

लघु उद्योग भारती

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




Former National President Shri Jitendra Gupt, Jt. National Treasurer Shri O.P. Gupta \& State President Shri Virendra Nagpal attended a Round Table Conference organized by Delhi State Unit and FIDC on 'Role of Banks and Other Financial Institutions to Provide Capital to Micro \& Small Industries' at LUB's National Headquarter on 16th November, 2022.


An Awareness Camp for Different Welfare Schemes of Center Govt. for Women was organized by LUB's Bhilai Unit of Chhattisgarh State \& Ministry of Labor \& Employment, Govt. of India.


LUB's Bhilwara Unit Welcomed the Participants of Mahila Nagar Path Sanchalan conducted by Rastra Sevika Samiti Bhilwara Vibhag on 1st November, 2022.


LUB's Mandor Unit of Jodhpur Anchal conducted its Monthly Meeting and Discussed about Local Industrial Issues on 26th November, 2022.



OFFICIAL PUBLICATION OF LAGHU UDYOG BHARATI

| Volume -6 | Issue -01 |
| :--- | ---: |
| Editorial Board | November, 2022 |
| $■$ 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 | $098290-22896$ |
| $\square$ Publisher |  |
| Om Prakash Mittal, Past President | $094140-51265$ |
| $\square$ Editor |  |
| Dr. Kirti Kumar Jain | $094141-90383$ |
| $\square$ Associate Editor |  |
| Mahendra Kumar Khurana | $098290-68865$ |
| $\square$ Co-Editor |  |
| Dr. Sanjay Mishra | $098295-58069$ |

## विवरणिका

Editorial ..... 03-03
BUDGET Suggestions on MSMEs .... ..... 04-11
Indian Economy is on the Right Path .... ..... 11-13
पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिवेशन झारखंड में... ..... 14-15
बजट 2022-23 के लिये लघु उद्योग भारती... ..... 16-17
LUB's News in Brief.... ..... 17-20
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 :

# Government E-Marketplace (GeM) is Transforming Public Procurement for MSMEs 



## Editorial

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

TThe Prime Minister said that - India's public procurement marketplace for MSMEs eMarketplace ( GeM ) has helped Indian small businesses, by finding big customers with government departments, central public sector enterprises, etc. At the same time, PM also said, the portal has enhanced transparency and reduced scope for corruption in the public procurement process.

As per latest statistics, order volume of goods and services by central government ministries and departments has now crossed whopping 12 million or 1.2 crores on GeM. The portal achieved annual procurement of Rs. 1 lakh crore in Financial Year 2021-22. It is also notable that $57 \%$ of order value is coming from the MSME sector. No doubt, this portal has transformed the public procurement system for MSMEs.

The Prime Minister rightly pointed out, "Have you heard of a government running a successful ecommerce platform in India". GeM was launched in 2016 and since then the portal has steadily been growing, with about 300 service categories and over 10000+ product categories available on it. Since its inception, GeM has facilitated over 1 Crore transactions valued at over Rs. 3.02 Lakh Crore.

Recently, the Union Commerce Minister, while reviewing the progress of GeM , said that the portal has planned significant technical upgrades, including use of Artificial Intelligency, to improve experience on the platform. Such steps are encouraging and experts view that GeM can play a significant role in promoting social inclusiveness by strengthening the Indian micro and small enterprises sector.

I invite your opinions.

# BUDGET Suggestions on MSMEs to Finance Minister 

Ref. No.LUB/2022-23/448<br>Smt. Nirmala Sitharaman ji<br>Hon'ble Minister of Finance<br>\& Corporate Affairs<br>Govt. of India<br>North Block<br>New Delhi-110001

Dated: 28/10/2022

## Sub: Pre-Budget Suggestions Focusing Micro, Small \& Medium Scale Industries

Respected Madam,
Greetings from Laghu Udyog Bharati, an all India Organisation with vision to Promote and Protect Micro and Small Industries having presence in around 550 districts throughout the Country.

We express our sincere thanks \& gratitude for the support extended by your goodself to the various sectors of the society including MSMEs. LUB has always played a vital role in taking up the matters directly or indirectly affecting MSME Sector and has also bridged the Gap of communication between Government and MSMEs.

We also appreciate the vision statement of 'VOCAL FOR LOCAL', 'Make in India', 'Atmanirbhar Bharat' given by Hon`ble Prime Minister, which itself speaks about the focus of Government to create environment for increasing Manufacturing activities and Ease of Doing Business for MSMEs. But it seems there is still a lot to do specifically for MSMEs as it could be seen that youths instead of becoming Job Providers are becoming Job Seekers. This mindset need to be changed and for that Government of India would have to play very important role.

We are hereby submitting Pre-Budget Suggestions, some of them have been submitted earlier also for your kind consideration:-

Allocation of Budgetary Fund for MSMEs
A) Credit Linked Capital Subsidy Scheme (CLCSS):
It is observed that CLCSS scheme of MSME Ministry was very useful for MSMEs who wanted to upgrade their Production technology and make themselves competitive and for that the Scheme provided Subsidy in form of Maximum amount of Rs. 15 Lakh (i.e. $15 \%$ of Rs. 1 Crore of Institutional Finance Availed).
The Upper Cap of Rs. 1 Crore of Institutional Finance need to be increased as it is not at par with current Up-gradation of Plants \& Machinery requirements and also not at par with the

Changed Definition of MSME.
We would propose that the Budget allocation for this Scheme should be enhanced and also the Upper Limit of Rs. 1 Crore be increased to Rs. 10 Crore.

## B) Motivation to Green Industrialization:

It is now very clear that Government of India is very aggressive in promoting Non-Conventional ways of Energy (Fuels) and Renewal Energy, which can also be seen by various measures taken by GoI for Solar Power Plants etc.

1) In spite of these measures, still maximum manufacturing sectors have not yet started having their Solar Power Plants for Captive Consumption.
2) Further there is need of use of Enzymes based Effluent Treatment Plants which can not only help in better treatment of waste water but would also help in use of the bye-product of such plants for agriculture purposes.
3) Use of Agro waste pellets to replace coal as fuel should be promoted, which would not only help to develop substitute for coal but would also help in reducing pollution due to burning of agro waste in open air.
We Propose to Bring in Policy that MSMEs should be allowed to:
4) Purchase Solar based Electricity from Domestic Solar Power Plants and/or should be allowed to bring their own Solar Power Plant for Captive Consumption. Those bringing their own Solar Power Plant for Captive Consumption must be given benefit in form of GST Subsidy.
5) To promote Enzymes based ETPs and Use of Agro waste pellets, necessary steps must be taken either by way of capital subsidy or by way of Additional Depreciation in Income Tax or by way of GST Subsidy.
C) Enhancement of Fund Allocation for ATUFS Scheme to Promote Textile Sector.
D) Working Capital Crunches is Affecting

Cash Flows of MSMEs:
MSME Sector usually suffers from insufficient cash flows and the last 2 years of Covid pandemic has further deepen the impact. It is noted that although GoI through various ministries is trying to resolve this major issue of MSMEs but the ground realities speaks differently.
Whole Chain of Cash Flow includes, Government Sector (Procurements), Corporate Sectors, MSMEs, Consumer, etc. In this whole chain the major impact is noted due to delay in release of Funds or payments by Government Undertakings, PSU, Government departments. Further it is noted that there is no check on these delays due to which whole MSME sector is getting affected.
There is need to take some of measures to resolve the burning issue:-

1) All such Government Departments, undertakings, PSUs, etc. delaying payment beyond 45 days should be compulsorily be asked to pay Interest on such delays as per MSMED Act. Such Interest should also be applicable to delays made by Corporate or Vendors through whom such vendors procure goods and services to make supplies to these Govt. departments, PSUs, etc.
2) Bank Finance should be available on outstanding amount due from Govt. Department, PSUs, Undertaking even if the due is beyond 90 days.
3) Expansion of TReDS should be made mandatory for PSU's and Govt. organisations.

## E) CGTSME Fund to be increased:

CGTSME loan Budget of Rs. 2200 crore is constant from seven years same should be increased to help Micro and Small industries.

## Direct Taxes

1. Income Tax on Earnings from Business Partnership \& LLP Firms-
We request for the revision of tax slab rate for the partnership Firm/LLP and revision in remuneration limit to a partner u/s 40 (b) (v).

| No. | SLAB OF INCOME | RATE OF TAX |
| :---: | :--- | :--- |
| a) | Total income does not <br> exceed Rs. 10, 00,000 | 10 Percent |
| b) | Total income exceeds <br> Rs. 10 Lakhs but does <br> not exceed Rs. 15 Lakh | 15 Percent |
| c) | Total income exceeds <br> Rs. 15 Lakh | 25 Percent |

* Rate of income tax for the partnership firm should be revised to new slab rate as
* Remuneration to a working partner
* As per sub clause (v) of clause (b) of section 40 of income tax act the remuneration allowed to a working partner should be revised and should be as under

| a | On the first Rs.5,00,000 <br> of the book profit | Rs. 1,50,000 or <br> $90 \%$ of book profit <br> whichever is more |
| :--- | :--- | :--- |
| b | On the next Rs. 5,00,000 <br> of the book profit | $75 \%$ of the book profit |
| c | On the balance of the <br> book profit | $60 \%$ of the book profit |

2. Income Tax on Earnings from Business \& Profession by Proprietary Firms:
We recommend to extend an option in addition to the current tax calculation for the individual assesses having income more than threshold limit be taxed with maximum $20 \%$ tax rate on the income or gain from the business \& professional activity. This may be restricted to the GST registered assesses for the confirmation of the income source.

## 3. Tax Deducted at Source Provision:

We suggest to give relief by removing mandatory TDS PROVISIONS when both are GST registered assesses. This will ensure EoDB (Ease of Doing Business) to the great extent. Also, it will give relief for working capital requirement of MSMEs.
4. Tax Collected at Source:

It is introduced recently w.e.f. 1st Oct. 2020. It is increasing a complexity in the overall commercial system due to selective applicability. It is further adding lot of work to the assesses in the routine business activity. We request for total withdrawal of the recently introduced provisions of TCS.
It is further noticed that in various TDS/TCS provisions, the applicability of tax rates is linked with the deductee's income tax return filing status, which is also impractical for the Assessee. First, the window for checking the return status of the deductee is not provided and if it will be provided, it would be difficult for the business entities for verifying the status of each and every party/vendor before making any business transaction.
5. Incentive Scheme for Investment in the

## Made in India Capital Goods of P\&M:

It is observed that there is need of Capital Infusion in the Plant \& Machinery of manufacturing industry to be at par with the current IRIV scenario. It is also important with respect to the AtmaNirbhar Bharat Abhiyan to make the manufacturing sector at par with the international standard with respect to capacity, quality \& competitiveness to become Global Manufacturing Hub. To promote the LOCAL CAPITAL GOODS of P\&M manufacturing. This will promote the Make in India program and will give boost to the local Plant \& Machinery manufacturing sector which has very much important role in the Atmanirbhar Bharat Abhiyan \& Vocal for Local. We suggest extending two options as below-

* Higher rate of depreciation on LOCAL CAPITAL GOODS of P\&M for two years.
* One-time capital incentive deduction in the taxable income.

6. DSIR Recognition of R\&D FACILITY Installed at Partnership \& LLP Firms:
We observe that there are many SMEs who are involved in the R\&D of different products in all the industry segments. During the COVID 19 period we have seen that many SMEs have developed many products like PPE KITS, VENTILATORS, OXYGENRATORS, SANITIZEERS, SANITIZER DISPENSORS etc. \& have exhibited their ability of R\&D to suffice with the change in the market requirements.
We all are aware that the majority of the MSMEs are non-corporate \& are Proprietary or Partnership or LLPs. We wish to bring to your notice that, it is a precondition to be a company registered with ROC to receive the DSIR recognition of R\&D facility. The DSIR registration enables the firm to receive the different fiscal \& other government scheme benefits for R\&D activity.
We wish to request to remove this discrimination towards proprietary, partnership \& LLP firms \& permit the recognition of DSIR of R\&D facility enabling to receive fiscal \& other government schemes by them.
7. MAT/AMT Rate for Special Category States which are Exempt from Income Tax:
Units of this region which are exempted from Income Tax have to pay MAT / AMT @ 18.5\% which should be reduced and to be brought at par with normal rate of $13.5 \%$.

## 8. Capital Gain Tax:

In the course of business, the MSE's are required
to sale the assets to fulfil financial commitments of Banks or institutes or creditors or for the purpose of new business opportunities. In such cases the 'CAPITAL GAIN TAX' is charged which directly evaporates substantial gained amount by $20 \%$ resulting into the loss of funds availability to that extent. We suggest to withdraw 'Capital Gain Tax' on such sale of asset similar to sale of agriculture land. This shall be available with two options. A) Sale of asset for the purpose of repayment of financial dues of institutes which will reduce the NPA as a result and B ) for the purpose of reinvestment in the business as capital or quasi capital with lock in period of 3 to 5 years. This will provide source of fund to the new projects within the business. It is also requested to wave of Long Term Capital Gains for Micro and Small Scale industries.

## 9. Deposits \& Unsecured Loans from

 Friends \& Relatives:It is a regular practice \& tradition of our business community to use financial resources as unsecured loans from relatives \& friends to start \& run the activity. This is a very important source typically for MSMEs who do not receive the financial facilities from Banks \& financial institutes for their own reasons.
Since some years ago this has been not allowed \& is considered to be illegal by law. We strongly request to withdraw this regulation \& permit the 'unsecured loans from relatives \& friends'. It may be regulated with mandatory requirement of PAN \& other details of depositor with declaration.

## 10. PF/ ESI Payment After Due Date.

Employees Contribution to ESI, PF paid beyond due date of deposit under PF act but paid before the due date for filing return of income under section 139(1), which leads to addition in case of many MSMEs for penalty, interest and other damages are provided and leviable under PF, EST Act. Recently Hon'ble Supreme Court's decision on ESI, PF is very harsh and its retrospective applicability will affect all pending cases which will create extra burden for MSMEs.
It is suggested that the due date defined under Explanation to Section 36(1)(va) should be amended and accordingly the due date shall mean the due date for filing return of income under section 139(1), thereby bringing it at par with the due date specified for the Employer's contribution under Section 43B of the Act.
11. 44AB- Tax Audit in Case of Partners of

## Firm

It is suggested to provide amendment in Section 44 AB for its applicability in hands of the partners. Since the share of profit, remuneration/ interest received from firm is already audited under section 44 AB so if partners received remunerations and interest from audited firm and which exceeds threshold limit under section 44 AB then respective partners should be relaxed from provisions of this section.

## 12. 44AD:

It is suggested that due to the growth of economic activity and the volume of business, the rate of $6 \%$ may be reduced to $5 \%$ for certain contractors and turnover ceiling may be increased to Rs. 5.00 crores for infrastructure Activity.

It is also suggested that the benefit of section 44AD should also be made available LLP in line with Partnership firm.

## 13. Section 54:

Capital gain on sale of property used for residence. In order to encourage the housing sector and meet the shortage of housing, it is suggested that the restriction on investment in one residential house in India u/s 54 may be broadened to more than one house.

## 14. 80 C :

The Government may look at increasing the overall deduction limit to at least Rs. 2,50,000 to boost further investment and increase tax savings for the individual and HUFs.
Further the amount to be deposited in PPF account may be increased to Rs. 2,50,000 in place of present $1,50,000 /$ - The deduction should also be allowed to HUFs.

## 15. Section 80EEB:

Tax incentive for electric vehicles/Deduction in respect of purchase of electric vehicle. It is suggested that section 80EEB may be suitably amended so as to incorporate the condition of not owning any other electric vehicle at the time of sanction of loan as envisaged in the Explanatory Memorandum.
16. Deduction in respect of Interest on Deposits in Savings Account - Section 80TTA: It is suggested that interest on all types of deposits (eg.FDRs) may also be included within the scope of section 80TTA and deduction should be raised to 50,000 .
17. Scheme for lump sum Payment of TDS:

A scheme similar to Cash Ledger Account in erstwhile GST Law should be inserted in Chapter XVIIB of the Act, wherein the deductor
can deposit a lump sum amount to the credit of assesse's Cash Ledger and the cash ledger should be accessible to the deductor online. Such amount can be adjusted and appropriated against the liability of tax deducted by way of debit to the account. Excess amount to the credit of the assessee should be refunded or carried forward at the discretion of the assessee after filing and procession of the e-TDS statement filed for the last quarter. The introduction of such scheme shall reduce the burden of the tax deductors for making various payments every month under different sections within due date.

## 18. Section 209 Payment of Advance Tax:

The threshold limit of Rs. 10,000 for payment of advance tax as per section 208 has been last amended by Finance Act, 2009. Considering the inflation in the economy, there is a need to increase the limit to Rs. 1,00,000.

## 19. Creation of Investment Incentive Schemes:

MSMEs who are engaged in manufacturing sector these should be allowed to retain $30 \%$ of their profit before tax as investment incentive. If such amount is not spent within stipulated time on purchase of Plant and Machinery, then should be added back to profit and income should be computed accordingly. This scheme will help the MSME to expand their business without extra financial cost burden.

## Banking \& Finance:

1. NPA Norms: Currently the average period of credit enjoyed by the buyers from the suppliers is 120 days. Which is extraordinary and is pain full and root cause of the difficulties of MSE's resulting into financial crisis for the MSE's.
We request \& demand that the NPA norm for the MSE's finance from the Banks to be revised to 180 days from 90 days. It is also important that the NPA classification is done annually and not quarterly as the Business Cycle of MSE's are totally dependent on the buyers and market scenario.

## 2. Mark off Period for Current Assets against Debtors List:

It is a normal practice of Banks to extend credit limit of 90 days against the receivable current assets while calculating the permissible Drawing Power. It is observed that the average credit period in the current situation of disturbed economy has increased to almost 180 days to realize the outstanding from the market. This affects the
working of MSMEs \& creates a liquidity crunch. We request you to redefine this standard norm of 90 days to average credit period with max limit of 180 days to be followed by all the Banks \& issue such notification from RBI.

## 3. Pre Payment Charges to be Abolished for MSME Finance:

It is noted that various Private and Nationalised Banks impose heavy Pre Payment Charges from its borrowers. The Situation comes when the borrower gets competitive Interest Rates from another financial institution and wants to capitalize it but is unable to do so due to heavy pre payment charges levied by financial institutions. Hence, it is proposed that either there shall be NIL Pre-Payment Charges on loans given to MSMEs or the Upper Cap on such charges should not be beyond Rs. 5000/-.
4. Due to Business Loss businessman have to squashed off loan by one time settlement. If word one settlement word used its demolished goodwill and bank does not provided loan in future easily.
Once have to go for OTS does not mean that its not profitable business. If in next 3-5 years track record is good then he should be consider good customer and loan should be given at normal rate.
5. Lower Commitment Charges for MSMEs:
Corona Pandemic has comprehensively impacted businesses throughout the Country. Resultantly there have been lower turnover and lower profitability also. Therefore, many units could not utilise the sanctioned credit facilities attracting commitment charges by the banker. In this context, we request to abolish / lower the bank commitment charges on the loan sanctioned to Micro and Small Scale units without affecting their credit ratings.
It would also be relevant to state here that credit rating agencies are fixed by banks, should reduce their cost especially in case of Micro and Small Industries.

## Goods and Service Tax Law

1. Providing of Credit of $\mathbf{2 5 \%}$ of Total GST:

Para 62 of the above said Report of Advisory Group of Law Review Committee deals with the Special concessional GST Scheme for Micro, Small and Medium Scale (MSME) Sector. Small Scale Exemption Scheme of excise duty in a comprehensive form for most commodities was introduced for MSMEs in
1978. Units were allowed exemption up to Rs. 1.50 crore beyond which normal duty was payable without losing the exemption in the next financial year.
The current GST law has created a massive advantage in favour of large players and Micro and Small-Scale Industries have suffered with their competitiveness being eroded. Therefore, concessional GST scheme may be made applicable for Micro and SmallScale manufacturers. The Committee has recommended for giving credit of $25 \%$ of the total GST charged (or $50 \%$ of the CGST charged) on the outward supplies made by Micro and Small-Scale Industries up to a turnover of Rs. 3 crores. This scheme is only recommended for manufacturers, which will also strengthen the Make in India vision of Hon. Prime Minister.
2. Uniform Rate of GST on Job Work:

Varying rates have been imposed on job work ranging from $5 \%$ to $18 \%$ (except Gem \& Jewellery Sector). Job workers are in small scale sectors and varying rates create problem in compliance and managing challans etc. as they are illiterate or semi-literate. In job work, credit flows between principal and job worker which is revenue neutral. Keeping these facts in view, job work needs to be exempted from GST altogether. If nil rate is not possible, all kind of job works may be charged at a uniform rate of $5 \%$ as recommended by the Committee in Para 55 relating to Uniform rate of GST on Job Work of the Report. Lower rates applicable for other sectors may continue at the existing rates.
3. Withdrawal of RCM on Cotton Purchase from Farmers:
As per Section 9(3) GST ACT currently RCM is required to be paid by the purchasing traders \& Ginning Firms \& further avail ITC in the prescribed ratio and utilize while invoicing for ginning \& bailing processed cotton. The cotton being the 'Agriculture Farm Produce' needs to be exempted from the provision of RCM.
4. GST on Reprocessed Plastic Products:

The reprocessing of waste plastic is very popular and is widely spread in the all over country. It is also important from the environmental aspects that this reprocessing industry is made more viable to perform to promote the basic principle of 'Reuse, Reduce \& Recycle'
of plastics. Many MSMEs recycle the plastic waste \& produce the granules for the further production of different recycled items. The use of recycled plastic may be $100 \%$ or partial depending upon the application \& product nature. Currently all the plastic products are classified under uniform HSN category irrespective of use of virgin or recycled raw material \& attract $18 \%$ tariff. This has made the 'recycled products uncompetitive' in the market \& all such units manufacturing recycled products are on the verge of closure though they are contributing to the '3R save environment' movement. It is also important to note that there is very large self-employment in all parts of country that collect the plastic waste \& scrap of bottles, bags etc. earn their livelihood on their own which is in fact 'Atmanirbharat'.
We fully understand that it is difficult to define a product whether based on virgin or recycled material. Hence, we request \& suggest to extend "7\% rebate of GST PAID" to all such reprocessing \& recycling industry based on the purchase of plastic waste. This will enable them to be viable against the virgin product manufacturers.
5. Regional Advisory Committee of GST to be Formed at State Level:
In the Pre GST regime of Excise Regional Advisory Committees were functioning to resolve the issues related to Law \& implementation of Act. Representatives from Industry \& Trade Associations were deputed on the committees with Tax Authorities as statutory members. Such committee meetings were very much supportive to resolve many practical issues of implementation. We request \& suggest forming such committees for the GST and giving an opening to Industry \& Trade to put their issues to the Authorities.
6. Merging of GST Rate of $12 \%$ and $18 \%$ to avoid Classification Disputes and various Trade representation of Blockage of Working Capital, Inverted Duty Structure, etc.
It is noted that even after completion of 4 years of GST Implementation, there are still various disputes coming under notice w.r.t. classification issues. Further still many GST rates are getting revised which creates uncertainties among the industries.
For example, GST Council has increased

GST rate on Paper and Paper products from $12 \%$ to $18 \%$ due to which the price of Finished Goods has increased, which has many repercussions in form of bringing alternative cheaper sources, increase in Imports, etc. The major issues are falling due to GST rate of $12 \%$ and $18 \%$ and to avoid such litigations and uncertainties and to bring Ease of Doing Business, it is proposed to merge GST Rate of $12 \%$ and $18 \%$. This would definitely increase the GST Collections.
7. Allowing Amendment in GSTR-1 (Outward Supply Statement) and Extension of Time Period for Refund as One Time Measure:
It has come to our notice that there are many cases where in Initial Years of GST Implementation lot of technical/typographical mistakes have been noted in filing of GSTR-1 (Outward Supplies Statement) due to which refunds of many exporters are being rejected and many $B 2 B$ transaction in Domestic area are also affected. Even though the Supplier have deposited the GST amount but still as there is mistake in GSTR-1, either the refunds have been rejected or the Recipients have not made payments to suppliers.
We understand that by allowing GSTR-1 there would be change in GSTR-2A and which may lead to claiming of ITC by Recipients, but this can also taken care as GSTR-2A clearly fetches date of such corrections. If any mechanism is being developed to bring one time relief to trade and commerce than it will bring huge positivity in the market.
8. Blockage of SGST Input Tax Credit Utilization due to Insertion of Proviso to Section 49(5)(C) of CGST Act 2017 w.e.f. 01/02/2019:
Issue: When Taxpayer makes Inter State Outward Supply and has all its purchases within states than in such situations, he has to make IGST Outward Liability after setting off its ITC available in CGST and SGST Electronic Credit Ledger. But the Proviso of Section 49(5)(c) of CGST Act 2017 restrict utilization of CGST and SGST in equal proportion and instead allows utilization of SGST only when CGST balance is made nil. Due to this CGST ledger is always Zero and SGST ITC is getting accumulated. Also in the said case if there is any Intra State Outward

Supplies than Registered Taxpayer has to Pay CGST even though SGST balance is available. He has to pay CGST just because CGST ITC has been fully utilized for IGST outward Liability.
9. GST Interest on Late Payment at $\mathbf{1 8 \%}$ pa: As per Section 50 of CGST Act, 2017, every person who is liable to pay tax in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under, but fails to pay the tax or any part thereof to the Government within the period prescribed, shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid, pay, on his own, interest at such rate, not exceeding eighteen per cent., as may be notified by the Government on the recommendations of the Council.
This rate of $18 \%$ on late payment is too high for the small tax payers, manufacturers and other traders.
So, it is recommended to reduce the rate of interest to $12 \%$ per annum for the MSMEs, in line with the interest rates applicable for Income Tax penalty.
10. Removal of Compliances of ITC 04 for Textile and MSME Sector:
It is to be noted that maintaining the details as required under form ITC 04 are practically not possible for Textile and MSME Sector as they don't have highly skilled manpower nor they have such software which can maintain perfect details.
Further, in Sectors such as Textile there are so many small processes where maintenance of Quantity at each point is not feasible. Hence, Request you to kindly give necessary relaxation of Compliance of ITC 04 for Textile and MSME Sector.
11. Relaxing Compliance of Reversal of Input Tax Credit as per 2nd proviso to Section 16(2) of CGST Act 2017 read with Rule 37 of CGST Rules 2017:
As per the 2 nd proviso to Section 16(2) of CGST Act 2017 read with Rule 37 of CGST Rules 2017 the recipient has to add to his Outward Tax Liability as amount of Input Tax Credit already availed w.r.t the inward supply for which he has not made payment to his Supplier. That is, if Recipient fails to make payment to the supplier of goods or services or both within 180 days from the date of Tax Invoice then recipient has to increase his outward tax liability to the extent of payment not
made.
As per Rule 37 (1), the Recipient has to furnish such details in GSTR-2 w.r.t all such tax invoices against which payment has not been done within 180 days. But as GSTR-2 has not been in working hence, the same has not been provided by anybody.
Further, as the MSME Industry has been going through very high financial crises since last few years hence they themselves are not able to make payment to their vendors within 180 days.
Hence, it is our humble submission that compliance to above provision of Rule 37(1) along with 2 nd proviso to Section 16(2) of CGST Act 2017 must be made applicable after new GST Return formats are implemented.

## Request

This is our humble request to your good self that;
a) Necessary amendment in the CGST Act 2017 to be brought so that Utilization of CGST and SGST can be done in equal proportion against IGST Outward Liability, or
b) A New GST Form be introduced to transfer unutilized ITC in SGST Electronic Credit ledger to CGST/IGST Electronic Credit Ledger so that Blockage of working Capital is avoided.
12.Re-instate calculation of Validity of E-Way Bill for a Minimum Transport Distance of 100 Kms per Day:
The E-Way bill mechanism is based on the requirement of assessee to report their sale and its transportation on a Government portal. This is devised to remove the check gates and to streamline the transport of material. The process is marred due to recent amendment of assuming minimum transport distance of 200 Kms per day. In extremely difficult and hilly region of the North East, this limit is very low. Many highway moves through small towns and cities and have restrictions on movement of heavy vehicles. Further, the terrain does not allow fast movement of material and requires updating of EWay bills on expiry. This adds to the compliance of the small entrepreneur.
13. Restriction on refund of unutilized Accumulated ITC for Edible oil industries in respect of packing and other material vide Notification No. 09/2022-Central Tax (Rate)
dated July, 13,2022 which is effective from July, 18, 2022 should be revoked and refund should be granted.
14.Vide Circular No. 171/03/2022-GST dated July, 06,2022 issued to give punishment to culprit of issuing fake invoice, but in reality the real person who actually purchased the goods is getting punishment instead of real culprit who issuing fake invoice. So this needs to be reconsideration to give punishment to actual culprit.
15.GST has divided in three parts by forgetting one tax scheme like SGST, CGST and IGST. The biggest trouble is that available input credit cannot be adjusted with each other. Credit balance in any one of GST Credit ledger must be allowed to transfer to another GST Credit ledger through separate GST form like has been allowed to transfer cash ledger balance.
16.Creation of Separate Appellant Tribunal:

One separate appellant tribunal should be formed which should have at least one person who having knowledge of laws and its applicability in industry.
17.The audit of GST return should be made faceless. At present, the department is raising sterio type notices to all the assesees for the audit purpose. This has started causing harassment to the industry.
18. Proviso to section 16(2) of CGST Act, 2017
should be withdrawn. As per current provisions if purchaser is fail to make payment within 6 months to seller then have to reverse the input with interest. Since this business deal, payment conditions are decided by seller and purchases on their business term and duties has been already paid to Govt.
19. Allowing Refund of ITC on Capital Goods:
It is noted that GST law has restricted refund of ITC on Capital Goods for both Refund given against Exports and also given in case of Inverted Duty Structure. Since GST Implementation this restriction have created working capital issue and also increased cost due to blockage of refund on such Input Capital Goods.
We would request to consider the concern raised by registered taxpayers and allow the refunds for Input Services and Input Capital Goods to make GST ITC flow seamless.

With warm regards,
Yours Sincerely,

| Baldevbhai Prajapati | Ghan Shyam Ojha |
| :--- | ---: |
| National President | National General Secretary |
| [M] 0-98241-55666 | $[\mathrm{M}] 0-99281-25000$ |
| president@lubindia.com | gs.ojha@rediffmail.com |

Baldevbhai Prajapati Ghan Shyam Ojha National President National General Secretary
president@lubindia.com

## Coimbatore Unit conducted EC Meeting

The EC meeting was conducted on 18th Nov. presided over by TN State Joint Gen. Sec. Shri Shivakumar and State VP Shri Kalyanasundaram. The following agenda was discussed.

1. Digital Directory (thru android App) Tentative launch on 8th January, 2023.
2. New membership target 500 before 8th January.
3. Planning to organise NWC meeting at Coimbatore on 9-10 January, 2023.
4. LUB's Southern States Members Meet (TN, AP, Telangana, Kerala, Karnataka and Pondichery) to be held at Coimbatore on 8th January 2023.
5. Discussion on TN Annual Diary and desired advertisement from Coimbatore members.
6. Tribute was paid in the remembrance of State VP Shri Gyanasambahdham.
7. Smt.Shanmuga Priya shared her experience of Mahila Samanvaya Baithak held at Hyderabad recently.
8. Coordinator TN Gram Shilpi Shri Arun Vignesh shared experience of artisans for participation in Gram Shilpi Expo held at Belagavi.
9. Concluding speech was given by State President Shri Vijayaraghavan.

# Indian Economy is on the Right Path 

(India's coming decade is for out performance.)

## Current Affairs

Chetan Ahya
Chief Asia Economist
Morgan Stanley

If there were a constant in the ever-changing world of investing, it would be investors' continuing search for the next big thing. Over the past 20 years, and from a macro standpoint, that story has been about China. The unprecedented nature of its eco-

Focus on following issues would accelerate it;

* Industry friendly approach by bureaucracy. They should be facilitator not police.
* Extortion by local goons/politicians should be curtailed.
* Improve power supply and other infrastructure.


## Time is money

World's biggest three economies, GDP at PPP* as \% of world total
Historical output within the boundaries of modern countries

nomic success led to a fundamental reassessment of how we think about the global economy. Over the next decade, while the US and China will remain just as important to global investors, we think the ascendancy of India's economy will mean it features more prominently on their radars. The key lies in the size and scale of India's opportunity set. We forecast that India will be the third-largest economy by 2027, with its GDP more than doubling from the current $\$ 3.4$ tn to $\$ 8.5$ tn over the next 10 years. Incrementally, India will add more than $\$ 400$ bn to its GDP every year, a scale that is only surpassed by the US and China. My colleague Ridham Desai projects that India's market capitalisation will raise from $\$ 3.4$ tn to $\$ 11$ tn by 2032, the third largest globally.

These projections are underpinned by a confluence of favourable domestic and global forces. The most important change domestically is the shift in policy approach away from redistribution and towards boosting investment and job creation. This was evident in the introduction of the goods and services tax which creates a unified domestic market; corporate tax cuts; and production-linked schemes to incentivise investment from both within and outside India's borders. Overlaying this is the emergence of a multipolar world where companies are diversifying their supply chains, with India emerging as a destination of choice. These forces will integrate India's fast-growing workforce into the global economy. As it is, India already has a high global market share in services exports, and

## India's economy is set to grow rapidly during the the next decade

Nominal GDP (\$tn)


Sources: CEIC, Haver, Morgan Stanley Research O FT
its lead has only increased since the onset of the pandemic as corporates became more accustomed to remote work.

Over the past 20 years, and from a macro standpoint, that story has been about China

We forecast that India will be the third-largest economy by 2027, with its GDP more than doubling from the current $\$ 3.4$ tn to $\$ 8.5$ tn over the next 10 years. The shift in India's policy approach is moving it closer to the East Asian model of leveraging exports, raising saving and recycling it for investment.

## How CBDC is Different from UPI, NEFT, RTGS, IMPS.

$T$ he Central Bank Digital Currency (CBDC) or the Digital Rupee will be used for making digital payments similar to making payments made through Unified Payments Interface (UPI), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Real Time Gross Settlement (RTGS), Immediate Payment Service (IMPS), Bharat Bill Payment System (BBPS), National Electronic Toll Collection (NETC), debit/credit cards etc, but so far for specific purposes. While the UPI, IMPS transactions are completely backed by physical currency, the digital rupee or CBDC is a legal tender in itself and need not necessarily be backed by physical currency. Also, in the conventional online transactions, every bank has their own individual handler, but the digital currency will be operated by the Reserve Bank of India (RBI); hence, the transactions will be direct and settled instantly.

The digital currencies introduced by the government are expected to have significant usage in large payments and settlements. Primarily, it will be used to settle purchases and sale of government securities like government bonds. Soon, it will be used to make retail transactions too. CBDC can be classified into general purpose or retail CBDC and wholesale CBDC. The RBI has designed the wholesale CBDC for the settlement of interbank transfers and related transactions. The wholesale CBDC can significantly transform the settlement systems for transactions and make them more efficient and secure. This will also bolster the country's overall digital economy and bring in more financial inclusion.

## RBI Brings GSTN under Account Aggregator Framework

(GST returns filed in GSTR-1 and GSTR-3B will be the financial information.)
The latest move is aimed at facilitating a cash flow-based lending to micro, small and medium-sized enterprises. The department of revenue will be the regulator of the GSTN for furnishing returns on the goods and services tax (GST).

GST returns filed in GSTR-1 and GSTR-3B will be the financial information. In 2016,
the RBI released the framework for registration and operation of an account aggregator framework in India.


# पूर्व एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय अधिवेशन झारखंड में संपन्न 

विशेष रिपोर्ट

उद्योग टाइम्स डेस्क

लघु उद्योग भारती के पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्रीय अधिवेशन झारखण्ड राज्य के बासुकीनाथ धाम (दुमका) में 5-6 नवम्बर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचन्द्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेव भाई प्रजापति, महामंत्री श्री घनश्याम ओझा, पूर्वोत्तर के समन्वयक श्री ओमप्रकाश मित्तल, झारखण्ड समन्वयक श्री इन्द्र कुमार अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ के दर्शन-पूजन के साथ बासुकीनाथ धाम में भारत माता एवं विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर दीप प्रज्वलन तथा संगठन मंत्र पाठ से प्रथम सत्र की शुरुआत की गई। प्रांतीय अध्यक्ष श्री हंसराज जैन ने आगंतुक उद्यमियों और संगठन पदाधिकारियों का स्वागत किया।

प्रथम सत्र के मुख्य विषय 'पूर्व एवं पूर्वोत्तर प्रांतों में औद्योगिक विकास की संभावना पर प्रांत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्य की समस्याओं की चर्चा की जिसमें मुख्यतः सरकारी खरीद में स्थानीय उद्यमियों की अपेक्षा, छोटे एवं मझोले उद्यमियों के लिए भू-खंडों का अभाव, छोटे प्लॉटों की आवंटन नीलामी प्रक्रिया से किए जाने का विरोध, उद्योगों को मिलने वाली बिजली की समस्या, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा लघु उद्यमियों की अपेक्षा, सरकार द्वारा घोषित नीतियों का राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन का अभाव एवं बैंकों द्वारा वित्त पोषण की अनिच्छा जैसे मुद्दों पर बिहार एवं झारखण्ड के उद्यमियों ने चर्चा की। पूर्वोत्तर के उद्यमियों ने चाय उत्पादन एवम् विपणन में आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए, पड़ोसी देश नेपाल से आयातित चाय पर आयात शुल्क में वृद्धि की मांग की। साथ ही पूर्वोत्तर में निर्बाध विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

पूर्वोत्तर से तीखी मिर्च, हल्दी, बांस एवं अन्य उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं पर भी चर्चा की। अन्य राज्यों की भांति असम में भी उद्योग विभाग द्वारा निर्मित शेड प्रदान कर नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का सुझाव रखा।

उड़ीसा के बन्धुओं ने उद्योग में लगने वाले कच्चे माल एवम् तैयार उत्पाद जीएसटी दर की विसंगति का विषय सभा के समक्ष रखा। साथ ही बैंकों द्वारा प्रदत्त ॠण स्थगन अवधि को व्यावहारिक बनाने की भी मांग की। बंगाल के प्रतिनिधियों ने हस्तशिल्प के निर्यात में प्रोत्साहन राशि की दर बढ़ाने एवम् चर्म उद्योग में भी प्रोत्साहन राशि देने की मांग रखी। उद्यमियों ने रेलवे द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्रियों में उपेक्षा की चर्चा भी की।

द्वितीय-सत्र में उपस्थित प्रदेश प्रतिनिधियों द्वारा वृत्त प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचन्द्र ने

संगठन विस्तार के लिए समय समर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या वृद्धि की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पूर्व एवं पूर्वोत्तर प्रांतो में अपेक्षाकृत सदस्य संख्या कम होने की वजह से संगठन के उद्देश्यों का विस्तार आशानुकूल नहीं हो पा रहा है। अत: सदस्यता अभियान के लिए तीन से चार महीनों का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना बनानी चाहिए।

तृतीय सत्र में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश मित्तल ने बैंकिंग, कौशल-विकास एवं बजट पूर्व बिन्दुओं की प्रस्तुति दी एवं राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री असम के श्री आशीष देवड़ा ने उत्पाद समूह की रचना की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के 21 आयाम एवम् उनके राष्ट्रीय प्रभारियों की सूची का जिक्र करते हुए प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक आयाम हेतु दो संबंधित प्रतिनिधियों के नामों की अनुशंषा करने का अनुरोध किया। इसी सत्र में राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा ने आने वाले समय में विभिन्र क्षेत्रों के आयामों की संख्या 100 करने की योजना पर प्रकाश डालते हुए संबंधित उद्योग से जुड़े इंजीनियरिंग कॉलेज, अनुसंधान केन्द्र, विषय विशेषज, सरकारी अधिकारी एवम् संबंधित मंत्रालयों के मध्य सक्रिय और रचनात्मक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता बताई।

अधिवेशन के दूसरे दिन के चतुर्थ सत्र की अध्यक्षता उड़ीसा के समन्वयक श्री सरोज कुमार साहू ने की। राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा ने केन्द्रीय योजनाओं, ग्राम शिल्पी, स्वरोजगार एवम् महिला उद्यमिता हेतु रचनात्मक कदम उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की ओर से लघु उद्योग भारती को हस्तशिल्प के प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अनुदान की स्वीकृति की गई है। केन्द्रीय कार्यालय द्वारा सोशल मीडिया में संगठन के कार्यकलापों के प्रचार-प्रसार हेतु एक समिति गठित की गई है जिससे सभी राज्य इकाइयों को जोड़ा गया है। संगठन की अद्यतन वेबसाइट पर केन्द्र और राज्य सरकारों की उद्योग नीतियों की जानकारी उपलब्ध होगी।

संगठन की राष्ट्रीय मासिक पत्रिका उद्योग टाईम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी के माध्यम से सरकार के विविध विभागों और संस्थानों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है। ग्राम शिल्प, स्वरोजगार, स्वावलंबन एवम् महिला उद्यमिता पर विभिन्न प्रदेशों में चल रहे प्रकल्पों पर चर्चा की गई। पाली, राजस्थान, इन्दौर आदि कई स्थानों पर 1200 से भी अधिक सिलाई मशीन प्रदान कर महिलाओं के रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। पूर्व एवम् पूर्वोत्तर प्रांतो से आग्रह किया गया कि प्रत्येक इकाई में महिलाओं को जोड़ने के विशेष प्रयास किए जाऐं।

सह क्षेत्र प्रचारक श्री रामकुमार के उद्वोधन का मुख्य विषय था 'कार्यकर्त्ता निर्माण'। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के आधारभूत लक्ष्यों की प्राप्ति की कड़ी में लघु उद्योग भारती की एक अनुषांगिक इकाई के रूप में स्थापना की गई, जिसका ध्येय

वाक्य है, लघु उद्योग द्वारा राष्ट्र-निर्माण। किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा सबल, सफल राष्ट्र निर्माण के रूप में इजराइल और जापान का उदाहरण रखा गया। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने संगठन के 'वैचारिक अधिष्ठान' को हमेशा लक्ष्य बना कर काम करना चाहिए।

भारत एक नवोदित राष्ट्र नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से विद्यमान है - यह हमारा वैचारिक अधिष्ठान है। अतः कृणवन्तो विश्वम् आर्यम, भारतीय राष्ट्रीयता का मुख्य सांस्कृतिक आधार है। हमारी आंतरिक एकता ही राष्ट्रीय एकता का संबल है। कार्यकर्ता में संवेदनशीलता, आत्मविश्वास, स्वाभिमान और धैर्य जैसे आवश्यक गुण होने चाहिए।

पंचम-सत्र का संचालन प्रांतीय अध्यक्ष श्री हंसराज जैन ने किया। लघु उद्योग भारती संगठन के गठन की जानकारी साझा करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेवभाई प्रजापति ने 1991 में विश्व व्यापार संगठन में डंकल प्रस्ताव की स्वीकृति के कारण आए वैश्विक बदलावों की चर्चा की. उन्होंने बदलते परिदृश्य में भारतीय लघु उद्योगों के संरक्षण और विकास के लिए लघु उद्योग भारती की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री बलदेवभाई ने कहा कि वर्तमान में राष्ट्र के स्तर पर 37000 सदस्यों के साथ 750 इकाइयों की स्थापना हमारे सतत प्रयास का नतीजा है।

मुख्य अतिथि सांसद श्री जयंत सिन्हा ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में चीन के अभूतपूर्व विकास का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यूक्रेन युद्ध ने पूरे विश्व को आतंकित कर रखा है। यूरोप और अमेरिका में अर्थव्यवस्था काफी दबाव में है फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इस संकट से बचाने का सराहनीय काम किया है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रमुख चुनौती के रूप में अच्छे (सुरक्षित) रोजगार का सृजन एवम् जलवायु परिवर्तन के खतरे हैं। नए स्टार्टअप को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी है।

समापन-सत्र की अध्यक्षता एलयूबी राष्ट्रीय सचिव श्री काशीनाथ सिंह ने की। इसी सत्र में नवगठित दुमका इकाई में श्री मानिकचन्द्र बगड़िया को अध्यक्ष एवं श्री मनोज सिंहानिया को महामंत्री मनोनीत किया गया।

राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचन्द्र ने भारत की प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था का उल्लेख करते हुए अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी शिक्षा को थोपने के दुष्परिणामों की चर्चा की। उन्होंने न्याय व्यवस्था में सुधार करने और अंग्रेजी मानसिकता से बाहर निकलने पर जोर दिया। संसाधनों का शोषण नहीं कर दोहन करना है ताकि प्रकृति सुरक्षित रहे। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु गंभीर प्रयास और संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की भी उन्होंने प्रशंसा की।

राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेवभाई प्रजापति ने संगठन को और विस्तार देने पर बल दिया। उद्योग-हित, राष्ट्र-हित की संकल्पना पर चलते हुए, उत्पाद समूह और आयामों को सशक्त करने हेतु सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। महिला उद्यमिता को बढ़ावा, ग्राम शिल्पी सदस्यता अभियान को मजबूत करने, उद्यमियो के बीच तकनीकी सहयोग, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने संगठन की प्रत्येक इकाई द्वारा तय किये गये छः करणीय कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल

दिया।
इस अवसर पर दुमका के स्थानीय कारीगरों द्वारा डोकरा आर्ट, मयूराक्षी सिल्क, बांस के सजावटी सामान एवं पीतल के शिल्पों की आकर्षक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्धाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेवभाई प्रजापति ने किया। समापन कार्यक्रम में झारखण्ड प्रदेश महामंत्री श्री विजय कुमार छापड़िया ने सभी पदाधिकारियों तथा उद्यमियों का आभार व्यक्त किया।

## राष्ट्रीय महिला समन्वय का अभ्यास वर्ग सम्पन

राष्ट्रीय महिला समन्वय का अभ्यास वर्ग 11 से 13 नवंबर तक भाग्यनगर में संपत्र हुआ। इस वर्ग में 45 संगठनों से 240 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लघु उद्योग भारती की ओर से पुणे से श्रीमती स्मिता घईसास, भोपाल से श्रीमती उमा शर्मा, तमिलनाडु से श्रीमती शणमुखा एवं जयपुर से श्रीमती अंजू सिंह शामिल हुई। इस कार्यक्रम में श्रीमती गीता ताई, श्रीमती शांता ताई, श्रीमती मीनाक्षी ताई, श्री भैयाजी जोशी, श्री दत्तात्रेय जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

संघ की स्थापना का शताब्दी वर्ष आ रहा है-
इसके लिए संघ ने सभी संगठनों को जो संकल्प दिए हैं, उनके बारे में भैयाजी जोशी का उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। भैयाजी ने कहा कि शताब्दी वर्ष के लिए हमें पांच बिंदुओं पर काम करना है-

1. जातीय समन्वय एवं समरसता- इस विषय पर संघ बहुत मुखर रहा है एवं समाज में समरसता पर काम करना हम सब का कर्तव्य है, हम अलग-अलग संगठनों में जो भी काम करें, उसमें समाज के हर वर्ग को सम्मिलित करें, यह परम आवश्यक है।
2. कुटुंब प्रबोधन- समाज की सबसे छोटी एवं सबसे मुख्य इकाई कुटुंब ही है। आज के समय में इस इकाई के स्वरूप को सहेजना एवं इस विषय पर अधिक से अधिक संवाद की आवश्यकता है।
3. स्वदेशी - जब हम स्वदेशी की बात कहते हैं तो सिर्फ उत्पाद ही नहीं, अपितु सोच-संस्कार विचार-विमर्श एवं भाषा भी स्वदेशी होनी चाहिए। आधुनिकता एवं पश्चिमीकरण में बहुत हल्का सा भेद है। भारतीय संस्कृति एवं चिंतन को अपनी ही भाषा में समझा जाना चाहिए।
4. पर्यावरण- पर्यावरण पर संकट आया है, यह एक वैश्विक संकट है तो इसका समाधान भी हम सबको मिलकर करना होगा। संगठनों को अपने स्तर पर अभियान चलाकर जल बचाओ, वृक्ष बचाओ एवं पॉलिथीन हटाओ के ध्येय को सामने रख कर काम करना होगा।
5. आदर्श नागरिक- सामान्य नियमों का पालन व्यक्तिगत जीवन एवं सार्वजनिक स्थल दोनों जगह पर जरुरी है. कर को भरना, रास्तो के नियम इन सभी विषयों पर, सभी संगठनों में चर्चा भी होनी चाहिए, उद्वोधन भी होना चाहिए और समाज को भी इसके प्रति सजग बनाना चाहिए। हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि भारत का हर नागरिक एक आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो।

# बजट 2022-23 के लिये लघु उद्योग भारती के सुझाव 

लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलदेवभाई प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा एवं सहकोषाध्यक्ष श्री ओमप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को केंद्रीय आम बजट 2022-23 के लिये विभिन्न सुझावों को साझा कर लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को राहत देने की मांग की।

## एमएसएमई विकास के लिए प्रोत्साहन और समर्थन-

1. बड़े पैमाने पर खपत होने वाले पारंपरिक, कम तकनीकी उत्पादों का विनिर्माण और विपणन एमएसएमई से बड़े कॉर्पोरेट क्षेत्रों के हाथों में जा रहा है, इसलिए एमएसएमई के निर्वाह को ध्यान में रखते हुए जहां बड़े व्यवसाय कोई महत्वपूर्ण सुविधा नहीं जोड़ रहे; उन विशिष्ट क्षेत्रों में आरक्षण आवश्यक है।
2. तकनीकी उत्रयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (CLCSS) के तहत आवंटन की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया जाना चाहिए।
3. कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एटीयूएफएस (अ्जस्नस) योजना के बदले एक नई पीएलआई योजना मसौदा चरण में लंबित पड़ी है, इसे जल्द से जल्द अधिसूचित किया जाना चाहिए।
4. आत्मनिर्भर भारत के लिए अच्छी तरह से जुड़े मार्गों, राजमार्गों, बंदरगाहों पर छोटे व्यवसायों को लीज रेंटल मॉडल पर औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने के लिए धन का आवंटन।
5. मेड इन इंडिया पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत कार्यशाला एवं यंत्र (P\&M) के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय पूंजीगत सामान में निवेश के लिए प्रोत्साहन योजना लाना।
6. साझेदारी और एलएलपी फर्मों में स्थापित आरएंडडी (R\&D) सुविधा की डीएसआईआर मान्यता की अनुमति देना।
7. उद्योग संस्करण 4.0 को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र क्लस्टर उत्रयन योजना शुरू की जानी चाहिए।
8. एमएसएमई के लिए अनुसंधान एवं विकास संघ तंत्र को सरकार के माध्यम से वित्त-पोषण।
9. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कम से कम 5 वर्षों के लिए कुछ प्रोत्साहन योजना घोषित की जानी चाहिए।

## एमएसएमई के पूंजी पहुंच से संबंधित मुद्दे-

1. बैंकों द्वारा एमएसई को 2 करोड़ रुपये तक की ऋ सुविधाओं के लिए एनपीए मानदंड को 90 दिनों से 180 दिनों के लिए संशोधित किया जाए।
2. एमएसएमई के लिए ( 2 करोड़ रुपये तक) प्री-पेमेंट शुल्क और प्रतिबद्धता शुल्क बहुत मामूली होना चाहिए।
3. क्योंकि पूंजी के उपलब्ध स्रोत दुर्लभ हैं इसलिए छोटी कंपनियों के सम्बन्ध में एचयूएफ, परिवार और दोस्तों से ऋ प्राप्त करने में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
4. एमएसएमईडी अधिनियम के अनुसार 45 दिनों से अधिक के भुगतान में देरी करने पर सभी सरकारी विभागों, उपक्रमों,

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को अनिवार्य रूप से ऐसी देरी पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाना चाहिए।
5. PSU और सरकारी संगठनों के लिए TReDS का विस्तार अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अनुपालन के बोझ को कम करना-

1. लेखा पुस्तकों के रख-रखाव की आवश्यकता की समय अवधि विभिन्न कानूनों के तहत भिन्न होती है। इसमें सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है और समय अवधि को न्यूनतम संभव अवधि तक लाया जाना चाहिए।
2. कंपनी अधिनियम 2013 से संबंधित 5 वर्ष से अधिक पुराने गैर-अनुपालन के मुद्दे एमएसएमई क्षेत्र के लिए बंद माने जाने चाहिए।
3. लघु और सूक्ष्म संस्थाओं के लिए अनुपालन, कई फाइलिंग्स के विपरीत एक साधारण फॉर्म या रिपोर्ट के रूप में (आयकर के मामले में सरल के समान) होना चाहिए है। केवल निदेशक, पूंजी वृद्धि जैसे किसी परिवर्तन की स्थिति में विशिष्ट फाइलिंग की आवश्यकता हो सकती है।
4. बैंकिंग री-केवाईसी एक अन्य परिचालन दुविधा है जहां बैंक एमसीए पोर्टल पर पहले से उपलब्ध दस्तावेजों पर जोर देते हैं और नहीं देने पर व्यवसाय खातों को निष्क्रिय कर देते हैं। अतः यह अनुरोध किया जाता है कि पुन केवाईसी के मामले में खातों को निष्क्रिय करने का कार्य बंद किया जाए।

## कराधान संबंधी मुद्दे-

1. साझेदारी और एलएलपी फर्म के लिए आयकर की दर को निम्न नए स्लैब दर में संशोधित किया जाना चाहिए।

| क्र. | आय का स्लैब | कर की दर |
| :--- | :--- | :--- |
| अ. | कुल आय 10 लाख रुपये <br> से अधिक न हो | 10 प्रतिशत |
| ब. | कुल आय 10 लाख रुपये <br> से अधिक है लेकिन 15 लाख <br> रुपये से अधिक नहीं है | 15 प्रतिशत |
| स. | कुल आय 15 लाख रुपये <br> से अधिक है | 25 प्रतिशत |

2. पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से उत्पन्न होने वाले पूंजीगत लाभ को यदि संस्थागत ऋण के भुगतान में या औद्योगिक भूमि या संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए पुनर्निवेश किया जाता है, तो ऐसे पूंजीगत लाभ पर कर में छूट दी जानी चाहिए।
3. टीडीएस के एकमुश्त भुगतान की योजना-

जीएसटी कानून में कैश लेजर खाते के समान TDS के लिए

एकमुश्त भुगतान की एक योजना।
4. स्रोत पर एकत्रित कर- इसे हाल ही में 1 अक्टूबर 2020 को पेश किया गया है। यह चयनात्मक प्रयोज्यता के कारण समग्र वाणिज्यिक प्रणाली में जटिलता बढ़ा रहा है। यह नियमित व्यावसायिक गतिविधि में अतिरिक्त काम जोड़ रहा है। हम टीसीएस के हाल ही में शुरू किए गए प्रावधानों को पूरी तरह वापस लेने का अनुरोध करते हैं।
5. $18 \%$ प्रति वर्ष की दर से देर से भुगतान पर GST ब्याजदेर से भुगतान पर 18 त्न की यह दर छोटे करदाताओं, निर्माताओं और अन्य व्यापारियों के लिए बहुत अधिक है। इसलिए, (आयकर दंड के लिए लागू ब्याज दरों के अनुरूप) एमएसएमई के लिए ब्याज दर

को घटाकर 12 त्न प्रति वर्ष करने की सिफारिश की जाती है।
6. अलग अपील अधिकरण का निर्माण- एक अलग अपील ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए जिसमें उद्योग से कम से कम एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व हो।
7. जीएसटी रिटर्न के ऑडिट को फेसलेस बनाया जाए। वर्तमान में, विभाग लेखा-परीक्षा उद्देश्य के लिए सभी निर्धारितियों को टेम्पलेट-आधारित नोटिस जारी कर रहा है। इससे पूरे उद्योग जगत को परेशानी होने लगी है।
8. प्रणाली/ तकनीकी संबंधित मुद्दों के कारण जीएसटी के तहत मुकदमेबाजी को बंद करने का प्रावधान होना चाहिए।

## LUB's News in Brief

## LUB Rajasthan Celebrates its Silver Jubilee

Congratulations to all members of LUB, Rajasthan. Laghu Udyog Bharati has completed 25 years in Rajasthan. The Inaugural function was held in VKI Association hall, Chief Guest was then Dy. Chief Minister Shri Hari Shankar Bhabhra and function was presided over by Shri Bhaiyaji Joshi.

## LUB's Jammu Unit Discusses Industry Related Issues with Chief Secretary

A delegation of LUB's J\&K Unit met with Chief Secretary UT J\&K Shri Arun Kumar Mehta and submitted a detailed memorandum regarding the grievances faced by the industrialists on 22nd November. The delegation was led by Unit President Shri Praveen Gupta accompanied by Shri Rajinder Gupta, Advocate Ishant Gupta and Shri Aagam Jain.

## Amritsar Unit Conducts an Awareness Program

LUB's Amritsar Unit conducted an Awareness Program on ZED Certification Scheme in association with MSME Development Institute. The program was chaired by Unit President Shri Amit Kapoor. On this occasion, State Vice President Shri Samir Khanna and Director MSME Shri Varinder Sharma were also present.

## Phagwara Women Wing Convened its Meeting

LUB's Phagwara Women Wing of Punjab State convened its meeting and welcomed new seven mem-
bers. A complete unit also will be formed with nominations of Ms. Narinder Kaur Saggu as President and Ms. Priyanka as General Secretary. The Meeting was presided over by Punjab Women Wing Punjab President Ms. Archana Jain and proceedings were regulated by State Gen. Sec. Women Wing Ms. Seema Dhumal.

## Delhi Women Wing

Women Wing of Delhi State Unit has organised an Online Business Growth Workshop on 19th Nov. Ms. Sanmeet Kaur, Business Coach (Executive Member LUB Women Wing) explained that how business owners can increase sales by developing eco system for holistic growth. She also discussed about importance of Self Development of Entrepreneurs, leads for business and improvement of team for more productivity.

## Coimbatore Unit learned on ZED Certification

LUB's Coimbatore Unit organised an awareness program on ZED Certification for members with support of MSME on 4th November.

## Hunger Strike Call against Higher Power Tariff at Chennai

LUB's Chennai, Tiruvallur and Kanchipuram Units participated in One day Hunger Strike organised by Ambattur Industrial Estate Manufacturer's Association for exorbitant in power tariff by the Tamil Nadu State Government. On this occasion, LUB's National Vice President Shri Hariharan Ramamoorthy, Secretary-TN State Shri L. Venugopal, State Jt. Gen. Secretary Shri

## UDYOG TIMES

Verchezhian, Secretary TN State Mr. Kumar, Chennai Unit President Shri Ramakrisnan and Secretary Shri Ganesh Babu, Tiruvallur Unit President Shri Prem Anand and Kanchipuram Unit President Shri Dhiraviam along with EC members were present.

## TN State Unit Identifying Rural

## Artisans

LUB's TN State Unit is identifying rural artisans for their participation in Gram Shilpi Exhibition at Belgam organised by LUB Karnataka. The main motive behind this exercise is to provide proper platform to artisans for showcasing their talent and skills. LUB Karnataka Secretary Shri Narayana Prasana and other dignitaries visited all stalls and appreciated the entire efforts.

## Tamil Nadu Team met State Minister

LUB's Team TN met with Shri Dharmendra Pratap Yadav, Principal Secretary, Ministry of Handlooms, Handicrafts and Textiles, Govt. of Tamil Nadu and Central Textile Commissioner Smt. Roop Rashi GOI at Coimbatore to discuss Madurai Processing Cluster Project for growth of southern district.

## LUB's Artisans won Prize

LUB's TN artisan team received a prize for seashell products at LUB's GRAM SHIPLI exhibition organised at Belgaum Karnataka. The Ooty Tribal Toda community is known for their shawls.

## जयपुर महिला इकाई ने आयोजित किया स्वेह-मिलन

एलयूबी जयपुर अंचल महिला इकाई ने दीपावली स्नेह-मिलन कार्यक्रम आयोजित किया। अध्यक्ष सुश्री सुनीता शर्मा ने बताया कि सभी प्रतिभागी महिलाओं को संगठन और आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर गीत-संगीत और


मनोरंजन के कार्यक्रम भी रखे गए जिसमें विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू सिंह ने कहा कि तनावयुक्त जीवन में सकारात्मक सोच और स्नेह-मिलन जैसे कार्यक्रम नई ऊर्जा का संचार करते हैं। उद्यमी श्रीमती ललिता अग्रवाल, श्रीमती सुमीता अग्रवाल और श्रीमती सीमा अग्रवाल को स्मृति-चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

## जयपुर अंचल में नव इकाई सांगानेर का गठन

लघु उद्योग भारती जयपुर अंचल की सांगानेर इकाई का शुभारम्भ 42 सदस्यों के साथ 13 नवम्बर को किया गया। ये राजस्थान प्रदेश की 107 वों इकाई है। कार्यक्रम मे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए श्री योगेश गौतम, राष्ट्रीय सचिव श्री नरेश पारीक, पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल शर्मा 'खोज', प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड़, प्रदेश संयुक्त सचिव श्री महेंद्र मिश्रा, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री महेंद्र खुराना, प्रदेश मंत्री श्री कवीन्द्र जुल्का, जयपुर अंचल अध्यक्ष श्री सुधीर कुमार गर्ग, महामंत्री श्री भरत भूतड़ा, अंचल संयुक्त सचिव श्री नवरतन नरानिया, जयपुर कार्यकारणी सदस्य श्री सुशील काबरा सहित कई उद्यमीगण उपस्थित थे। सांगानेर इकाई में अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश छीपा, सचिव श्री मनोज जरथल, कोषाध्यक्ष श्री नितिन पटेल तथा उपाध्यक्ष पद पर श्री कमल किशोर गोरवाल मनोनीत किये गए।

## पलसाना इकाई औद्योगिक समस्याओं पर ज्ञापन देगी

एलयूबी जयपुर अंचल की पलसाना इकाई द्वारा मासिक बैठक में उत्पाद समूह व विभाग समन्वयक सदस्य निर्धारित किए गए। साथ ही पलसाना औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की गई। इन समस्याओं पर औपचारिक ज्ञापन रीको व जिला उद्योग अधिकारी दोनों को शीघ्र सौंपा जायेगा।

## पालरा इकाई ने आयोजित की अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्यशाला

नव-गठित पालरा इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित की गई कार्यशाला में भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय से संबद्ध और एनजीटी की अपेक्स कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य श्री सी. श्रीनिवासन ने अपशिष्ट प्रबंधन के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अजमेर नगर निगम के आयुक्त श्री सुशील कुमार के साथ किशनगढ़ पुष्कर एवं नसीराबाद के उद्यमी गण उपस्थित रहे।

## कोटा में अंचल स्तरीय अभ्यास वर्ग 24 दिसम्बर से

24-25 दिसम्बर को कोटा में एक अंचल स्तरीय अभ्यास वर्ग

कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। इसी संबंध में कार्यकारिणी बैठक रखी गयी जिसमें अलग-अलग समितियां बना कर दायित्व दिया गया।

## भीलवाड़ा में स्बेह मिलन कार्यक्रम हुआ आयोजित

एलयूबी भीलवाड़ा की तीनों इकाइयों का संयुक्त दीपावली स्रेहमिलन कार्यक्रम एवं भजन संध्या का आयोजन टेकरी के बालाजी स्थान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने परिवारजनों के साथ बढ़-चढ़कर भजन प्रस्तुति दी। कार्यक्रम प्रभारी श्री अजय मूंदड़ा ने बताया कि कोविड के बुरे दौर के बाद फिर से उद्यमी गण इस तरह के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। इकाई आगामी दिवसों में विद्युत बचत और जल-संचय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी।

## ब्यावर महिला इकाई ने उद्यमशीलता के लिए किया प्रेरित

एलयूबी राजस्थान की ब्यावर इकाई की मासिक बैठक 15 नवंबर को आयोजित की गई जिसमें 18 सदस्य उपस्थित रही। बैठक में सदस्यों से कंपनी का गठन कर रोजगारपरक प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया जिससे वे अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठा सके। अध्यक्ष श्रीमती अर्पिता ने सफल उद्यमी के रूप में अपनी जीवन यात्रा को सभी सदस्यों से साझा किया। इस अवसर पर शाखा पालक श्री सचिन नाहर, श्री विजय मेहता एवं श्री अजय खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। बैठक में पुष्कर में सलवार सूट उद्योग की एक इकाई का भ्रमण करने का निश्चय किया गया।

## रामगंजमंडी औद्योगिक क्षेग की समस्याओं के लिए लिखा संगठन को पच

रामगंजमंडी इकाई द्वारा स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र लिख कर विशेष बिंदुओं पर ध्यानाकर्षण किया गया है।

- कोटा से रामगंजमंडी के बीच प्रमुख लिंक रोड पर 340 मीटर के टुकडे पर वन विभाग पिछले 15 वर्षो से सड़क निर्माण नही करने दे रहा है। हिरियाखेड़ी से झालावाड़ जिले के भीलवाड़ी तक नव-निर्माण करवाया जा रहा है लेकिन इसी टुकडे छोड़कर। रोड़ पर एक पेट्रोल पम्प और अन्य व्यवसायिक गतिविधियो के साथ ही मायला नामक ग्राम भी स्थित है।
- कोटा स्टोन को पर्यावरण विभाग द्वारा ऑरेंज ग्रुप में रखा हुआ है, हालांकि इससे किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषित नहों होता और इसके उद्योग में किसी प्रकार का कोई केमिकल भी प्रयोग

में नही लिया जाता। इसलिए कोटा स्टोन को ग्रीन गरुप में शामिल कराया जाए।

- राजस्थान सरकार द्वारा फ्यूल सरचार्ज के नाम पर की जा रही बढ़ोत्तरी से महंगी बिजली प्रदेश में दी जा रही है। इस पर एक्शन लेकर सभी उद्यमी को राहत प्रदान करवाई जावें।


## जोधपुर की मंडोर इकाई ने स्थानीय समस्याओं पर की चर्चा

एलयूबी राजस्थान के जोधपुर अंचल की मंडोर इकाई की मासिक बैठक 26 नवम्बर को मंडोर औद्योगिक क्षेत्र में सम्पन्न हुई। क्षेत्र की समस्याओं व समाधान पर विचार-विमर्श किया गया।

## मंडोर महिला इककाई ने खेल प्रतियोगिता की आयोजित

एलयूबी जोधपुर महिला इकाई ने एक दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 20 नवम्बर को किया। इकाई अध्यक्ष श्रीमती मीनू दूगड़ ने कहा कि स्वस्थ शरीर और दिमाग को विकसित करने के लिए खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। इस अवसर पर नगर निगम दक्षिण महापौर सुश्री वनिता सेठ और एलयूबी श्री महावीर चोपड़ा ने भी प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।

## जोधपुर इकाई ने विद्युत वितरण में सुधार हेतु ज्ञापन दिया

एलयूबी जोधपुर इकाई ने डिस्कॉम के मुख्य अभियन्ता को औद्योगिक क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा तंत्र मे सुधार के लिए 25 नवम्बर को प्रतिवेदन सौंपा। जोधपुर महानगर अध्यक्ष श्री गौतम जीरावला व उपाध्यक्ष श्री पंकज भण्डारी ने बताया कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. के साथ हुई बैठक में जीएसएस की संख्या बढ़ाने, उद्योगों में सौलर ऊर्जा के लिये विशेष रियायत देने, नेट मीटरिग व्यवस्था चालू रखने, औद्योगिक क्षेत्रो में रोड लाईट व स्ट्रीटलाईट व्यवस्था एवं विद्युत अधिभारों को कम करने पर सार्थक चर्चा हुई।

## जातौर की नई कर्यकारिणी का हुआ गठन

एलयूबी राजस्थान की जालौर इकाई की नवीन कार्यकारिणी का गठन 29 नवंबर को ग्रेनाइट एसोसिएशन में किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री प्रकाशचंद्र ने आह्बान किया कि सभी उद्यमी संगठित और सहकार की भावना से प्रेरित होकर उद्योगों का विकास करें। वरिष्ठ उद्यमी श्री सुमेर सिंह धानपुर ने स्थानीय उद्योग की समस्याओं के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। ग्रेनाइट

एसोसिएशन जालौर ने भी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री शांतिलाल बालड एवं प्रदेश संयुक्त महासचिव श्री सुरेश बिश्नोई भी उपस्थित रहे। नवीन कार्यकारिणी में श्री दिनेश अग्रवाल अध्यक्ष, श्री कृष्णकांत जैथलिया महासचिव, श्री श्यामसुंदर हेड़ा कोषाध्यक्ष, श्री रामाकिशन रणवा, श्री राजवीर सिंह देवड़ा, श्री गोपाल जोशी एवं श्री तेज सिंह राजपुरोहित को उपाध्यक्ष, श्री छगन माली एवं श्री सुभाष अग्रवाल को सचिव मनोनीत किया गया। श्री नंदकिशोर रांदड को प्रांत सचिव एवं श्री महेश मोर को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य का दायित्व दिया गया।

## रेवाड़ी इकाई ने पद-ग्रहण समारोह के लिए की तैयारी बैठक

एलयूबी हरियाणा प्रदेश की रेवाड़ी इकाई ने दायित्व व पद-ग्रहण समारोह की रूपरेखा को अंतिम आकार देने के लिए बैठक आहूत की। जिला इकाई संयोजक श्री संजय डाटा के मार्गदर्शन में तय किया गया कि ये कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित होगा। बैठक में रोजगार मेला, श्रमिकों के लिए चिकित्सा शिविर तथा कचरा निस्तारण एवं सुरक्षा प्रबंधन पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। एमएसएमई विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री के.सी. मीणा व असिस्टेंट डायरेक्टर श्री रवि प्रकाश से क्लस्टर पॉलिसी के बारे में विस्तृत चर्चा हुई।

## वर्च्चुलल बैठक में हरियाणा प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित

एलयूबी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय महासचिव श्री घनश्याम ओझा, उपाध्यक्ष श्री अरविन्द धूमल, कार्यकारिणी सदस्य श्री अरुण बजाज एवं सम्पर्क अधिकारी श्री सुभाष आहूजा की उपस्थिति में नई टीम की घोषणा की गयी। अध्यक्ष श्री शुभादेश मित्तल, महासचिव श्री मनोज रूगटा और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री रमन सलूजा को मनोनीत किया गया। तीनो पदाधिकारी शीघ्र ही कार्यकारिणी का गठन करेंगे।

## चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध व्यापारियों ने प्रकट किया आक्रोश

चंडीगढ़ प्रशासन से मिल रहे लगातार मिसयूज़ व वायलेशन के नोटिस से आतंकित व्यापारियों ने काले कपड़े पहनकर 28 नवम्बर को आक्रोश व्यक्त किया और सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च निकाला। सभी व्यापारी इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में एकत्र हुए और उन्होंने ट्रिब्यून चौक की ओर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि वे बरसों से इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन

दुर्भावना से ग्रसित होकर वायलेशन के नाम पर नोटिस भेज रहा है और उन्हें पलायन के लिए विवश कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कुछ वर्षों पहले इंडस्ट्रियल एरिया का नाम बदलकर चंडीगढ़ बिजनेस पार्क रखा था लेकिन खुद ही यहाँ बिजनेस करने नहीं दे रहा है।

## दिल्ली प्रदेश महिला इकाई ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की

लघु उद्योग भारती दिल्ली प्रांत की महिला इकाई द्वारा संचालित सेवा कार्य के अन्तर्गत 6 नवम्बर को एक जाँच शिविर का आयोजन श्री कुमारपालजी की सोसाइटी में किया गया। 300 से अधिक घरेलू कामगारों, चौकीदार, सुरक्षाकर्मी एवं वृद्धजनों की स्वास्थ्य जांच की गई। बॉयोसिटी हेल्थकेयर टीम ने प्रात: 7 बजे से ही शिविर प्रारंभ किया और बहुत दक्षता से सभी जाँच पूरी की। शिविर पूरी तरह नि:शुल्क रहा।

## एलयूबी मुख्यालय में गोलमेज गोष्ठी का आयोजन

एलयूबी दिल्ली मुख्यालय में एफआईडीसी के साथ संयुक्त तत्वावधान में गोलमेज गोष्ठी का आयोजन 16 नवम्बर को किया गया। गोष्ठी का मुख्य विषय था सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराने में बैंकों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय संस्थानों की भूमिका। इस चर्चा में टाटा फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, यूग्रो कैपिटल आदि वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए. लघु उद्योग भारती की ओर से पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री गोविंद लेले, श्री (सीए) योगेश गौतम एवं श्री रविप्रकाश आभासी माध्यम से जुड़े। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जितेंद्र गुप, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र नागपाल एवं महासचिव श्री ओमप्रकाश गुसा सजीव उपस्थित रहे।

## भिलाई महिला इकाई ने आयोजित किया जागरूकता शिविर

एलयूबी भिलाई की महिला इकाई एवं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में असंगठित श्रमिक महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी देने हेतु एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक प्रभारी श्री डीपी सहारे एवं आनंद एजुकेशनल सोसायटी के सचिव श्री प्रेमानंद राव, एलयूबी महिला इकाई भिलाई की अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी पाणिग्रही, श्रीमती पुष्पलता कर, श्रीमती सविता शर्मा, श्रीमती विजयलक्ष्मी साह, श्रीमती जयश्री, श्रीमती बिंदु सहित कुल 80 महिलाएं उपस्थित थी।


LUB's Team of Tamil Nadu Unit met with TN State Minister of MSME for
Prospects and Challenges of Small Industries.


LUB's Amritsar Unit organized an Awareness Program on MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme held on 7th Nov, 2022.


Women Wing of Delhi State Unit organized a Workshop on Business Growth at LUB's Head Office on 19th Nov. 2022.


LUB's Alwar Unit, Chembar of Commerce \& Industry and Matsya Udyog Sangh jointly conducted a Press Conference on Impacts of Restrictions laid down by the Commission for Air Quality Management in NCR.


LUB's Coimbatore Unit organized an Awareness Program on MSME Sustainable (ZED) Certification Scheme held on 4th Nov, 2022.


LUB's Rewari Unit of Haryana State conducted a Meeting for organizing the Formal Oath Ceremony of the New Executive Committee.


LUB's National Org. Secretary Shri Prakash Chandra, National President Shri Baldevbhai Prajapati, National General Secretary Shri Ghanshyam Ojha, Former President Shri O.P. Mittal attended the East \& North-East Regional Convention held at Vasukinath Dham, Jharkhand on 5-6 Nov. 2022.


LUB's New Unit of Sanganer (Jaipur Anchal) was inaugurated in presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra, National Treasurer Shri (CA) Yogesh Gautam, National Secretary Shri Naresh Pareek, Rajasthan State President Shri Shantilal Balad on 13th Nov. 2022.


A Delegation of LUB's Hoshiarpur Unit of Punjab State met Union Minister Shri Gajendra Singh Shekhawat regarding Regional Industrial Issues.

New Executive of Jalore Unit of Rajasthan State was Declared in presence of National Org. Secretary Shri Prakash Chandra, State President Shri Shantilal Balad and State Joint General Secretary Shri Suresh Bishnoi on 29th Nov. 2022.


Special Invitee Member of NGT's Apex Committee Shri C. Shrinivasan addressed Workshop on Waste Management at Palra Unit of Ajmer Anchal of Rajasthan State.

