$$
\begin{aligned}
& \text { मान्नीय नघ उघोग विकास वैक } \\
& \text { (न्यावों का निवेमत और प्रत्य) } \\
& \text { निनिदम 1990 }
\end{aligned}
$$



 करसे स्रुत प्रोर भारतोर प्राधारिक निकाम बैंत के पूवं प्रनुमोदन से ननम्नविनिन विनियम ₹ताना है पवां:--

1. मभिप्त नाम पोर वगु होना : (1) इन विनियमों का संभ्रिप्त
 पोर प्रनभ) विनिग्म 1990 है।
(2) ये निनिमम माग्तीव नघु उद्यंग विकास बैक ग्रधिनियम, 1989 का धारा 15 बी उतथारा (1) के घंड (क) के प्रधीन वधु उद्वाय बंर दारा पूराधृत म्रोच विसय कित गाए बंध्रमन्नों का नाग हों।
2. परिभापाएं, इन विनियमों में जब नक कि विषय या मंदमं मे कंत्र प्रतिकूल बान न होग
(क) "प्रधिनियम" में गाग्नीय नधु उद्योग विकाग बंश प्रधिनियम, 1:心 प्र पिम्रेन है,
(म) "दघवत्रों रे करिfियम की धाग 15 की उपधारा (1) के
 किए गए बधणन प्रनिप्रेन है,
(ग) "सधु उयंग बेक" से पर्विनियम के घधिन स्थापित भाग्सीय बपु उद्यांग निकाम बंक पभिश्रेत है।
(घ) "विनिज बंधत्र" मं वह संथगन्र प्रभिप्रेत है जिसके महत्वयूर्ण
 भाग वें हाने है जहां :
(1) बंधणन्न की मंकगा निगंमन, लियमे बह संबंधित है, बंथाक्र का प्रविन म ${ }^{2}$ ग या हान का मंड़ाय प्रनिनिस्बिन किया गगा है. या
(2) पृद्यांकन या पाने वांत का नाम सिया है, या
(3) नबीकरण न्मीद या घ्रंतनग जायन दिया गया है।
(ङ) "प्रस्प" से दन बनियमो की ग्रनुमुची में दिया गया श्रहॉग प्रमिप्रेत है।
(च) "बां गया बंधपन्न" से वह बंधन्न पभिशेत है जो वएत्तन में मो गया है घांर वह बंश्र प्रभिथ्रेत नही़ होगा जो दाषेधार के प्रनिकूल किमी व्यवर्वत के बहते में है
(ए) "विक्तन बंधपन्न" से वहु बंधपत्र प्रभिप्रेत है जिसकें महतगणणं भाग विकृत, प.टे या नुकसानश्रश्न है,
(ग) "निगंमन कार्यानग" से लघ उद्योंग बैक का वक कायांभव पर्राभ̣!़नन है जिसकी वहियों में बंधात्र गत्रिम्ट्रीक्त किया गया है या रजिस्ट्रोकृन किया जा मनेगा.
(म) "विद्धित परिकारे" से सझु उद्यांग वंक्र का सह़ापयंधक या तेसे प्राधकारी प्रभिम्नेत हैं तो तय उचोण कक का निरेणक बंां वरा विनिषम $11.12 .1: 15,17,19$, हीर 20 if: प्रयोजनों के लिए प्राधिहत निता तारा:--
(ग) स्टाक प्रमाण गत्र रो बिनितम त के पर्यन, याती किषा गया स्टाक प्रमाणपव्र पभिप्रेत है।

(3) स्डालः प्रमाणात्र के हून में निष़िमन मीर लघ उयोग बेक की


 ह. निर्गमित बयदनों का धरक समझा जालगा जब तक्र कि प्रतारती का नास लघु उद्याग बैक वाटरा रजिस्ट्रीकुत नहीं किया जाना हैं।
 बंयनों के हैनार व्यनित के पन्रुध पर बंधपनों के कृक्वार ध्राषत कं नाम में तथु उटोल केक हारा रखे जाने वान ब्बान मे एक प्रतिंड्ड के हुप में बंधगयन 1. नांामन करोग।
 रप उग्गाग कंक की लेखाचहितों में प्रविष्टि के हण में या बाद में बचन पत्र या स्टाक कें का में निगंमित बंगत्रों के मान्नलंन काग निगंगित fित जा सेगे।
 किश जा चृका है तो उपु उदांग बेक में किसी घाते मे
 धारक प्रहुप XI में मध्यपंक्षा करंगा मोर लघु उद्यांग बंका का बह्विं iि किसी बति में प्रविध्टि के हुप में बंधवन्र को परित करने के लिए लघु उद्योग बंकं के 9 क्न में यम्यक रुप में पृ्टांकित बंध्रत्र का प्रभ्यर्पण करंगा।
(प) यदि गंधान स्टार ग्रमाणपन के रूप में निगंमित किया गया है ाो धारक बंधपन्र का लपु उद्योग बंक के पक्ष में परशण हग पनुरांय के साथ करेंगा कि उसे बंधपन धारक के नाम में ऱे उदांग बंक घारा रखे जाने बांत्र खाते में पर्वरिष्टि बं हरण मे धारण किया जाए,
(5) वशु उयोग बंक द्वारा रखे गए ज्बाते में प्रीबष्टि के हा में बंध्रपनों को धारण करने बाला काई व्यक्ति प्रहुप

- XII में ग्राबेदन करके बंघपबों को ब₹नपव या सटाक. प्रदाणपन के हुप या भंतरित या संपरिर्शतित करा संकगा।
(习) लयु उद्यांग थेंत्र का बहांों में बताे में प्रविष्टि के हूप में क्यान निगंमिल करने कर किए या पद्धां ही. निर्गमत अंलना मो कनलन या सच उंग के की बहलवा म


 न अं।

 दन करके घंतरणीय हांगे। तेंतो मामलों में अंतरक ऐसे यंयवां। का जननके रांबंध में अंतरण है, धारक ऐसे समय
.. तक समझा नाणगा उन तक भंतरिती गा नाम पचु उयोग बंक ंत प्रधिष्ट नहीं कर दिया ज्ञाता है।
(4) (क) यंधान्त लयु उयोग विकाता सेत के प्रषंण निर्देशाक का या

 जगया जा मुन्तत, उत्ताणा, लिथा किगा हुपा या लयु ज्चांग बंक के निंडशानुसार किसी द्रारी पाविक प्रकिया द्वरा हा ऐोग।
(ब) द्न प्रकार मुद्तित, उत्यंजिं, लियां किया हुपा या भन्पथा हा हुपा हृम्ताक्षर उसी भ्रार विधिमान्व होगा भानो वह हस्ताध्ररकती के म्नने ही उचित दस्तलेख्य में किया गया है।
(5) बचनपव कर हो में किती बंधार का घोई भी पृर्ठाभन या स्टाक प्रमाणपक्त के गे में किती घंधपत्र के माम ंमें प्रत्रण की कोई निबन तब तक विधिमान्य नहीं होगात जब तर्क वह धारत के या सम्यक
 हो, ऐसी लिख्यत किसी बंधपन्त की ब्रा में स्वयं बंधपत के पृष्ट पर बबनजन्न के स्प में भार किसी स्टाक प्रमाणाव की ज्ञात वे पंतरण की लिख्यत पर लिखी जाग़ी।

4. न्यास मान्यना माध नंतु है :- (क) नगु उधाँा बैंक कां किसो च्पास या किसी बंधान को बतलत धारफ के कपर शूरं प्रधिकार से किक्र भधिकार कं।, करे हो उसकां उसको मूब्ना हो, मान्यता ₹ंन के लिए बाध्य या विवण नहीं किया जएगा।
(ब) उप विनियम (1) कें उपब्यंi पर प्रतिकूल प्रभाब जाले बिना
 के दिना, स्टाक के हू नें निगामित किमी बंधपत्र के परक वारा, स्टाक के छ्याज पर या परिक्रन। मूत्य के .संत्य या स्टाक के मंतरण या उसके
 वहिवों में परिलिखित कर संक्गा।
5. न्यासियं कोर पदधारकं द्वारा रटान प्रमागभर्त कें सूप में निगंमित बंधपव धारण करंन के लिए उपबन्य : (1) बाईई पदधारक हाकः प्रमाणपन्र के रूप में कांई बंधपन्र-
(क) भपने वैर्यक्षक नाम में, जिसका लधु उथंग बैक की बहियों प्रोर स्टाक प्रमाणपत्र में न्यासी के वप में बर्णन है, उसके भाबेषन में विनिदिप्ट ज्यास के न्यार्सं के, क्षप मूं या किसी ठेसी महंता कंति विना म्यासी केत ताॅ में, या
(ब) भानं पद के नामें मे,
धारण कर सकेगा।
(2) उस अ्याक्त व्वरा जियके नाम में घंघपत्र है, लयु उचोण बक द्वारा परेंक्षित प्रक्नों में लघु उय्यांग बका का. किए गए लिखित माबदन पर पोर बंधपत्र के प्रभ्वपंण पर लप़ उयांग देन-
 हुप में या किसी च्वास के विनिदेश के बिना न्यासी के हल

 उसके नाम में ग्यार प्रमाणनत्र करों कर सकेगा, या
(घ) उंम उमके पद नाम से स्टाक प्रमाणवन्न जारी कर संकेंगा मार उसं प्रपनां बहियों में, पाबेदक के पनुरोध कं प्रनुमार उमके पद नाम से स्टाक के धारक के रूप में उलिखित करते हु! प्रविप्ट का सकेना, परन्नु यह तब जन्त --
(i) उबत प्रनुराध एस विनियम कं उप निनियग (1) के उसबज्यों के प्रनुषप है,
(ii) उप विनियम (7) के निबंधनों के अवुमान लपु उच्योग
 $\therefore$ पाँ
(iii') यदि, भवष्र वचनान्र कह तुप मे है ता वह़. वपु उछांग

 क्न धारक दारा प्रкष X में रसीद ? दो गा है ।
(3) उप द्विनियम (1) के भर्धंन स्राक प्रमालपत्र वदध्रारक द्वारा या ताँ भ्रवेतें य। प्रवय ग्गतित या व्र्यक्वयों के साध या किमी परधारण करने बाले व्यकित गा धीवागां के माध संयुकन रूप से धार्ति किया जा संकाज।
(1) जब स्याश किगों व्यकित वाएा पपने पद कर नाम में धारित किया जाता .द नब संबध्रिन ट्वाक प्रमाणपत्र से मंबंधित कांई दस्ताबंज उस समय उम नाम मे, तिसमे स्टाक प्रमाणपन धारण किया ज्ञात। है, पद धारण करनं बारं ग्यक्त द्वारा निणादित किया जा सकेता मानों उसका बंयविक्र नाम प्र प्रकार कधित है।
(5) जद्धां लทु उय्याग बंक्र कां बहियों में ध्यासी या पद्धारक कं: रूप में उल्लिबित स्टाक प्रमाणुपन ध्रारक वरा निष्पादित किया गया
 वेक कों पेश किया जातंर है वहां लधु उस्याग बैक को इस बात की जांच करने की प्रावग्यक्ता नहीं होगी कि क्या स्टक धारक किमी च्यास या दस्तावेज या नियमों के निबंधनों के मधीन कोई ऐसा भ्रधितार दंन या
 भंतरण-बिलेख, मुभांरनाम गा वस्तवेत्र पर उसी प्रकार कायं कर सकेगा मानों निपादक ग्डान प्रमाणपन धारक है, मोर बाहे मंनरण लिलेब, मुक्बारनां या दनावंत्र में स्टाक प्रमाण्पल के पारक कं न्यासी य। प्द्र पारक कें हैप में उत्वसित्रि किया गया हो। या नही मोर बाहुं उसका म्यासी या पद्यारक को फगनी होमियत से पंतरण बिलेख, मुछारनामे या बस्नाबेत का निप्षाइन करना तत्प्पयंयत हां। या नही।
(6) पन विनियमों की किसी बात से पह् नही समक्षा जाएगा कि वह किसी न्यास था किमीध दस्तावेज या नियमों के प्रधीन किन्द्री न्यासियं। या पद धारकों म्रोर नितनिधक्रारयों कों, न्यास गटिन करने बाली लिस्रत के उपन्च्धों या उग संस्था कें, जिसका स्टाक प्रमाणपत्र धारक पद का धारक है, नियमों को विधिय के नियमों के पनुखार न करके क्षन्पया कायं करनं के जिए व्रायक्त करती। है भोर लघु उयाग बंक प्रोर किसी स्टाक प्रमाणपन में कोई हित धारण या प्रूँत करने बाला कोई व्यक्ति या कांट सटाक प्रमाणपन्न धारक का किती स्टाक प्रमाणपत के संबंध ने लघु उटोग बेंक हारा रबे ए किसी रजिस्टर मू किसी प्रविषिट के या स्टाइ प्रमाणपन से संबधित किसी दस्ताबेज में किसी बात के कारण किसी न्यास या किसी र्टाक प्रमाणपन्न धारक की वैश्वासिक बाध्यता की सूबनः है।
(7) किसती ज्यानि द्वारा किसात पद बं. धारक कं. हुप में इस क्रानयम के भनुसरण मे किए गए किसी प्राबेदन पर या किसीी दस्जबेज पर जिसका निष्बादित किप: जाना तात्पपयत है, कायं करने से पूर्व लधु उद्योग बंक पद
 वत्तमप धारक है।





 के न्यासी के रा में या तेंम विनिदेंगा के विना न्पासां के हैग मे, बतनात्र







 घार
(ii) बंधनव लधु उग्याग बेक के पषं में पृष्डिकत कर दिया गमा है 1
(3) उप-विनियम (1) के प्र्र्रान बंबगात्र किसी भ्वास के च्यासी दारा पकेले या उस न्यास के च्यामियों के हुम किसी पन्प व्यकित या व्याकनयं। के राथ मंपुक्तः धारण किपा जा मेका। ।
(4) जहुी बचनपर कें हप में कोई बंधपन्र न्यासी के है में बधगय धारक वारा पृष्ठांकित कि.पा गया तास्ष्वायत य. जहा सैप्र धारक दरा निष्माबित किया गया कोई मुकारलामा या प्षस्प रस्तावेज लघ
 करने की पाबध्रकता नरृं होंगा कि क्या बंधपत्र पारक किसी न्यास या बस्तावेज या नियमों के निबंधनों के लध्धीन ऐसा पृष्ठाकतन करने या ऐसा
 कन, मूक्यारनामे या बंखन्न पर उमी रोति से कावं कर सके गा मानो 仓ेस।
 या दस्ताबेत में ग्यासी के हृ में उलिलिबत है या नहीं जोर चांे च्यामं। की हैसियत में उनका ऐसा पृष्डाकन करना या मुभुर्नामा या दस्तावेज निभ्जारित करना तास्पर्येत हों या नहों।
(5) हन विनियमों की किसी वात से पह नहीं सममा जएलगा कि वह किसी च्वास या किर्मी दहताबेत या किन्हीं नियमों के पधीन किन्हृं न्यासियों थोर हिताधिकारियों को क्वास को लागु होने घाले विधि कर नियमों या व्वास गडित करने बाली लिबत के निबंधनों के मनुसार न करंके प्रन्पष्ता कार्य करते के लिए प्राघिक्त करती है।
(6) किसी ध्यकित द्वारा किसी न्यास के न्यासी के हल में छस विनियम के प्रनुसरण में कि? गए किसी पाबेदन पर कार्य करनें से पूवं लपु उद्योग बैंक पह गार्य पंश करने की भ्रेंभा कर मकेगा कि तेगा व्वरिश उम च्यास का तरसमय च्यासी है।
 या कोई भी व्यकित जो सक्षम न्यापालय वातर बिहृतित का काया गया है बै। त्रों का परिक होने का हिनार नहीं होगा।
6. व्यात्र का सदाय :--( 1 ) वचनपन के रुप में बंधपन्त पर ब्पाज का संदाय, निगेमन कार्वालय या बंधगत्र प्रास्पेक्टश में विनिदिष्ट लघु

 प्रपेधा करें पांर बधपन्र को पेश किए जाने पर, किषा जएगा।
(2) स्टान प्रमाणान के रो में बंधाव पर ह्यात ना गदाग.
 में किया जाएगा जंसी लधु उवोग बक हारा विनिधिधत की जाए। द्याज के
 भिन्तु पांन बाला परिपन्न के कीछे उसकी प्राप्ति पहिम्बाकार बंगा।
(i) वप्रु उदाग कैक की बहियों में प्रविविट कं कान में बारिन

 औरो नप ग्वाण बंक द्वारा fिन्निज्ना का जाए।
 (1) ज्रग किसी गयनव कं बते म यह प्रीकबविन हो कि बह तो

 क. निए प्रत्येक. म्रादेदन भव निगंमन कागांलय को मेत्रा ज्ञाता होग

(*)

(म) भिछनी हमादी़ क्रमंत्री विती र्यात्र का मंदाप कि.या तया है.

 (यदि ज्ञात है).
(छ) बंधपन के लों जाने, खोरी हो जानं, नप्ट हो आने, विहतत या विरुषित हों जान की परिस्थनित्वां, मोर
(च) स्या बंधपन के जों ज्ञां या बोरी हो जाने की रिपोटं दुनिय में की गई पी।
(2) तेंमे पावेश्नपव के साष निम्नलिलिबन मेजे आतांगे :-
(क) उतां बंधपव रतिम्द्री टान में प्रीित किए जांते के दोरान
 से प्राप्त रजिस्ट्री रमाध.
(ब) यदि बो अनें या बोरी हो औंन की रुोटं चुनिंम को दी यई हो ता पुसिस क्पिंटे की एक प्रति,
(ग) यदि पाबेटक र्राजस्द्रीकृत धरिक नहीं है तो मझिस्ट्रेट के समस्स प्रपथ नियग गया ऐसा नग्पव जिसमें वह प्रमाजित किया गया हो कि पाबेदक बंधपव्न का पंतिम विधिक घारक है, मोर रजिस्द्रीहतंत घारक के हक का पता सवाने के लिए पावण्यक दस्ताबेंती साक्य, भार
(प) बो गए, चोरी हो गए, नप्ट हो गए, विद्धत या विलित बंधपद्र कां कोई बता हुपा भाग या टुकरें।
7. राजपव में पधिम्नून्ना :-बचनपद के हॉ में बंधपव या उसके किसी माग के हो जाने, जोरी हो जने, नप्ट हो जाने, विद्धत या विहकित हो उाने की घधिमूरना भाग्न के राजपन्न घोर उस स्वान के जहा बंक्षपन्त बो गया या होरा, मटट या विक्हत या विर्लषित हो गथा का, किनमी स्वाीीम पारपद्र मू, यदि कंगई हो, मगतनार तीन अंकों में माबेदक हारा पुर्त प्रकाणित काष जाएगी। ऐली पहिम्तुष ना निर्नलिक्यिय प्रहुप में या नगभग तें. घह्व में होंगी जो पर्रि्थितियों से घनुमात हो:-

प्रनिभत बंधपन … :.......... का ज... काए बा मारतीय सड़ उठांग विकाम बंक बंपप्र ता .... को जूसत: भा …....................... मं हैर घीति बार थी............ वत्वयारी को पृष्ठाकित किया कया है


8. घतः राषे द्वाता यह मूचना दी जती है कि निगंम काषांमय में उपंक्षश बंधाव्र पोर उम पर संदगय ज्याज का संबाप तोष किया गया है प्रोर

 जनाबनी दो। जाती है कि ं उपर्ष्व बतात्र का कर या उगंग मंबयन जंप्यया लोई बंननेतन न करे।

```
    पधिगुषित करने बारें व्यकित का नाम 
1.वाग
    *आ मालू न ही उस बार दे।
```



```
लंना:-
```

 यदि विहित पधिवारी कात, बंधपत्र के बो जनं, चोरी हो आनं, नप्ट हो



(क) यदि बंधन्त का तिक भाग है। यो गया है, बानी हों गया है. नएट हो गया है, कित्रित हो गया है प्रांर थिः उसका कोई ऐमा भाग वेश किया गया है ओो उसकी पहुखान के निए् पर्यापत है
 ज्ञाने पर विनियम 13 के पघीन मूही के प्रकाजन के नुगन्त प्र्जात वा उसड़ सूरी के प्रकानन की तारिब से तेमी प्रधि की समाप्त पर जो विहित पधिकारी भाबसक्त ममझे यद्रा
 क स्थान पर डिमका कोई भाग बो गया है, बोंती हों गया है, मप्ट हो गया है निकृत या विलिधित हो गया है. पाबेद्र को उसकी पर्नुलिक जारी की जात,
 बंधपव का कोई भी तेमा माग पेग नहीं fिखा ःया है जों उसकी पह्तान के विए पदापत हो :
(i) उसन मूलो के प्रताणन कि हो वर्ष के वालान घारे एसंमे घागे विधित रोति में क्षतिप्रूति बंक्षप्न कं: निर्षाधित किए जाने पर, हसमें जात्रें उपबन्धित चार अंब की प्रवश्र के समांक्र होन तकर, घबेबक को दम प्रकार बो ग० ढ़, बोरी हो गए, नष्ट हो गए, विह्हन या विस्सित बंधपत्र की बाबत्र म्पात का संदाय किया अए्ड, घोर
(ii) उक्न मूष्षा के प्रकाजन की तारीष से जार बर्प के पर्याव पाबेदक को इस प्रकार जो गए, ोोरी हो गए, मप्ट
 की जए़, परन्तु यह निं
(1) यदि बद्ध नारीब निसको बंधपव प्रतिसादाय है: निा़ ग्राष्य है उस तारीज से पूर्य पए़ी है जियका जार खं को उदा पर्वषि कमाप्त होता है गं। विन्तित पदिकारी, ग्रंभर जारंध से हह मजाहै क मीतर अधवरों पर शोडा मून गकम हाकार

 एपा हो, पषिेक को उस समय पर मंदाय करंगा

(2) यदि बंधव्र की मनुलिखि जारी कित जांस मे पूरं किमी मी ममय मूल बंधां रिल जाना है या निग्मन कार्यानय को किन्द्री पै्य काग्णों
 जाना चाक़त तो मामशा दिर्दन पदितारी। कं।


 प्राईंग उमंव उल्लिस्बित चान बरं की पर्वाय समान्त होने पर जीनिम हैं। जाएगा जब तन कि
 गयार्वाग्न नह़ी। कर दिरा ज्ञाना है।
(2) किलिन प्रयिकरे किमी बंयन्न की पर्नुर्नाज जारी करन्न के
 पर्धान जारें कित. गा परने प्रादेण को परिवर्वन या उ? स.रमेंगा

 जा बह टीक समनें।
(a) क्षानगुनिया -
(क.) (i) जन उश दिनियम (1) (क.) के पर्तान निप्पादिन का। जाएं तन पन्तबंबित ब्याज की रकम की दुपुनी रसम का लिए प्रच्यांत उस बंधपन पर प्रोदभूत जोंख्य क्यात की समी पिष्नी रकम की दुगुती रकम धन उग पर्बच मे, जो बंधपन्न का फनुलिषि जारी करने के पूर्ब घ्यतान होनो चाहिए, उम अंधपन पर प्रादभूत शंख्य ध्याइ कार समी रकम का दुगुनी गकम के लिए होंा़, घार
(ii) पन्य मरी मामलंां में बंधपव के मंकित मूल्य की। दुगुर्व। क.स धन ब००ड (1) क. घनुसार मर्गाणन घ्याज की ख.म

(ज) विद्धिन पर्यक्तारो यंहु निरेश से सकेषा कि तेमी धनिन्यूरन कंबल पाबेता दाल भबवा भाषेतक या पाने क्वाग पनु.
 निख्वाधित की साॅंशी।
12. स्टाक प्रमाण पल्र के हप में बंध्रपत्र के बो जाने सादि पर
 में वह परिकाषित हो कि बह बो गया है, बोरी हो गया हैं, म्कतः या पूणंत: विद्न पष्या जिहपित हो गया है, उसकी पर्नुर्लाष जरती कराने के लिल़ प्रहपेंक घाबेदत्न निगंम कार्यालय को भेज्ञा जएएगा पोर उसके साष निम्नालिधित मेजे जात̣गे,
(क) यदि स्टाक प्रमाण पत्र रजिस्ट्री हाक से प्रेवित किएत जाने कं. दागगन मोंगया है तो स्टाक प्रमाण पत्र घंनावप्ट करनें वांन कत्र की उाक घर सं रजिस्द्री रसीद,
(ब) यदि ग्राक प्रमाण पद कं खो जाने या चागे हों ज्ञान की रिखाटं पुलिस मे की गई हो तो पुलिम स्रिएटं की त्रक प्रीनि.


 घोर न हो उनंन उसं अंत्तरत किषा है, किरी रणा है या

 स्टाक प्रमाब पत्र के बंत्र है बाई भाग या टुको।
(2) पाबेदन में स्टाक व्रमान गत्र के लो जाने की भीविर्यदिया षा क.पन कि.गा जालगा।


 वर्न का ऩरेश देगा।







 दो जाती है।

 का मंख्यांक, उसका मत्य, उस व्यक्ति का नाम जिसे बर निगंमित कि.या गया था, बहै तारं।न किमसं उस वर क्याज लगेगा, पनुनिति के लिए भाबेदक बा नाम, विदित पदिकारी धाग प्पाज के संग्राप पर घनृचिजि

 41

14 सघ. उत्योग बंक का विष्षसाधिकार:- fिनियम 10, 11, 12 घंर 13 में किसी ब्वात के होते हुए भी, जहो सघु उ्याप बक किसी मामंर में ठीक ममझना है बहां बंध्रवन्न की पर्नुलिपि उती करने के संबंध
 निबंधनों पर, गो बह़ ठीक गमफे, या सग्रवा बंधपर का सनुलिखि जारो।


 किकल्प होगा कि बहु किसी संधपन को, जो विहत बा विर्शपित हो गया है, ठसे बंक्षप के त्व में माने ज़सकी बिनिषम 11 के लधीन अनुलिखि जरी किषा जाना या fिनिया 19 के परीन मात्र नरीकरण धरेधित है।
16. बसनपब के हप में बंधपर का नरंकरण कराने की ब.ब घंपंक्षा का जा संक्ती :- (1) बतनपब्त के रूप में बंख्ष के किसी धारक से निपमन कार्यासप द्वारा निम्नलिखित भबरषापों में बतनपष्न का नबीकरण करानें के लिए उस पर रमीद लिखने की घपेक्षा की जा सकेगी, पर्थात :-
(क.) यदि बंधपन के पाछे केषस एक पर्र पृप्ठाकन के fसए ही प्याप्त स्वान क्रा है या यदि कंतई सम्ब बंधपव पर बनंपान प्ठाकन या पृष्ठाकनों के कपर लिबा गया है,
(म) याँ निगंमन कार्यांलय की गय में बंपक्न करा हुपा है या किसी प्रकार मे नुकमानघस या लिखाई में भरा दुपा है या टांक नहां है.


 किंगी घोर सरंब में किता गया है,
(ग) या₹ बंधग्र पर च्यात दसा क्षं या उससं परिज समय नका सनादृभित रहा है,
（3）यदि घमन की पाही दिए ग口 च्याज के स्तभ पूरी तरह भर


 चनाज गा：तो यमा हैं
（च）यदि ह्याओ क．गत्य के जित तीन बार मुलांतिन कित जाने

 बनपन म्नृत कर्न वाले व्योकन का हक प्रनियमिन है णा पुणंनया मतित नही हृष्रा है।
（2）नच वेयान गा नर्वार्ण कगन के जिए पज्योंधा उप चिनियम （1）के अध्रान को गई है．तन उम पर घ्रागे संदेय ध्यात का मंदाय करने से तब तत ईकार किया जाएगा उत्र तक उस पर नबोकरण के लिए रर्मद नहीं निंगय दों गानी है मों बातग्ब में उसका नर्वाकरण कही ब．$\frac{\text { दिता जाना है। }}{}$

17．कियी मन तर्मांक्र जान्क के बंधपन्र पा कि．म ध्यकिन के．है क्र को मान्यना दी जा गंकों－－（1）किमी बंधपव्न के मत एकमाव धारक
 प्रणान का भान्वेप उत्तरदिकार प्रधिनियम， 1925 （1925 का 39）ं．भाग 10 वं प्रधीन उस बंधपत की बाबत जारी किए गण उतनधिक．ण प्रमाणनक का धारक हो ऐसे ब्यक्षित होंगे जिम्टें निगंमन कार्यालय वाग बंधान्र का हकदार होने की बिधित पधिकारी के किन्हीं माधारण या विजेग कनेंणां के पधीन रहे हुए，माक्यता बी गा सकेगी।
（：）मान्नाय मयदिा प्रणिनियम， 1872 （1872 का 9）की प्राग 45 मे किमी सान के होते हुए भी，दो या पधिक पारकों के नाम करों किए गत，विभय किए，गए या संदेय जभिनिर्धारित बंधपन्त
 प्रदिम ग्नरीवां की मन्य के गच्चत उसके नित्नादक，प्रशासक या मन्य
 तेंगा ह्यदिन द्धिगा किय निगंगन बार्यालय ठारा बंधपन्न का हबदार होंने की（निद्धन प्रीजारी के किन्ही साधारण या विशेष मनुदेशों कं प्री्धन कहनं हृत．）मान्याता दी जा गकेगी।
（3）निंमन सायांनग ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों को मान्यता

 प्राप्य नरी किया है।
（1）उद निनियम（1），（2）घांर（3）में विहित किसी बात के शेन हुत थंत，ज़ विदिन प्रधिकारी पपन पूर्ण विवेक में किसी मामले

 ＇ाश बिता जांन मे प्रनिमोन हेना उसके लिए विधिपूर्ण होगा।

15 नाःतनेत̈गत $-\cdots$ 1）विनियम 17 में किसी ज्ञात के होंते हुए सी त्रश़ कं। पं गयन तर या प्रधिक क्यक्तियों द्वाग धारण किया जाता

 की मत्य दा नर्वा गणनां की मृत्य की दशा मेंधपत्र पर जोध्य गकम


 ＞1：11 ：11111



（2）यदि उा विनियम（1）कं क्रर्थान दो या प्रिक वृक्त नाम－


 त．जाएी।

पन्नु यदि कोई गागनिदेशन विद्यमान गर्ती है या पदि तोगा
 कम का या उमकं उग भाग का निगंग नामिनेशणन गंचिजित वरी है
 को किया जएगा।
（3）उप विनियम（1）के पर्धीन कोई नामनिदेशन，पवानियनि
 सकेगा।
（4）ऐेसे बंधपत्र की बाबत है। नाममिबेणन क्षिया जा स सेता को पारक की बंपष्षित हैसियत में धारित है，घीर किसी ार तो पारक की लन मे किंती प्रतिनिधिक हुमियत में या पः्यषा नही कितया जा गरेगा।
（5）जहां नामनिरेशिती सबपस्व है，एही पथात्थिति，एकमात्र पाख या समी पारक मिलकर किर्मा च्यकित को（गो पयसन्य कहीं है） नामनिर्वेशिती की प्वपसतना के बोरान बंधाक्र पर णाड़ रकम प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर सकंगे ।
（6）गहां कोई बंधपष्त किसी प्रवयत्क के नाम में घारित है，बहा नार्मनिर्वेशन यरि कोई हो，पबयक्क की घोर से कार्य，करले के खिए विधि पूर्ण स्प से हक्वार किसी अ्यक्ति जारता किया जाएगा।
（7）कोई भामनिबँचन मारतीय लष् उपोग विकास तैक्त को घंधपल के साथ प्रक्ष XV में कोई पबेश्र प्रस्तुत्त करके प्रतिस्थापित किया जा सकेगा या प्रत्य XVI में कोई पाेंत्र प्रस्तुन कलते पर किया जा सकेगा।
（४）कोई नामनिदेशन या किसी नामनिदेशन का कोई प्रनिस्थापन या रदक्रण सपु उचोग वंक की बहियों में रिखद्रीक्ष किया जएगा कोर， रजिस्द्रक्रण का तथ्य बंधपन पर लिखा आएणा भोर ऐसे रजिस्ट्रीकलण पर，यद्रास्विति，उसत नामनिद्वेशन，एक्रण या प्रतिस्वापन उस तारीब से प्रभाबी समक्षा जडएगा जिसको पह्ट प्स्तुत किया गया षा।
（9）इस विनियम के पर्धीन सम्यक ख्प，में किए गण मीर रजिस्द्री－ कृत किए गए，किसी नारनि⿳亠二口欠न के पर्धनि，घंधपत्न के संबंध में उन पधिकारोपर गो किसो नामनिदेशिती ने प्रज्तन कित है，बंधपत्र की प्रनलिपि के जारी किए जाने के कारण प्रभाब नह्दीं पदेगा पोर नामनिदे－ चिती को बंधपन्न की प्रनुलिवि के संत्रंध में बही। जधिकार होंगे जों उसके मूल बंधपन के संतध में थे।

19．नबीकरण पादि के नित्र ग्मीच ：－－（1）विदित पदिकारी के किन्द्रीं साधारण या विशेष पनुरंगों के पर्धात रहते हैए，धारक के प्राबेचन पर निर्गंमन कार्यालय पवने पारेश से－－।
（क）धरक वरा बचनपत्र वा बचनपतों के हग में बंधनव या बंधपवों के परिद्त कर दिण जाने पर घोर पवने बावे के प्रोषित्य के संवंध में निगंमन कार्पासय का समधधान ब． 7 देने पर，बचनपत्र या ब्नपवों का नर्वकरण，उप बिभाजन या समेंन कर मंशेगा，परन्तु यह्ह तब जष कि बसनपत्र या बबनपत्रों पर，यधान्थिनि，प्रष्प I，II या III में ग्मीद निम्ड दी गई है，या
（I）बचनपत्र या बचनपनां कां ग्टाः प्रमाणपत्र पा ग्टार प्रमाण पत्रों में सर्वरिब्बतन कार मकंगा परन्तु यह तब तब कि．बचनाव


 विमानत पा समंबन कर सकेगा परंतु यहु सर जब कि स्राक प्रकणनिन मा म्ड़ए प्रमागफनों का, ग्याम्बिति, भस्ण VI, VII



 $\therefore$ य 1
 मुणग्रिन्वित कर मक्रागा, पन्त्रु यहत तथ जर कि
(i) शंम्रनापां का परस्पर मंनखितांन अनृभेय है, पार
(ii) तेंभ गंनिननंन को गामिन काने बानों णनों का आायन . किशा गया है।
(2) नितिमन कावांनय विहित प्रधिकारों के लदेशों के मधीन उपविनियम (1) के प्रधान कियो बंध्रपव का नबीकरण, उप-विनाजन या मनेकन बरंनं के विए़, प्रारेक्क से, कितिक प्रधिएारें क्वारा पनुमोश्तित त्क. या पधिक प्रतिभुवों महित्र प्रक्र IV में क्षतिती निव्वानित करनं कां लंभ्रा कर गोता।





 मे नवाश्न उलगन निगमिल कर सोगा, पा

 म्रप्टाबत्ग






 प्रीन उपनिमाबन भा मेंकन होने पर रवा बतनत्र लिधिय का दिया

प्रह्न I [विनियम 19(1) (क) केखें]
 इसंकें बर्ंन भानीग लचु उटोग विकाय वैंत $\qquad$
( $\times$ वान)
( जाएता का नाम )
संदेय नर्बाृृन बसनपन प्राज किया।
घारक कं। $\qquad$

(घारक का नाम)


 $\qquad$


 $\qquad$ उस्र लगु उजात बैंत के माप प्रसंविदा करता




 (मुग्र बंध्रन घरक का नाम)

 (मुग्य बंघपत्व धारक)


(ऩिन/न्रतिमुपों का/ते भाम) .

(मुण्य घंधपन्त्र प्रारक)











(न०7 गंघार्त व्षारल का नाग)

## Hrth

284: CI/90-4




7\%/ FH $\qquad$
 (धारक का/जारतों के नटम)


 $\qquad$ कां अावर्या ii-

$\qquad$

(जांज)
भंतर $\begin{array}{r}\text { - }\end{array}$
$5 \pi 1$
(अविनो)
q.

उपन पनारसे1 वा" $\qquad$



शक्ष VI [विनिनम 19 (1) (ग) चैं]
स्टाः प्रम णपन के उबंकरण के जिए पृ्ठांका का प्रद्व
सतके बदंज ने
के नाम में


 द्वारा संक्य क्षो।




(वषं)
 $\qquad$ פारत संवेय होगा।
(स्पान)
 प्रनिनिधि के हस्ताक्षर
(रजिस्ट्रीछत्त धारक का नाम)




(वं)

(娘)


(FG/न)
रफिस्ट्रोक्न घारक/सन्पन् बन हे घाजिक्त प्रतिनिधि के हास्ताभर
(रिस्द्ट्रीक्त बार का भाम)




 जाये हाँा:
(म्पान)

रजिस्द्रीकत धारक/सम्पक् स्प हो प्राजिकत प्रतिलिधि के हस्ताकर
(रझिस्टोक्त पारक्र का भाम)



 (वर्ष)

( स्यान)

प्रस्स XI [निनियम 3 ( अक) ( $\pi$ ) वेबे]

$\qquad$
सेष्ष में,
प्ररंघक,
घंपत्र मनुमाण,
भारताय लयु उ्योग विशास बंक,"
मृम्बह/सबनक

महोडव,




 च्वकालित करने के लियें प्राज्रिक्त किपा गपा है, एसके ीीछे विये गये हैं।
 मेश दं हैं।
 विषरण उवर दिवे गदे पते पर सन्कक्, पनुकम में भिज्र दिवा करें।

फ्या रस पढ की पाबती हें।
फलापी
पजिस्ट्रीफत बारक (घारको)/या उसके
पम्पक् क् हो रालिएत र्रीिलिषि के
[स्ताकर
सििस्ट्राद्ध घारक का/घारकों के गाम-
इसके पाष सेते गये, बघपक्र, ति₹रों की सूती
मीचे कधिन्ध पंकित ' मूल्य (मूल्पों) में क्रनपव

बंधपन्न f्कितों का कुल पंकित मूल्य
स्पये

बाल $\qquad$
2---------------------
बा!

हेलीफोन- $\qquad$
बनुमानक : (1) $\qquad$ खुये के संकाजित मूत्य के संसपत fिकष - (2) णविपूति किलेब

प्र：1 XII ？नितम $3(3$（5）（c）देबे
 सेष्वा में，

प्रबंध F ，
बधारम मさुगT．
भारीः जन उयान बिनात कर
मुเ्बざ1』13
महाषप，



 कर दिया जावे।

 मेगे आायॅ ।

```
कुया शं पर को पाबतो हें।
```



## विद्यमान धिति प्रमाणपतों के वपोरें ओर बषनपनों की घकेला

करें।

2．घृति प्रमाणन सं
3．पुरि प्रमःणन सं．
वरीब $\qquad$
rife：： 1 公
कुल पंकित मूल्य
（1）प्रत्येश 1,000 सए क．ा
（2）प्रश्येक 10,000 हुपए कात
हमारा पनुरीय है कि संडान्रों की भतियेष रकम भारतीक कर कुष मंकित मूल्य
घुल
 प्रस्प XIII［ffiनuम 3（उ下）
（छ）देप्व］
सप्．उपोग बेक में याठे में प्रविध्टि के बप में बंधपत्नों के फन्तरण का प्रस्प

में
हम， मोप्रमत्त जंतन गदा
 हपए की सीमा तबक，जो हमारी संपूरं बंधपत्र धृति／उतका भाग हैं，मपर्नी धृंति उस पर（धारको）कं। हैसियत




```
                                    (%):7) a|!
```







```
सेंा मे
    & 4:
    40%% i!!:%%
```



```
    म荈でल」:%
    मद्वादय,
विंशः
\％भारताँ लघ उय्योंन बिकास बैक बंधपन
```







फूर्धाय，
सिस्द्रीक्त पारफ（धारकों）या उसकं सम्दक क्य से प्राधित्त प्रतिनिधि के दस्तादर रजिस्दृक्त घारक काताषारको कें
$\qquad$
$\qquad$ F्यान－


1．म／इं $\qquad$
 （पाखे का का／घर रफंां के नाम）

बंधपन्न
कम रां．पणंन गुषिन्न संध्यांक निरामन तारिंब


32

## SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA (ISSUE AND MANAGEMENT OF BONDS) REGULATIONS, 1990

No. 314 CAD Bonds|General Regulations.-In exercise of tle powers conferred by Section 52 of the Small Industrics Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Develomment Bank of India, with the previous ipproval of the Industrial Develupment Bank of Indis, is pleased to make the following Regulations, namely :-

1. Short title and applications.-(1) These Regulations may he called the Small Iudustries Development Bank of India (Issue and Management of Bonds) Regulations, 1990.
(2) They shall apply to Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of subsection (1) of Section 15 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989.
2. Definitions --In these Regulation*, unless there is anything repagnant in the subject or context.
(a) "the Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989;
(b) "Ronds" means the Bonds issued and sold by the Small Industries Bank under clause (a) of sub-section (1) of Section 15 of the Act.
(c) "Small Industries Bank" means the Small Industries Development Bank of India esiablished under the Act:
(d) "Defaced Bond" means a Bond which has been made illegible and rendered undecipherable in material parts and the material part, of a Bond are those where :-
(i) the number. the issue to which it anmertains and the face value of the Bond, or pavment of interest are recorded; or
(ii) the endorsement or the name of the payee is written; or
(iii) the renewal receint or the memorandum of transfer is supplied;
(e) "Form" means a form as set out in the Schedule to these Requlations:
(f) "Iost Bond" means a Bond which has actuelly been lost and shall not mean a Bond which is in possession of some verson adversels to the claimant:
(g) "Mutilated Rond" means a Boand which has: heen desteoved, torn or damaned in mate. ris! parts thereof:
(h) "Office of Tisue" means the 'affer of the Smed Indurtrice Band on the thoks of which 3 Rond is regisered or mav he registered:
(i) "Pre crit a Oficer" means the Gaco.eral a pisaaet or elch officer of the small Induatrie: Buok as mav he authoriced hy the Pnard of Dircetors of the Smal! Industries Benk:
for the purposes of Regulations 11,12 , $13,15,17,19$ and 20 ;
(j) "Stock Certificate" means a Stock Certificute issued under Regulation 3.
3. Form of the Bond and the mode of transfer thereof, etc.--(1) A Bonc may be issued in the form of :-
(a) A promissury note payable ib, of to the order of, a certain person; ir
(b) Stock registered in the books of the Small Industries Bank for which Stock Certificates are issucd.
(2) (a) A lonnd issued in the form of a promissary note shall be transferable by endorsement and delivery like a promissory note payable to order.
(b) No writing on a Bond issued in the furm of a promissory note shall be valid for the pur oose of negotiation if such writing purports to tranifer only a part of the amount denominated by the, Bond.
(3) A Bond issucd in the form of a Stock Certificate and registered in the books of the Small Industries Bank shall be transferable either wholly or in part by execution of an instrument of transfer in Form V. The transferor in such a case shell he deemed to be the holder of the Bonds issued in the form of Stock to which the transfer relates until the name of the transferee is registercd by the srrill Industries Bank.
(3A) (a) Notwithstanding anything to the contraty herein contained, the Small Industries Bunk may at the request of the per on entitled to the Bonds, issue Bonds in the form of an entry in an account to be maintained by the Small Industries Bants in the nome of the persen entitled to the Bonds.
(b) The Bonds may be so issued in the forn of an entry in tive hooks of accounts of the Small Industries Bank either initially at the time of subscription to the lBonds or subecauently by conversion of the Bonds iseued either in the form of a promissory note or Stock.
(c) If a Bond has already been issued in the form of a promiseory note, the Bond holder clesirous of holding it in the form of an entry in on account with the Small Industries Bank shall make requisition in Form XI and surrender the Bond duly endorsed in favour of the Small Inductries Pank for the Bond being hel!! ia the furm of an entry in ar acceunt i: the looki of the Small Industriss Boak.
(d) If the Bond has bern isu id in the form of Stock Certificate. the hold, shall transfer the Bond in farour of the Small Industrie: Bank with a request that the Rond may be held lin the form of nin entry in an account to be maintained by the Small Indas. tries Bank in the name of the holder.
(c) A pron holding Bond, in the form of an entry in an :ecoment main'ained lov the Small 'Industriv: llatk man have the Donds temaferied or ennverted :n the form of a romissory nose or a Stack Certifeate by making an anplication in Form XII.

(f) No fie is chargeable for issuing Bonds in the form of an entry in the account of the books of the Smal! Industries Bank or converting Bonds already issued either in the form of a pronissory note or Stock in the furm of an entry in the books of the Small Industifes Bank or vice versa.
(g) Bonds issucd or held in the form of an entry in the bioks of the Small Industries Bank shall be transferable by execution of an instrument of transfer in form XIII. The transferor in such cases shall be decmed to be the holder of the Bonds to which the transfer relates till such time the name of the transferee is entered in the books of the Small Industries Bank.
(4) (a) A Bund shall be issued over the signature of the Managing Dircetor or in his absence by an Executive Director and or a General Manager of the Small Industries Bank which may be printed, engraved, lithographed or impressed by such other mechanical priceris as the Small Industries Bank may direct.
(b) A signature so printed, engraved, lithographed or otherwise impressed shall be as valid as if it had been inscribed in the proper handwriting of the signatory himself.
(5) No endorsement of a Bond in the form of a promissory note or no instrument of transfer in the case of a Bond in the form of a Stock Certificate shall be valid unless made by the signature of the holder or his duly constituted attorney or representative inscribed in the case of a Bond in the form of a promissory note on the back of the Bond itself and in the case of a Stock Certificate on the instrument of transfer.
4. Trust not recognised.-(1) The Small Industries Bank shall not be buund or compelled to recognise in any way, even when having notice thereof, any trust or tany right in respest of a Bond other than an, absolute right thereto in the holder.
(2) Without prejudice to the provisions of subregulation (I), the Small Industries Bank may, as an act of grace and without liability to the Small Industrics Bank, record in its books such directions by the holder of a Bond issued in the form of Stock for the payment of interest on, or of the maturity value of, or the transfer of or such matters relating to the Stock is the Snlall Industries Bank thinks fit.
5. Provision for holding Bonds issued in the form of the Stock Certificate by trustees and office holders.-(1) A Bond in the form of Stock Certificate may be held by a holder of an office-
(a) in his personal name, described in the books of the Small Industries Bank and in the Stock Certificate as a trustee whether as a trustee of the trust specified in his application or as a trustee without any sach qualification; or
(b) by the name of his olfice:
(2) On an appolicestien made in writing to the Small Industrics Bank in the foran reguired by the
Small Induitrics Ba:k the person in whose name a

Bond stands and on surrender of the Bond, the Snaial Industries Bunk may-
(i) make an entry in its books describing him as a trustee of a specifiec trust or as a trustee without specification of any trust and isste a Stock Certilicate in his name deseribed as trustee with or without the specilization of the trust as the case may be; or
(b) issue a Stock Certificute to him by the name of his ollice and make an entry in its bouks describing him as the holder of the Stock by the name of his office, according to the applicant's request provided-
(i) the request is in conformity with the provisions of sub-regulation (1) hereof;
(ii) the necessary. evidence required by the Small Industries Bank in terms of subregulation (7) has been furriished; and
(iii) the Bond, if it is in the form of promissory note, has been endorsed in favour of the Small Industrics Bank and if in the form of Stock Certificate, has been receipted by the registered holder in Form ' X .
(3) The Stock Certificate under, sub-regulation (1) may be held by the holder of the office either alone or jointly with another person or persons or with a person or persons holding an office.
(4) When the Stock is held by a person in the name of his office, any documents relating to the Stock Certificate concerned may be executed by the person for the time being holding the office by the name in which the Stock Certificate is held as if his personal name were so stated.
(5) Where any transfer deed, power of attorney or other document purporting to be executed by a Stock Certificate holder described in the books of the Small Industries Bank as a trustee or as a holder of an office is produced to the Small Industries Bank, the Small Industries Bank shall not be concerned to inquire whether the Stock-holder is entitled under the terms of any trust or document or rules to give any such power or to execpute such deed or other document and may act on the transfer deed, power of attorney or document in the same manner as thouph the executant is a Strck Certificate holder and whether the Stock Certificate holder is or is not described in the transfer deed, power of attorney or document as a trusteor as a holder of an oflice and whether he does or does not purport to execute the transfer deed, power of attornev or document in his capacity as a trustee or as a holder of the office.
(6) Nothing in these Regulations shall, as between any trustees or office holder and the beneficiaries. under a trust or any document or rules, be deemed to authorise the trustees or office holders to act otherwise than in accordance with the rules of law applying to trust the terms of the instrument -constituting the trust, or the rules governing the association of which the Stock Certificate holder is a holder of an office and neither the Small Industries
B.and non aily | 7 an hokling or acgaring any inte10: in ans Swh (chificate shall by t.ason only of why entry in any ruver maintained by the Small indortres 15 anh in relation to any Stock Certificate or aty stoen C.rmeate hoder or of anything in any
 with nutiee of any tiust or of the fiductary character of any Stock Certificate holder or of any filluciary obligation antaching to the holding of any Stock Curtificate.
(7) Befon atiag on ady application made, or on any documani purporting to be cxecuted, in pursuance of this Regulation by a person as being the holder of ais whice, the Small Industries Bank niay require the producton of evidence-that such person is the hoider for the time being of that office.
6. Provison for holding of bonds issued in the form if prommsory motes by trust|fre: tee(s):-(1) Without prejalies to the provisions of sub-regulation (1) of Sugulation 4 , the Sinall Industries Bank may, at the refoce of the applicant and without liability to the fmall lindustries Bank, is.sue a Bond in the form of prenteory note in the name of a specinied trast or tristee(s) of that trust, or as the case may be, in the fersonal name of the applicant, describing him as a trustee, whether as a trustee of the trist specified in liis application or as a trustee without such specifications.
(2) Where a Bund in the form of promissory note stands in the personal name of the holder, the Small Industries Bank may, on an application made by him in the form required by the Small Industrics Rank and on surrender of such Bond, issue a renewed Bond in the form of a promissory note in the manner hitd down in sub-regulation (1) hereof provided that--
(i) the necersary evichence required by the Small Industries Bank in terms of sub-regulation (6) hereef has been furnished; and
(ii) the Fond las been endorsed in favour of the Small huduwries Bank.
(3) The Pind under sub-requlation (1) may be held by a trustice of any trust either alone or jointly with another person or persons as trustees of that trust.
(4) Where a Bond in the form of promissory note purports to have been endorsed by the Bond holder as a trustec. or shere any power of attorney or other document purporting to be executed by the Bond holder is produced to the Small Industries Bank, th: simall tidustries Bank shall not be coneerned to enquire whether the Bond holder is enthited unter die terms of any trust or document or rules to make such endorsement or execute such paper of attuitly or otiker document, and may act On the endorsemeati, power of attorney or document in the sume manmer as though such endorser is a Bond lowder and whether the Bund holder is or is not dex.ribed in the endorspment. pawer of attorncy or decemant is a trustee, and whether he does or dhes rot purbort to make endorsement or execote the mawer of attorncy or document in his
(5) Nothing in these reutathe Aball, ... I Th: a
 any dowament or ruko, ic wowta w mothorise the trustes to act whrorns: then ill wer dance with the rules of law appisige low of the tems of :"内 indrument con titutas: the the $t$
(6) Beftre acoing on any applizatios made, in parssumae of this reptation by :t persm as beine the trmet of any bust, !ce Smati latustries Bank may require the prostuction of evidence that sush peren is the trustee for the time befing of that trust.
7. Persons disqualified to be holders:-No minor and no person who has been found by a competent court to be of unsound mind shall be entitled to be a holder of Bonds.
8. Payment of Interest:-(1) Interest on a Buad in the form of a promissory note shall be paid by the Office of Issue or any other office of the Small Industries Bank specified in the Bond Prospectus subject to compliance by the holder of the Bond with such formalities as the Small Industries Bank may require, and on presentation of the Bond.
(2) Interest on a Bond in the form of Stock Certificate shall be paid by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries Bank. The presentation of the Stock Certificate shall not be required at tie time of paynutht of interest bet the payee shall ackfowledge the receijt at the back of the warrant.
(3) Interest on a Bond held in the form of an entry in the books of the Small Industries Bank shalf be paid by the Small Industries Bank by issue of warrants crossed account payee or in such other manner as may be decided by the Small Industries. Bank.
9. Procedure where Bond in the form of a promissory note is lost, etc. :-(1) Every application for the issue of a duplicate Bond in place of a Bond which is alleged to have been Lost. Stolen. Des'royed, or Mutilated or Deraced, either wholly or in part shall be addressed to the Office of Issue, and shall contain the following particulars, namely :-
(a) Bond No. $\qquad$ for Rs......... of the .....................perenat Sman! Inda: tries Developacnt Bant of tiadia Bond....
................... (year)
(b) Last half-year for which interest has been
paid;
(c) The person to whom such interest was paid;
(d) The person in whose natae Bond was issuad (if k1.iwn);
(c) The circumstances attending the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Deface-
ment; and
(f) Whether the Loss or Theft was reported to
the police.
(2) Such upplication shall be accompanied by:-
(a) where the Bond was lost in the course of transmission by registered post, the Post Oilice regueration receipt for the letter containing the Bund;
(b) at $c 0_{1}$ y of the police report, if the louss or

(c) If the applicant is not he registered holder, an athidavit sworn before a magistrate testifying that the applicant was the last legal holder of the Bond, and all documentary evidence necessary to trace back the title to the registered holder; and
(d) any portion or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced bond.
10. Nutification in Gazette :-The Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement of a Bond or portion of a Bond in the form of a promissory note shall forthwith be notified by the applicant in three successive issues of the Gazette of India and of the local official Gazette, if any, of the place where the Loss, Theft, Destruction, Mutilation or Defacement occudred. Such notification shall be in the following form or as nearly in such form as creamstances fiemit : -
"The Small Industries [pevelopment of India Bond Nu..... . . . of the . . . . per cent Bond. for Rs........ originally standing in the name of.. .............and hast endorsed to............ the proprietor, by whom it was never endorsed to any other pierson /having been *Lox|Skolen|Destibyed| Mutilated Defaced, notice is, hereby given that payment of the above Bond and the interest thereupon has been strepped it the Onliee of lissue, and that application is about to be made or has been made for the issue of a duplicate in favour of the proprietor. The public are cautioned against purchasing or oherwise dealing with the above-mentioned Bond.
Nomi: of the firson motifying
Resid:nes
*Delete wiuchever is not applicable
11. Issue of durlicat: Bond and taking of indemnity :-(1) After the publication of the last notifẅtion 1 洋cribed in Resulation 10, the Prescribed Olficer sha!! if he $i$, satisfied of the Loss, Theft Destruction, Mustilation or Defacement of the Bond and of the justice of the claim of the applicant, cruse the particulars of the Bond to be included in, a list published under Regulation 13, and shall oider the Onice of Issue-
(a) if unly a portion of the Bond has been L.ost, Stoken, Destroyed, Mutilated or Defaced, and if a portion therenf suflicient for its identification has becen produced, to pay interest and to issue to the applicant, on excention of an Indemnity' such as is liercinefter mentioned a duplicate Bond in place of that of which a portion has been so Lust, Stolen, Destroyed, Mutilated or.

Defaced either ihmediately after the publicatuon of the list under kegulation 13 or on the expiry of such periog as the Prescrived Olicer may cons:der uecessary from the "date of the pubrication of the said list;
(b). if o prontion of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, ilutilated or Defaced, sullicient tor its identacation has been proauced -
(1) Iv pay w wh appleant, Iwo yoals uilcr the puilication of tIIC said ilst, and Un tise execuluin of an indemnity in the mamater heremater prescnued, the interest in respeci oi the bond so Lost, Stolen, Destroycd, Miutilated or Oelaced tih the expiry of the next period of tour years next as hereinater provided; and
(ii) to issue to the applicant a duplicate Bond . in place of the Bond so Lost, Stolen, Destroyed, Muxilated for Defaced four years alter the date of publication of the said list, provided that :-
(i) if the date on which the Bond is due for repayment falls earlier than the date. on which the said period of four years expires, the Prescribed. Officer shall, within six weeks of the former date, invest the principal amount due on the Bond in the Pust Ollice Savings bank, and shall repay this amount, together with any interest which may have accrucd thereon in such Bank, to the applicant at the time when a duplicato Bond would otherwise have been issued, and
(II) if at any time before the issuc of the duplicate Bond the original Bond is discovercd or it appears to the Olticer of Issue for other reasons that the order should be rescinsed, the matter shall be referred to the Prescribed Ollicer for further consideration and in the meantime all action on the order shall be suspended. An order passed under this sub-regulation shall, on expiry of the period of four years referred to therein, become final unless it is in the meantime rescined or otherwise modified.
(2) The Prescribed Ollicer may, at any time prior to the issue of a duplicate Bond, if he finds sufficient reason, alter or cancel any order mada by him under this regulation and may also direct that the interval befure the issue of a duplicate Bond shall be extended by such period not exceeding four years as he may think fit.
(3) Indemnities -
(a) (i) when exceried under sub-regulation (1) (a) shali befure twice the amount of interest involved, that is to say, twice the amount of all back interest accrued due on the Bond plus twice the amount of an interest to accrue due thercon during the
period which will have to elapse before
the issue of a duplicate Bond can be made, and
(ii) in all other cases shall be for twice the face value of the Bond plus twice the armount of intcrest calculated in accordance with clause (i).
(b) the Prescribed Ollicer may direet that such indemnity shall be executed by the applicant alone or by the applicant and one or two suretics approved by him as he may think tit.
12. Procedure when a Bond in form of a Stock Certificate is Just, etc. : - (1) Every application for the issue of a duplicate Stock Certificate in place of a Stock Certificate which is alleged to have teen Lost, Stulen, Destroyed, Mutilated or Detaced cither wholly or in part shall be addressed to the Ollice of 1ssue and shali be accompanied by -
(a) the Post Ollice registration receipt of the letter containing the Stock Certilicate, if the same was lost it thansmi sion by registered post;
(b) a copy of the police report, if the Luss or Theft was reported to the police;
(c) allisavit sworn before a Magistrate testifying that the applieant is the legal holder of the Stoch Certificate and that the Stock Certificate is neither in his possession nor has it becol eransterred pledged or otherwise dealt with by him; and
(d) any portions or fragments which may remain of the Lost, Stolen, Destroyed, Mutilated or Defaced. Stock Certificate.
(2) The circumstances attending the loss shall be stuted in the application.
(3) The Prescribed Oflicer shall, if he is statisfied of the Luss, Thelt, Destruction, Multilation or Defacement of the Stock Certificate, direct the issue of Certificate. Stock Certificate in lieu of the original
13. Publication of list: (1) The list referred in In Regulation 11 hatl be published half-yearly in the Gazelte of India in the months oi January and July or as soon afterwards as may be convenient.
(2) All Bonds in revpect of which an orter has been pas ed under Regulation 11 shatl be included In the first lies published next after the pasinge of such order and thereafter such Bonds shatl continue In be included in cwery suceeding list until the expiration of four scars from the date of first publica-
cation.
(3) The list hatl contain the following particulars regardine each Bond included thersin, namely, the name of the iswue. the number of the Bend. its value the name of the peram 10 whom it wors iswest the
date from which it bear interest, the name of the applicant for a duplicate, the number and date of the order passed by the Prescribed Officer for payment of interest or is ue of a duplicate, and the date of publication of the list in which the Bond was first included.
14. Discration of the Small Industries Bank :Notwithstanding anything contained in Rogulations 10, 11, 12 and 13, where the Small Industries Bank deems fit, in any case, it shall be lawful for the Small Industries Bank in its absolute disctetion to dispense with the procedure prescribed therein regarding the issue of duplicate. Bond and issue duplicate Bond upon such terms as to indemnity or otherwise, as it may deem fit.
15. Dutermination of a mutilated Bond as a Bond requiring issue of duplicate :-It shall be at the option of the Prescribed Officer to treat a Bond which has been Mutilated or Defaced as a Bond requiring issue of a duplicate under Regulation 11 or a mere renewal under Regulation 19.
16. When a Bond in the form of promissory note may be required to be renewed :-(1) A holder of a Bond in the form of a promissory note may be required by the Ollice of Issue to receipt the same for renewal in any of the following cuates, namely--
(a) if only suflicient room remains on the back of the Bond for one further endorsement or if any word is written upon the Bond across the existing endorsement or endorsements;
(b) if the Bond is torn or in any way damaged or crowded with writing or unfit, in the opinion of the Office of Issue;
(c) if any endorsement is not clear and distinct or does not indicate the payee or payees, as the case may be, by name or is made otherwise than in one of the endorsement cages on the back of the Bond;
(d) if the interest on the Bond has remained undrawn for ten years or more;
(e) if the interest cages on the reverse of the Bond have been completely filled or if the vacant printed cages on the reverse of the Bond do not correspond with the half-years for which interest has become due on the date when the Bond is presented for drawal of interest;
( $)$ ) if the Bond having been enfaced three times for payment of interest is presented for re-enfacement; and
(g) if in the opinion of the Ollice of Issue, the title of the person presenting the Bond for payment of interest is irregular or not fully
provided
(2) When requisition for renewal of a Bond has heen made under sub-regulation (1) payment of any -iumber interest theren shall be reflused until it lacipted for rencwal and actually renewed.
17. Person whase title to a Bond of a deceased whe holder may tex recognised:-(1) the executors or athminstration of a deeceased solle holder of a bolid (whether a Hinda, Mohammedan, Parsi or otherwise) or the holder of a succession certificate issued under Part $X$ of the Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 1925) in respect of the Bond shall be the only persem, who may be recognised by the Ollice of lssue (subject to any general or special instructions of the Preseribed Ollieer) as having atiy title to the Bond.
(2) Notwithsanding anything contand in Section 45 of Indian Contract Act, 1872 (9 of 18\%2), in the case of a boond issued, sold or held payable to two or more holders, the survivor or survivors and on the death of the last survivor, his executors, administrators, or :any person who is the holder of a sucession certiticate in resppect oi such Bond shall $t_{0}$ the only person who matiy be recognised by the Olfice of issee (subject to any general or special instructions of the Prescribed Oflicer) as having any title to the Bond.
(3) The Ollice of hasue shall not be bound to recognise such executors or administrators unless they shall have obtained probate or letters of administration, as the case may be, from a competent court or oflice in India.
(4) Nutwithstanding anything contained in subregulations (1). (2) and (3), where the Prescribed Ollieer in his absolute discretion thinks fit, in any case, it shall be lawful for him to dispense with the production of probatte or letters of administration or other legal representation upon such terms as to indemnity or othrwise, as he may think lit.
18. Nomination:-(1) Notwithstanding anything contained in Regulation 17, where a Bond is held by one or more persons, the sole holder or, as the cuse may be, all the holderis together may nominate uny person or persons to whom, in the event of the death of the sole holder or the death of all the holders, the amount due on the Bond may be paid.

Provided that when a Bond is held by two or more persons, the nomince shall become entitied to receive the amount only on the death of all the holders.

Provided further that nothing contained in this Regulation shaill affect any claim which any repreuentutive of a creezised holder of a Bond may have uguinst the nominee in respect of any amount due on the Bond.
(2) If two or more persons are nominated under ubb-regulation (1). the amount due on the Bond thull be distribitted amongst the nominees in the manner specificed in the nomination, and in the absence of such specification, the amount shall be dlatributed equatlly among all the nominees.

Provided, huwcerer. that if no nomination subNixts or, if such momination relates only to a part of the amount ilue the whole amount or part thereof to which the nomination dwes not relate. Whall be paid to the persons who may be entitled thereto under sultrepulation (2) of Regn'ation 17.
(3) A nomination under sub-regulation (1) may be hatide by the sole holder or, as the case may be. all the holders together in Form XV.
(t) A numination may be made only in respect of a Boadd which is held in the individual capacity of the holder and not in any representative capacity as the holder of an ollice or otherwise.
(5) Where ti:e nomises is a minor, the sole tolder or an the case may be, will the holdyen together may appoint any person (not being a manor) 5 oreceive the anount due on the Bond during the minority of the nomines.
(6) Where a Boad is held in the name of a minor, llie nomination, if any, shall be made by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.
(7) A nomination may be substituted by submitting an application in Form XV or cancelled by subnititing an application in Form XVI, together with the Bond, to the Small Industries Development Bank of India.
(8) A nomination or a substitution or a cancellation of a rominitition shall be registered in the books of the Small Industries Bank and the fact of registration shat! be noted on the Bond and, on suilh registration the said nomination, cancellation or substitution, as the case may be, shall be deemed to be effective from the date on which it was submitted.
(9) The rights, which a nominee has acquired in relation to the Bond under a nomination duly made and registered under this Regulation, shall not be affected by reason of the issue of a duplicate Bond and the nomince shall have the same rights in relation to the duplicate Bond as he had in relation to the original Bond.
19. Receipt for renewal; etc:-(1) Subject to any general or special instructions of the Prescribed Officer, the Oflice of Issue may, by its order, on the application of the holder -
(a) on his delivering the Bond or Bonds in the farm of promissary note or notes and on his, satisfying the Office of Issue regarding the justice of his claim, renew, sub-divide or consolidate the note or notes provided the note or notes has or have been receipted in Form I, II or III. as the case may be; or
(b) convert the note or notes into a Stock certificate or Stock Certificates provided the note or notes has or have been endorsed as follows -
"Pay to the Small Industries Development Bank of India"; or .
(c) renew, sub-divide or consolidate a Stock Certificate or Stock Certificates provided :he Stock Certificate or Stock Certificates has or have been receipted in Form VI, VII or VIII. as the ease may be; or
(d) convert the Stock Certificate or Stock Certificattes into promissory note or notes
pronated the stoch certificate or Stock (entacates has or have been receiped in Form 1N. or
(c) convert the Bonds of one series into thos: of ansther provided--
(i) inter eries eonversion is permissible: and
(ii) the wathon Eoternag such exasersion जk compljed with.
(2) Tine Olise of lowe may, under the sirders of [reseribed Othier require the appleant for renewal, sub-division or consolidation of a Bond under the sub-regulation (1) to exceutive an indemnity in Form IV with one or more sureties approved by iiim.
20. Rencua! of Boad in casc of dispute as $t=$ title:-Whore there is a dispute as to the title to a Bond in respect of which an application for renewal has been made, the Prescribed Oflicer may :-
(a) where any party to the dispute has obtained a linal decision from a court of compsient jurisutiotion declaring him to be entitled to such Bond issue a renewed Bond in favour of such party or
(b) refuse to rencw the Bond until such a decision has been obtained.

## EXPLANATION :

For the purjoses of this Regulation, the expression "final decivion" mecin. a decision which is not appealable or a decision which is appealable but against which no appeat has been filed within the !eriod of limitetion sllowed by law.
21. Liability in respect of Bond renewed, etc :When a duplicate Bond has been issued under Regulation 11 or a renewed Bond has been issued or a new Bond has been issued upon sub-division or consolidation under Resulation 19. in favour of a person, the Bond so issued shall be deemed to conelitute a new contract between the Smi:ll Industries Bank and such person and all persons deriving title thereafter throegh him.

## 22. Discharge

The Small Industries Bank shall be discharged from all liability in respect of the Bond or Bonds
paid on maturity or in pace of which a duplicate, renewed, sub-disided or consolidated Bond or Bonds has or have been issued-
(a) in the case of payment, after the lapse of four years from the date on which payfiemt Was dile:
(b) in the case of a duplicate Bend after the lapse of four years from the dace of the publication under Reg lation 13 of the list in which the Bond is first mentioned, or from the date of the payment of interest on the original Pond, reletred to in Ke gulation 11 whichever date is later;
(c) in the case of a renewed Bond or of a new Bond issued upon sub-division or consolidation after the lajpe of four year, from the date of issue thereof.
23. Discharge in respect of interest :-Save as otherwise expressiy provided in the teints of the Bond, no person shall be catitled to clam intere, on any such Bond in reaset ai ally period whict has elapsed after the carlice 1 date on :rieh deman. could have been made for the fayment of the: amount due on suat! Bond.
24. Discharge of a Bond :-(a) When a Bond held in the form of promissory note or Stock Certificate becomes due for payment or principal, it shall be presented at the office of the Small Industries Bank at which interest thereon is payable or at the Oflice of issue duly signed by the holerer to its reverse;
(b) When a Bond in the form of an entey in the acoount becomes due for payment of if principal, a duly sigated receipt in lorni XIV shall bar furnished 1 y the hoder 1.1 the Orlice of Issue.
25. Enercise of Puwers on hebalf of the small lndustries Bank: - The powers exeecomble by ti.e Small Indastric; Bamk under Regu'ation, $4(2)$. $5(2)$. $5(7), 6(6)$ and $8(1)$ may be exereised on behalf of the Small Induatries Bank by the Managing Dierelor and in hi; absence ty an Executive Director andior a General Mandager of the Small Industre: Bank.

THE SCHEDULE
FORM I [See Rezulation 19 (1) (a)]
Form of endorsement for renewal of a Bond in the form of a Promissory Nute
Receised in licu liereof, a rencwed Nute Pigable to
(name of holder)
the small Industrics Delelopinent Bank of India,
Signature of the hohber duly authorised representative of

## (name of lowher)

FORM II [S:c Regultion 19(1)(a)]
Form of endersement for sub-division of a Bond in the form of a Promissory Nete Recenes in licu hereof
Notes for R.
payable lo.





## FORM VIL [Swe Regulation 19(1)(c)]

Furm of endorsement for consolidation of Stock Certificites
Ruaived in licu of Stock Certificith Nos.
for Rs
raspaistivels of tho .........................................per wht Small Industrics Develepment Baik of India Bonds
a Surk Curtitiate for Rs.
of the
.. per cent
Soall Industrics Divelopment Bank of India Bands.
Bonds.
the Smail Indarteics Development Bank of India. (yeas) (placi)

Signaturi of the registerced holder/ duly authorised repecsentative

FORM LX [Sw Regulation 1و(1)(d)]
(name of registered helder)
Form of endorsement for cooversion of Stock Certificates into Promisonry Nutes
Received in ieu of this Stock Certificato
Promissory
Notes of Rs.
efech together with a new Stock
 payable by the Small Industries Development Bank of India,
(place)
Signature of the registerod holier/
duly authorised representative
(namie of nigistered holder)
FORM $X$ [S \%: R:sulation $S(2)(b$, (iii)]
F erin of recsipt for renawal of a Bond issuced in the form of Stock Certificate
Received in lizu harrof a renewad Strack Certificate of the. $\qquad$ per cent Small Industris; D :volopnsat Brak of Inalia Bonds $\qquad$ for Rs.
dill
in fivsur of
(ycar)
Development Bank of Iadia, $\qquad$ with intorest payable by the Small Industrics (place)

FORM XI [See Regulation 3(3A)(C)]
(Signature of registered holder)
Requisition for converstion of Bond in the form of Promissory Note into an entry in the accecunt with the Small Industries

## Bank

To : Date. $\qquad$ 19. $\qquad$
Manager,
Bonds Siction.
Snall Industrios Development Bank of India,
Bombay/Lucknow.
Doar Sir,
Re : $\qquad$ \% Small Industries Development Bank of India Bonds. (.. $\qquad$ Series) Ws hereby de:lare thit th, $\qquad$
 of the aggregate face valuo of Rs listod on the reverse is/are four property and request that wo may ploaso
finam, for which purpose wh ari, surfend of an entry in the account to be maintained by the Small Industries Bank in our Bink. Th, num, dssiznution and spsiming signature(s) of the parson(s), who has end ve been authorisod to the Small Industries are as per details given on the reverse.

In this connoction, wo aro onclosing heroto deed of indernnity in your favour, duly atamped and executed on our behate as per your draft.
W.s requst ysu to kindly seid to us in dus course certificato of holding of bonds in form of an account with the Small Induztries Bink and periodic statement of our holding at the addruss given above.

In the myanwhile please acknowledgo rexipt.
-- $=\cdots$

## L.IST OF BUND SCRII'S JENCLOSEI) IU.KI.F()

Promissary Notes(s) in denomination(o) as stated below :


FORM XII [Sx Resulation 3(3A)(e)]
R:quisition ior issu: of B and secip; in lieu of th: B balsh:d in the form of entry in th: aceurt with the Sinall Indurt cics Bank
To :
Manager,
Bonds Section,
Sasll. Industrios Divel.pment Bank of India.
Bombay!Luckn:ww.
Dear Sir,
Re
. $\because$ Siatl [ Wustries Developnini Bank of India Boid.
C
Serics)
Ws are forwarding herewith the certilicate of holding issued by the Small Industries Development Bank of India in respect of the Bonds held by us in th: forin of an entry int th: account maintained by the Small Industries Development Bank of India.

We requast that our Band hiddiag, mity pletio be conviried and transferred in the forin of promisary noto(b), as per derails given on the reverse:

Wo requast that Band Syeips in this regard may please be forwarded to us by registered post at our address given above, alongwith the fresh certificate of holding in respect of the balance amount of the Bonds that are continued to be held in the form of an entry in th; azzou it msintained by the Sinall Industries Development Bank of India.

In th: nkeanwhil: please acknowledge receipt.


## FORM XIII [Sec Regulation 3(3.1)(g) |



> We,
astin lis later(s) of the Bonds in the form of an entry in an awount

 favour of

Witures our hand this
day of
19
Sigited by the above named
(S:11en)
in the preience of
Signod by the abuve nainal (Buyen)
in the presence of
$\qquad$
 Act of the State in which it is executed).
FORM XIV [See Regulation 24(b)]
Form of discharge for the Bonds held in the form of entry in the atcount with the Small lindastries Bank
To :
Manager,
Bonds Section,
Small Indusirics Development Bank of India,
Bombay/Lucknov.
Dear Sir,
Re
Re .-.......... Small Industries Development Bank of India Bond(s). $\qquad$ (. . . . . . . . . Series)

Received the principal amount with accrued interest on the date of maturity on the Captioned Bund(s) of the nominal face value of Rs. (Rupecs .only) held in form of an entry in the books of the Small Industries Develupment Bank of India to the credit of .. (bond holder). It is certified that the nominal amount of the Bond(s) and the accrued interest as on date of maturity agree with my/our books.
Yours faithfully,
Signature(s) of the registered
holder(s)/or his duly authorised
representative $\ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .$.
Nante(s) of registered holder(s)
Date:
Place:

Form of nomination-substitution of nomination

1. I/We,
[Name(s) of the holder(s)] person(s) to whom, in the evant of my/our'minor holder's death, the amount due on the Bonds specified below may be paid:
Sr, No. Duscription

## 2. *As the nominee(s) at serial No.(s)

minor(s), I appoint Shri/Smt./Kumari
.above
is/are
(Name and Full address)
person to receive the amount due thereon in the event of iny/our/minor holder's death during the minority of such nominee(s).
3. *This nomination is in substitution of the nomination dated $\qquad$ . madc by me/ us and registered in the books of the Small Industries Development Bank of India on which shall stand cancelled on registration of this nomination.
**(Signature of the holder)
Signatures and address of witnesses :
1.
2. $\quad$ Place:
'th. Indicate in this colymn the pereentage of total amount payable to each nomineo.

- Strike out this paragraph when the nomination is not in favour of a minor.
* Strike out this paragraph when the nomination is not in substitution of one already made.
*ir If a Boad is held in the ame of a minor, the nomiaation should be signed by a person lawfully entitlod to act on behalf of the minor.

FORM XVE [Sec Regulation 18(7)]
Form of cancellation of nomination


Signatures and address
(Name of the holder) of witnessess
1.
2.

If the Bovd is h:ld in the nan: of a minor, the cancellation of nomination should be signad by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor.
(R. S. AGRAWAL,)

Managing Diroctor.
FOOT NOTE : Certified that Industrial Development Bank of India have given approval to Small Industries Development Bank of India (Issue and Maaagement of Bonds) Regulations, 1990 vide thoir letter dt. June 21, 1990.

Manager (Legal)

