To,

## BSE Limited

P.J. Towers, Dalal Street, Fort

Mumbai-400 001

To,<br>National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051

## Subject: Dispatch of Postal Ballot Notice- Disclosure under Regulation 30 and 47(1)(d) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR")

Dear Sir(s),
Further to our letter dated July 07, 2020, we wish to inform you that pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable laws and regulations, Mirza International Limited ("Company") has completed the electronic dispatch of the Postal Ballot Notice dated June 30, 2020 to all the Members whose name is recorded in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on June 30, 2020 (Cut-off date). The copy of Postal Ballot Notice is already submitted to you.

Company has enclosed newspaper advertisement published in Business Standard on July 09, 2020 for dispatch of Postal Ballot Notice dated June 30, 2020, which is completed on July 07, 2020.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ("KFintech") for providing e-voting facility. Please note that the e-voting period will commence on Thursday, July 09, 2020 (09:00 A.M.) and end on Friday, August 07, 2020 (05:00 P.M.).

The Postal ballot Notice along with the Explanatory Statement, instructions and manner of e-voting process are available on i.e. www.mirza.co.in and on website of remote e-voting agency i.e.www.evoting.karvy.com

Please take the above information on record.
Thanking you,

## For MíIRZA INTERNATIONAL LIMITED

$2=$ Invesintor
QUICK TAKE: STRONG UPSIDE POTENTIAL FOR UPL
$\qquad$



## MF investors brace for weak returns in closed-end schemes

Several of these were oriented towards mid, small-cap stocks, which did not play out as expected
JASH KRIPLANI
Mumbai, 8July
untual fund (MF) investors in
closed-end equity schemes
maturing in the calendar

UTI MF to side-pocket Zee Learn debt exposure | JASH KRIPLANI | $\begin{array}{l}\text { ture, ZLL was to pay the obliga- } \\ \text { tions related to non-convertible }\end{array}$ |
| :--- | :--- |
| Mumbai, 8uly | $\begin{array}{ll}\text { debentures (NCDS at least } 30\end{array}$ |
| UTI Mutual Fund (MF) has | days before the due date, and in |

Rossari Biotech to end IPO Iull amid pandemic SUNDAR SEthuraman


THE COMPASS
Street sees no shine in Titan's jewellery business
Muted demand
for high-value
studded products
a major concern

## shreepad saute

|  |  | over consumers' income may | 硡 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | alysts at PhillipCapital in | put pressure on jewellery | s of Mahara |
| 21, Titan Company after | their report said, based on | demand in the near term. | Tamil Nadu and Gujara |
| day said | channel checks, pent-up |  | hing b |
| ess in | demand with a preferen | of | sales will be |
| ched 70 per cent of the | low- | de | Among som |
| level, and 83 per cent | bars, the redemption |  | the company ha |
| res across all busine | golden harvest scheme, and | soon which may also hurt | significant rental w |
| en. But, the Street | purchase of j | Titan's earnings. "Lower share | tion for the |
| sn't impressed and the stock | dings in advance amid fear o | of high-value studded jewellery | tion and the September qu |
| 2.6 per cent on Wednesda | further rise in the gold price are | would weigh on Titan's p | ter, a move that could prote |
| Sensex was do | the key reaso | itability in FY21," say analysts at | bottom li |
| t. According to the updat | shoots visible in jewellery | Motilal Oswal Securities, who | While managem |
| an's jewellery revenue in | demand. The bigger share of |  | mentary on demand |
| ay was slightly below 20 per | jewellery for | demand.Apa | and recovery would b |
| tof the year-ago level. | despite such events being post- | most other businesses, includ- | Titan's stock valuations r |
| Even as the recovery in | poned - as reported by Titan, | ing watches where the recovery | expensive. |
|  | he advance buying | rate is around 35-40 per cent, | up 25 per cent from its M |
|  | of such ornaments. | ar | lows, currently trades at 1-ye |
| f Titan's revenue |  | Also, given that of Titan's |  |
| erating profit, sounds | pace of recovery is sustaina | al stores, 57 per cent are |  |

Jubilant Life poised to gain from Remdesivir launch Life sciences, pharma segments offer investors value-unlocking opportunities


## PMS schemesgain in June; 70\% beat Nifty over one year

LEADERBOARD



## 4 विविध समाचार

## बीएसएनएल की जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू



स्थाटी न बनें महामारी के दौर के कानून
 मौजूदा कोरोनावायरस संकट पर अपनी आधिकारिक सिफारिशों मे जा 20 के आधिकारिक व्यापारिक
संगठन ने सरकार की ओर से संगठन ने सरकार की और से
महामारी के दौरान उठाए जा रहे नियमन के उपायों को इसकी समाप्ति के बाद स्थायी करने को लेकर चेताया है। संगठन की यह प्रतिक्रिया इसलिए आई है कि देश
वैश्विक कोविड-19 संकट से वैश्विक कोविड-19 संकट से
मुकाबले के लिए बढ़ चढ़कर खुद मुकाबले के लिए बढ़ चढ़कर खुद
का रास्ता अखितयार कर रहें हैं। संकट और उससे उबरने की कार्ययोजना पर एक विशेष रिपोर्ट में बिजनेस ट्वंटी (बी 20 ) जो
व्यापारिक समदाय के साथ जी 20 व्यापारिक सम्दाय के साथ जो 20
के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर के आधिकारिक प्रवक्ता के तीर
कार्य करता है, ने सरकारों से फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंधों को घटाने, निर्यात ऋण प्रतिबंधों को घटाने, नियात ऋण
को बढ़ाने और सीमाओं पर लोगों की आवाजाही के प्रति विशिष्ट की आवाजाही के प्रति विशिष्ट
पक्षपात को समाप्त करने का भी पक्षपात को समाप्त
आग्रह किया है।
आग्रह किया है।
रिपोर्ट में सरकारों की ओर से राष्ट्रीय जरूतोों को ध्यान में राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखकर कठोर नीतियों को अपनाने
की प्रवृत्ति की ओर बार बार इशारा करते हुए कहा गया है कि यदि करते हुए कहा गया है कि यदि
उचित तरीके से समन्वय नहीं किया गया तो इसके विपरीत परिणाम नजर आ सकते हैं । इसके
बजाय बी 20 ने वहद अंतराष्टीय सहयोग करने पर जोर दिया है। उहयोग करने पर जोर दिया
उसने चेता है कि वैश्विक उसने चेताया है
सहयोग का दृष्टिकोण न होने से सभी को बड़ी आर्थिक कीमत सभी को बड़ी आथिक कामत
चुकानी पड़ सकती है।
© FI $_{\text {a }}$ MIRZA INTERNATIONAL LIMITED

Notice of Postal Ballot ("Notice" or "Postal Ballot Notice")
 Resoltion fort the Post:
As special Business:


 mechanism of remote e-voting for Postal Ballot exercise in accordance with the provisions of the Companies $A$.
thereunder, withoutholding general meeting thatreauires physical presence of members ata common venue.




## compliance with the MCACirculars. The Company has acororingly J July have

whose names apeeremad on ont tresses with the Company or deposition/ddepository participanants to all the Members of the Compan Whose names appeared on the Register of Members as on Tuesday, June 30,2020 i.i., the cut-off date and communication
assenddissento fthe members will be only take place throughtheremole e-voting system in terms ofthe MCACCirculars.
Th The members may note thatin compliance with the requirements of the MCACCirculars, hard copy of Postal Ballot notice along with
Postal Ballot form sand pre-paid business reply envelope is not sento to thembers.



 remote e-voting does not require a person to to tend to meating physically,
voting procedure by themeseves and not

## hefollowing information is being provided to the members in respecto feremote e-voting

1.This Postal Ballot Notice has been issued in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the
Rules



 form, as one the the cut-off date only shanal be entitited to avail the facility of remote e-voting. Those members, who are not the member of the Company as on the eul-
foriniormation purpose only

## voting the vote agai

Those members who have no yet
ollowing the procedure given below

## the procedure given below:



|  | - | By the order of Board |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | For mirza international limited |
| Date: 08.07.2020 | = | $\begin{array}{r}\text { (Ankit Mishra) } \\ \hline\end{array}$ |
| Place Kanpur | RFㅁTAPE | Company Secretary \& Compliance Officer |

## बीमा कंपनियों का विलय स्थगित



एक प्रेस विज्ञाप्ति में कहा, 'मौजदा स्थिति को देखते हुए विलय की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है और इसके बजाय अब उनके सॉल्वेंसी और पूंजी डालने के बाद उनके लाभ देने वाले विकास पर होगा।' 12,500 करोड़ रुपये में से सरकार तत्काल 3,475 कराड़ रुपये देगी और शेथ
6,475 करोड़ रुपये बाद में दिए जाएंगे। 6,475 करोड़ रुपये बाद में दिए जाएगे।
इस साल बंजट में सरकार ने इन तीन इस साल बजट में सरकार ने इन तीन
इकाइयों के पुनपप्पूंजीकरण के लिए 6,950 करोड़ रुपये रखे थे क्योंकि यह तीनों कपनियां सॉल्वेसी अनुपात के मोचे पर
जूझ रही थीं।
सार्वजनिक क्षेत्र की तीन साधारण बीमा कंपनियों में दि क्ली की सेिंगए इंश्योंम कंपनी, कोलकाता की नैशनल इंश्योरेंस

इंश्येंस कंपनी लिमिटेड शामिल हैं
उद्योग के विशेषडों ने कहा कि विलय कैबिनेट ने नैशनल इंश्योरेंस कंपनी की के पीछे परा मकसद विलय के बाद बनी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपये इकाई को सूचीबद्ध कराना और पूंजी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की 5,000 जुटाना और सरकारी इक्विटी कम करना पीआईबी को विज्ञप्ति में कहा गया है, स्थिति में नहीं हैं और अगर ऐसे में इनका पूंजी डाले जाने से इन तीन सार्वजनिक विलय कर सूचीबद्धता कराई जाती तो क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों को अपनी इससे सरकार की उम्मीदें कम ही पूरी वित्तीय और सॉल्वेंसी की स्तिति सुधारने होतीं । आश्विन प्रकाश एडवाइजरी
और अर्थव्यवस्था की बीमा की जरूतें सर्विसेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विन हासिल करने बदलावों को समाहित करने परारेख ने कहा 'दरुअसल किसी भी तरेके हासिल करने, बदलावों को समाहित करने पारेख ने कहा, ‘दरअसल किसी भी तरीके
और संसाधन के लिए क्षमता बजढाने और से विलय प्रक्रिया की राह नहीं निकल रही और संसाधन के लिए क्षमता ब丁ढ़ाने और
ोोखि प्रबंधन में सुधार करने में मदद जोंखम प्रबंधन में सुधार करने में मदद थी। विलय का अंतिम लक्ष्य आरंभिक सार्वजनिक क्षेत्र की एक बीमाकर्ता के और कंपनियों की वित्तीय हालत को देखते धिकागी ने कहा 'मौज़दा कोविड के दौ" अधिकारी ने कहा, 'मौजूदा कोविड के

उन्होंने कहा, 'आदर्श रूप में उन्हें
कंपनियों को उपलब्ध बेहतरीन दाम पर
निजी क्षेत्र को बेचना चाहरए था। उचित मूल्य पर कंपनियों को कुछ बाजार
हिस्यददरी मिल जाती, कम से कम हस्सेदी सिति सी कारोबारी स्थिति सुधर जाती। अनन्यथा यह धीरे
रही हैं।'

2018-19 के केंद्रीय बजट में सरकार 3 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय और नई इकाई की शेयर बाजार में सूचीबद्धता की मंशा की घोषणा की थी। महामारी के कारण विलय
की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डाल दिया
गया क्योंकि सरकार का ध्यान महामारी की गया क्योंकि सरकार का ध्यान महामारी की
ओर केंद्रित हो गया। ओर केंद्रित हो गया।
इस साल जनवरी में इन सभी तीनों इस साल जनवरी में इन सभी तीनों
फर्मों के बोर्ड ने विलय को मंज्रो दे दो फर्मों के बोड ने विलय को मंजरो दे दी
ती। पिछले साल 3 फर्मों ने ईवाई को विलय का खाका पेश करने के लिए
नियक्त किया का। उसने पक्रिये दिसंब नियुक्त किया था। उसने प्रक्रिया दिसंबर 2020 या जुलाई से शुरू होने के 18 महीने
में में परा करने की सिफारिश की थी। में पूरा करने को सफारिश की थी।
वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही में वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही
नैशनल इंश्योंरंस का सॉल्वेंसी रेश्यो था, जबकि नियामकीय जरूरत 1.5 की था, जबकि नियामकीय जरूरत 1.5 की
होती है। सॉल्वेंसी रेश्यो बीमा कपनियों की होती है । सॉल्वेंसी रेश्यो बीमा कपनियों की
वित्तीय सेहत का मुख्य संकेतक होता है। वित्तीय सेहत का मुख्य संक्तक होता है।
गैर जीवन बीमा करताओं के मुनाफे के गेर जीवन बीमा कर्ताओं के मुनाफे
मापन के लिए इसका संयुक्त अनुपात 17 मापन के लिए इसका संयक्त अनुपात 1
प्रतिशत रहा है । अगर संयुक्त अनुपात 1
से नीचे रहता है तो फर्म मुनाफे में होती प्रतिशत रहा है । अगर संयुक्त अनुपात
से नीचे रहता है तो फम मुनाफे में होती है।

## कुषि बुनियादी ढांचा कोष

 को 10,000 करोड़ रुपये| संजीव मुखर्जी नई दिल्ली, 8 जुलाई | तक हो सकती है। <br> इस कोष को कृषि बुनियादी |
| :---: | :---: |
| केंद्र | मई में वित्त मंत्री निर्मला |
| कारी समितियों, एफपीओ, | सीतरमण द्वारा घोषित आत्मनिर्भर |
| 㰪अप को सस्ती दरों पर | भारत पैकेज का हिस्स |
| 0,000 करोड़ रुपये कर्ज देने | इस कोष के साथ तीन |
| की योजना बनाई है। यह केंद्र की | अध्यादेशों, कृषि विपणन को |
| $1,00,000$ करोड़ रुपये के | मुक्त करने, आवश्यक जिंस |
| भंडारण व प्रॉसेसिंग बुनियादी | अधिनियम में संशोधन और ठेके |
| बांचे के महत्त्वाकांक्षी कोष का | पर खेती के ढांचे, का मकसद |
| हिस्सा होगा। इस योजना के | निजी कंपनियों व फर्मों के लिए |
| तहत उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये | बेहतर माहौल बनाना है, जिससे |
| तक का कर्ज 3 प्रतिशत ब्याज | कि उन्हें भंडारण और गोदाम में |
| छूट पर 7 साल के लिए मुहैया | निवेश को प्रोत्साहन मिल सके। |
| कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल | कृषि बुनियादी ढांचा कोष के |
| ने आज यह फैसला किया है। | तहत दूसरे साल यानी 2021-22 |
| इस कर्ज के पुनर्भुगतान पर छूट | से सरकार 30,000 करोड़ रुपये |
| होगी, जो 6 महीने से 2 साल | कर्ज अगले 3 साल तक देगी |

विस्थापितों को मिलेगा सस्ता आवास अरूप रायचौधरी मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री
आवास योजना की एक उप-
योजना रूप में शहरी प्रवासियों
और गरीबों के लिए सस्ते किराया
आवास परिसर बनाने को मंजूरी
दे दो। इस पहल की सबसे पहले
घोषण नित्त मंत्री निर्मला
सीतातमण ने मई में आत्म निर्भर
भारत पैकेज के तहत की थी।
मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण योजना'और
'आत्म निर्भर भारत' के तहत की
गई बहुत सी घोषणाओं की
तारीख भी बढ़ा दी हैं। इनमें केंद्र
के पेंशन फ्ड योगदान में
बढ़ोतरी, उज्वला योजना के हहत
रसीई गैस लाभार्थी और मुप्त मंत्रिमंडल की बैठक के एक आधिकारिक बयान में क गया, ‘मौजूदा खाली सरकार वि पोषित आवास परिसर को
साल के करा के जरिये साल के करार के जरिये सस्ते भाजूत मिलने के बाद आत्मनिर्भर
किराया आवाम परिए में कराया आवास परिसर में तब्दील निजीकरण नीति ही बच गई है, किया जाएगा या निजी/ जिसे अभी मंत्रिमंडल की मंजूरी
सार्वजनिक इकाइयों को अपनी नहीं मिली है। उपलब्ध भूमि पर सस्ते किराया महां मंत्रिमंडल आवास परिसर विकसित करने के भविष्य निधि कोष के तहत लिए 25 साल तक विशेष कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों इसमें कहा गया कि सस्ते योगदान में बढ़ोतरी ( 10 फीसदी किराया आवास परिसर में लक्षित से 12 फीसदी को जून से
लाभार्थी बेहतर मौकों की तलाश
अगस्त 2020 तक तन और में गांवों और कस्बों से आने वाले महीनों के लिए मंजूरी दे दी। इस

सरकार के रिवलाफ सप्ताह भर बीएमएस का प्रदर्शन अर्चिस मोहन

## भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) जंगठन है, जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी का भी वैचारिक मूल

 ने आज घोषणा की है कि वह (पीएसय) को बेचने के सरकार (पाएसयू) को बेचने के सरकार ज्वलंत मसलों को चिहिनत किया तक प्रदर्शन करेगा। एक सप्ताह है, जिसका समाधान सरकार कोकरने की जरूतन है। इन मसलों में यह विरोध प्रदर्शन 'सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जगाओ' सप्ताह के हिस्से के रूप खासकर विस्थापित श्रमिकों की

| बीएस सूडोकू 3788 |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | 6 | 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5 | 4 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 2 |
|  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |
| 7 |  | 5 |  |  |  | 9 | 9 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

परिणास संख्या 3787


कैसे खेलें
हर, रो, कॉलम और
के बाईई 3 के बॉक्स म
एक से लेकर नी
तक की संख्या भरें।

सौर ऊर्जा संयंग्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे मोदी

## बीएस संवाददात

$\qquad$
परियोजना से उत्पादित बिजली की लागत करीब 2.90 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी जो ऐसी अन्य परियोजनाओं से काफी कम है यह देश का सबसे बड़ा सिंग मोदी 10 जुलाई को राष्ट्र को साइट सौर ऊर्जा संयंत्र भी है।
समर्पित $\begin{aligned} & \text { रीेंगे। सौर बिजली }\end{aligned}$ कार्यक्रम का परियोजना के लिए मध्य
आयोजन वीडियो 76 फीसदी प्रदेश ऊर्जा विकास आयोजन वाडडयो प्रदेश ऊर्जा विकास
काफ्फेंसिंग के माध्यम बिजली मध्य निगम और भारतीय सौर
से किया जाएगा प्रदेश पॉवर व ऊर्जा निगम ने मिलकर $\begin{array}{ll}1590 \text { एकड में } & \text { रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर } \\ \text { विस्तारित एशिया को शेष } 24 \text { फीसदी } & \text { लिमिटेड नामक संयुक्त } \\ \text { इस सबसे बड़ी सौर दिल्ली को } & \text { उपक्रम कंपनी का गठन } \\ \text { ऊर्जा परियोजना में } \\ 250 \text { मिलेगी } & \text { किया है। विश्व बैंक से } \\ \text { उत्पादन क्षमता की } & \text { बिना राज्य शासन की } \\ \text { गारंटी का सस्ता ॠण }\end{array}$ $\begin{array}{ll}1590 \text { एकड में } & \text { रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर } \\ \text { विस्तारित एशिया को शेष } 24 \text { फीसदी } & \text { लिमिटेड नामक संयुक्त } \\ \text { इस सबसे बड़ी सौर दिल्ली को } & \text { उपक्रम कंपनी का गठन } \\ \text { ऊर्जा परियोजना में } \\ 250 \text { मिलेगी } & \text { किया है। विश्व बैंक से } \\ \text { उत्पादन क्षमता की } & \text { बिना राज्य शासन की } \\ \text { गारंटी का सस्ता ॠण }\end{array}$ $\begin{array}{ll}1590 \text { एकड में } & \text { रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर } \\ \text { विस्तारित एशिया को शेष } 24 \text { फीसदी } & \text { लिमिटेड नामक संयुक्त } \\ \text { इस सबसे बड़ी सौर दिल्ली को } & \text { उपक्रम कंपनी का गठन } \\ \text { ऊर्जा परियोजना में } \\ 250 \text { मिलेगी } & \text { किया है। विश्व बैंक से } \\ \text { उत्पादन क्षमता की } & \text { बिना राज्य शासन की } \\ \text { गारंटी का सस्ता ॠण }\end{array}$ उत्पादन क्षमता की तथा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से परियोजना से उत्पादित कुल धनराशि प्राप्त करने वाली
बिजली का 76 फीसदी हिस्सा की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को जबकि शेष 24 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड लिमिटड को जबकि शेष 24 लाख टन कार्बन डाईआक्साइड
फीसदी हिस्सा दिल्ली मेट्रो रेल का उत्सर्जन रोकने में मदनगार है फीसदी हिस्सा दल्ली मेट्रो रेल का उत्सजन रोकने में मददगार है।
कर्पोरेशन को क्रदान किया करीब 800 लोगों को रोजगार
जाएगा। यह परियोजना ख़्ली प्रदान करने वाली यह योजना पहुंच के माध्यम से राज्य के बाहर प्रदेश को नवीकरणीय ऊर्जा के
किसी व्यावसायिक संस्थान को क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में

## बंद भाव रुप्य लखवनऊ

 $440 / 600$
कानपु



