What is ITC (HS) Codes?

Indian Trade Classification (Harmonized System) [ITC (HS)] is a compilation of codes for all the merchandise /goods for export and import. Goods are classified based on their group of sub-group at 2/4/6/8 digits. HS code 1006.30, for example, indicates Chapter 10 (Cereals), heading 10.06 (Rice), and subheading 1006.30 (Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed).

भारतीय व्यापार वर्गीकरण (समन्वित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)] एक कोडिंग व्यवस्था है जो निर्यात और आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल की जाती है। इन वस्तुओं को उनके समूह या उप-समूह के आधार पर 2, 4, 6 या 8 अंकों के कोड दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एचएस कोड 1006.30 अध्याय 10 (अनाज), शीर्ष 10.06 (चावल) और उपशीर्षक 1006.30 (अर्ध-पिसा या पूरी तरह से पिसा हुआ चावल, चाहे वह पॉलिश किया हो या चमकाया हुआ हो) को दर्शाता है।

What is IEC (Import Export Code)?

In India, to be able to trade goods across the border it is necessary for an individual/ company to acquire an IEC. IEC or Import Export (IE) Code is a registration which provides the applicant with a 10-digit  code which is issued by the Directorate of Foreign Trade (DGFT), Ministry of Commerce.

भारत के , किसी व्यक्ति या कंपनी को दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए IEC कोड की आवश्यकता होती है। यह IEC /आयात निर्यात कोड 10-अंकों का कोड है जो डायरेक्टरेट ऑफ़ फॉरिन ट्रेड (DGFT) द्वारा दिया जाता है।

Is it necessary to incorporate a company to get IEC?

It is not necessary to [incorporate a company](https://www.legalraasta.com/private-limited-company-registration/) in order to obtain an IE Code in your name, individual proprietors of a business can also obtain an IE code.

उत्पाद का आयात या निर्यात करने के लिए कंपनी बनाना जरूरी नहीं है। प्रोपराइटर बिजनेस चलाने वाले भी आईई कोड ले सकते हैं।

What are the documents needed to get IEC?

* Pan Number
* Current Bank Account
* Bankers Certificate
* IEC Code Number  Government application fee has been prescribed as  ₹ 250. To get the IEC number instantly it is advisable to make the payment for the same online.
* The physical application that you make should reach the DGFT within 15 days of the online submission

आईईसी कोड के लिए आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

* पैन नंबर
* करेंट बैंक खाता
* बैंकर प्रमाणपत्र
* आईईसी कोड नंबर

आवेदन शुल्क ₹ 250 है। आईईसी नंबर जल्दी से पाने के लिए ऑनलाइन भुगतान करना बेहतर होगा ।

आपको अपना आवेदन जमा कराने के 15 दिनों के भीतर डीजीएफटी (DGFT) को अपना फिजिकल आवेदन भेजना होगा

What is Custom Duty?

Custom Duty is the duty charged on goods on their importation into India or exportation out of India.

कस्टम ड्यूटी वह टैक्स है जो भारत में किसी उत्पाद को आयात करने या भारत से बाहर निर्यात करने पर लगाया जाता है।

How is Custom Duty on Export is calculated?

Step1: Visit the export-related section on the official <https://www.cbic.gov.in/> of India’s Customs Department.

**Step 2:** Use the tariff item code or description of the article as shown on your screen to find out the product you are exporting on the available list.

**Step 3:** Note down the amount provided under the column titled ‘Rate of duty’.

**Step 4:** If the rate is based on product quantity, then you will have to multiply this given amount by the exportable product’s volume to get a payable export tariff sum.

**Step 5:** Alternatively, if rate is given in percentage, follow this formula to calculate customs duty on export as given below. For this example, the rate of duty is assumed to be P%.

*Payable export charge = FOB of exportable products x [P x 100]*

.What is DGFT?

Directorate General of Foreign Trade, also known as DGFT, with headquarters at New Delhi, is responsible for formulating and implementing the Foreign Trade Policy with the main objective of promoting India's exports. The DGFT also issues scrips/authorization to exporters.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरिन ट्रेड , जिसे डीजीएफटी के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को तैयार करने और लागू करता है। डीजीएफटी निर्यातकों को स्क्रिप/अथॉराइजेशन भी जारी करता है।

Who pays GST on Import in India?

Import of services under GST are subject to levy of IGST which is to be paid by the importer under Reverse Charge Mechanism.

जीएसटी के तहत सेवाओं के आयात पर आईजीएसटी लगाया जाता है, जिसका भुगतान आयातक द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किया जाता है।