# CONSOLIDATED FINVEST \& HOLDINGS LIMITED 

Head Office: Plot No.12, Local Shopping Complex, Sector B-1, Vasant Kunj, New Delhi - 110070

## Ref: CFHL/SECTT/MAR22/74

Dated: $14^{\mathbf{T H}}$ March 2022
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051
Sub: Failure of voluntary delisting of Equity Shares of Consolidated Finvest \& Holdings Limited (the "Company") from National Stock Exchange of India Limited in terms of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations").

Dear Sir/Madam,
This is in the reference to the voluntary delisting of equity shares of Consolidated Finvest \& Holdings Limited (the "Company") from National Stock Exchange of India Limited ("NSE/Stock Exchange").

In this regard, we have received from the Sundae Capital Advisors Private Limited, Manager to the Issue, on behalf of the Acquirer, a copy of the Post Offer Public Announcement published March 14, 2022 ("Post Offer PA") in terms of Regulation 17(4) of the SEBI Delisting Regulations in the following newspapers:

| Newspaper | Language | Edition |
| :--- | :---: | :---: |
| Business Standard | English | All editions |
| Business Standard | Hindi | All editions |
| Mumbai Lakshadeep | Marathi | Mumbai edition (being regional language of the <br> place where the Stock Exchange is situated) |

An e-copy of the Post Issue Public Announcement is enclosed herewith for your reference and records.

Request you to disseminate the said information on your website.
Thanking you,
Yours sincerely
for Consolidated Finvest \& Holdings Limited


## Encl:

Copy of newspaper advertisements published as mentioned above

March 14, 2022
The Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, C/1, G Block
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051
Sub: Failure of voluntary delisting of Equity Shares of Consolidated Finvest \& Holdings Limited (the "Company") from National Stock Exchange of India Limited in terms of the SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations").

Dear Sir/Madam,
This is in the reference to the voluntary delisting of equity shares of Consolidated Finvest \& Holdings Limited (the "Company") from National Stock Exchange of India Limited ("NSE/Stock Exchange").

The Delisting Offer opened on Friday, March 04, 2022 and closed on Thursday, March 10, 2022, at end of market hours on National Stock Exchange of India Limited ("NSE").

The Floor Price for the Delisting Offer was determined as Rs. 152.64 per equity share and the Indicative Price was determined as Rs. 153 per equity share.

We hereby wish to inform you that the price discovered through the reverse book building process, that is, Rs. 298/- ("Discovered Price") is rejected by the Acquirer, Soyuz Trading Company Limited, hence, the offer has failed in terms of Regulation 23(1)(b) of the SEBI Delisting Regulations.

We, Sundae Capital Advisors Private Limited ("Manager" or "Manager to the Offer"), on behalf of Soyuz Trading Company Limited, the Acquirer, have made a Post Issue Public Announcement in relation to the failure of the Delisting Offer in the same newspapers in which the detailed public announcement under sub-regulation (1) of regulation 15 of these regulations was made, (published on March 14, 2022) that is:

| Newspaper | Language | Edition |
| :--- | :---: | :---: |
| Business Standard | English | All editions |
| Business Standard | Hindi | All editions |
| Mumbai Lakshadeep | Marathi | Mumbai edition (being regional language of the place <br> where the Stock Exchange is situated) |
|  |  |  |

An e-copy of the Post Issue Public Announcement is enclosed herewith for your reference and records.
Request you to disseminate the said information on your website.
Thanking you,
Yours sincerely,
for Sundae Capital Advisors Private Limited


## Builder is liable for carpet area shortfall

 JEHANGIR B GAI
 was entrusted to to Hetrali Enedelerpmisises,
 carpet area in the redeveloped project.
Later atripatite agreementeas executed
which allowed individual flat owners to
 When the flats were measured
bytheosocietand the buildersa
the eraas found te less
than promised. The Kales demthan promised. The Kales demanded compensation for the
shortfall.
Thilder
demanded additional money demanded additional money
as enhanced premium". The
Kales approached une Kales approached the con-
sumer forum
Whenthebuiders started giving ossession, herefisued togive
the keysto the Kales unlessthey
withdrew their consumer comwithdrew their consumer com-
plaints. The Kales complained to the police pointed out that during the period of red pointed out uat durngy ine eeniodor red
velopmet they had taken alternativ
accommodation on rent, whose lease wou d expire, and they would be withouta roof unless they were given possession. The
Scoiety managin committes apported
the suilder, and asked the Kales to give a writen undertakinine that they would with-
draw theircomplaints and also not complain in future. The Kales were compelledt to comThe Kales then filed fresh complaints for arefund of the premium and compen-
sation for shorttall in area. These complaints were filied with the National
Commission against the builder and the spondence made it evident that withdra-
wal of the earlier complaint happened under duress.
The complaint was contested, stating that the e premium was charged because of
a change inthe Manarahhtragovernments
policy regarding fungibl floorspace index

## To counter market volatility, tilt portfolio towards large-caps

If you have surplus funds, deploy gradually in equities, or prepay home loan to reduce EMI burden

|  |  | AVOID CHASING PAST RETURNS <br> Mid- and small-cap funds could be volatile this year |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\int T$ hile the equity market has turned volatile, returns from most fixed-income products are low currently. Only gold has provided support to portfolios in recent days. As the financial year draws to a close, you must review your finances and make a few necessary changes. |  |  |  |  |  | is not mentioned in your policy, you must do so, or else it could become a cause for claim rejection. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d categor | 1 year | yea | 5 years | Go through your credit report "Make |
|  |  | Large-cap | 10.0 | 15.1 |  |  |
|  |  |  | 18.7 | 20.8 |  |  |
|  |  | Small-cap | 32.2 | 26.2 |  |  |
| The equity market could remain volatile for the next few quarters. "Central banks and governments had offered monetary and fiscal stimulus respectively, which they will normalise this year. A lot of |  | ney | 3.9 | 5.8 |  | Check your home loan statement to how much you have repaid, how |
|  |  |  | 20.6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| supply chain issues have arisen, which have got compounded by recent geopo- | "HAVE HIGHERALLOCATIONTO LARGE-CAP FUNDSAS MARKET COULD BEVOLATILE, BUTDON'TIGNORE MID-AND SMALL-CAPS ENTIRELYASTHEY COULD OUTPERFORM OVER THE LONG RUN" |  |  |  |  |  |
| nwani, chief investment offic |  |  |  |  |  |  |
| uity investments, Nippon India |  |  |  |  |  | low which prepayments are not per- |
| Mutual Fund. <br> While mid- and small-cap funds have | vestments, Nippon India Mutual Fund |  |  |  |  | tted," says Shetty. <br> At the time of prepayment, you can so reduce your EMI. "Normally when |
| past year, you should make large-cap funds the main constituents of your core | markets) and author. <br> Stick to debt funds having a shorter duration. Another category suited to the current environment is target | Associates. Invest in tranches - 25-30 |  |  |  | u prepay, your tenure comes down, |
|  |  | per cent now, and more later.Don't bet excessively on the yellow |  |  |  |  |
| tfolio. "Have a higher allocatio |  |  |  |  |  | duce your Emi," says Shetty. E |
| se funds as volatility is expect |  | metal after its recent rally. Limit exposure to 10-15 per cent of your portfolio. |  |  |  | duction at the time of prepa |
| be high," says Gunwani. <br> Inflation may affect the economy | maturity funds. "They have high-quality portfolios, so credit risk is taken care |  |  |  |  | treated as restru |
|  |  | sure to 10-15 per cent of your portfolio. In case the Russia-Ukraine war ends |  |  |  |  |
|  | of. And if they are held till maturity, the investor is also protected from interest- |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| longer span, however, the Indian economy is expected to revive. "We expect private capex to revive," says Gunwani. Large-cap funds, he says, will benefit | rate risk," says Sen. <br> Corporates have managed the slow- | Ensurefinancial stability with insurance |  |  |  | (MCLR), shift to a repo-rate linked an as this is likely to bring down your |
|  |  | Check whether you have sufficient term insurance. It must be at least 10 times |  |  |  |  |
| from this revival. <br> Mid- and small-cap funds should not | ce February 2020. "Tho |  |  |  |  |  |
|  | the risk appetite may make | your annual in |  |  |  |  |
| be ignored entirely. According toGunwani, in a growing economy like |  | If you own many policies, ensure |  |  |  | f you invest in Public Pron |
|  | According to him, investors may | your contact details are correct. "There |  |  |  | the entire amount for the |
| India, these funds tend to outperform large-cap funds over the long term. Also, mid- and small-cap funds offer exposure |  |  |  |  |  | ming |
|  |  | are many cases where insurers want to |  |  |  | . Mresting early |
|  | attr | make a pay | buta |  | ntact | earn PPF's attractive rate of inte |
| merging sectors and business models. |  |  |  |  |  | ) |
| However, take limited allocation to these funds in view of the expected volatility. | if any, in these products. <br> Realign your asset allocation | founder and | anagin | drec | Secure | Other tax-saving investments, li |
|  |  | Now Insurance Broker. |  |  |  |  |
| Opt for target maturity funds | Check the asset allocation of your port- | nee has passed away, appoint a new one. |  |  |  |  |
| The Reserve Bank of India (RBI) is expected to hike interest rates this year, though the Russia-Ukraine war and its impact on growth could lead to a delay. "Rate hikes are likely to be gradual and limited in this cycle," says Joydeep Sen, corporate trainer (debt | folio. "If the market correction has brought down your equity allocation, and you have the money, you may make some extra allocation to equities, provided your goal is six-seven years away," says Arvind A Rao, certified financial planner and founder, Arvind Rao \& | sure you have adequatecover. Youneed |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Finally, review your budget. "With |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | re to meet household |
|  |  |  |  |  |  |  |

Business Standard newspaper delivering safely to homes and offices
or details, SMS reachbs to 57575



## आईपीओ को प्राथमिक बाजार में उत्साह का इंतजार

एलआईसी, डेल्हिवरी, फार्मइजी बाजार की चाल पर नजर लगाए हुए हैं। ये कंपनियां बाजार में स्थिति कुठ हद तक स्पष्ट होने पर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए पूंजी जुटाना शुरू कर देंगी

प्राथमिक बाजार ने शेयोों में त्तार-चढ़ाव बढ़ने की वजह । निवेश बैंकरों का कहना है कि का उत्माहजनक कंपनियां अपने आईपीओ लाने के लिए इतजार कर रही है। जब
सेंकंडरी बाजा में मजबत प्रतिफल मिलेगा बाजार नियामक सेबी से मेंजरी हासिल कर नकीं कंपनियों बाजा में अपने अदी को चुकीं कंपनियों बाजार में अपने आईपी के जिरे कोष ग्गाही श़रुू कर दंगी।
बिजनेस स्टिंडर्ड ने उन आईपोओ के बारे में बाजार करोबारारियों से बातचीत की जो अन्छी निेशेक दिलचस्पी हासिल कर सकते हैं। विश्ले पकों के अनुसार निवेशक
बड़े और अन्जी गुणवत्ता वाले अईपीओ बड़े और अच्छे गुणवत्ता वाले आंईपीओ खासकर ऐसे चार नामों पर ध्यान दिया है:

एलआईसी (अनुमानित आकारः 65,000 करोड़ रु.) सरकार के स्वामित्व वाली बीमा दिगज एलआईसी का आईपीओ घोलू पूंजी बाजार इसकी वजह यह है कि 65000 करोड रुपये के साथ कह क्नी का आईपीओ अंब तक घरेल बाजार में सबसे बड़ा होगा। तक घरले बाजार में सबसे बड़ा होगा
एलआइसी ब्रांड बीमा खरादरी के लिहाज से चिचत नाम बन गया है। वित्ति वर्ष 202 एजेंटों के साथ पालपसी की 13.5 लाख़
बिजने प्रीमियम में 66 प्रतिशत बाजार भागीदारी थी। 130 सितबर्, 2021 को एलआइसी की

जिन आईपीओ का हो रहा इंतजार
सेबी की मंजूरी हासिल कर चुके बड़े आईपीओ

2021 तक, एलभाईसी की प्रवंधन अधीन परिसंपत्रियां 39.6 लाख करोड्डुपये थीं सकी एयएम भारत में सभी निजी जीवन मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा है। वह पूरे घोलू म्युचुभल फंड डद्योग के मेकाबले भी
बड़ी है। वित वर्ष 2021 में एलअईसी ने जड़ी हो वत्त वर्ष 2021 मे, एलआइसी जबकि वित्त वर्ष 2022 के पहले 6 महीनों में यह आंकड़ा 1,504 करोड़ खुये था। डेल्हिवरी (अनुमानित आकारः 7,460 करोड़ रु.) गुरुग्गाम स्थित ड़ल्हिवरी वित्त वर्ष 2027
में रजस्व के लिहाज से भार की सबसे

 एपीआई होल्डिंग्स (अनुमानित आकार: 6,250 करोड़ रुपये) एपीआई होल्ड्डग्गे देश की सबसे बड़ी डिजिटल हे ल्थक यर कंपनी है और वह
ऑनलाइन फाम्मेंसी माकेफ्लेस फाम्मइजी की पाँतृत केपनी मीक्ले हैं, जिसकी ऑनलाइन फार्मेसी क्षेत्र में मुजबत त्रांड उपस्थ्थात है। के पनी को नैसपर्स,
रीपीजी, और टेमासेक जैसे बड़े निवेशकी रीपीजो, आर टमासेक जसे बड़े निवशक
का समर्थन हासिल है। कंपनी का समथंन हासिल है। कंपनी ने परार्रारक से आनलाइन फार्मेस पर ध्यान बढ़ाया है और वह तेजी से बढ़ रहे
सांस्थ्य जांच बाजार पर भी जोर रदे रही

## रिटल्टी आईपीओ पर झुनझुनवाला से सहमत निवेश बैंकर

|  | अग्रणी निवेशक राकेश झुनझझुनवाला ने | अभी तक रियल एस्टेट कंपनियों का नकदी |
| :---: | :---: | :---: |
| मुंबई, 13 मार्च | में सीआईआई के कार्यक्रम में कहा था | प्रवाह नकारात्मक जैसा ही है। |
| आईपीओ बाजार में उतरने के लिए कई प्रॉपर्टी | चाहिए और उन्हें सूचीबद्ध कराना चाहिए | बात में है दम |
| डेवलपर कतार में है, लेकिन शेयर बाजार | जिनके पास विस्तार करने और सामान्य तौर |  |
| अग्रणी fनवेशक व निवेशक बैंकर प्रॉपर्टी | पर लाभप्रदता की राह पर चलने की क्षमता | बेंगलूरु की शोभा व प्रेस्टीज एस्टेट्स को |
| वलपर की तरफ से उनके कारोबारों को | हो। उन्होंने कहा, अगर मैं डेवलपर होता तो | छोड़कर बीएसई रियल्टी इंडेक्स में शामिल |
| चीबद्ध कराने को लेकर बहुत ज्यादा | मैं बाजार में सूचीबद्ध नहीं कराता। यह ऐसा | सभी कंपनियों ने वित्त वर्ष 21 में पूंजी पर |
| स्साहित नहीं हैं। हाल में मुंबई की प्रॉपर्टी | कारोबार नहीं है जो सूचीबद्धता के लिए | एक अंक में रिटर्न दिया है। यह जानकारी |
| 敒 सूरज एस्टेट डेवलपर्स ने आईपीओ | अतिसंवेदनशील है। | कैपिटालाइन के आंकड़ों से मिली। |
| रिए 500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए | वेशक ने सूचीबद्ध रियल | सी कार्यक्रम में ऐक्सिस कैपिटल के |
| - किया है। पुराणिक बिल्डर्स को पहले | क कंपनियों की पूंजी पर कम रिटर्न को | प्रबंध निदेशक नितिन इदानी ने कहा, |
| बी से आईपीओ की मंजूरी मिल चुकी | कर चिंता जताई। उन्होंने कहा, एक उद्यमी | आईपीओ हर किसी के लिए नहीं है। निवेशक |
| माना जा रहा है कि एनसीआर की | ो तौर पर सवाल उठता है कि पूंजी पर | कई चीजें मसलन नकदी, कॉरपोरेट गवर्नेंस |
| र्डेबल हाउसिंग डेवलपर सिग्नेचर | रिटर्न कहां है ? ब्लूचिप का पूंजी पर रिटर्न | दि देखना चाहते हैं। छोटे पैमाने पर |
| 帾 मुंबई की कल्पतरू आईपीओ | 25 फीसदी के बीच है। ऐसे में हमें | ारोबार चलाने वाली कंपनियों को हमेशा |
| पर विचार कर रही है। | रिटर्न में इजाफे के लिए कदम उठाना होगा। | ही बड़ी कंपनियों के मुकाबले रकम जुटाने | झझुनझुनवाला के विचार सें बैंकर सहमत

नजर आ रहे हैं । एक निवेश बैंकर ने कहा,
रेजिडेंशयल बिजनेस मॉडल को लेकर पूंजी
बाजारों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है । विगत
में इनकी सूचीबद्धता का इतिहास विचित्र रहा
है। इइसें कफी परिसंपत्ति का क्षरण हो चुका
है। बैंकर ने कहा कि विरासत के मसले, लैंड
बैंक और भारी-भरकम बेलेंस शीट के
अलावा काफी ज्यादा उधारी के कारण
डेवलपर्स का रिरन काफी कम होता है ।
उन्होंने कहा कि नई कंपनियों के साथ ऐसे
मसले नहीं हैं।
उदाहरण के लिए डीएलएफ और प्रेस्टीज उदाहरण के लिए डीएलएफ और प्रेस्टीज
की जसी कपानयों ने कर्ज घटाने और बेलंस शीट
को बेहतर बनाने के लिए लैंड बेंक वे वाणिज्यिक पोर्टफोलियो की बिक्री की। खरीदा।

## एनएमडीसी के शेयर में बड़ी तेजी के आसार

| देवांशु दत्ता <br> मुंबई, 13 मार्च |
| :---: |
|  |
| डीसी वैश्विक जिंस बाजा |
| ापूर्ति शृंखला पर |
|  |
| दोनों ही देश लौह और इस्पा |
| क्षेत्र में मख्य |
|  |
| ों देशों के बीच |
| प्रतिशत की कमी आई है। लौह अयस्क में भारत की सबसे |
| पनियों में से एक |
| नएमडीसी जनवरी से तीसरी बार |
| तें बढ़ाने में सक्ष |
| ांकि अयस्क की |
| 2023 में नरम पड़ सकती है, लेकन |
| और प्र |
| अनिचितताओं क |
| लेकर किसी स |
| जा नहीं लगाया जा |
| भी मध्यावधि कीमते |
| हुई हैं और एनएमडीसी |
| मतें काफी नीचे |
| तराष्ट्रीय कीमतों के मुकाब |
| रीब 40 प्रतिशत नीचे हैं। एनएमडीसी मूल्य वृद्धि की |
| भावना तलाश रही है, क्योंक |
| का इस्पात संयंत्र जल्द |
| होने की संभावना है। उसक |
| हायक इकाई नागरनार |
| इस्पात कंपनी का विल |
| सभी भी मूल्यांकन में |
| ती है, लेकिन अभी |
| जार करना होगा। विलय स |
| से कंपनी खनन इकाई |
| स्पात उत्पादक के तौर पर |
| भाजित हो जाएगी। उसे नए |
| (1) संयंत्र में एनएमडीसी |
| धारकों के लिए शे |
|  |
|  |



प्वंधन का मानना है कि विलय
समाप्रोने की रिक्ड होगा और वित्त वर्ष 2018
में पिछले दशक में यह 35 करोड टन पर सवाधिक था। इस साल मिश्रित प्रात्तियां करीब 6,680 रुपये प्रति टन होंगी, जो वित्त वर्ष 2021 परिचालन खर्च करोब 3,230 रुपये प्रति टन के आसपास होगा, जो
पर्ववती वित्त वर्ष के लिए रुपये था। बिक्री वित्त वर्ष 2023 में करोब 5 प्रतिशत वबतने की संभावना है। एबिटा मार्जिन 20 प्रतिशत के है एबिटा माजिन 20 प्रतशत के
आरओसीई के साथ करीब 39 प्रतितत है। एनएमडसी मुख्य तौर पर कर्ज-मुक्ति है।
कंपनी लगातार लाभांश चुकाने वाली कंपनी है अै इस वित्त वर्ष में संभावित तौर पर दो अंक में प्रतिफल दिए जाने की सभावना है।
उसने अंतरिम लाभांश के तोर पर 14.75 रुपये का भुगान किया है।
उसका ईवी ए एविया अनुपात 5 के मकाबले कम है जो उसके 7 के औसत मल्लांकन से नीचे है।


समधान मुहैया कराने के लिए
आर्टीफिशियल इंटेलीजेंसऔर मशीन आटीफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन
लन्निंग जैसे डिजिटल टूल्स का नवीनतम इन्तेमाल करती है। कूप्ती की पूरो भारत इस्तेमाल करती है। कपनी की पूरे भारत
में उपस्थिति है और उससे हजारों में उपपस्थित है और उससे हजारों
फममेंसी, चिकिस्सक तथा अस्पताल ज़़ हाम्मसी, चिक्तिक तथा अस्पताल ज़ड़े
हैं। पिछले साल उसने थायरो कर यर ए ए है। पॉछल साल उसने थायरोकेयर
टेक्नोलॉजीज में 66 प्रतिशत हिस्सा

एमक्योर फार्मा (अनुमानित आकारः 4,000 करोड़ रुपये)

पुणे की एमक्योर फामास्युटिकल्म प्रमुख यरेख्यारक क्षेत्यों में द्वा उत्पादों की प्रख्यात नममात है। किपनी को नजज इक्विती दिगज
बेन केपिटल का समथन हासिल है। बेन कैपिटल का समर्थन हासिल है।
एमम्योर एचआईवी एटीवायर्स्स,
 रेप्यूटक्स में बाजार अग्रणी कंपनियों में शामिल है। उसकी पोटफोलियों ऊंची वृद्धि
वाले कोनिक्म और सब-कोनिक्म थेरेप्यूट्रिम्स क्षेतों पर केंद्रित है। वित्त वर्ष कोनिक्स थेरेप्यूटिकस खंड का उसी घंलू
 53.26 प्रतिशत के उद्योग औसत से काफी ज्याद है। उसके सात बांड बिक्री के लिहाज से पूरे घेरलू बाजार में शीर्ष-300 फार्मा उतपाद ब्रांडों में जगह बना चुके हैं उतपाद ब्रांडो में जगह बना चुके है
परिचालन से एमय्यर का राजस्व वित वर्ष 2019 के 4,717 करोड़ रुपये से बढ़कर नित्त वष्ष 2021 में 6,056 करोड़ रुपये पर
हुं गया जबकि उसका शुद लाभ इस अवधि के दौरान दोगना से ज्यादद बढ़क्रा 18 करोड्र पुपये होगगया

## बाजार <br> हलचल

बाजार का रुख हुआ सकारात्मक बंचमार्क निफ्फी पिछछल हफ्ते 15,748 के निचले स्तर से तेजी से आगे
बढ़ा और 16.630 पर बंद हुआ। तक्नीकी विश्लेष्षों ने का कि बढ़ा और 16,630 पर बंद हुआ । तकनीकी विश्लेषकों ने कहा कि 2 से 3 फीसदी की उछाल ला सकता है। आईसीआईझसीआई डायेक्ट 2 से 3 फौसदी की उछाल ला सकता है। आइसीआझझसीआ डायxक्ट
ने कहा, जरूत से ज्यादा बिकवाली और कई क्षेतों की भागीदारी के बीच 5 ह हफ्ते के एक्मोनेंशियल मूविंग एवेजे (ईएमए) के आसपास बीच 52 हप्त के एक्पोनींशियल मूविं एवेज (इएमए) के आसपास भजबूत खरीदार की त्रां का उभरना जैं को वैता प्रदान करता है हम उम्मी कि कुछ है्तों में निफ्ट 17,200 की ओर बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने यह भी कहा कि $16,200-$ 16,300 की ओर गिरांवर खरीदरी का मौंका उपलब्ध कराएगा और 15,900 समथन का अहम स्तर होगा।

ज्यादा लाभांश वाली फर्मों पर दांव
वित्त वर्ष समाप्त होने को है, ऐसे में ब्रोकरेज फर्में अपने-अपने क्लाइटां को उच्च लाभांश भुगतान वाले शैयो पर ध्यान कदित्रत करन की सलाह दे रहे है, खा क स सी कहा, अगर एलआइसी का आइपीओ इस वित्व वर्ष में नहीं आता है तो सरकार अपने रजज्व में बढ़ितरी के अन्य जारे पर नजर डालगो ससा एक विकल्प नकदी सपन्न पीएययू हो सकता है, जिन्हे अगले
कछ हफ्तों में लाभांश देन को कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नुवेशक कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओए।नीसी जैसे शे़यों के अलावा तीनों तेल विपणन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं

वेदांत फैशंस : एंकर लॉक इन अवधि वेदांत फैशंस का शेयर सोमवार को सुर्खियों में रह सकता है क्योंकि इसमे 30 दिन की एकर लॉक इन अवाध खत्म हो रही है। एंकर 4.5 फोसदी है। विगत में उन करेननियों के शेंयोों में गिरावर देखी गई है, जिनकी एंकर लॉक इन अवधि समाप्त हुई। वेदांत का शेयर शुक्रवार को 2.4 फीसदी टूरक 860 रुपये पर बंद हुआ, जो आईपीओ कीमत 866 रुपये से मममलो नीचे है। सूचीबद्धता के बाद यह शेयर बढ़कर 993 रुपये पर पहुंचा था। कोलकाता की वेदांत फैशंस के पास मान्यवर, मोहे और मेबाज जैसे ब्रांडों का स्वामित्व है। वित्त वर्ष 2019-20 में वह मेन्य वेडिंग व सेलवेशेन वियर सेगमेंट में देश की सबसे बड़ी कंपनी रही

## एपपीआर्ई की निकासी जारी

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की उन्होंने ऋण या बॉन्डो बाजार से 4,431 करोड़ रुपये भारतीय बाजारों से निकासी का सिलसिला लगातार तथा हाइब्रिड माध्यमों से नौ करोड़ रुपये की निकासी छठे महीने जारी है। मार्च में अबतक एफपीआई ने की है। इस तरह उनकी शुद्ध निकासी 45,608 करोड़

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश गनीतिकार वी के विजयक्मार ने कहा कि एफपीआई मान रहे हैं कि जिंस कीमतों में तेजी से भारत अधिक प्रभावित होगा। इसकी वजह यह है कि भारत कच्चे तेल का प्रमुख आयातक है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के वॉटरफील्ड एडवाइजर्स के मुख्य निवेश अधिकारी (सुचीबद्ध निवेश) निमिष शाह ने कहा कि अगस्त-
से 41,168 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसके अलावा सिता 11 मार्तर 2021 से डॉलर मजबूत हो गरा है।











 पПт



## 

 gmom











 TMロ


 जना


 니（1）


 께ำ ำ







 प्रIㅔㅁㅔㅔㅔㅣ
 \＆प्रपा Tl｜linalll

 메매넴ㅁ $\square \square \square 1 \mathrm{Cl|l|l}$


## 717














 GI）
 पП Till


















## IM．Shaukatilichan has ost／｜ misplaced the original Share

 Certificate No． 4 of Flat No．104，Al－Arafat Co－op．Hsa Al－Arafat Co－op．Hsg．Soc．Ltd．
Situated at A11－12，Millat Nagar， Andheri（W），Mumbai－58 If any person found please Kindly Contact on： 7715959333.

जाही？सूचना

|  | रोप्टाए <br>  |
| :---: | :---: |
| ，mextm |  |
| \％ | 㖪 |
| \％aymand | \％ |
| ＋30 |  |
|  |  |
| ，mim momm |  |
|  | （2） |
|  | \％ |
| mindmmm |  |
|  | 边 |
| anamen |  |
|  | \％ |
|  | 为 |
|  |  |
|  |  |
| \％ |  |
|  | जातरd घan |
| \％ |  |
|  | 为 |
| 为 | asemex |
|  |  |
|  | mimma |
|  |  |
| 为 |  |
|  |  |
|  | \％immem |
|  |  |
| ） | \％max |
| \％minmin |  |
| 为 | mater fixat |
|  | ＝ |
| ， | Emid |
| 边 | 㱛 |





## 




|  | POST－OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF CONSOLIDATED FINVEST \＆HOLDINGS LIMITED <br>  | ON OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF OLDINGS LIMITED 5474） <br> othi Bulandshahr Uttar Pradesh－ 203408 mplex Vasant Kunj，New Delhi－ 110070 mpany Secretary |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Somele |
| जाही़र सूटचन |  |  |
| जनतेस येथे | Capitalized |  |
|  |  |  |
| सोरापयत लिमेटेड，यां |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| क．र चे धारक आहेत，यांच़ | Mechanism during the Offer Period（i．e f from March 04,2022 to March10，2022），in accordance with the SEBI Delisting Regulations． 1．FAILURE OF THE DELISTING OFFER |  |
| निध म ज्ञात | minimum of $53,44,464$（Fifty Three Lakhs Forty Four Thousand Four Hundred and Sixty Four）equity shares were tendered and |  |
|  | minimum of $53,44,464$（Fifty Three Lath Forty Four Thousand Four Hundred and Sixty Four）equity shares were tendered and acquired in the Delisting Offer at or below the Exit Price so as to cause the cumulative number of Equity Shares held by the Acquirer |  |
| मधील，मयत सभासदाच्य | （e） |  |
|  |  |  |
| कइन काती |  |  |
| सोंशय | of Offer has been dispatched to all the public shareholders whose e－mail ids were available，through email as an attachment toemail and to the remaining shareholders（including those to whom e－mail cannot be delivered successfully）by Speed Post through the Indian Post and a detailed account regarding the status of delivery of the Letter of Offer is maintained |  |
| मिपील मयत समा | In the Reverse Book Building Process，total of $55,26,938$ Equity Share shave been validy tendered between price range between In the Reverse Rs． 152.64 per Equity Share to Rs．2，000 per Equity Share，which is higher than the Minimum Acceptance Condition，as |  |
|  |  |  |
| पुष्व्यं असी कापद्व |  |  |
|  |  |  |
| प्राप्ट | Promoter Group reached $90 \%$ p purssantito the Equity Shares tendered inthe Reverse Book Builiding Process is is Rs．298－（Rupees Two A Hudreded and Ninety Eight Only per Equity Share．The Acquirer pursuantit the provisions of SEBI Delisiting Regulations and |  |
| कतीमधीत \ोंस व हितसं | 1．5．The Delisting Offer is thus considered to have failed in terms of Regulation $23(1)$（b）of SEBI Delisting Regulations． |  |
| चटी उपविधीतील |  |  |
| （ त्या मार्गंने व्ववृतार |  SEBI Delisting Regulations shall be releasRegulation 17（4），that is，March 14， 2022. |  |
|  |  |  |
|  |  | REGITRAR TO THE DELISTING O |
|  | SUND®E | KIntir |
|  | Sundec apitaladisors Private Limited |  |
|  |  |  |
|  | （e） |  |
|  |  |  |
|  | Emile |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Radhey Shyam Iti Goyal Pramod Kumar <br> Director Director Company Secretary |  |
|  |  |  |

