Ref: HMVL/CS/08/2021

National Stock Exchange of India Limited<br>Exchange Plaza, C-1, Block G,<br>Bandra Kurla Complex, Bandra East<br>Mumbai- 400051

Trading Symbol: HMVL

## BSE Limited

$25^{\text {th }}$ Floor, P J Towers Dalal Street
Mumbai - 400001

Security Code: 533217

Dear Sirs,

## Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Re: Audited financial results (AFRs) for the quarter and financial year ended on 31 ${ }^{\text {st }}$ March, 2021

Please find enclosed herewith copy of relevant page of "Mint" (English - all editions) and "Hindustan" (Hindi - Patna, Delhi NCR, Lucknow, Ranchi and Dehradun editions) newspapers (published today i.e. $18^{\text {th }}$ June, 2021) depicting extract of AFRs of the Company for the quarter and financial year ended $31^{\text {st }}$ March, 2021, as approved by the Board of Directors.

This is for your information and record.

Thanking you,
Yours faithfully,
For Hindustan Media Ventures Limited

| TRIDIB | Digitally signed <br> by TRIDIB |
| :--- | :--- |
| KUMAR | KUMAR BARAT |
| KURAT | Date: 2021.06 .18 |
| BAR | $18: 44: 39+055^{\prime} 30^{\prime}$ |

(Tridib Barat)
Company Secretary
Encl: As above

## Pandemic pushes firms to hire more temp staff



GET THE FEMALES AND BEAT THE DISEASE

toboard a catamarana and wander the surrounding seas for several days. "Ourfinal destination isthe Dry Tortuygas,'she

Naturally Im envious
Now Iso hought of mosquitoes.
mosquitoes. The humoris Dave Bury bestate is known for it mentioned the insectsin hiscolumnc:" as the Sunset we wexpe rienced a sensation that I will never forget:The sensation of being were so many of them that they needed Air Traffic Control mos
Longstory short: Florida has swarms of mosquitoes. They are constantly biting residents of and visitors to the state, so much so
that I feel for the person I know who is going there.Still, get this in an effort to fight the mosquito menace last April, a biotech firm went to the Keys to release ... more mosquitoes. Hundreds of
thousands of mosquitoes, brought to the Keys as eggs actually, thousands of mosquitoes, brought to the Keys a
allowed to hatch there and live out their lives.
What hare-brained scheme is this, you may wonder. Many
people have so wondered and in the Keys, there hasbeen plenty
people have so wondered, and in the Reveys, there hasbeen. plenty
of opposition-so it is a controversial programme. Yet, it at least
ofopposition-soit isa controversial programme. Yet, it at least
deserves some thought, especially given that swarms of mosqui-
toes are a feature of life in much of India too
The mosquitoes introduced into the Keys were genetically
A little background, first. There are plenty of mosquitoes in
Florida, certainly, and it can'tbe pleasant to suffer their bites. But
only the species Aedes aegnpt actually only the species Aedes aegypti actually carries diseases-chikun-
gunya, dengue and more - and they make up only $4 \%$ of the mosquito population in Florida. What's more only femafl the mos toes actually bite humans. Males feed on nectar and their sole purpose in life isto mate with females and produce more mosqui-
toes. None of this is meant to say that we should ignore these toes. None of this is meant to say that we should ignore these
pests. But it does suggestapossible way to fight them that's more pests. Butitdoessuggestapossible way to igeticide: target the females.
It'strue, the male and the female of the species do look differ It'strue, the male and the female of the species dolook differ
ent, but that's if you get a chance to peer closely at them. So, it's in no way practical to visually identify only the female mosquitoe in agiven area and whack them only the female, offspring die? What if such death comes early in their lives, even before they attack humans for the first time? Carnage like this means that the offspring left alive will mostly be males. They will mate with the remaining females, with the same you'd expect the mosquito population to become more and more male. With less and less females to mate with, the Aedes aegypti population will naturally decline
Genetic engineering (or genetic modification) offers a way to especially, plenty of controversy surrounds the process. Con-
sider:
Proponents pointout that humans have been doing such engineering indirectly for many millennia: breeding plants and ani mals selectively for certain desirable characteristics. For exam with rudimentary ears, teosinte, that it is descended from. That's because we humans have for uncounted generations selected
plants with juicier bigeer and more succulent ears and kernels plants with juicier, bigger and more succulent ears and kernels
mals.
Critics, though, say that today's techniques of actually modifying genes are entirely different from selective breeding, and ing genes are entirely different from selective breeding, and
there's definite danger there. For example, the wind can carry
pollen from genetically modified (GM) crops to fields of nonthere's definite danger there. For example, the wind can carry
pollen from genetically modified (GM) crops tof fields of non-
modified crops, causing unpredictable and undesirable probmodified crops, causing unpredictable and undesirable prob-
lems. Besides, the GM crop industry is dominated by fewlarge biotech firms. So, the prospect of widespread use of such crops
raises serious concerns about monopolies, especially for small

The fear that genetic sequences is why many residents of he
hese Aed have "edited" twpt males have had their DNA altered: scientists mosquito's genome:
*afluoreccent "ma

## terbe hat glows in red

*a "self-limiting" gene
ffspring fspring. The "self-limiting" gene has no effect on males. But in would otherwise build up as the insect grows. The result is that he female dies before it can mature
This is the theory, of course. But these engineered mosquitoes
have been released in Brazil, Panama and even India-in the last wo years, over a billion of them. The British biotech company that produced them, Oxitec, reports that in those areas, the popu-
hations of Aedes aegypti shrank by over $90 \%$. You'd think that hations of Aedes aegypti shrank by over $90 \%$. You'd think that
would certainly have an effect on the incidence of mosquitoborne diseases.

Genetic engineering can held reduce population of mosquitoes

What of unpredictable consequen-elf-limiting gene did not kill all the female offspring before they could engineered mosquitoes appeared among other local mosquitoces. What
effect this will have onthelocal ecosyseffect this will have on the local ecosys-
tem is not yet clear. But this is the kind tem is not yet clear. But this is the kind
of fallout of genetic engineering that

Still, in April, Oxitec placed boxes containing eggs of the engineered mosquitoes in six different locations in the Florida Keys. guitoes will hatch from their eggs and emerge into the Florida air, ready to find willing females to mate with. Every now and then, Oxitec's researchers will collect mosquitoes and use red light to dentify the engineered ones. They want to know such details as heir how many, he the females who inherit the self-limiting geene have actually died All this will shape a seond and larger trial later this year, when Oxitec plans to release 20 million engi-
neered mosquitoes. Data from these trials will help decide whether mosquitoes. Data from these trials will help decide Clearly, there's still plenty to learn about genetically engineered mosquitoes. But till now, insecticides have been our
weapons of choice against mosquitoes. They kill the insects sure but also other insects we would rather save, like honeybees. Consider this parallel to cancer. Our weapon of choice there
-one that'sjust asblunt as insecticides-remains chemotherapy It kills cancer cells, sure, but also plenty of other cells in our bodof cancer cell into the body, one that would single out and kill the malignant cells?
We don't know
We don't know of such a cell (yet, anyway), but that's how to about it some more, there's salso a parallel of sorts to vaccines for certain virus that we are all a little too familiar with these days.
Once a computerscientist Dilip D'Souza now lives in Mumbai Once a computer scientist, Dilip D'Souza now lives in Mumbai
andwritesfor hisdinners His Tuitter handle is @DeathEndsFun

Funds of Indians in Swiss banks jump to over $₹ 20,700 \mathrm{cr}$
> $F=$ rough India-based branches jumped to over $₹ 20,700$ crore sharp surge in holdings vi securities and similar instruments, though customer
deposits fell, annual data from showed on Thursday. The rise in aggregate funds of Indian clients with Swiss
banks, from $₹ 6,625$ crore at the end of 2019, reverses a twoyears. Of the total amount Swissbanks or'amountsdueto hidian clients at the end of customer deposits, while over
$\{3,100$ crore were held via other banks. A total of ₹ Il6.5 aries or trusts and nearly
$₹ 13,500$ crore was held under other amounts due to custom ers' in the form of bonds, secu-
rities and various other finan cial instruments. customer account deposits have declined at the end of
2019, money held via othe banks rose sharply in thi
period. However the bigges difference has been a surge in ers' from Indi ixtimesat 2019-end.


1946 में गोवा को पुर्ताणालियों से आजाद कराने के लिए पहला सत्याग्रह आंटोलन थुरूकिया गया।

बिजनेस

## केंद्रीय कर्मियों के लिए यात्राभत्ता क्लेग करने की समय सीगा बढ़ी शेयर बाजायोंगें लगातार दूसटे दिन गिएावट दर्ज

केंद्रीय कर्मातिरिों और पेशनकोणियों के हित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने याता भात्ता (टीए) क्लेग जमा करने की
समय सीमा बढ़ा कर 60 से 180 दिन कर दी है। इसके साथ ही इस गहीजे की 26 जन को कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ केंद्रीय 15 जून से 60 से 80 दिन की दी गई अवधि 15 जूव
सुविधा नई दिल्टी |हिन्दुप्तान ब्यूटो केद्रीय कम्मचारियों ओर पेशनभोगिय
के हित को ध्यान में रखते हए केंद्र सरकार ने यात्रा भत्ता (टीए) क्लेम 60 से 180 दिन कर दी है। ये सुविधा
15 जून 2021 से शुरू हो गई है। सरकार ने रिटायगें 2018 में को दाखिल करने की मियाद 1 साल

राहतः एचडीएफसी बैंक झटका: टेलीविजन की ग्वाहकोंजीपीएसडिवाइस कीजतोंगें $3-4 \%$ की का पैसा वापस करेगा बढ़ोतीट होगी एचडीएफसी बैंक अपने ऑटो ॠण तीन महीने के भीतर एक बार फिर लिए हुए ग्राहकों को जीपीएस डिवाइस टेलीविजन के दाम बढ़ने जा रहे हैं। $\begin{array}{ll}\text { का पैसा वापस करने पर तैयार हो गया } \\ \text { है। दरअसल, बैंक ने बीते कई सालों } & \begin{array}{l}\text { अगले हफ्ते से टीवी केंपनियां एलईडी } \\ \text { टीवी के दाम में } 3 \text { से } 4 \% \text { का इज्जाफा }\end{array}\end{array}$ ग्राहकों को कार लोन के साथ गैरवित्तीय व्यवसायों से वाहन ट्रैकिंग डिवाइस खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था। जिसकी कीमत करीब 18,000 रुपये से 19,500 रुपये थ और इस डिवाइस को मुंइई स्थित फर्म ट्रेकपॉइंट जीपीएस द्वारा बेचा जा रहा था। अब बैंक ने कहा है कि वह ग्राहकों का पैसा वापस करेगा जिन्होंने
जीपीएस डिवाइस खरीदे थे।



सोने में गिरावृ जारी एहने की उम्मीद आगे भी सोने-चांदी में गिरावट आ सकती है और अंतराष्ट्टीय
बाजार में सोना जल्द ही 1800 डॉलर से औस के सरर को छू सकता है। चांदी भी 26 डॉलर से 26.50 डॉलर प्रति औंस आ सकता है। सोना एक बार फिर से 45,000 हजार प्रति दस ग्राम और चांदी 68 हजार प्रति किलो के आसपास आ सकती है। ऐसे में जो सोना-चांदी में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं उनको

## 0.6 प्रतिथत की वृद्धि की संभावना




 बेरोजगारी कम होगी और मुद्रास्मीतित बढ़कर दढ़ प्रतिशत से उरारण पहुंच जाएगी

## असर : फेड के फैसले से फिसला सोना



द्वारा ब्याज दरों में कटौती नहीं करने के
दे बावजुद सोने और चांदी में भारी गररावट दरों में कोई बदलाव नहों किया है लेकिन दरें बढ़ाएगा।
का इसका कात्मक स्तर सोने-चांदी के भाव पर देखने को मिला। एमसीएक्स पर 48000 के नीचे फिसल गया है। वहीं,
कॉमेक्स पर सोना ड़ढ महीने के निचल रे 861 रुपये टूटकर 46,863 रुपये प्री रुपये लुढ़कर 68,798 रुपये प्रति किलो पर पहुच गइ। आइआईएएफएल के वाइस
प्रसीडेंट ( कमोडिटी एंड करेंसी ) अनु गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि फेड सोने-चांदी के भाव पर दिख अडानी ने चार दिन में 90 हजाए करोड़ गंवाए


हिन्दुस्ताज मीडिया वेंचर्स का गुनाफा $20 \%$ घटा
 ( InA




Gont喫of finar

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Noicte |  |  |
| 1. Date of Pre-bid Meeting on 22.06 .2021 from $\mathbf{3 . 3 0} \mathbf{~ p m}$ onwards through ZoomMeeting App (Meeting ID: 83905024751 Passcode: 829113 ). Interested Agency,firms, etc. can jointhe meeting 5 minutes before the scheduled time. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ${ }^{10}$ |  |  |
|  |  | Unowasa |
|  |  | Unomenest |
|  |  | 7xamy |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



कायपालक अभियंता का कार्यालय पटना भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना
अल्यकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०-13/प.भप.प. / 2021-22

$\qquad$
1 Name of work- Day to day and other civil work in south Gandhi maida की अवधि
residence and 15 set residence patna

कार्यपालक अभियंता
टना भवन प्रमण्डल, पटन
104 पर संपक कर सकते है।

## सी सानान्य प्रशासन विभाग <br> 





 एवं आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विहित आवेदन-प्रपत्र एवं घोष्षणा-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईटwww.gad.bih.nic. in पर देखा जा सकता है।

 वेबसाइट प र संथातित है।
 mail ID-Secy-par-bih@nic.in पर री मेजा जा सकता है।
$\qquad$ (हिमांशु कुमार राय) अपर सचिव, सामान्य प्रासन विभाए,

## 

## प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, <br> शिक्षा विभाग <br> प्रेस विज़्ज़्ति

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0 डब्नू० जे० सी० सं0-15459 / 2014 में दिनांक-05.12.2016 को पारित आदेश के अनुपाल में पंचायती राज संश्थान एवं नगर निकाय संख्थान के अंतर्गत वर्ष 2006 से 2015 की अवधि में नियुप्त सभी सिक्षकों के प्रमाण परों की जांच निगरन्ता अन्वपण ख्यूटो निगरनी विभाग द्वार की जा रही है। पदाधिकरी के कार्यालय द्वारा निगरानी विभाग को जांच के लिए उपलब्ष नहीं करया जाना चिंतनीय है। तदर्मा सें शिक्षक, जिनके प्रमाण पन से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेण ब्योो, निगरानी विभाग को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अद्यावधि उपतक्ष नहीं करया गया है, के प्रमाण पत्त से संबंधित फोल्डर निगरानी अन्वेषण ब्यो को शीप्र उपलब्ध करने के लिए अंतिम वैकल्पिक व्ववश्या के तहत विभाग द्वारा एक वेब-पोर्टल तैयार किया गया है। इस वेब-पोर्टल पर जिलावार वैसे शिक्षकों की सूची अपलोड की गई है जिनके नियुक्ति से संबंधित सभी अभिलेख जांच हेतु निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जाना है।
को सूचित कि सिथ्थ निणा के वेक्षाड्ट https://state bihargovin/educationbihar CitizenHome.htm पर उपलब https:///appsonline.bih. ni. in/ /िंक के माध्यम से जिलावार अपलोउ किये पोर्टल पर उपलब्न लिंक के माध्यम से अपना निबधन करेंगे। निबंबन के उपरांत प्रात्त User Id एवं Password से Log-in कर पोर्टल में उपतब्ध प्रपन में आवश्यक सूचना का अंकन करते हुए प्रप्त में अंकित मूल प्रमाण पत्रों यथा मैट्रिक

 की अवधधि में निश्चित रूप से अपलोड करेगे। अंकनीय है कि निर्धारित समय सीमा के अंत्गत जो संबंधित किष्षक या अभिलेखों की प्रति वेषोोटल पर अपलोड नहीं करेगे, उनके संब्ध में माना जायेगा कि उन्हें, उनकी नियुक्ति की वैधता के
 रूप में प्राप्त राशि की वसूली लोकमांग वसूली अधिनियम प्रावधान के तहत कर दी जायेगी

