

लघु उद्योग भारती

Registration No. RAJBIL/2016/69093 OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI


## FLOURISHING indian E(EONOMY ©

 WORLD'S RECESSION

LUB's Delegation headed by Former Chhattisgarh State President Shri Satyanarayan Agarwal met with Commissioner Provident Fund for concerned Issues at Raipur.


LUB's Dindigul Unit of Tamil Nadu State conducted the Meeting of Executive Council.


LUB's Officials Shri Sudhir Garg and Shri Manish Johri conducted a Meeting with Manufacturers and Traders of Gems and Jewellery at Jaipur for New Aayaam.


An Industry Visit for Awareness on Skill Development was conducted under Swavlambi Bharat Abhiyan at Panikhati by LUB's Guwahati Unit.


Soft \& Employability Skill Training conducted by LUB’s Jodhpur Unit in association with Lachu Memorial College of Science \& Technology. LUB’s National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha, Joint Director Skill \& Entrepreneurship Ministry, Govt. of India Shri Subhash Chandra and College Principal Shri (Dr.) Rohit Jain are seen in Closing Ceremony on 15th Dec., 2022.


OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

| Volume -6 Issue - 02 D | December, 2022 |
| :---: | :---: |
| Editorial Board <br> Patron |  |
|  |  |
| Shri (Dr.) Krishna Gopal ji, Sampark Adhikari |  |
| Shri Prakash Chandra, National Org. Secretary | y 094685-78166 |
| Shri Baldevbhai Prajapati National President | 098241-55666 |
| Shri Ghanshyam Ojha, National Gen. Secretary | ry 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 | $03-03$ |
| :--- | :--- |
| Suggestions for Faster Development of... | $04-06$ |
| Complexities of GST and Solutions.... | $07-08$ |
| Main Features of 48th Meeting of ...... | $09-10$ |
| कटनी में औद्योगिक प्रदर्शनी एवं उद्यमी..... | $11-12$ |
| एलयूबी आगरा क्षेत्रीय सम्मेलन में उद्यमियों.... | $13-14$ |
| 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

# Indian Economy @ 6.8\% against World is Staring at a Recession 



Editorial
Dr. Kirti Kumar Jain
kkjain383@gmail.com

The International Monetary Fund (IMF) projected at mid of December that the Indian economy will grow at a moderate rate of $6.8 \%$ in the financial year 2022-23 and $6.1 \%$ in the next financial year. This projection is based on the difficult external environment, when the world is staring at a recession, it is a big question that how is the economy of India is likely to perform in 2023?

As the year comes to a close, there are several external challenges facing India, including geopolitical tensions, reduced international cooperation, food and energy crises and worsening Covid situation in several countries. IMF has cut global growth projection to $3.2 \%$ in 2022 and $2.7 \%$ in 2023. In this scenario, it will not be an easy task for India to remain as a bright spot in an otherwise dark global economic horizon.

IMF cautions about such external environment, but a Finance Ministry source recently claimed that several measures have already been taken to stabilize the domestic economy, including a host of reforms, such as increase in capex, expansion of the PLI scheme to new sectors, push to manufacturing, power sector reforms and all-round support to MSMEs. Experts point out that India must continue on the reform path to ensure better days ahead.

It is also important to take urgent steps to lend a helping hand to the export sector, which has started to face the heat of toughening global trade conditions. According to latest reports, the Centre has started brainstorming sessions with industry on how to expand India's product basket and look for overseas markets beyond the traditional markets of the US and the EU. Such efforts are welcome.

I invite your opinions.

## UDYOG TIMES <br> Suggestions for Faster Development of MSME Sector




## Resolutions

## Govind Ram Mittal

Tax Consultant, Kota
(Submitted to Union MoS MSME Shri Bhanu Pratap Singh Verma and Union MoS for Parliamentary Affairs and Culture Shri Arjun Ram Meghwal in Udyami Sammelan held at Kota on 24th December 2022. )
W e would like to draw your kind attention on the following problems faced by MSME sector in the nation. We hereby also giving suggestions for resolutions of these issues:

## 1. Frequent Changes in MSME Status:

Definition of MSME is based on per year criteria which creates hinderance and often leads to noncompliance on part of enterprises and other organization such as banks while taking into consideration the classification. This can be resolved by small change in the definition per-se. Enterprise once classified as MSME should remain so for a fixed period (say 3 years) and should be periodically reviewed. Hence changes in definition of MSME is to required.

## 2. Recognition of MSME Status:

Unified registration and definition of MSME, which should be recognized to all states, Govt. and Private organizations \& institutions.

## 3. Payment to MSME Security:

In order to protect MSME from defaults of payments, dues payable to micro and small enterprises should be treated at par with Government dues. Further they may be covered under section 43B of The Income Tax Act, whereby, taxes and duties actually paid, and sum payable by the employer by way of contribution to various employee funds for welfare of employees shall be allowed as deduction only in the year in which sum is actually paid by him.

In case of MSME payment defaults, GST Input taken by the recipient to be reversed with penalty, interest and it should be strictly controlled by the department.

## 4. MSME Facilitation Council:

While providing arbitration on the presented case, must include for decision implementation:
a.) Directions to the respective bank for releasing payments to MSME units.
b.) Report to Income Tax Department and GST Department about payment defaulter.
c.) MSME Facilitation Councils should direct to the local authorities for implementation of orders issued.
d.) While considering dues to MSME units, only
bills (Sales invoices) are considered, however every payment due should be included in such facilitation.

## 5. Importance to NSIC Registration:

"Single Point Registration Scheme" is scheme of National Small Industries Corporation, which provides one registration for all government purchases and tenders, it should be made mandatory for supply of goods. It should be recognized at GEM portal too. Further, cost of registration under the scheme is too high and is needed to be reduced and it is further requested to reduce or abolish the renewal charges of registration and that such registration should be acceptable across the Nation by all concerned.

## 6. BIS and ISI Marking:

For meeting BIS/ISI Mark quality check requirements every unit has to maintain an indoor testing lab which often leads to duplication of work and increased cost, however it could be resolved by providing and promoting a common testing facility and removing the requirement of indoor testing lab.

## 7. No Further Inspection:

The process of certification should be strengthened, so once the products are marked for quality check they should not be required for further inspection by government or any other buyers at the site of MSME manufacturer again and again.

## 8. Bank Loan Interest Rates:

MSME Sector should be treated as priority sector such as agriculture. No categorized rate of interest should be levied instead a fixed interest rate for different category of MSME should be charged by bank on loans.

## 9. Bank Portability with No Cost:

Bank portability charges (Commitment Charges etc.) should be removed for providing better services to MSME and ease of banking.

## 10. Relaxation in NPA Classification:

NPA classification criteria for MSME units should be liberalized by increasing time limit for default in payments from 90 days to 120 days etc.

## 11. Bank Limit Provisions:

Generally, bank provides CC/OD Limit at $20 \%$ of Sales Turnover. For more cash liquidity facilitation to MSME sector, such percentage should be increased to $25-30 \%$ of the turnover.

## 12. Facilitation to Exporters:

a.) ECGC should provide insurance covers and payments guarantees for MSME to promote small units to export more goods.
b.) All certifications (ISO etc.) should be governed by MSME Dept. only.
c.) Formation of different cell for financing to exporters exclusively.
13. GST Related Problems:
a.) In case of defaults by the supplier, the ITC taken by the recipient should not be recovered from the recipient, if the recipient is having all the valid documents for taking input credit. The government should make the system robust enough so that the actual defaulter is identified and accordingly punished instead of genuine MSME buyer.
b.) GST penalties should be liberalized for MSME Sector.
c.) Commercial LPG is included in GST, but PNG is not included, to bring uniformity all petroleum products should be included in GST.
d.) Export IGST is paid by the taxpayer and the same is refunded by the department later. Instead of blocking the funds for the time period, only TDS/TCS should be collected in place if this.
e.) E-invoicing and E-way Bill is duplication of documentation and work, instead single document should be created which should be treated as invoice and e-way bill, where both requisitions are mandatory for the assessee.

## 14. Pollution Control Board:

Presently, a consent from Pollution Control Board is required to establish the entity, the same should be lifted for MSME and should only apply for large industries involved in large scale production or processes. If, however the consent is required the same should be renewed without any fee or with nominal fee charges.

For purpose of obtaining No Objection Certificate (NOC) from Pollution Control Board, land size is considered for calculation of fee for the NOC, rather it should be based on MSME classification.

Penal provision for non-compliance with the norms of PCB should be relaxed for MSMEs or instead advisory may be issued to such MSME in place of penalizing the unit, as they are small units engaged in marginal activities and non-compliance by them would not lead to a damage as great as that from large scale industries.

Category of Kota Stone (Lime Stone) should be Changed to GREEN:

For purpose of monitoring the compliance with rules and regulations of PCB , private agencies may be authorized. Subsidy should be given for acquisition of the equipment which are used for measuring pollution.

## Use of Plastic:

After the restrictions on single use plastic, MSME sector are facing major packaging issues, as most of the products produced by these units are packed in plastic, hence such type of plastic should be exempted from such restrictions. According to
the FICCI report Consumption per Capita for plastic is minimum in India.

However, even with the relaxing ban on plastic used by MSMEs, proper disposition or recycling of plastic should be promoted, this may be done by providing various incentives such as awarding carbon credits, incentive in cash or taxation benefits to the units that recycle the plastic waste.

## Labor Benefits:

For MSME units, limits for applicability of all labor laws and employee funds contributions should be relaxed, for instance, Contribution to ESI and PF become applicable on employment of 50 employees or more instead of 20 and 10 employees respectively. The government's 90000 crore dilemma, they are not using it for giving benefits to labors.

In case of accident or death by accident during working hours of the factory, financial assistance should be provided by the insurer, MSME owner should not be held responsible for such incident, instead a suitable compensation should be pre decided to avoid any situation which may give rise to workers strike and instigation by outside agencies.

## Direct Tax Benefits:

Direct Tax Benefits to Limited and Private Limited announced by the govt. are appreciable, they should further be extended to partnership firm and proprietorship entities, since the major business entities in terms of no. of units are carrying status either of Partnership Firm or of Proprietorship.

Relaxation and Liberalization of Government Policies:

According to the Department of Industrial Policy and Promotion report, our state Rajasthan ranks 8th out of 29 states in "Ease of doing business" index for the year 2019. We lack way behind, hence government should take measure in this regard by liberalizing and removing unnecessary compliances in government business procedures.

## Single Licensing System:

In current scenario, a unit is required to obtain multiple licenses in order to smoothly run operations without any political hinderance, leading to duplication of work and wastage of resources and often increasing cost of establishment, this can be resolved by introducing E-governance whereby a single license is required to be generated through electronic mode, for say an app or a portal.

## Reduction in Inspection:

Reduction in Inspection by various State or Central Government/ organizations is requested.

## Amendment in Udyam Adhaar Registration:

For units manufacturing multiple products and having multiple branches/units, details of all the
products manufactured and all such addresses should be mentioned in Udyam Adhaar. Further, corrections in Udyam Adhaar should be eased out, to facilitate correct utilization of Udyam registration.

## Land Conversion:

Although Industrial Land Monitoring Organizations and land conversion are areas under state government, central government should issue guidelines to the States to ease the provisions regarding the land use for MSME.

## Electricity Rates:

Central Government should issue separate and uniform subsidized rates for electricity consumption by MSME units throughout the country to remove regional unbalancing and disparity caused by states issuing their own rates. It will facilitate the MSME for competing with the large industries.

## Research and Development:

To promote Research and Development among MSMEs government should provide a $100 \%$ subsidy on the expenditure incurred in such $\mathrm{R} \& \mathrm{D}$.

## Income Tax:

For further assistance it is requested to that for MSMEs, calendar year and accounting year should be same and also ease the provisions of $44 \mathrm{AB} / \mathrm{AD}$.

## Introduction of Lokpal for MSME:

Relieving and speeding the judicial procedures by introducing "Lokpal MSME".

## Self-Certification System:

It is suggested that self-certification system should be introduced in all the department for smooth and speedy implementation of MSME development reforms.

The Government of India has envisioned doubling the Indian economy to US $\$ 5$ trillion in coming years. In order to achieve this goal, career opportunities for the young population have been generated and MSMEs have the potential to serve as a key employment generator. Further the MSME sector is a major contributor to the socio-economic development of the country, as presently, according to the report of Ministry of MSME, India has more than 7.9 million micro, small and medium enterprises, contributing to about $33 \%$ of GDP of the country.

The targeted government policies can be a major catalyst in guiding MSMEs to the desired sectors of the economy to fuel growth of the economy. Hence, it is necessary that the support of this segment is accelerated, and government targets its ease of doing business initiative towards MSMEs.



## Wide Angle

CA Om Prakash Mittal
Former National President LUB
Member, Advisory Group to Law
Review Committee (GST Council)

Goods and Service Tax introduced as one of the biggest tax reforms of Independent India has seen lot of changes and the journey for the stakeholders has been nothing less than a bumpy ride. The intention of the legislature has been very good but the implementation could have been far better if regular interactions with entrepreneurs been made.

With One Nation One tax feature of GST, it has again brought the positive change in form of united India. But it is early to say how various states take react to the revenue they are getting at state level and if at all they are allowed to make amendments at their state levels than the whole exercise will be in futility.

There have been many positive changes due to GST as state barriers have been abolished, requirements of various forms have been abolished, improved technological interferences have reduced visit to departments, etc. But when we talk about the benefits GST has brought in business working, we
should also throw some light on such complexities and probable solutions thereto.

## 1) Different GST Rate Structure:

Maximum countries in the world where GST is implemented have more or less single rate structure but India came up with more than 4 rate structures and that was right decision looking into the diversities of the nation and various different rate structures already in place in different states. But as we have progressed various classification issues have come across where the department officers have tried to create huge demands due to interpretations of HSN leading to wrong selection of GST Rate by the MSME units.

Sectors like Heena Powder, Agriculture Pully, Cold Storages, Irrigation implements, Fibre Drums, etc. have faced such issue. Although they were given relief by the GST Council due to the efforts of LUB but this gives clear indication that it's time to at least begin with merging GST Rate of $12 \% \& 18 \%$ and making it to anything between $12 \%$ to $15 \%$.
2) Block Credit Effecting Free Flow of Input Tax Credit (ITC):

The basic aim behind bringing GST was to have free flow to Input tax credit throughout the chain if supplies and there should not be any hindrance to the same. But the concept of Block credit introduced
vide section 17(5) of CGST Act is against the concept of free flow of ITC which not only creates confusion but also indirectly forces to indulge in unethical trade practices and becomes reason of parallel economy.

ITC of goods and services used in construction of immovable property is blocked due to which people tries to avoid purchasing it on invoices and rather prefers to pay on cash and to curb such practices, ITC should be allowed once it is being used for business purposes, i.e., if such goods and services is used for factory building and offices then if ITC is being allowed than such unethical trade practices will be eliminated.

## 3) Fake Invoicing and its Impact on Genuine Recipients:

The Biggest hue and cry going for GST is due to the harassment and incorrect department proceedings going against the genuine manufacturers and registered persons who are actually purchasing goods from the registered suppliers and following all legal compliances and still suffering from GST Department proceedings just because the Supplier or Supplier of Supplier has supplied goods and given Tax Invoice from fake firms.

The biggest challenge for the department is how to distinguish between genuine taxpayer and fake firms as the modus operandi of the transactions has been similar. Instead of coming out of some positive solutions for genuine tax payers and catching hold of fake firms, the amendments brought in vide section 38 of CGST Act 2017 and Clarification vide circular no. 171/03/2022 dated 6th July 2022 has worsened the situation.

There are lot of cases pending for more than 2 years where either investigation is still under process or SCN might have been issued recently in which the recipient of the goods has been asked to pay the tax along with Interest and penalty even though he is not at any fault.

This is increasing lot of litigation cost and blockage of working capital and also creating a negative mindset on the genuine businessmen about GST law and ease of doing business is directly affected.

The legislature has to come out with concrete solution and should recover the amount from fake firms and those culprits who have transferred ITC in unlawful manner and are reason for parallel economy. Further the investigation should not be only focused to recover tax from recipients of goods instead should focus on punishing the culprit.
4) Refunds under Inverted Rate Structure and Blockage of Huge Working Capital for

## Expansion Projects:

It is noticed that Inverted Rate structure has become a problem for the law makers as well and even though they want to remove such structure from GST itself but are unable to do so. There are lot of troubles in the inverted rate structure as for registered person he has to claim GST Refund which goes through verification process due to which unfair demands of officers has to be taken care which becomes cost of getting refunds. Further the refund under inverted rate structure does not allow refund of capital goods which again becomes problem for those entrepreneurs who are going for expansion.

Hence, the GST Council must work in making GST rate structure in such a manner that inverted rate structure must be avoided and also where refund of capital goods is not provided in those situations utilization of ITC on capital goods must be treated against output GST and full refund of input goods and services be issued.
5) Restriction on Revision of GST Return and its Impact:

Since the Model GST Law was under discussion LUB has been continuously giving suggestions and one of them was to allow revision of GST Returns so that human errors are rectified and bonafide taxpayers are not punished. But the same has still not been implemented and the main reason behind the same is that the GST law has been drafted keeping in mind the technological barriers.

The impact of this is lot of notices in form of ASMT-10 being issued by department because of mismatches in GSTR-1/3B/9, etc. Further there are lot of cases where supplier has paid tax in GSTR-3B but by mistake had not shown supply in GSTR-1 and due to which Recipients are being denied Input Tax Credit. Further many exporters are also not getting refund due to this.

The 2nd Highest cases of litigations are because of this issue and if GST Council simply allow revision option in GSTR-1 so as to match the same with GSTR-3B then also many litigations can be avoided, but as there is system of tax distribution between centre and states this is not being allowed in law.

Going forward if these issues have to be curbed then some atomization has to be introduced where in all the outward supplies as per GSTR-1 is shown in GSTR-3B table of output liability and registered supplier just have to select them all as part of declaration that tax is paid against these outward supplies.

## UDYOG TIMES

## Main Features of $\mathbf{4 8}^{\text {th }}$ Meeting of the GST Council

## Report

## Udyog Times Desk

The 48th Meeting of the GST Council was held on 17th December, 2022 through Video Conference, under the chairpersonship of the Union Finance \& Corporate Affairs Minister Smt. Nirmala Sitharaman.
Tax rates

1. The GST Council has, inter-alia, made following recommendations for changes in GST rates:

| Sr. | No.Description | From | To |
| :---: | :--- | :--- | :--- |
| Goods |  |  |  |
| 1. | Husk of pulses including <br> chilka and concentrates <br> including chuni/churi, khanda | $5 \%$ | Nil |
| 2. | Ethyl alcohol supplied to <br> refineries for blending with <br> motor spirit (petrol) | $18 \%$ | $5 \%$ |

2. It was also decided to include supply of Menthaarvensis under reverse charge mechanism as has been done for Mentha Oil.
3. It was decided to clarify that:

- Rab (rab-salawat) is classifiable under CTH 1702 which attracts GST at the rate of $18 \%$.
- Fryums manufactured using the process of extrusion is specifically covered under CTH 19059030 and attract GST at the rate of $18 \%$.
- The higher rate of compensation cess of $22 \%$ is applicable to motor vehicle fulfilling all four conditions, namely, it is popularly known as SUV, has engine capacity exceeding 1500 cc , length exceeding 4000 mm and a ground clearance of 170 mm or above.
- Goods falling in lower rate category of 5\% under schedule I of notification No. 1/2017-CTR imported for petroleum operations will attract lower rate of $5 \%$ and the rate of $12 \%$ shall be applicable only if the general rate is more than $12 \%$

4. As a relief measure, the Council decided to regularize the intervening period starting from the

date of issuance of Circular (3.08.2022) in respect of GST on 'husk of pulses including chilka and concentrates including chuni/churi, khanda' on "as is basis" on account of genuine doubts.
5. No GST is payable where the residential dwelling is rented to a registered person if it is rented it in his/her personal capacity for use as his/her own residence and on his own account and not on account of his business.
6. Incentive paid to banks by Central Government under the scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low value BHIM-UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable.

Measures for Facilitation of Trade

1. Decriminalization under GST: The Council has recommended to -

- raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from Rs. One Crore to Rs. Two Crores, except for the offence of issuance of invoices without supply of goods or services or both;
- reduce the compounding amount from the present range of $50 \%$ to $150 \%$ of tax amount to the range of $25 \%$ to $100 \%$;
- decriminalize certain offences specified under clause (g), (j) and (k) of sub-section (1) of section 132 of CGST Act, 2017, viz.-
- obstruction or preventing any officer in discharge of his duties;
- deliberate tempering of material evidence;
- failure to supply the information.


## 2. Refund to Unregistered Persons:

There is no procedure for claim of refund of tax borne by the unregistered buyers in cases where the
contract/ agreement for supply of services, like construction of flat/house and long-term insurance policy, is cancelled and the time period of issuance of credit note by the concerned supplier is over. The Council recommended amendment in CGST Rules, 2017, along with issuance of a circular, to prescribe the procedure for filing application of refund by the unregistered buyers in such cases.
3. Facilitâtes e-commerce for Micro Entreprises :
4. GST Council in its 47th meeting had granted in-principal approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayers to make intrastate supply of goods through E-Commerce Operators (ECOs), subject to certain conditions. The Council approved the amendments in the GST Act and GST Rules, along with issuance of relevant notifications, to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite functionality on the portal as well as for providing sufficient time for preparedness by the ECOs, Council has recommended that the scheme may be implemented w.e.f. 01.10.2023.
5. Issuance of the following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large:
a. Procedure for verification of input tax credit in cases involving difference in input tax credit availed in FORM GSTR-3B vis a vis that available as per FORM GSTR-2A during FY 2017-18 and 2018-19.
b. Clarifying the manner of re-determination of demand in terms of sub-section (2) of section 75 of CGST Act, 2017.
c. Clarification in respect of applicability of einvoicing with respect to an entity.

## Measures for Streamlining Compliances in GST

Proposal to conduct a pilot in State of Gujarat for Biometric-based Aadhaar authentication and riskbased physical verification of registration applicants. Amendment in rule 8 and rule 9 of CGST Rules, 2017 to be made to facilitate the same. This will help in tackling the menace of fake and fraudulent registrations.

PAN-linked mobile number and e-mail address (fetched from CBDT database) to be captured and recorded in FORM GST REG-01 and OTP-based verification to be conducted at the time of registration on such PAN-linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN-holder.

# Now GeM Sellers can use India Post, CSC Services to Deliver Goods in the Hinterland 

## Ease of Doing Business for MSMEs:

The integration of India's postal system India Post and Common Service Centre (CSC) with the government's e-commerce portal Government e-Marketplace (GeM) is finally operational. Commerce Minister Shri Piyush Goyal flagged off the rollout to enable lastmile (rural/village-level) government buyers, service providers, and sellers particularly women and tribal entrepreneurs, self-help groups [SHGs], artisans and weavers in the public procurement process. The launch comes around seven months after India Post was integrated with GeM in May this year followed by a memorandum of understanding signed between GeM, CSC and India Post in the same month.
"We are democratising GeM further with its integration with Common Service Centres \& India Post,"
-Piyush Goyal
The integration and MoU allow India Post to provide logistics service into the remotest parts of the country to sellers and buyers transacting via GeM . On the other hand, over 5.2 lakh Village Level Entrepreneurs (VLE) under CSC-Special Purpose Vehicle (SPV) and around more than 1.5 lakh India Post Office (PO-CSC) operators across India are being trained to assist buyers with buyer registration and sellers and service providers with seller registration along with product cataloguing and uploading, management, order acceptance, fulfilment and invoice generation functionality on the GeM portal, the commerce ministry said during the rollout at an event.

Micro Finance Institutions will be member of CGT MSE Schemes
CGT MSE have circulated an order on 2nd Dec. 2022 by no. 211 expressing the membership of MLIs as the member of CGT MSE Schemes.

# कटनी में औद्योगिक प्रदर्शनी एवं उद्यमी सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न 

 (स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत लघู उद्योग भारती, मध्यप्रदेश द्वारा कटनी में 16से 18 दिसंबर, 2022 तक तीन दिवसीय इंडस्ट्रियल फेयर आयोजित किया गया)

उद्वाटन- 16 दिसंबर प्रदेश के खनिज एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, विधायक श्री संजय सत्येंद्र पाठक, श्री संदीप जयसवाल, श्री प्रणव पांडे, एलयूबी राष्ट्रीय सचिव श्री समीर मूंदड़ा, एमएसएमई बोर्ड सदस्य श्रीमती अंजू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, प्रदेश महामंत्री श्री अरुण सोनी, कार्यक्रम संयोजक श्री अनिल वासवानी की उपस्थिति में किया गया।

इस आयोजन में देश के छह राज्यों से 111 स्टॉल प्रदर्शित की गयी जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, भोपाल, छतरपुर से उद्यमियों ने खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, प्लास्टिक, गारमेंट्स, स्टोन, फेब्रिकेशन, लकड़ी, ग्राम-शिल्प आदि से सम्बद्ध अपने उत्पाद सजाये।

ग्राम शिल्प के अंतर्गत 1475 युवाओं को निन्शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिसमें लकड़ी की कलाकृति बनाना, गोबर से दिए, घड़ी, धूपबत्ती बनाना, मोबाइल, सोलर, कंप्यूटर और एलईडी रिपेयरिंग, कपास से सूत बनाना, केंचुआ खाद, मधुबनी पेंटिंग, पेपरमेशी, 3 डी प्रिंटंग इत्यादि का निर्माण शामिल रहा, तो वहीं महिला टीम द्वारा बच्चों के लिए कलश-सजाना, सलादडेकोरेशन, पेंटिंग, श्लोक- आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेल-खेल में बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई।

16 दिसंबर को स्वावलंबी भारत अभियान की महाकौशल प्रांत की टोली बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अभियान के राष्ट्रीय सह समन्वयक श्री जितेंद्र गुप्त और महाकौशल प्रांत के प्रांत


प्रचारक श्री प्रवीण गुप्त आदि प्रबुद्धजनों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

## स्टार्टअप कॉन्क्लेव

युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप से जोड़ने के लिए 17 दिसंबर को स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश सरकार के एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड श्री निरुपम मेहरोत्रा, एलयूबी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय सह समन्वयक श्री जितेंद्र गुप्त एवं एशिया टूरिज्म की सुश्री तानिया मित्तल, पीएनबी बैंक मंडल प्रमुख श्री मुकुल अग्रवाल, एसबीआई के श्री अरविंद झारिया, सीए एवं शासकीय सलाहकार श्री प्रकाश अग्रवाल, सफल उद्यमी श्री अभिनव ठाकुर श्री गेंदालाल कुशवाहा उपस्थित थे। कार्यक्रम में 1846 युवाओं एवं 287 उद्यमियों ने सहभागिता की. युवाओं का चयन आयोजन टोली ने कटनी एवं आसपास के जिलों से किया था।


स्टार्टअप कॉन्क्लेव के द्वितीय सत्र में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, एमएसएमई मंत्री श्री ओमप्रकाश सकलेचा, एमएसएमई विभाग के सचिव श्री पी. नरहरि, लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक श्री रोहित सिंह एवं लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति रही कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री श्री अरुण सोनी ने मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश में व्याप्त विभिन्र औद्योगिक विषयों के पत्र का वाचन किया संगठन की मांग पर मुख्यमंत्री ने मंच से ही निम्नलिखित मांगों की स्वीकृति की घोषणा की-
(1) प्रदेश के बाहर से आ रहे दलहनों पर मंडी टैक्स की छूट
(2) DIC एवं MPIDC के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में छोटे प्लांट हेतु $25 \%$ भूमि का आरक्षण
(3) प्रदेश स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए मल्टी स्टोरी गारमेंट्स क्लस्टर जिसमें प्लग एंड प्ले की सुविधा भी हो
(4) प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में आकस्मिक दुर्घटना होने पर पुलिस विभाग द्वारा धारा 304 की जगह 304(A)
(5) निविदा उपार्जन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार अधिकतम $3 \%$ के लिए जाने वाली प्रतिभूति
(6) मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को $50 \%$ आरक्षण अनिवार्य
(7) कटनी में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कलेक्टर को निर्देशित किया

स्टार्टअप कॉन्क्लेव के समापन पर उद्यमी श्रीमती नीति ठाकुर, श्री गेंदालाल कुशवाहा, श्री प्रवीण पांडे एवं चार उत्कृष्ट श्रमिकों का सम्मान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। चयनित 10 स्टार्टअप के लिए भी युवाओं को मुख्यमंत्री ने प्रमाण-पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर शासन की समस्त योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए लघु उद्योग भारती के विशेषजों की टीम द्वारा तैयार सिंगल QRCODE की लॉन्चिंग भी की गई। स्टार्टअप कॉन्क्लेव के पश्चात कटनी जिले का पहला रोजगार सृजन केंद्र का उद्धाटन किया गया।

## इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव ( क्षेत्रीय सम्मेलन )

18 दिसंबर को इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एवं क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कटनी लोकसभा सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, एलयूबी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव


भाई प्रजापति, राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह श्री अशोक अग्रवाल की उपस्थिति रही।

क्षेत्रीय बैठक में संभाग स्तर पर कार्य विस्तार की जानकारी महाकौशल संभाग सचिव श्री अनिल वासवानी, मध्य भारत संभाग अध्यक्ष श्री सोबरन सिंह तोमर, मालवा संभाग सचिव श्री अतीत अग्रवाल एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री श्री सीपी दुबे ने साझा की। कटनी इकाई सचिव ने 38 नए सदस्यता फॉर्म राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा को सौंपे।

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से 547 महिलाएं एवं पुरुष उद्यमियों की उपस्थिति रही। क्षेत्रीय बैठक के समापन पर महाकौशल एवं कटनी जिले की पहली महिला इकाई की घोषणा की गई अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सोनी, सचिव श्रीमती वंदना गेलानी का मनोनयन किया गया। आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं का स्मृति चिन्ह सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी।

आयोजन में 35775 विजिटर्स ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। हल्दीघाटी का गुलाब का शरबत, छतरपुर की बिना दूध एवं शक्कर की चाय एवं ड्रोन लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल वासवानी का कहना है कि इंडस्ट्रियल फेयर के माध्यम से कटनी में गारमेंट्स क्लस्टर, संभाग स्तर पर उद्योग सहायता समूह का गठन एवं स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए लघु उद्योग भारती के साथ मध्यप्रदेश शासन का एमओयू संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि रही है।


# एलयूबी आगरा क्षेयीय सम्मेलन में उद्यमियों ने किया सार्थक संवाद 

लघु उद्योग भारती, उत्तर प्रदेश की आगरा इकाई की ओर से अग्रवन में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्धाटन सत्र को संबोधित करते प्रदेश के वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना ने प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तेज करते हुए यूपी के जल्द सर्वोत्तम प्रदेश बनने की उम्मीद जताई। उन्होंने उद्यमियों से संवाद करते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति जानी। प्रदेश सरकार के प्रयास रखे और सभी को इंवेस्टर समिट में आने का न्योता दिया।

डॉ. सक्सेना ने लघु उद्योग भारती के सदस्यों को पर्यावरण समिति में प्रतिनिधित्व देने, औद्योगिक भूमि की कमी को पूरा करने के लिए निजी स्तर पर औद्योगिक पार्क विकसित करने की घोषणा की और औद्योगिक समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार की तरफ से सभी संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार औद्योगिक नीतियों की गाइडलाइंस सभी विभागों को 15 जनवरी तक मुहैया करा रही है ताकि प्रदेश के इंवेस्टर समिट में अधिकाधिक प्रतिभागिता हो।

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिकविकास श्री अरविंद कुमार ने प्रदेश की औद्योगिक नीति पर चर्चा की। इंवेस्टर समिट के लिए 17 देशों में किये गए प्रयासों को साझा किया। उद्यमियों की समस्याओं के प्रतिवेदन पर जवाब दिए। सौर ऊर्जा से संबंधित जिज्ञासाओं को शांत किया। वहीं 50 करोड़ रुपये की इकाइयों को एसजीएसटी के फायदे पूंजीगत सब्सिडी में मिलने की बात रखी। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष श्री राकेश

गर्ग ने उद्योगों की जरूरतों पर चर्चा की।
लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति ने संगठन की विकास यात्रा को साझा किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र ने बताया कि किस तरह सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आर्थिक गुलामी की तरफ बढ़ने लगा था। प्रदेश अध्यक्ष श्री मधुसूदन दादू ने उद्यमियों की समस्याओं को रखा। श्री उमेश शर्मा ने प्रदूषण से संबंधित विषय रखे। राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री श्री राकेश गर्ग, मेयर श्री नवीन जैन, विधायक श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल एवं डॉ. धर्मपाल सिंह, प्रदेश महामंत्री श्री रविन्द्र सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल, श्री राजीव बंसल, श्री विजय गुपा, श्री नितेश गुपा, श्री संजीव जैन, श्री अरविंद शुक्ला, श्री शैलेष अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल एवं आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक श्री महेन्द्र इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम संचालन प्रदेश सचिव श्री मनीष अग्रवाल ने किया ाजिला इकाई अध्यक्ष श्री भुवेश अग्रवाल ने आभार जताया।

## डायरेक्टरी का विमोचन

आयोजन के दौरान एलयूबी प्रदेश इकाई की डायरेक्टरी का विमोचन किया गया। इसमें उद्यमियों के ब्यौंरे के साथ उनके कारोबार का विवरण है। सरकारी नीतिगत विषय रखे गए हैं ताकि उद्यमी उनका लाभ ले सकें। इस अवसर पर इंजी श्री उमेश शर्मा, निर्यातक श्री गोपाल गुप्ता, आगरा इंडियन बैंक के जोनल मैनेजर, संयुक्त आयुक्त उद्योग श्री अनुज कुमार को आयोजन में सहयोग के लिए विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। संचालन प्रदेश सचिव श्री मनीष अग्रवाल व प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री दीपक


अग्रवाल ने किया।
उद्यमियों की ओर से विविध विषयों पर चर्चा की गई जिसमें मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं-

- औद्योगिक भूमि की कमी को दूर करने के लिए मौजूदा परिसर का एफएआर बढ़ाने की अनुमति हो। बंद पड़ी सरकारी मिलों में औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएं।
- औद्योगिक भूखंड नीलामी के दौरान लघु उद्योगों को फायदा दिया जाए। दो हजार वर्ग मीटर के प्लॉट के आवंटन में छोटी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाए।
- विभिन्न विभागों के बकाया को दूर करने के लिए एक बार फिर एक मुश्त समाधान योजना लाई जाए। इससे उद्योग पर विधिक जटिलताएं कम की जा सकें।
- यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में अतिक्रमण रोके जाएं। अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं। सड़कों के गड्ढे दूर किए जाएं। सीवर और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
- उद्योगों को उत्पाद बदलने की सुविधा हो, परिवार में विभाजन

की अनुमति, नाम व संविधान परिवर्तन आदि को भी स्टांप शुल्क से मुक्त रखा जाए।

- सोलर ऊर्जा में नेट मीटरिंग का फायदा दिया जाए। वर्तमान में नेट बिलिंग होने से नुकसान है। आठ रुपये बिजली खरीदते हैं और वो दो रुपये यूनिट में जाती है।
- औद्योगिक दुर्घटना की स्थिति में धारा 304 के स्थान पर 304ए में तब्दील किया जाए। भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित नियमों का सरलीकरण किया जाए।
- क्षेत्र विशेष में गैस आधारित जनरेटर की अनिवार्यता को बल नहीं दिया जाए। छोटी इकाइयों को 125 केवीए तक डीजल चालित जनरेटर लगाने दिया जाए।
- प्रदूषण विभाग द्वारा समाधान योजना शुरू की जाए। इससे सभी उद्योग आपसी सहमति के आधार पर अपने प्रपत्रों को नियमित कराते हुए भविष्य में अनुपालन करें।


# Piyush Goyal launched 'Right to Repair' Portal and National Consumer Helpline Centre 

Food and Consumer Affairs Minister Shri Piyush Goyal launched a host of new initiatives, including the right-to-repair portal and an NTH mobile app, and opened new premises of the National Consumer Helpline centre in the national capital on 24th December.

A memorandum of understanding was also signed between the Consumer Affairs Department and IIT (BHU), Varanasi as well launched a capacity building program of consumer commissions.

These initiatives were launched on the occasion of National Consumer Day. Minister of State for Food and Consumer Affairs Sadhvi Niranjan Jyothi, Consumer Affairs Secretary Shri Rohit Kumar Singh, and National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC) President Shri R.K. Agrawal were also present.

On the 'right to repair' portal, manufacturers will share the manual of product details with customers so that they can either repair by themselves, or by third parties, rather than depend on the original manufacturers. Initially, mobile phones, electronic, consumer durables, automobiles and farming equipment will be covered.

Speaking on the theme "Effective disposal of cases in consumer commission" on the occasion of National Consumer Day, the minister lauded the consumer courts for disposing of higher number of
pending cases in last six months and expressed confidence of eliminating the backlog of cases across the country.
"In a short span of six months, we have doubled disposal of pending cases. About 90,000 pending cases were disposed (between July and November this year)," he said. About 38,000 pending cases were disposed of by consumer courts in the yearago period.

He said his ministry is making efforts keeping in mind what the prime minister has articulatedconvergency, capacity building and climate change to make consumers' life easier and promote ease of doing business.

Consumer Affairs Secretary Shri Rohit Kumar Singh said the department held a special drive 'Lok Adalat' and 'Grahak Madhyastata Samadhan' to settle the pending cases and such initiatives will be continued in future.

Talking about future challenges facing consumers due to technological advancement, Shri Singh said that Metaverse, dark patterns in advertising, and banned ads on social media are some aspects that the department need to analyse the regulatory landscape to protect the consumer interest and make it safe.

## LUB's News in Brief

## LUB's 3 Members Appointed in Tea Board

Union Ministry of Commerce and Industry has appointed three members from LUB as Member in Tea Board by Notification S.O. 6070 on 26th Dec. 2022).

Shri Sushil K. Berlia
Shri Ashok K. Goyal
Shri Dhananjayan Krishnamoorthy

## LUB's 4 Members Nominated in <br> Chandigarh Administrator's Advisory

Four members of LUB's Chandigarh Unit have been nominated in Administrator's Advisory Council to advise the Chandigarh Administration on development issues and policy matters affecting the Union Territory of Chandigarh.

Shri Yudhvir Kaura
Shri Rakesh R. Aggarwal, Sr. Vice President
Shri Radhe Shyam Garg
Shri Avi Bhasin

## DPC \& LUB meets for a Cause

An important meeting was conducted with President of Delhi Productivity Council and Laghu Udyog Bharati along with officials and Director, CSIRAMPRI for promoting CSIR-AMPRI Technologies on Parali and Marble waste at New Delhi.

## A Member Expresses Views about Growing Impact of LUB :

"Friends, recently our LUB Trichy members brought to my notice about some ambiguous clauses in Tenders released by BHEL Trichy. I represented the issue on behalf of LUB to BHEL ED, Trichy. We had a good chat and explained him about LUB and also the spiral effect of ambiguous clauses. He immediately called upon GMs and DGMs on phone and questioned the logic for which they couldn't give explanation... He assured us speedy action and we left his office around 6.10 pm . After that a corrigendum was released by 6.40 pm . LUB Trichy members were surprised of such immediate action which they had never witnessed... LUB has created good ray of hope in many hearts now, need leadership attention and support to resolve other such genuine issues."

## Hoshiarpur Unit signed MoU



LUB's Hoshiarpur Unit of Punjab State signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Pt. Jagat Ram Polytechnic College on 19th Dec. MoU is broadly around the following points;

1) Internship/Placement of students passing out in MSME's of Hoshiarpur.
2) Mentoring by Laghu Udyog Bharati members for students who want to start their own venture.
3) Use of machines and testing equipment by the industry on mutually acceptable terms.
4) Explore possibilities of consultancy projects in its area of expertise, by the industry.

Laghu Udyog Bharati, Hoshiarpur has formed a 3member committee for Industry-Academia Collaborations which will work closely with all relevant Academic Institutions.

## चित्तौड़ अंचल का अभ्यास-वर्ग कोटा में आयोजित



लघु उद्योग भारती, राजस्थान के चित्तौड़ अंचल का दो दिवसीय अभ्यास वर्ग 24 व 25 दिसंबर को कोटा में आयोजित किया गया। एलयूबी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेवभाई प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा एवं अन्य अतिथियों ने दीप-प्रज्वलित कर अभ्यास वर्ग का शुभारंभ किया। अभ्यास वर्ग के विभिन्र सत्रों में अभ्यास वर्ग की मूल भावना के अनुरूप विद्वानों के बौद्धिक हुए. इस अवसर पर उद्यमी सम्मेलन का भी आयोजन किया गया जिसमे केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल एवं केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी शामिल हुए।

सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवनिर्माण की अवधारणा को साकार करने का समय आ गया है। मोदी सरकार ने छोटे उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिये देश में 'जन विश्वास बिल' लागू कर दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिये प्रत्येक राज्य में लघु उद्यमियों को निर्माण क्षेत्र में आगे आना होगा जिससे युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिल सकें। इस दिशा में लघु उद्यमियों का अभ्यास वर्ग निस्संदेह मील का पत्थर साबित होगा।

एमएसएमई की निर्यात में 49 प्रतिशत की हुई भागीदारीकेंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा ने कहा कि भारत गांवों में बसता है, इसलिये हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों का और विस्तार करना होगा। मोदी सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से छोटे उद्योगों के विस्तार और उनके विकास पर तेजी से ध्यान दिया है, जिससे आज एमएसएमई उत्पादों का 49 प्रतिशत निर्यात होने लगा है। चित्तौड़ प्रांत के लघु उद्यमियों की मांग पर उन्होंने एक देश-एक एमएसएसई की परिभाषा में सुधार कर समस्याओं को दूर करने का विश्वास दिलाया।

उद्यमी सम्मलेन का विस्तृत विवरण पृथक से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित होगा। कोटा इकाई की इच्छा रही है कि इस अभ्यास वर्ग को संगठन में एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाये, जिससे भविष्य में होने वाले अभ्यास वर्गों के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

## एलयूबी शिष्टमंडल ने भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग पर मंग्री से की भेंट

लघु उद्योग भारती, राजस्थान की भीलवाड़ा इकाई से एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री प्रकाशचंद्र की अगुवाई में केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल से दिल्ली में मुलाकात कर कपड़ा उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की।

केंद्रीय मंत्री श्री गोयल को बताया गया कि टफ स्कीम बंद होने से नए उद्योग लगाने में शिथिलता आ गई है. जबकि देश को 5 ट्रिलियन इकोनामी की और अग्रसर करने और रोजगार की उपलब्धता हेतु टफ स्कीम की बहाली बेहद जरूरी है।

शिष्टमंडल ने कपड़ा मंत्री को बताया कि भीलवाड़ा में 425 से अधिक वीविगं यूनिट के साथ-लगभग 32 से अधिक गारमेंट की इकाइयां अत्याधुनिक तकनीक एवं मशीनों से सुसज्जित हैं। लेकिन टफ स्कीम लागू होने के बाद से ही कपड़ा उद्योग में

क्रांतिकारी परिवर्तन आया और निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई. वृहद् उद्योगों के लिए PLI स्कीम आ चुकी है परंतु मध्यम लघु उद्योगों को टफ स्कीम ही आगे बढ़ा सकती हैं। एलयूबी प्रतिनिधियों ने लघु एवं मध्यम उद्योग में ऋ्टा की उपलब्धता एमसीएलआर रेट पर करने का भी आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, भीलवाड़ा इकाई के अध्यक्ष श्री महेश हुरकट, कार्यकारिणी सदस्य श्री हरिप्रसाद अग्रवाल शामिल हुए।

## उदयपुर महिला इकाई सदस्य सुनीता मांडावत का मनोनयन

एलयूबी उदयपुर महिला इकाई और जिला परिषद सदस्य श्रीमती सुनीता (पिंकी) मांडावत को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, पश्चिमी राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। संगठन की ओर से हार्दिक
 शुभकामनाएं।

## उदयपुर में रोजगार सृजन केंद्र का शुभारंभ

स्वावलंबी भारत अभियान के तहत जिला रोजगार सृजन केन्द्र उदयपुर के शुभारंभ का उद्धाटन 27 दिसंबर को हुआ। स्वावलंबी भारत अभियान के राष्ट्रीय समन्वयक श्री भगवती प्रकाश शर्मा, नगर निगम के उप महापौर श्रीमान पारस सिंघवी, भारतीय मजदूर संघ के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मनोज जोशी, एलयूबी जिलाध्यक्ष श्री प्रमोद उपाध्याय, स्वावलंबी भारत अभियान के क्षेत्र समन्वयक श्री सतीश आचार्य और प्रांत समन्वयक श्री पुरूषोत्तम शर्मा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। संचालन श्री रमेश पुरोहित ने किया। कार्यक्रम में स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़े लगभग सभी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

## जोधपुर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किलस्स ट्रेनिंग संपन्न

लघु उद्योग भारती, जोधपुर द्वारा लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी में सॉफ्ट स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस ट्रेनिंग के मास्टर ट्रेनर डॉ. वंदना गुप्ता एवं श्री अखिलेश कुमार मीणा थे. प्रशिक्षण समापन

समारोह में मुख्य अतिथि लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री श्री घनश्याम ओझा ने युवाओं को अतीत के भारत की जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत एक कृषि आधारित औद्योगिक देश था, विश्व का लगभग 24 प्रतिशत व्यापार भारतवासी करते थे। हमारा देश युवाओ का देश है हमारे युवा स्टार्टअप के माध्यम से नये प्रयोग कर उत्पादन की लागत कम, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाकर पुनः विश्व में अपनी धाक जमा सकते हैं। श्री ओझा ने कहा कि कोरोना के बाद युवाओं व महिलाओं ने कई प्रकार के उद्योग लगाकर देश को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की दिशा में काम किया। पूरे विश्व की दृष्टि भारत की ओर है ऐसे में हमें इस बदलते परिप्रेक्ष्य में अपनी भूमिका का निर्वहन करना है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त निदेशक श्री सुभाष चन्द्र ने युवाओं को भविष्य निर्माण के लिये प्रेरणा दी और राजस्थान सरकार के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, जोधपुर महाप्रबंधक व संयुक्त निदेशक श्री एस. एल. पालीवाल व जिला उद्योग अधिकारी सुश्री प्रीति गुर्जर ने नव उद्योग सृजन के लिये केन्द्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

## एलयूबी जोधपुर प्रांत कार्यकारिणी की बैठक आयोजित

लघु उद्योग भारती, राजस्थान के जोधपुर प्रांत की कार्यकारिणी बैठक 30 दिसम्बर को सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अनिल अग्रवाल ने संगठन-मंत्र का पाठ किया। प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़ ने कोटा में आयोजित उद्यमी सम्मेलन व कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग की जानकारी दी। प्रांत अध्यक्ष श्री महावीर चोपड़ा ने उद्योगों की विभिन्र समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव मांगे। उन्होंने संगठनात्मक एवं आगामी कार्यक्रमों के बारे मे विस्तार से जानकारी दी और सदस्यता के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिये प्रेरित किया। राज्य बजट में उद्योगों के लिये भेजे गये सुझावों पर भी चर्चा की गयी। जोधपुर प्रांत की विभिन्न इकाईयों ने प्रदेश अध्यक्ष श्री बालड को 20 नये सदस्यों के चैक भेंट किये।

प्रांत कोषाध्यक्ष श्री दीपक माथुर ने बताया कि संगठन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत् कम्प्यूटर डिजिटल सारक्षता में राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इनफॉरर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स जनवरी 2023 से आरम्भ करेगा। प्रान्त सचिव श्रीमती बिन्दू जैन ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व बीकानेर प्रवास के दौरान 5 संयोजक से पूर्ण इकाई गठित करने के प्रयासों की जानकारी दी।

जोधपुर महानगर उपाध्यक्ष श्री एच. के. गर्ग ने इकाई का वृत्त रखा और राज्य बजट में विद्युत से सम्बद्ध ज्ञापन की जानकारी दी.

साथ में ई-वे बिल की विसंगतियों को दूर करने के लिये किये गये प्रयासों के बारे में भी बताया। संगरिया इकाई अध्यक्ष श्री धनंजय तिलावत व सचिव श्री रवि गुमा ने केन्द्र सरकार द्वारा प्लास्टिक उद्यमियों को लघु उद्योग भारती के प्रयासों से दी गयी राहत के विषय में विस्तार से बताया। मंडोर इकाई अध्यक्ष श्रीमती मंजू सारस्वत व श्री पूनमचन्द तंवर ने नयी इकाई मथानिया के गठन के विषय में जानकारी दी।

बोरानाडा इकाई सचिव श्री किशोर हरवानी ने इकाई का वृत रखा और 4 नये सदस्य और बोरानाडा से डीपीएस चैराहा तक सड़क मरम्मत/डामरीकरण के कार्य की जानकारी दी। महिला इकाई अध्यक्ष श्रीमती मीनू दूगड ने वृत रखा और 200 महिलाओं के आर्टिजन कार्ड बनाने और महिला उद्यमिता के लिये किये गये प्रयासों की जानकारी दी। सूरसागर इकाई सचिव श्री नरेश परिहार ने वृत प्रस्तुत कर सूरसागर में आयोजित सिलकोसिस जागरूकता कार्यशाला के आयोजन के बारे मे जानकारी दी तथा नये सदस्यों के चेक भेंट किये।

## एलयूबी दिल्ली प्रदेश का अभ्यास वर्ग संपन्न

लघु उद्योग भारती दिल्ली प्रदेश ने कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग 20 दिसम्बर को आयोजित किया। दीप प्रज्वलन और संगठन मंत्र के साथ आरम्भ हुए प्रथम सत्र में संघ के दिल्ली प्रांत प्रचारक श्री जतिन ने उद्यमियों को व्यवहार कुशलता और संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों मंज रह रहे कामगार परिवारों के मध्य सतत सेवा कार्यों के लिये प्रेरित किया।

द्वितीय सत्र में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र नागपाल ने संघ के 15 विविध संगठनों के माध्यम से चल रहे स्वावलंबी भारत अभियान की जानकारी दी। भारत के प्राचीन गौरव की पुनर्स्थापना में योगदान के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका को रेखांकित भी किया।

महिला इकाई की अध्यक्ष श्रीमती आरती सहगल ने नियमित कार्यक्रमों के अतिरिक्त इकाई द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया। दिल्ली प्रदेश प्रभारी श्री नरेश पारीक ने संगठन की गतिविधियों और सोशल मीडिया के महत्व पर चर्चा की।

प्रदेश महासचिव श्री ओमप्रकाश गुपा ने विभिन्न आयामों और उत्पाद समूहों की जानकारी देते हुए बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिवेश के अनुरूप उद्यमियों को कार्यप्रणाली अपनाने का आवाहन किया।

तृतीय और समापन सत्र में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र ने कार्यकर्ताओं को प्राचीन गौरव का स्मरण कराते हुए उनमें संगठन विस्तार हेतु नव ऊर्जा का संचार किया। प्रान्त सह

महासचिव श्री मुकेश अग्रवाल के धन्यवाद ज्ञापन और कल्याण मंत्र के साथ अभ्यास वर्ग पूर्ण हुआ।

## फरीदाबाद में ZED प्रमाणीकरण जागरूकता के लिए सेमिनार का आयोजन

लघु उद्योग भारती फरीदाबाद ने 16 दिसम्बर को एमएसएमई विकास एवं सुविधा संस्थान, ओखला के सहयोग से ZED प्रमाणीकरण जागरूकता पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया। डॉ. आर.के. भारती, संयुक्त निदेशक एमएसएमई ओखला ने कहा कि ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट समाधान की ओर बढ़ने में " $व^{\circ} ष ् ठ ~ प ् र म ा ण न ~ क े ~ त ह त ~ ए म ए स ए म ई ~ इ क ा इ य ो ं ~ क ो ~ ह ै ं ड ह ो ल ् ड ि ं ग ~$ और कंसल्टेंसी मदद हेतु 5 लाख रुपए (प्रति एमएसएमई) उपलब्ध कराए जाएंगे।

एमएसएमई इकाइयां राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा ZED प्रमाणन हेतु दिये जाने वाले कई अन्य प्रोत्साहनों का भी लाभ उठा सकते हैं और कवच (कोविड-19 मदद) पहल के तहत मुफ्त ZED प्रमाणन के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। ZED प्रमाणन से काफी हद तक अपव्यय को कम कर अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं यही नहों, ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों का इप्टतम उपयोग कर अपने बाजारों का विस्तार भी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री अरुण बजाज ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इकाई अध्यक्ष श्री रवि भूषण खत्री ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किये। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक श्री सुनील कुमार, सहायक निदेशक श्री बी.पी. सिंह और संयुक्त निदेशक, एमएसएमई फरीदाबाद श्री दिग्विजय सिंह भी उपस्थित थे।

## आगरा इकाई ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन

लघु उद्योग भारती, आगरा ने रक्तदान शिविर का आयोजन 18 दिसंबर को किया। लोकहित ब्लड बैंक कर्मियों ने 55 उद्यमियों द्वारा रक्त संग्रह किया। इस अवसर पर शहर के वरिष्ठ चिकित्सकों ने 100 से अधिक उद्यमी और उनके परिवारजनों का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया एवं पैथोलॉजिकल जांच की गई। शिविर में संगठन के संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव श्री राकेश गर्ग, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल, प्रदेश सचिव श्री मनीष अग्रवाल सहित अन्य उद्यमी गण परिवार सहित उपस्थित रहे।

## एलयूबी गुवाहाटी ने बैंकिंग पर की चर्चा

लघु उद्योग भारती, गुवाहाटी और पंजाब नेशनल बैंक के संयुक्त तत्वावधान में बैंकिंग विषयक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें संगठन सदस्यों और पीएनबी पूर्वोत्तर के पदाधिकारियों की अच्छी संख्या में भागीदारी रही। बैंकिंग पर उपयोगी चर्चा हुई और पीएनबी पूर्वोत्तर हेड ने एलयूबी सदस्यों के लिए विशेष रियायतों की घोषणा भी की। नवगांव इकाई अध्यक्ष श्री रोहित अग्रवाल तथा शिलांग इकाई सचिव श्री हर्ष अग्रवाल ने भी कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।

## फिरोजाबाद में नई द्योग नीति को लेकर हुआ उद्योग संवाद

लघु उद्योग भारती, उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद इकाई ने 22 दिसंबर को उद्योग संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री श्री अनुज कुमार ने कहा कि नई उद्योग नीति में उद्योगों का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर उद्योगपति इंडस्ट्रियल लैंड बैंक डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कई प्रावधान हैं। उन्होंने फरवरी माह में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी फिरोजाबाद के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया।

एनएसआईसी के महाप्रबंधक श्री समीर अग्रवाल ने बताया कि उद्योगों के लिए उनका विभाग सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ईसीजीसी के प्रबंधक श्री राहुल ने बताया कि ईसीजीसी के माध्यम से निर्यात के क्षेत्र में उद्यमी अपने पेमेंट को सुरक्षित कर सकते हैं।

लघु उद्योग भारती के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल ने कहा कि उद्योग संवाद के माध्यम से उद्योगपतियों को सरकारी हितकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करना एक अच्छा प्रयास है। प्रदेश सचिव श्री मनीष अग्रवाल ने कांच नगरी के औद्योगिक विकास पर बल दिया, तो संभाग महासचिव श्री हेमंत अग्रवाल ने आने वाले समय को उद्योग और व्यापार हित का बताया। धन्यवाद ज्ञापन श्री हेमंत अग्रवाल तथा संचालन इकाई महामंत्री श्री विनोद चौधरी ने किया। इस अवसर पर जीएम डीआईसी श्री पंकज, वरिष्ठ उद्यमी श्री प्रदीप गुप्ता तथा श्री संतोष अग्रवाल उपस्थित थे।

जहाँ सेवा ही जीवन－ध्येय है

## पीएसबी फेब्यूलस प्लस

## 601 दिन जमा योजना



अधिक जानकारी के लिए हमारी निकटतम शाखा से संपर्क करें या https：／／punjabandsindbank．co．in का अवलोकन करें। （e－mail：ho．customerexcellance＠psb．co．in）


Delegation of LUB's Bhilwara Unit headed by National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra met Union Minister for Textile Shri Piyush Goyal at New Delhi. National Secretary Shri Naresh Pareek is also seen with other officials.


LUB's High Level Delegation met with Union Minister Shri Bhupendra Yadav for Misleading Provisions for Plastic Manufacturers and Traders on 12th December at New Delhi.


Union MoS Shri Arjun Ram Meghwal, MoS MSME Shri Bhanu Pratap Singh Verma, LUB's National Org. Sec. Shri Prakash Chandra, National President Shri Baldev Bhai Prajapati, National Secretary Shri Ghanshyam Ojha, Former President Shri OP Mittal attended Udyami Sammelan at Kota.


LUB's National Organizing Secretary Shri Prakash Chandra addressed entrepreneurs at Abhyas Varg organized by Delhi State Unit on 20th Dec. 2022.


Union Minister Shri Bhanu Pratap Singh Verma receiving Memento 'Trishul' while visiting the Stall of Kashi Prant.

