Ref. No. CS/S/L-534/2021-22
9th November, 2021

| To: | To: |
| :--- | :--- |
| The Listing Department | The Corporate Relationship Department |
| NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED | THE BSE LTD |
| "Exchange Plaza" | Phiroze Jeejeebhoy Towers, |
| Bandra Kurla Complex, | Dalal Street, Mumbai - 400 001 |
| Bandra (E ), Mumbai - 400 051 | Scrip Code: 534976 |
| Scrip Code: VMART | Fax: 022-22723121 |
| Fax: 022-26598120 | Email: corp.relations@bseindia.com |
| Email: cmlist@nse.co.in |  |

## Sub: Copies of the Newspaper Publication

Dear Sir/Madam,
Please find enclosed herewith the copy of the newspaper publication of the unaudited financial results of the Company for the second quarter and half year ended $30^{\text {th }}$ September, 2021 as published in terms of the Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, on Tuesday 9th November, 2021 in Business Standard" English and - "Business Standard" Hindi newspapers.

Request you to kindly take the same on record.
Thanking you,
Yours Truly
For V-Mart Retail Limited
MEGHA Digitally signed by
TANDON Date: 2021.11.09
Megha Tandon
Company Secretary \& Compliance Officer
Encl: As above

## फ्लेक्सी-कैप की परिसंपत्तियां बढ़ीं

सितंबर तिमाही में प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां 2 लाखव करोड़ रुपये के पार
 सि परिसंपतित्यां 36.1 लाख करोड़ रुपये पर पहुच गम ओर वित वष 22 को
दूसरी तिमाही में कुल 1.26 लाख दूसरो तिमाहों मेल 1.26 लाख
करोड़ रुये का निवेश हासिल हुआ । पिछली तिमाही के मुकाबले परिसंपत्तियों में 10 फीसदी की
बढ़़रोरी हुई जबकि एक साल पहले

बढ़ रही प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां


ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं में दूसरी तिमाही में 39,928 करोड़ रुपये का निवेश आया, जो पिछली 10 तिमाहियों का सर्वोच स्तर है - ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं में दूसरी तिमाही में 39,928 करोड़ पिछली 10 तिमाहियों का सर्वोच पिछली
स्तर है

की समान अवधि के मुकाबले इसमें की समान अवाधि के मुकाबलल इसमें
43 फीसदी की उछाल जर्ज हुई एक साल पहले श़रूू हुई प्लक्क्सी कैप श्रेणी में सितंबर तिमाही में शुद्ध रूप से 18,258 करोड रुपये का निवेश हुआ ओर फंडों मे बदलाव व नए फडां का पेशकश के जारये कुल
परिंपत्तियां 2.15 लाख करोड़पये पर पहुंच गई। यह जानकारी मिली। इसकी परिसंपत्तियां अव लाजकेप की परिसंपत्तियों 2.18 लाजकेप की परिसपपति
लाख करोड़ ुपये से थोड़ा कम है। फ्लेक्सीके श्रेणी से सुजन से अब तक कई ए एममसी ने अपने
मौज़दा फेंडों में बदलाव कर उसे मोज़ुद फंडों में बदलाव कर उसे
फ्लेम्सीके श्रेणो में डाल दिया और मल्टीकेप फंडों की पेशकश की वहीं वैसी एएमसी ने मल्टीके श्रेणी

## फ्लेक्सीकैप फंड पेश किए थे।

 इक्विटी परिसंपपत्तियां अव कुल एमएफ परिसपत्तियों की 35फीसदी बैठती है, जो फिक्स्ड फीसदी बेठती है, जो फिक्स्ड
इनकम फेंड से थोड़ा कम है इनकम फंड से थोड़ा कम है,
जिसका योगदान 39 फीसदी है। जिसका योगयान 39 फीसदी है।
एलीकेशनाहाइत्रिड, सौल्युशन व एलोंकेशनाहाइब्राड, साल्य्येन व
अन्य श्रेणी का भारांक क्रमश: 12 फीसददी है।
मॉन्निंग्सार इंडिया ने अपने नोट में कहा है, लॉकडाउन में धोर-धोरे नरमी के बाद भारतीय अर्थववस्था करए हैं। है हर सरकत दे के बाजा किए है। हर तरह के बाजार
पूंकरण वाली कृपनियों के साथ पूजजकरण वाली केपनियों के साथ
भारतीय बाजारों ने पिछले 18 महीनों में काफी तेजी दर्ज की है, हालांकि उसमें रुक-रककर हालांके उसमें।
गिरावृ भी हु है।

एमएससीआई में शामिल होने की दोड़
में टाटा पावर, एसआरएफ सबसे आगे


$$
\begin{aligned}
& \text { सूचकांकों की अर्ध्रार्षिक } \\
& \text { तिगाही आधार पर फिर }
\end{aligned}
$$

तिमाही आधार पर फिर से संतुलित करता है। बवंबर में होने
वाली इस कवायद फे बाद होने वाला बदलाव 30 नवंबर से प्रभावी होगा। ब्रोकरेज हाउस एडलवाइस के विश्लषषण के मुताबिक, टाटा पावर में 24 करोड़ डॉलर का पैसिव निवेश होगा।
इसके अलावा एसआरएफ में भी 23 करोड़ डॉलर की खरीदारी होगी । दोनों शेयर सोमवार को 1.5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए इस इंडेक्स में जिन शेययों को श्रामिल किए जाने की संभावना और जोमेटो शामिल हैं । दूसरी ओर इफ्का लैब और सरकारी कंपनी आरईसी को इस इंडेक्स से बाहर किया जा सकता है, जिससे इनमें 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा की बिकवाली हो सकती
है। इस बीच, विप्रो के बेंचमाक सेंसेक्स में शामिल किया जा सकता है और यह शेयर बजाज औटो की जगह लेगा।

सुंदर सेतुरामन

पेटीएम आर्ईपीओ को पहले दिन मिले 18 फीसदी आवेदन

बीएस संवाददाता मुंबई, 8 नवंबर
पेटीएम की मूल कंपनी वन 97
कम्युनकेशेंस की तरफ से पेश देश
के सबसे बडे़े आईपीओ को पहले क सबसे बड़े आईपीओ की पहली
दिन शाम 5 बजे तक 18 फोसदी दनन शम 5 बजे
आवेदन मिले। डिजिटल भुगतान क्षेत्र की
दिगज कंपनी इस आइपीओ के जरिये 18,300 करोड़ रुपये जुटा निवेशकों को 8,235 करोड्ड रुपये के शेयर आवंटित कर चुकी है। सिंगपर की जीआईसी, कनाडा की सीपपाआइंबी ब्ल करारक ओर अबु
धाबी इन्वेसमेंट अभारिटी आदि को एकर श्रेणी में शेयर आवंटित 8,300 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे जबंक 10,000 करोड़ रुपये के शेयरों की द्वतीतायक बिक्री हुगा इसका की से 2,150 रुपदे द्रतराये शेयर है। कीमत दायरे के ऊपरी स्तर हर पेटोएम का मूल्यांकन 1.39 लाख करोड़ रुपये होगा।
$\qquad$
पंजीकृत उपभोक्ता और 2.18 जरन, 2021 तक थे। पेटोएम क जून, 2021 तक थे पेटिएम का महीने की अवधि में बढ़कर 1,469 अरब पर पहुच गया।
में 697 अरब था।
रिलायेस सिक्योरिटीज के एक नोट में कहा गया है, आईीओ क मूल्यांकन वित्तार्ष 21 के प्राइस टू
सेल्स के 43.7 गुने पर है और वित्त वर्ष 22 के सालाना प्राइस टे सेल्म का 36.7 गुना है, जो हाल में सूचीबद्ध जोमैंटो के मुकाबले 12 फीसदी कम है।


ओपन एंडेड इक्विटी योजनाओं कम है। मिडकैप व स्मॉलकैप श्रेणी में दूसरी तिमाही में 39,928 करोड़ में सिंबर तिमाही में क्रमश: 3,001
रुपये का निवेश आया, जो पिछली करोड़ रुपये व 1,367 करोड़ रुपये 10 तिमाहियों का सर्वोंच्च स्तर है का जु़ुद्ध निवेश हुआ। और इस तरह से सितंबर में कुल इसके अलावा ईएसजी फंड भी परिसंपत्तियां 12.79 लाख करोड़ अब भारत में जोर पकड़ रहा है। परये पर पहुंच गई, जो एक साल अभी आठ ओपन एंड फंड, एक
पहलेन अवधि के मकाबले फें आफफ फंड एक ईगैण पहले की समान अवधि के मुकाबल फंड ऑफ फंड, एक ईटी एफ, दो
67 फीसदी ज्यादा है जबाक पहली ग्लोबल फ़ड ईएसजी के माबिक तिमाही के मुकाबले 15 फीसदी निवेश करते हैं। कल मिलाकर तिमाही के मुकाबल 15 फीसदी निवेश करते है। कुल मलाकर
ज्यादा। इस श्रेणी ने लगातार सातवें उन्होंने सतंबर तिमाही में 97 करोड़ महीने में ( (माच्च से सेंतबरा 2021) महोने में (मार्च से सितंबर, 2021)
शुद्ध निवेश दर्ज किया जबकि शुुद्धाईवेश दर्ज किया जबकि
जुलाई 2020 से फरवरी 2021 तक लगातार आठ महीने शुद्ध निकासी मिं 10,858 करोड़ रुपये का शुद्ध का सामना किया था। तिमारी में शुद्ध निवेश में सितंबर तिमाही में शुद्ध निवेश 528 करोड 1,810 करोड़ रुपये के मेाबले

एमएससीआई में संभावित बदलाव

| कंपनी भा | अनुमानित |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | भारांक (फीसदी) | निवेश (करोड़ डॉलर |
| टाटा पावर | 0.5 | 24.0 |
| एसआरएफ | 0.4 | 23.1 |
| एग्फेसिस | 0.4 | 20.8 |
| गोदरेज प्रॉपर्टीज | 0.4 | 20.1 |
| माइंट्री | 0.4 | 20.0 |
| आईआरसीटीसी | 0.3 | 17.1 |
| जोमेटो | 0.3 | 15.3 |
| जिन्हें बाहर किया जाएगा |  |  |
| इप्का लैब | -0.2 | -10.9 |
| आरईसी | -0.2 | -10.1 |
| सेंसेक्स में बदलाव |  |  |
| कंपनी | अनुमानित |  |
|  | भारांक (फीसदी) | निवेश/निकासी (करोड़ डॉलर) |
| विप्रो (शामिल होगी) | 1.48 | 15.14 |
| बजाज ऑटो (बाहर होगी | गी) -0.74 | -7.56 |




 Act, 2013.
$\qquad$


राय ने कहा, ‘हम संबद्द पक्ष हल्थकेय आपरटरों (जो नियामक से ज़ु़े हुए नहीं है) के साथ संघं जिसमें सभी कंपननेंों को लोगों को ज्यापक हित के लिए कागे अन ज्यापक हित के लिए आगे आना होगा, क्योंक हमने लोगों से अधिक वसूलो की अवांछत कोशिशों में
इजाफा देखा है और उसके इजाफा देखा है और उसके करणामस्खरूप बोमा केपनियों की नकसान हुआ है | हैल्थक्यर तंत्र में कुछ अनुशास
रिलायंस जनरल इंश्योंसेस के मुख्य कार्याधिकारी राकेश जैन ने कहा, 'बीमा कंपनियां कठिन समय में लोगों के साथ खड़ी रही हैं और इसके लिए हितधारकों से भारी जम्माना भी वसूलती रही हैं। सामान्य बीमा कंपनियों कुछ मजबूती दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि उनके उवस्नाय क्यादा विविधी क्कृत हुए हैं। उन्हों कहा, 'बड़ा लक्ष्य लोगों को बीमा से जोड़ना, उन्हं अच्छी गणणवता की स्वाश्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना है ओर इस प्रयास में बीमा करनियों के पास अच्छी व्यवस्थ होनी चाहिए। इस्सलए प्रीमयम वृद्धि
को लक्ष्यों से जोड़ा जाना चाहिए, और इस्ष्यों सलगे तोड़ी जने से नहींदिए देखा आर इसे अलग तरxक से नहीं देखा
जाना चाहिए।' नए जमाने की डानी चाहिए। नए जियों कमनने को से मेल रही डिजिटल बीमा कीपनययों मे मिल रहा
प्रतिस्पां के बारे में सिंघल ने कहा प्रतिस्पथा के बार में सेंल न कहा
कि उनका मानना है कि ये नई कंपनियों ऐसान नहीं कर रही है जो इस उद्योग में एकदम नया हो। इस पर्योग कमननियों नेपने डिजिटल इन्र्रास्ट्वर्व में सिफ्फ महामारी की इन्फ़ास्ट्क्वर में सफफ महामरी की
वजह से बदलाव नहीं किया है हालांकि महामारी ने इस प्रक्रिया में ालांक महामारो न इस प्रक्रिया

प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी गलतः नीलेश साठे बीएस संवाददाता मुंबई, 8 नवंबर
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के पूर्व सदस्य नोलेश साठे का कहना
है कि सामाजिक सुरक्ष जाल के अभाव में भारत में बीमा अनिवायता है, लॉकन सरकार इस
क्षेत्र पर भी बड़ा कर लगा रही है क्षेत पर भी बड़ा कर लगा रही है, नीलेश साठे भल ही वित्त क्षेत्र में अन्य को
इतने बड़े कर बोज़ से अलग रखा गया हैं। साठे बिजनेस स्टंडर्ड बी
 उन्होंने इस अवयू प्ता उन्होंन इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, बबोमा प्रोमियम पर 18 प्रतिशता जीएसटी बहुत ज्यादा है। साठे ने कहा, 'नागरिकों के लिए किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं होने की वजह से बीमा अब अनिवार्य बन
गया है। सभी जहूरी उत्पाद जोएसयी के दायो से बान गया है । सभी जरूरी उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर हैं तो
प्रीमियम पर कर क्यों वसला जाना चाहिए और वह भी बहुते प्रीमियम पर कर क्यों वसूला जाना चाहिए और वह भी बहुत
ज्यादा ?' उन्होंने कहा कि दनिया में कहीं भी बीम पीमियम पर
 इतना ज्यादा कर नहीं वसूला जाता है। अपने भाषण में साठे
कहा 'बैंकिंग सेवाओं या म्यचुल फेंड सेवाओं पर इस तरह कर कहा ' 'बैंकंग सेवाओं या म्युचुअल फंड सेवाओं पर इस तरहा कर
कर नहीं है।।' सरकार बीमा नियामक में खाली पड़े पदों को भी कर नहीं है।' सरकार बीमा नियामक में खाली पड़े पदों को भी
तेजी से नहीं भर रही है। उन्होंन कहा 'अाईआगडींखआई पिछछल त्रजी से नहीं भर रही है । उन्होंने कहा, आइआ आरडीएआई पुछल
$5-6$ महहोंों से दिशाहीन है। सदस्यों के पद खाली पड्डें। संस्थानों $5-6$ महीनं से दशशहीन है। सदस्यों के पद खाली पड़े है। सस्थानें
को यदि समयबद्ध तरीे से नहीं चलाया जाएगा तो वे कमजोर हो को यदि समयबद्ध तरके से नहों चलाया जाएगा तो वे कमजार हो
जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का विकास सिफ्फ बीमा केपनियों जाते है। उन्होन कहा कि इस क्षेत्र का विकास सिफ बोमा कर्पनियों की जिम्मेदारी नहीं है बल्क सभी हितधारकों को इस दिशा में
आगे बढना होगा। साठे ने कहा 'सरकार को यह सनिश्चित करन आगे बढ़ा होगा। साठे ने कहा 'सरकार को यह सूनिश्चित करना
होगा कि जीडापी बढ़े, रोजगार में तेजी आए, और प्रति व्यक्ति होगा कि जडोपी बढ़े, रोजगार में तेजो आए, आर प्रति व्यक्सि
आय में सधार आए। बीमा कंपनियों की राह में अन्य चनौतियों आय में सुधार ऑए। बीमा कंपनियों की राह में अन्य चुनीतियां
भी हैं। ऊँचल्वेंसी अनुपात को देखते हए प्रवकों को हमेशा कंपनी को विकास की दिशा में आते बढ़ाने से पहलले पोजी सभे बनाना चाहिए। वे अपनी मर्जी से निवेश नहीं कर सकते।

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

| Registered Office: MMS Chambers, 4A, Council House Street, 1st Floor, Room No. D1, Kolkata - 700001, West Bengal, India; Corporate office: Hall No-1, M R Icon, Next To Milestone Vasna Bhayli Road, Vadodara - 391410, Gujarat, India; Contact Details: 033 -40445753, +91-7203948909; Website: www.mifilindia.com; Email ID: mangalamindustrialinanceltd@gmail.com |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") on the Voluntary Open Offer of Mangalam Industrial Finance Limited ("MIFL" or "Target Company") made by Yatin Gupte ("Acquirer 1"), Sojan V Avirachan ("Acquirer 2") Venkataramana ("Acquirer 3"), Garuda Mart India Private Limited ("Acquire 4"), and Wardwizard Solutions India Private Limited ("Acquirer 5") (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), to the Public Shareholders of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 26 (7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 including subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations"). |  |  |  |
| 1. | 1. Date | Monday, November 08, 2021; |  |
| 2. | Name of the Target Company | Mangalam Industrial Finance Limited |  |
|  | Details of the Offer pertaining to the Target Company | Voluntary Open Offer by Yatin Gupte (Acquirer 1), Sojan V Avirachan (Acquirer 2), R.Venkataramana (Acquirer 3), Garuda Mart India Private Limited (Acquirer 4), and Wardwizard Solutions India Private Limited (Acquirer 5) for acquisition of up to 21,15,61,570 (Twenty-One Crores Fifteen Lakhs Sixty-One Thousand Five Hundred and Seventy) fully paid-up equity shares of Re. 1.001 - (Rupee One Only) "Equity Shares") each representing 22.00\% (Twenty-Two Percent) of the total paid-up Equity Share capital and voting share capita of the Tar(Fifty Paisa Only) per Equity Share, payable in cash ("Offer Price"); |  |
|  | Names of the Acquirers and PAC with the Acquirers | Yatin Gupte (Acquirer 1); <br> Sojan V Avirachan (Acquirer 2); R.Venkataramana (Acquirer 3); Garuda Mart India Private Limited (Acquirer 4); and Wardwizard Solutions India Private Limited (Acquirer 5). |  |
|  | Name of the Manager to the Offer | CapitalSquare Advisors Private Limited <br> 208, ${ }^{\text {nd }}$ Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (East), Mumbai 400093, Maharashtra, India; <br> Phone No: +91-22-6684 9999/ +91-9874283532 <br> Email: tanmoy.banerjee@capitalsquare.in / mb@capitalsquare.in; <br> Website: www.capitalsquare.in; <br> Contact Person: Mr. Tanmoy Banerjee; <br> SEBI Registration No.: INM000012219; |  |
| 6. | Members of the C | Neelambari Harshal Bhuybal | Chairman |
|  |  | Nikhil Bhagwanshanker Dwivedi | Member |
|  | IDC Member's relationship with the Target Company (Directors, Equity Shares owned, any other contract/ relationship) | a) None of the members of IDC hold any Equity Shares of the Target Company; <br> b) None of the members of IDC hold any other contract or relationship nor are related with the Target Company other than acting in their capacity of directorship in the Target Company; |  |
|  | Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members IDC Members | None of the members of IDC have traded in any Equity Shares/ other securities of the Target Company during the period of twelve months prior to the date of Public Announcement of the Open Offer dated Wednesday, August 04, 2021; |  |
| 9. | IDC Member's relationship with the Acquirers (Directors, Equity Shares owned, any other contract relationship) | None of the members of IDC have any reationship with the Acquirers in any manner, |  |
| 10. | Trading in the Equity Shares/ other securities of the Acquirers by IDC Members | Not Applicable; |  |
| 11. | Recommendation on the Offer, as to whether the Offer, is or is not, fair and reasonable | Based on the review of the Public Announcement, Detailed Public Statement, Dratt Letter of Offer, and Letter of Offer, issued by the Manager to the Offer on behalif of the Acquiress, the members of IDC believe that Open Offer is is inccordance with SEBI(SAST) Regulations, to the extent is fair and reasonable; |  |
| 12. | Summary of Reasons of Recommendation | Based on the review of Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, and Letter of Offer, the members of IDC have considered the following for making recommendations <br> a. Offer Price is ustified in terms of Regulation 8 (2) of the SEBI (SAST) Regulations b. Keeping in view of the above fact, members of IDC are of the opinion that the Offer Price of Re. 0.50/- (Fifty Paisa Only) payable in cash per Equity Share to the Public Shareholders of the Target Company for this Open Offer is fair and reasonable. However, the Public Shareholders should independently evaluate the Open Offer and take informed decision on the matter; |  |
| 13. | Details of Independent Advisors, if any | None; |  |
| 14. | Disclosure of Voting Pattern of the meeting in which the open offer proposal was discussed | All the IDC members unanimously voted in favor of recommending the Open Offer proposal; |  |
|  | A Any other mater to be highighted | Nil; |  |
| To the best of our knowledge and belief, after making proper enquir, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true, correct, and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under SEBI (SAST) Regulations. |  |  |  |
|  |  |  | For and on behalf of Committee of Independent Directors MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED |
|  |  |  | Neelambari Harshal Bhuibal (Chairman of IDC |

## New game for 'toyconomy'

Fresh rules on product standards and a steep rise in basic customs duty have altered the dynamics of the industry but not necessarily to the benefit of small players

## I

hennai, 8 November ndia is home to around 472
million children and 26 pe
cent of its population elow 15 years of age. This age cohort could soon be facing a
shortage, not of any basic commositites but toys that remain an play development, thanks prin cipally to the Covid-19 pandemic and government regulations.
On January 1, India ha banned the sale of toys that ar
not certified by the Bureau of ndian Standards (BIS). Now, al factories producing toys to be
sold in India are required to be certified by the BIS and product testing has been made mandaabroad as well. Before this,
India used to import 80 per India used to import 80 per
cent of its toy requirement. This has slumped significantly (see chart: Out of play). That's travel during the pandemic has
meant BIS officials have been meant se to travel and certify
unabufacturing units abroad. But has this new regulation for the domestic toy industry? The answer depends on who you talk to. has led to a rise in domestic pro duction and also an increase in ny expects an increase of at least 25 per cent in our exports this sector post-January 2021", sai R Jeswant, chief executive officer of Chennai-based Funskool, a company promoted by the grou that owns tyre-maker MRF. will be a huge boost to the
Indian organised toy industry that contributes only 0.5-0.6 pe cent to the global market. "Fo
brands like ours, this is a huge opportunity. Increasingly, more and more toy companies are sourcing from India," he said Earlier this year, Prime
Minister Narendra Modi also


OUT OF PLAY
 toyconomy" Atmanirbhar Bharat $\begin{gathered}\text { under the } \\ \text { (self- }\end{gathered}$ reliant India) package. Stating
that India's share in the $\$ 100-$ billion global toy market is as low as $\$ 1.5$ billion, the govern-
ment also lined up a steep increase in the basic customs
duties on imported toys from duties on imported toys from
20 to 60 per cent to help the
domestic industry domestic industry compete against imports from countries
such as China. At the same time, such as China. At the same time,
the Directorate General of
Foreign Trade mandated ple testing from each consignment to curb imports of substandard toys.
tionism. Our aim was of protecthat quality is maintained as the health of our kids is top pri-
ority. We were unable to travel abroad from January onwards
because of the stricter travel because of the stricter travel
restrictions in some of those countries and also keeping the
safety of officials in mind. The safety of officials in mind. The
situation is gradually improving and we have started the process again,"" senior BII offi-
cial told Business Standard. India's toy imports declined
46 per cent between FY21. Moreover, industry bodies FY21. Moreover, industry bodies
say that during the first six
months of the current financial year, the industry saw imports to the tune of only around ₹ 300
crore. This, too, was not in the
form of toys but as raw materials chains, they have started selling and parts that get assembled in garments and baby items there. $\begin{aligned} & \text { Despite this, industry bodies } \text { Retail market is shrinking, supa } \\ & \text { Pawan } \\ & \text { and distributors indicate that } \text { Associates, }\end{aligned}$ and distributors indicate that Associates, a distributor,
these incentives have not trans- importer and exporter based these incentives have not trans-
lated into a rise in production for the domestic sector. That's for the domestic sector. That's $\left.\quad \begin{array}{c}\text { According to Gupta, domes- } \\ \text { because the bulk of toy manu-- } \\ \text { tic manufacturers are seeing a }\end{array}\right]$ facturers are in the unorganised rise in production, but it will
sector. Data available in Udyog
not be enough to replace the Aadhaar Memorandum shows imports and hence the sector
that there are 7,560 registered
may see a shortage due to dip medium and small enterprises may see a shortage due to dip (MSMEs) manufacturing toys. cate that fresh investment in
"Because the stringent guide- the sector from January would Because the stringent guide- the sector from January would
lines are not particularly be ₹150-200 crore.
MSME-friendly, only around
"The sudden replacement of 400 of them have acquired BIS 80 per cent of the market with 400 of them have acquired BIS 80 per cent of the market with
certification so far. This may domestic manufacturing is
lead to a shortage," said Ajay
impossible. I believe that they Aggarwal, president of the Toy should consider implementing
 India is one of the fastest
growing markets for toys, growing at a compound annual
growth rate of around 13 per cent as against a global average out 80 per cent of the market seems to be hurting the retail market for sure.
"The only import relief we The only import relief we
have is that you can import parts and assemble them here. goods are near zero, the avail-
ability of good toys has gone
down. Even if you go to big toy
in a phase-wise manner to
ensure that there is no shortage in
the retail front," the retaii front,
Gupta added.
As always, however, the
question is one of monitoring regu-
latory compli-
ance, which is non-existent.
"Today thou-
sands of manu-
coming out with facturers are coming out with
heir products without BIS certification. There is no enforcing isency to look into it and there
ino mechanism to protect the no mechanism to protect the interestsof those who have con-"
plied with the regulations,"
Agarwal added. This is likely oo create an unintended asymwho are BIS compliant and who are BIS compliant and
those who are not. The inev-
itable price arbitrage between the two may create the sort of situation that regulations were
 gain was lostinthe second halfofthemonth. As aresult, an 8.5 millionincrease inemployment pencilled in Septemberwas rolled back in October by a substantial
5.5million.Nevertheless, it is a consolationthat employment was still above 400 million. Such aleve employment wasstill above 400 million.Suchalevel
was achieved only twice inthe preceding19 months of the pandemic - in January and September2021.
An oddityinthe 5.5 million fall inemployment in Anodityinthe 5.5 m
Octoberwasthatitwas accompanied byamas
5.3 millionincreasein people whodeclared themselvesemployedas businesspersons. This is
oddbecausetheseare no odabecausethese arenot
thebestoftimestostarta businessin India. Deman is weak and capacity
utilisation is low. incomes arelargely depressed.InOctobe than10percent of households reported
increasein income comparedto ayear ago, 40 per cent reporteda
decline in nominalterm The rest reported nochange Worsestill, lessthan
centreported an centreported an
improvementinthei propensity tobuynor essentials. And,RBI's OBICUS(Order Books,
Inventoriesand Capacity Inventories and Capacity
UtilisationSurvey) continuestoshowa worsening capacity utilisation. The latest survey of June 2021 showsutilisationratio
of just 6 percent.
Further, October2021
wasadifficult month. Un ent from 6.9 per centinSeptembent roseto 7.8 pe discouraged and its participation ratedroppedin the festive month to 40.4 per cent from 40.7 percent in September. Whilesome labour exited the markets duringthe month, others tookto "business".The festival seasonprovided opportunitiestobecomea
business person, possiblytemporarily. We believe that theincreasein people declaringthemselvestobe the increase in peopledeclaring themselvestobe
business persons is actually an increaseinselfemployment. People who cannot find themselvesan acceptablejob take toself-employment.This.
seen in October 2021 isthuslikelyto be a mere reflection ofdifficultemployment conditions and not an increase in real and sustainable entrepreneurship.
We have noticed a steady increase in the selfemployed since 2016 when CMIE's Consumer Pyra HouseholdSurvey(CPHS) started capturing dataon
employment.CPHS classifiesentrepreneurs intothree kinds. Firstarethe "Businesspersons" whoownand manage capital as an enterpriseinthe form of an

In October 2021,
employmentdeclined by
5.5millioninIndiato
400.8million from 406.2
millioninSeptember. million inSeptember.
This is particularly Cissappointinguarly
deause it
elieshopes raised in mid Oetoberahesead ofthe
Indianfestive season when weekly estimates


People who cannot find acceptable jobs and can become self-employed
entrepreneurs indulge themselves but they mostly cannot provide employment to others

December2020,it
c. These are distinct from a second categorywhorun their ownprofessional enterprise-such as doctors,
lawyers, chartered accountants and thelike - whoare classified as "Professionally Qualified Self-employed employed Entrepreneur", Thisincludesself-run businesses ofteaxioperators, barbers, gymowners, beauticians, estate agents, brokers, religious professionals, trainers, models, astrologers, etc.
Employment in the third accounted for 62 per cent of all types of entrepre This proportion roseto about 73 per cent from 2017 through 2019. Then, in 2020, it shot upto77 per cent.
And in 2021 , till August, its share had inched upfurther to 80 percent. Growth inemployment asself-employed
entrepreneurssuffered duringthelockdown of April 2020.Employment inthis category during Januarypril2020(Wave19 57.7 millioninthepreceding Tave This whepreceding Wave. This wasthe iirst
instanceofadrop inthe count
of self-employed ofself-employed
entrepreneurs.Since then, the counthasseenictans AsCovid-19 restrentinthis
eased, employmention hill
categoryshotupto 2 2illio categoryshotupto62 million
duringSeptember-December duringSeptember-December 2020. But then it fell backto
57.8 million during January 5.8million duringJanuary
April2021 and to 57.5 million duringMay-August2021 apparentlybecauseofthe
second wave of Covid-19.As vaccination has spread and
the caseload has reduced, it is thecaseload has reduced, itis hasstartedtolookupagain.
It isunlikelythat theother It isunlikelytha
formsofbusiness employment would have
increased. Businesspersons who own and manage capital in the form of shops, factories,
etc have been seeing a decline etchave been seeing adecline
since late 2018. Thisdecline is since late 2018. Thisdecline is
unlikely to bereversed during thesetimes. Theircount fell
from20.2milliondurin from20.2million during
September-December2018to 14.8millionbyMaya-August
2020.Then, afterabrief recovery duringSeptemberDecember 2020,itd
byMay-August2021 dropped againto reach 13.5 million
nongthe professionally qualified self-employed entrepreneurs was risingsmartly from 2017 till 2019 .There were an estimated 1.39 million professionally qualified self-employed entrepreneurs
in IndiaduringSeptember-December 2019. However, the Covid-19 induced curbs haveled totheirnumbers fallingtojust 0.94 million duringMay-August 2021. becomeself-employed entrepreneureurs indulge themselves but they mostly cannot provide
employmentto others. This is evident from the fact tha while self-employed entrepreneurship isincreasing, overall employment is not.Onthe contrary, the 5.3 ,
millionincreasein employment in businespersons in million increase inemployment in businessperso
Octoberwas accompanied bya 19.6 million fall in Octoberwas accompanied by a 19.6 millionfall in
employment indaily wage labourers and small traders. grimin spite of thiscuriousincrease entrepreneurship
ThewriterisMD\&CEO, CMIEPLtd


The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with Stock Exchanges under
Regulation 33 of the $S E B 1$ (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of
 The financial results shave been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards 'Ind-AS') as notified
under the the companies (ndian Accounting Standards) Hules , 2015 as specified in section 133 of the companies under hee
Act, 2013.
$\qquad$
$\qquad$

