण उपस्थित थे। अजीतगढ़ इकाई में अध्यक्ष श्री सरदाराराम यादव और सचिव श्री गणेश जागिड़ सहित 11 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गयी।

## बालोतरा इकाई ने व्यापार प्रबंधन पर किया कार्यक्रम

राजस्थान की बालोतरा (जोधपुर) इकाई ने लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस पर बिजनेस मैनेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर श्री राकेश जैन थे। उन्होंने उद्यमियों को व्यापार के प्रोत्साहन एवं उनके सुचारू संचालन के लिए कुछ मंत्र दिए। श्री जैन ने उद्यमियों में एकीकरण, ग्राहकों से निरंतर चर्चा और नए उत्पादों पर शोध एवं तकनीक के साथ अपडेट रहने का परामर्श दिया। इस अवसर पर बिठुजा एवं जसोल इकाई के सदस्य भी उपस्थित थे।

## अजमेर इकाई ने स्थापना उत्सव मनाया

एलयूबी अजमेर इकाई द्वारा स्थापना दिवस समारोह तोषनीवाल इंडस्ट्रीस परिसर में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी श्री रामप्रसाद, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री श्रवण आर्य एवं श्रीमती कविता चंडक थीं। श्रीमती चंडक ने जीएसटी में आए नवीन सुधारों के बारे में विस्तृत प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित उद्यमियों से सुझाव प्राप्त करने के साथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। श्री राजीव तोषनीवाल ने स्वराज से सुराज प्राप्ति में उद्योगों का योगदान विषय पर दृश्यश्रव्य प्रस्तुतिकरण किया। कार्यक्रम में अजमेर-पुष्कर के 70 उद्यमियों ने भाग लिया।

## UDYOG TIMES

## ब्यावर इकाई ने स्थापना दिवस पर किया गौौ सेवा प्रकल्प का आयोजन

एलयूबी राजस्थान की ब्यावर इकाई ने संगठन के स्थापना दिवस पर मसूदा रोड स्थित गौशाला में गोवंश को 500 किलो हरा चारा खिलाया। दोपहर में विजय नगर रोड स्थित श्री जैन दादावाड़ी में कबूतरों को दाना-वितरण किया। इस परिसर में प्रतिदिन हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं। दाना-वितरण के पश्चात आयोजित मासिक बैठक में माइनिंग और मिनरल से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया एवं व्यवसाय पर भारी आर्थिक बोझ डालने वाले नए कानूनों को लागू करने से रोकने के लिए सम्मिलित प्रयास करने का निर्णय लिया गया। स्थापना दिवस पर श्री धेनु गोपाल गौशाला सियाणा में इकाई सदस्यों ने उदारता का परिचय देते हुए 25 हजार तीन सौ रुपए निशक्त व दुर्घटनाग्रस्त गौमाताओ की सेवा के लिए सहर्ष भेंट किए।

## पाली इकाई ने स्वावलंबी भारत अभियान कार्यक्रम किया आयोजित

एलयूबी राजस्थान की पाली इकाई की ओर से रोजगार सृजन के उद्देश्य से निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है एवं किश्तों पर सिलाई मशीन देने का कार्य भी निरंतर चल रहा है। पाली इकाई ने रामनवमी के दिन 'स्वावलंबी भारत अभियान' के तहत विशेष कार्यक्रम आयोजित किया चूड़ी पर नगीने लगाने वाली 22 मशीन की वितरित- कार्यक्रम में चूड़ी पर नगीने लगाने वाली 22 मशीन विधायक श्री ज्ञानचंद पारख के सौजन्य से कार्यक्रम में वितरित की गई। एक मशीन की कीमत लगभग 55 हजार हैं यह लघु उद्योग भारती के माध्यम से किश्तों पर उपलब्ध करवाई गई है। पिछले 16 माह से पाली में रोजगार सर्जन के उद्देश्य से सिलाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ 600 से ज्यादा सिलाई मशीन उपलब्ध करवा कर एक हजार से ज्यादा परिवारों को सीधा रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया है। अभी चूड़ी पर नगीने लगाने वाली 50 से ज्यादा मशीनें उपलब्ध करवा दी गई है। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री भगवती प्रसाद शर्मा, एलयूबी राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, स्थानीय सांसद श्री पीपी चौधरी, विधायक श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति श्रीमती रेखा राकेश भाटी, प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड, जोधपुर अंचल अध्यक्ष श्री महावीर चोपड़ा सहित अन्य सदस्यगण भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में करीब 350 महिला समेत 7 सौ उद्यमी सदस्य सम्मिलित थे।

इस कार्यक्रम के पश्चात संयुक्त प्रदूषित उपचार संयंत्र के ZLD

अपग्रेडेशन को सभी अतिथियों ने देखा। पाली में चल रहे टेक्सटाइल उद्योगों के प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु लघु उद्योग भारती के विशेष प्रयासों से केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने आईपीडीएस स्कीम में 100 करोड़ की योजना मंजूर की थी, इसमें प्रतिदिन 12 एमएलडी पानी शोधित होगा जिसमें से 90 प्रतिशत पानी पुन: उपयोग होगा।

## राजसमंद इकाई ने आयोजित किया देव-दर्शन और सेह-मिलन कार्यक्रम

राजस्थान की राजसमंद इकाई ने लघु उद्योग भारती के 28 वें स्थापना दिवस पर 24 से 26 अप्रैल तक तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें देव-दर्शन, पारिवारिक स्रेह-मिलन और ग्राम-शिल्पी उद्यमियों से संपर्क शामिल रहा।

24 अप्रेल को नाथद्वारा में मूर्तिकार और चित्रकार, मोलेला में लकड़ी के खिलोने, पेराकोटा एवं खमनोर में गुलाब जल, इत्र, और गुलकंद बनाने वाले सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों से ग्राम शिल्पी इकाई के गठन हेतु सम्पर्क किया गया।

25 अप्रेल प्रातः देव-दर्शन के निमित्त गोवर्धन परिक्रमा एवं श्रीनाथजी के दर्शन किए। सायंकाल पारिवारिक स्नेह-मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्रीय कुटुंब प्रबोधन प्रमुख श्री नंदलाल जोशी ने तनाव-मुक्त जीवन-शैली पर अपने विचार रखे।

इसी प्रकार 'प्रज्ञा-सत्र' में भारत के गौरवमयी इतिहास, महापुरुषों तथा पौराणिक प्रसंगो पर प्रश्न पूछे गए जिसमें उपस्थित बच्चों, मातृ शक्ति एवं पुरुषों ने उत्साह के साथ सहभागिता की। संगठन ने 26 अप्रैल को सेवा दिवस के रूप में मनाने हेतु मूकबधिर विद्यालय में आवश्यक सामग्री सहयोग हेतु समर्पण किया।

## बारां इकाई ने हिन्दू नव वर्ष उत्सव मनाया

एलयूबी बारां इकाई ने हिन्दू नव वर्ष पर विवेकानंद चौराहे पर रोली-तिलक लगाकर सभी आगंतुकों का स्वागत किया। इससे पूर्व इकाई अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश ठक्कर के कार्यालय में प्रातः काल दीप प्रज्ञलन के साथ इस कार्य का शुभारम्भ किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें एलयूबी सदस्यों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

वरिष्ठ उद्यमियों का किया सम्मान : एलयूबी बारां इकाई ने 25 अप्रैल को बालाजी राइस मिल पर संगठन के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कियाद्य अध्यक्ष श्री वेदप्रकाश टक्कर ने सभी सदस्यों को लघु उद्योग भारती के कार्यों एवं सगंठन के बारे में बतायाद्य तत्पश्चात वरिष्ठ उद्यमी श्री विष्णु साबू एवं श्री प्रकाश टोंग्या का शॉल, श्रीफल एवं अभिनन्दन-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

## UDYOG TIMES

## चित्तौड़ाढ़ इकाई ने किया स्बेह-मिलन आयोजित

लघु उद्योग भारती राजस्थान की चित्तौड़गढ़ इकाई ने 3 अप्रैल को पारिवारिक स्नेह-मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सम्मिलित सभी सदस्यों के परिवार-जनों का अभिनंदन करने के पश्चात संस्था से जुड़े नवीन सदस्यों का स्वागत भी किया गया तथा सामूहिक रूप से रोचक पारिवारिक खेलों में भी सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

## कोटा इकाई ने किया स्थापना दिवस पर रक्तदान

राजस्थान की कोटा इकाई ने संगठन के 28 वें स्थापना दिवस पर सेवा प्रकल्प के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें उद्यमियों एवं उनके सहकर्मियों द्वारा कुल 74 यूनिट्स रक्त डोनेट किया गया। इसके साथ ही इकाई के वरिष्ठ सदस्य श्री गोविंदराम मित्तल एवं श्री कीर्ति कुमार जैन का उनके अविस्मरणीय योगदान हेतु सम्मान किया गया।

इस अवसर पर श्री अचल पोद्दार, श्री यशपाल भाटिया, श्री विपिन सूद, श्री राजेंद्र जैन, श्री मनोज राठी, श्री अमित सिंघल, श्रीमती शशि मित्तल एवं सुश्री श्वेता जैन सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। इकाई अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, सचिव श्री आशुतोष जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री संदीप जांगिड ने सहयोगी सदस्यों का आभार व्यक्त किया।

## कोटा इकाई ने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं का किया सम्मान

एलयूबी राजस्थान की कोटा इकाई को वर्ष प्रतिपदा के दिन राष्ट्रीय, राज्यीय एवं अंचल स्तर के विभित्र पदाधिकारियों सहित जयपुर एवं ब्यावर इकाई के विभिन्न सदस्यों के स्वागत का अवसर मिला। इस अवसर पर पाथेय कण पत्रिका के 33 वर्षों से संपादक रहे श्री माणकचंद और लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल उपस्थित थे। कोटा इकाई अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता के स्वागत वक्तव्य के बाद श्री गोविंदराम मित्तल ने लघु उद्योगों की विभिन्न समस्याओं एवं सुझावों से सभी को अवगत कराया।

## सागवाड़ा इकाई सदस्यता अभियान में हुई सक्रिय

लघु उद्योग भारती के 28 वें स्थापना दिवस पर तीन दिवसीय प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत राजस्थान के चित्तौड़ अंचल अध्यक्ष

श्री योगेंद्र शर्मा ने सागवाड़ा इकाई का प्रवास किया। इस अवसर पर सागवाडा इकाई अध्यक्ष डॉ. कान्तिलाल पाटीदार एवं श्री राजेश पाटीदार चिखली प्रवास में साथ रहे। सागवाडा इकाई से हाल ही में जुड़े 6 नए सदस्यों के चेक भी जमा किए गए। कुछ अन्य उद्यमियों ने भी सदस्यता के लिए सहमति प्रदान की है। सागवाडा इकाई अपने निकटवर्ती आसपुर में भी नवीन इकाई गठन का विशेष प्रयास कर रही है।

## एलयूबी के 28 वें स्थापना दिवस पर किशनगढ़ में रक्तदान शिविर आयोजित

लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर सेवा प्रकल्प के तहत किशनगढ़ इकाई की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जिसमें सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 68 यूनिट रक्तदान किया। कार्यक्रम में अजमेर लोकसभा सांसद श्री भागीरथ चौधरी एवं किशनगढ़ सभापति श्री दिनेश सिंह राठौड़ ने रक्त वीरों का हौसला बढ़ाया एवं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं की। शिविर के दौरान यज्ञ नारायण हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री अशोक जैन के अनुरोध पर किशनगढ़ इकाई ने हॉस्पिटल के लिए एक फ्रिज जनहितार्थ भेंट करने की घोषणा की।

## हमीरगढ़ इकाई के शिविर में 101 ब्लड यूनिट दान की

रीको ग्रोथ सेंटर, हमीरगढ़ इकाई द्वारा लघु उद्योग भारती के 28 वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर में 101 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शाखा अध्यक्ष श्री दीपक शर्मा ने रक्त वीरों, शिविर प्रभारी श्री जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, कार्यकर्ता तथा नर्सिंग स्टाफ का आभार व्यक्त किया। इसी दिन शाम को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री गुरविंदर सिंह सेहमी एवं मुख्य वक्ता श्री गुणवंत सिंह कोठारी थे।

## छत्तीसगढ़

## दुर्ग जिला इकाई में परिवार मिलन कार्यक्रम आयोजित

लघु उद्योग भारती, दुर्ग जिला, छत्तीसगढ़ की छह इकाईयों ने 15 अप्रैल को सामूहिक पारिवारिक मिलन कार्यक्रम पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र गुप्त की उपस्थिति में आयोजित किया। कार्यक्रम में उद्यमी परिजनों ने संगीतमय हनुमान हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम पटेल, पूर्व अध्यक्ष श्री सत्यनारायण अग्रवाल, महामंत्री श्रीमती सीपी दुबे, संयुक्त महामंत्री

## UDYOG TIMES

श्री दीपक उपाध्याय सहित करीब 2 सौ उद्यमीजन उपस्थित रहे।

## दिल्ली प्रदेश

## दिल्ली ईकाई ने वरिष्ठ सदस्यों को किया सम्मानित

स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली प्रदेश ने 25 अप्रैल को पूर्व अधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। संगठन के प्रारम्भिक 3 दिवंगत राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिजनों और प्रादेशिक अध्यक्ष/वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के प्रति भी आभार ज्ञापित करते हुए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्पत तोषनीवाल ने संगठन के संस्थापक सदस्यों से जुड़ी यादों का भावपूर्ण स्मरण किया। महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती आरती सहगल ने संगठन की सेवा योजना के अन्तर्गत मायापुरी में श्रमिकों के लिए आयोजित चिकित्सा कैम्प की जानकारी दी। श्री वरुण मित्तल की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का कल्याण मंत्र के साथ समापन हुआ।

## उत्तर प्रदेश एमएसएमईई नीति पर की चर्चा

एमएसएमई नीति पर चर्चा के लिए 19 अप्रैल को लघु उद्योग भारती प्रतिनिधि प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय अग्निहोत्री एवं अवध संभाग अध्यक्ष श्रीमती रीता मित्तल निर्यात भवन लखनऊ में आयुक्त एवं उद्योग निदेशक की बैठक में भाग लिया।

## प्लास्टिक उत्पाद समूह की बैठक

11 अप्रैल को जयपुरिया इंस्टीट्यूट, नोएडा में प्लास्टिक उत्पाद समूह की बैठक श्री राकेश गर्ग की अध्यक्षता में हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू भी उपस्थित रहे, बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से असिस्टेंट डायरेक्टर श्री केके गोयल, शारदा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर भीम सिंह, जयपुरिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से डॉ. वीके तोमर के अलावा लगभग 6 जिले से 90 सदस्य सम्मिलित हुए।

इस कार्यक्रम में उत्पाद समूह रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने पर जोर दिया, कार्यक्रम में एलयबी सदस्य की मॉर्फेड़ो टेक्नोलॉजी से स्टार्टअप इंडिया की प्रेजेंटेशन को सभी ने पसंद किया, श्री कुलभूषण गुप्ता ने सभी को फेसिलिटेशन काउंसिल के बारे में समझाया।

कार्यक्रम में मेरठ से श्री राजकुमार, बुलंदशहर से श्री हरेंद्र गुप्ता, आगरा से श्री भुवेश अग्रवाल, मोदीनगर से श्री राजीव शर्मा,

गाजियाबाद से श्री कुलभूषण, गौतमबुद्ध नगर से श्री पवन सिंघल सहित श्री केपी सिंह, श्री सत्यवीर, श्री उमा नंदन कौशिक आदि उपस्थित रहे।

## आगरा में हुई ब्रज संभाग की बैठक

लघु उद्योग भारती उत्तरप्रदेश के ब्रज संभाग की बैठक आगरा में हुई। बैठक में आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, काशीगढ़, शाहजहांपुर इत्यादि 12 जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसुदन दादू, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त महामंत्री श्री गौरव मित्तल श्री हेमन्त अग्रवाल, श्री मनीष सहित उद्यमीगण उपस्थित थे।

## लखनऊ इकाई ने आयोजित किया परिवार मिलन

लघु उद्योग भारती लखनऊ में 16 अप्रैल को 28 वें स्थापना दिवस और परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महापौर लखनऊ ने पूर्व पदाधिकारियों को सम्मानित किया। लखनऊ इकाई ने उद्यमी निर्देशिका का लोकार्पण किया और सदस्यों के लिए पहचान-पत्र भी जारी किये गए।

कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाश चंद्र, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुशील गुपा, प्रांत संघ चालक श्री कृष्णमोहन, राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव श्री राकेश गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू, प्रदेश महासचिव श्री रवींद्र सिंह, उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल, संयुक्त महासचिव श्री गौरव मित्तल और श्री केके परौलिया भी थे। कार्यक्रम में लगभग 300 व्यक्तियों ने भाग लिया।

## हाथरस की नवीन कार्यकारिणी गठित

हाथरस की नवीन कार्यकारिणी (2021-23) का गठन 3 अप्रैल को प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल की उपस्थिति में हुआ। साथ ही हाथरस के निवर्तमान अध्यक्ष श्री नितिन अग्रवाल को अलीगढ़ मंडल का अध्यक्ष पद का दायित्व सौपा गया।

## वाराणसी इकाई के सदस्यों ने आईटीआई छायों का किया रजिस्ट्रेशन

सीडीओ, वाराणसी के साथ 21 अप्रैल को आयोजित प्रदेश व्यापी अप्रेंटिस मेले में संगठन के उद्यमियों द्वारा आईटीआई के छात्रों को अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया।

## LUB's 29th Foundation Day was Celebrated across Country



LUB's Kota Unit of Rajasthan organized a Blood Donation Camp with Mobile Van at Various Places in City.


LUB's Baran Unit of Rajasthan State organized a Program for Felicitation of the Renowned Industrialists on Foundation Day.


LUB's Jalandhar Unit of Punjab State Celebrated the Foundation Day.



LUB's Madurai Unit of Tamil Nadu State conducted a Meeting on Foundation Day.


Foundation Day was celebrated at Guwahati during NEC with the Memory of Founder President Shri Bahal.


30 April, 2022
Registration No. RAGBIL/2016/69093
Postal Reg. No. : Jaipur City/433/2020-22


LUB's National Working Committee held at Guwahati. National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra, National President Shri Baldevbhai Prajapati and National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha are seen on Dais.


LUB's Members of Bengal and Andaman Nicobar @ AIWC with Sampark Adhikari Shri Krishna Gopal, National President Shri Baldevbhai Prajapati and National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha.


LUB's Brij Unit of Uttar Pradesh State conducted a Sambhag Meeting in the National \& State Leadership held in Agra on 17th April, 2022.

[^0]
[^0]:    An In House Monthly Magazine of Laghu Udhog Bharti, Published by Om Prakash Mittal Printed at RAJ BLOCKS, B-81, Road No. 4, 22 Godown Industrial Area Kartapura, JAIPUR-302019

