## TAXATION

# Convention Between the UNITED STATES OF AMERICA and INDIA 

Signed at New Delhi September 12, 1989
with
Related Protocol
Exchanges of Notes
and
Memorandum of Understanding


## NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966 (80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)-
". . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence ... of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof."

## INDIA

## Taxation

Convention signed at New Delhi September 12, 1989, with related protocol;
Transmitted by the President of the United States of America to the Senate October 24, 1989 (Treaty Doc. 101-5, 101st Congress, 1st Session);
Reported favorably by the Senate Committee on Foreign Relations June 28, 1990 (Senate Executive Report No. 101-25, 101st Congress, 2d Session);
Advice and consent to ratification by the Senate September 18, 1990;
Ratified by the President November 13, 1990;
Entered into force December 18, 1990.
With related exchanges of notes and memorandum of understanding.

CONVENTION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of India, desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, have agreed as follows:

## ARTICLE 1

## General Scope

1. This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States, except as otherwise provided in the Convention.
2. The Convention shall not restrict in any manner any exclusion, exemption, deduction, credit, or other allowance now or hereafter accorded:
a) by the laws of either Contracting state; or
b) by any other agreement between the Contracting
states.
3. Notwithstanding any provision of the Convention except paragraph 4, a Contracting State may tax its residents (as determined under Article 4 (Residence)), and by reason of citizenship may tax its citizens, as if the Convention had not come into effect. For this purpose, the term "citizen" shall include a former citizen whose loss of citizenship had as one of its principal purposes the avoidance of tax, but only for a period of 10 years following such loss.
4. The provisions of paragraph 3 shall not affect
a) the benefits conferred by a Contracting state under paragraph 2 of Article 9 (Associated Enterprises), under paragraphs 2 and 6 of Article 20 (Private Pensions, Annuities, Alimony, and Child Support), and under Articles 25 (Relief From Double Taxation), 26 (Non-Discrimination), and 27 (Mutual Agreement Procedure); and
b) the benefits conferred by a Contracting State under Articles 19 (Remuneration and Pensions in Respect of Government Service), 21 (Payments Received by Students and Apprentices), 22 (Payments Received by Professors, Teachers and Research Scholars) and 29 (Diplomatic Agents and Consular Officers), upon individuals who are neither citizens of, nor have immigrant status in, that State.

## ARTICLE 2

## Taxes Covered

1. The existing taxes to which this Convention shall apply are:
a) in the United States, the Federal income taxes imposed by the Internal Revenue Code (but excluding the accumulated earnings tax, the personal holding company tax, and social security taxes), and the excise taxes imposed on insurance premiums paid to foreign insurers and with respect to private foundations (hereinafter referred to as "United States tax"); provided, however, the Convention shall apply to the excise taxes imposed on insurance premiums paid to foreign insurers only to the extent that the risks covered by such premiums are not reinsured with a person not entitled to exemption from such taxes under this or any other Convention which applies to these taxes; and
b) in India:
i) the income tax including any surcharge thereon, but excluding income tax on undistributed income of companies, imposed under the Income-tax Act; and
ii) the surtax
(hereinafter referred to as "Indian tax").
Taxes referred to in (a) and (b) above shall not include any amount payable in respect of any default or omission in relation to the above taxes or which represent a penalty imposed relating to those taxes.
2. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws and of any official published material concerning the application of the Convention.

## ARTICLE 3

## General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:
a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign
rights, other rights and jurisdictions, according to the Indian law and in accordance with international law;
b) the term "United States", when used in a geographical sense means all the territory of the United States of America, including its territorial sea, in which the laws relating to United States tax are in force, and all the area beyond its territorial sea, including the seabed and subsoil thereof, over which the United States has jurisdiction in eccordance with international law and in which the laws relating to United States tax are in force;
c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or the United States as the context requires;
d) the term "tax" means Indian tax or United States tax, as the context requires;
e) the term "person" includes an individual, an estate, a trust, a partnership, a company, any other body of persons, or other taxable entity;
f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company or body corporate for tax purposes;
g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State". mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;


#### Abstract

h) the term "competent authority" means, in the case of india, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorized representative, and in the case of the United States, the Secretary of the Treasury or his delegate;


i) the term "national" means any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State;
j) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a contracting state, except when the ship or aircraft is operated solely between places within the other contracting State;
k) the term "taxable year" in relation to Indian Tax means "previous year" as defined in the Income-tax Act, 1961. 2. As regards the application of the Convention by a Contracting state any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 27 (Mutual Agreement Procedure), have the meaning which it has under the laws of that state concerning the taxes to which the Convention applies.

## ARTICLE 4

## Residence

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting state" means any person who, under the laws of
that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, citizenship, place of management, place of incorporation, or any other criterion of a similar nature, provided, however, that
a) this term does not include any person who is liable to tax in that state in respect only of income from sources in that State; and
b) in the case of income derived or paid by a partnership, estate, or trust, this term applies only to the extent that the income derived by such partnership, estate, or trust is subject to tax in that state as the income of a resident, either in its hands or in the hands of its partners or beneficiaries.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 , an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
b) if the state in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to $h i m$ in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;
c）if he has an habitual abode in both states or in neither of them，he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national；
d）if he is a national of both states or of neither of them，the competent authorities of the Contracting states shall settle the question by mutual agreement．

3．Where，by reason of paragraph 1 ，a company is a resident of both Contracting States，such company shall be considered to be outside the scope of this Convention except for purposes of ョコュコョraph 2 of Article 10 （Dividends）．Article 26 （Non－ Discrimination），Article 27 （Mutual Agreement Procedure），Article 28 （Exchange of Information and Administrative Assistance）and Article 30 （Entry Into Force）．

4．Where，by reason of the provisions of paragraph 1 ，a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States，the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement and determine the mode of application of the convention to such person．

## ARTICLE 5

## Permanent Establishment

1．For the purposes of this Convention，the term＂permanent establishment＂means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on．
2. The term "permanent establishment" includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop;
f) a mine, an oil or gas well, a quarry, or any other place of extraction of natural resources;
g) a warehouse, in relation to a person providing storage facilities for others;
h) a farm, plantation or other place where agriculture, forestry, plantation or related activities are carried on;
i) a store or premises used as a sales outlet;
j) an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources, but only if so used for a period of more than 120 days in any twelve month period;
k) a building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or activities (together with other such sites, projects or activities, if any) continue for a period of more than 120 days in any twelve month period;

1) the furnishing of services, other than included services as defined in Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), within a Contracting State by an enterprise through employees or other personnel, but only if:
i) activities of that nature continue within that State for a period or periods aggregating more than 90 days within any twelve-month period; or
ii) the services are performed within that State for a related enterprise (within the meaning of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises)).
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include any one or more of the following:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display, or occasional delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for other activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.
4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned State if:
a) he has and habitually exercises in the firstmentioned State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to those mentioned in paragraph 3 which, if exercised through a fixed place of business, would not make that fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph;
b) he has no such authority but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise, and some additional activities conducted in that State on behalf of the enterprise have contributed to the sale of the goods or merchandise; or
c) he habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise.
5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other state through a broker, general commission agent, or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the


#### Abstract

ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise and the transactions between the agent and the enterprise are not made under arm's-length conditions, he shall not be considered an agent of independent status within the meaning of this paragraph.


6. The fact that a company which is a resident of a Contracting state controls or is controlled by a company which is. a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

## ARTICLE 6

Income From Immovable Property (Real Property)

1. Income derived by a resident of a contracting state from immovable property (real property), including income from agriculture or forestry, situated in the other Contracting State day be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting state in which the property in question is situated.
3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## ARTICLE 7

## Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to
a) that permanent establishment; b) sales in the other State of goods or merchandise of the same or similar kind as those sold through that permanent establishment; or c) other business activities carried on in the other state of the same or similar kind as those effected through that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and independent enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly at arm's-length with the enterprise of which it is a permanent establishment and other enterprises controlling, controlled by or subject to the same common control as that enterprise. In any case where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the determination thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis. The estimate adopted shall, however, be such tnat ihe result shall be in accordance with the principles contained in this Article.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including a reasonable allocation of executive and general administrative expenses, research and development expenses, interest, and other expenses incurred for the purposes of the enterprise as a whole (or the part thereof which includes the permanent establishment), whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the taxation laws of that state. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than toward reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other
similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than toward reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
5. For the purposes of this Convention, the profits to be attributed to the permanent establishment as provided in paragraph $1(a)$ of this Article shall include only the profits derived from the assets and activities of the permanent establishment and shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of the Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the quovisions of this Article.
7. For the purposes of the Convention, the term "business profits" means income derived from any trade or business inciuding income from the furnishing of services other than included services as defined in Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) and including income from the rental of tangible personal property other than property described in paragraph 3 (b) of Article 12 (Royalties and Fees for Included servicesj.

## ARTICLE 8

## Shipping and Air Transport

1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that state.
2. For the purposes of this Article, profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall mean profits derived by an enterprise described in paragraph 1 from the transportation by sea or air respectively of passengers, mail, livestock or goods carried on by the owners or lessees or charterers of ships or aircraft including--
a) the sale of tickets for such transportation on behalf of other enterprises:
b) other activity directly connected with such transportation: and
c) the rental of ships or aircraft incidental to any activity directly connected with such transportation:
3. Profits of an enterprise of a contracting state described in paragraph 1 from the use, maintenance, or rental of containers (including trailers, barges, and related equipment for the transport of containers) used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from participation in a pool, a joint business, or an international operating agency.
5. For the purposes of this Article, interest on funds connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft, and the provisions of Article 11 (Interest) shall not apply in relation to such interest.
6. Gains derived by an enterprise of a Contracting State described in paragraph 1 from the alienation of ships, aircraft or containers owned and operated by the enterprise, the income from which is taxable only in that state, shall be taxed only in that state.

## ARTICLE 9

Associated Enterprises

## 1. Where:

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State; or
b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a Contracting state and an enterprise of the other contracting State,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which, but for those conditions would have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that state, and taxes accordingly, profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other state, and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other state shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

## ARTICLE 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting state to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting state of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that state, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 15 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which owns at least 10 per cent of the voting stock of the company paying the dividends;
b) 25 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

Subparagraph b) and not subparagraph a) shall apply in the case of dividends paid by a United states person which is a Regulated Investment Company. Subparagraph a) shall not apply to dividends paid by a United States person which is a Real Estate Investment Trust, and subparagraph b) shall only apply if the dividend is beneficially owned by an individual holding a less than 10 percent interest in the Real Estate Investment Trust. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, income from other corporate rights which are subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the state of which the company making the distribution is a resident; and income from arrangements, including debt obligations, carrying the right to participate in profits, to the extent so characterized under the laws of the Contracting state in which the income arises.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting state, carries on business in the other contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other state independent personal services from a fixed base situated therein, and the dividends are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other state may not impose any tax on the dividends paid by the company except insofar as such dividends are paid to a resident of that other state or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a
permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other state.

## ARTICLE 11

## Interest

1. Interest arising in a Contracting state and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
a) 10 percent of the gross amount of the interest if such interest is paid on a loan granted by a bank carrying on a bona fide banking business or by a similar financial institution (including an insurance company); and
b) 15 percent of the gross amount of the interest in all other cases.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest arising in a Contracting state:
a) and derived and beneficially owned by the Government of the other Contracting State, a political subdivision or

Iocal authority thereof, the Reserve Bank of India, or the Federal Reserve Banks of the United States, as the case may be, and such other institutions of either Contracting State as the competent authorities may agree pursuant to Article 27 (Mutual Agreement Procedure);
b) with respect to loans or credits extended or endorsed
i) by the Export Import Bank of the United States, when India is the first-mentioned Contracting State; and
ii) by the EXIM Bank of India, when the United States
$i \approx$ the first-mentioned Contracting State; and
c) to the extent approved by the Government of that State, and derived and beneficially owned by any person, other than a person referred to in subparagraphs (a) and (b), who is a resident of the other Contracting state, provided that the transaction giving rise to the debt-claim has been approved in this behalf by the Government of the firstmentioned Contracting State; shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State.
4. The term "interest" as used in this Convention means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities, and income from bonds or debentures, including premiums or prizes attaching to such securities, bonds, or debentures. Penalty charges for late payment shall not be


#### Abstract

regarded as interest for the purposes of the Convention. However, the term "interest" does not include income dealt with


 in Article 10 (Dividends).5. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the interest is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself or a political subdivision, local authority, or resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would
have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of the Convention.

## ARTICLE 12

## Royalties and Fees for Included Services

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting state and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the contracting state in which they arise and according to the laws of that State; but if the beneficial owner of the royalties or fees for included services is a resident of the other Contracting state, the tax so charged shall not exceed:
a) in the case of royalties referred to in sub-paragraph
(a) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article (other than services described in
sub-paragraph (b) of this paragraph):
i) during the first five taxable years for which this Convention has effect,
A) 15 percent of the gross amount of the


#### Abstract

royalties or fees for included services as defined in this Article, where the payer of the royalties or fees is the Government of that Contracting State, a political subdivision or a public sector company; and


B) 20 percent of the gross amount of the royalties or fees for included services in all other cases; and
ii) during the subsequent years, 15 percent of the gross amount of royalties or fees for included services; and
b) in the case of royalties referred to in sub-paragraph (b) of paragraph 3 and fees for included services as defined in this Article that are ancillary and subsidiary to the enjoyment of the property for which payment is received under paragraph 3 (b) of this Article, 10 percent of the gross amount of the royalties or fees for included services.
3. The term "royalties" as used in this Article means:
a) payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of a literary, artistic, or scientific work, including cinematograph films or work on film, tape or other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trademark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, including gains derived from the alienation of any such right or property which are contingent on the productivity, use, or disposition thereof; and
b) payments of any kind received as consideration for the use of, or the right to use, any industrial, commercial, or scientific equipment, other than payments derived by an enterprise described in paragraph 1 of Article 8 (Shipping and Air Transport) from activities described in paragraph $2(c)$ or 3 of Article 8.
4. For purposes of this Article, "fees for included services" means payments of any kind to any person in consideration for the rendering of any technical or consultancy services (including through the provision of services of technical or other personnel) if such services:
a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3 is received; or
b) make available technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design.
5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include amounts paid:
a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property other than a sale described in paragraph 3(a);
b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;
c) for teaching in or by educational institutions;
d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment; or
e) to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 15 (Independent Personal Services).
6. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for included zorminoe: heing a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the royalties or fees for included services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other state independent personal services from a fixed base situated therein, and the royalties or fees for included services are attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
7. (a) Royalties and fees for included services shall be deemed to arise in a contracting state when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that state. Where, however, the person paying the royalties or fees for included services, whether he is a resident of a Contracting state or not, has in a Contracting state a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for included services
was incurred, and such royalties or fees for included services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for included services shall be deemed to arise in the contracting state in which the permanent establishment or fixed base is situated.
(b) Where under subparagraph (a) royalties or fees for included services do not arise in one of the contracting states, and the royalties relate to the use of, or the right to use, the right or property, or the fees for included services relate to services performed, in one of the contracting States, the royalties or fees for included services shall be deemed to arise in that contracting state.
8. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties or fees for included services paid exceeds the amount which would have been paid in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting state, due regard being had to the other provisions of the Convention.

ARTICLE 13

## Gains

Except as provided in Article 8 (Shipping and Air Transport) of this Convention, each Contracting state may tax capital gains
in accoraance with the provisions of its domestic law.

## ARTICLE 14

Permanent Establishment Tax

1. A company which is a resident of India may be subject in the United States to a tax in addition to the tax allowable under the other provisions of this Convention.
a) Such tax, however, may be imposed only on:
i) the portion of the business profits of the company subject to tax in the United States which represents the dividend equivalent amount; and
ii) the excess, if any, of interest deductible in the United States in computing the profits of the company that are subject to tax in the United states and either attributable to a permanent establishment in the United States or subject to tax in the United States under Article 6 (Income From Immovable Property (Real Property)): Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) as fees for included services, or Article 13 (Gains) of this Convention over the interest paid by or from the permanent establishment or trade or business in the United States.
b) For purposes of this article, business profits means profits that are effectively connected (or treated as
effectively connected) with the conduct of a trade or
business within the United States and are either attributable to a permanent establishment in the United states or subject to tax in the United States under Article 6 (Income From Imovable Property (Real Property)), Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) as fees for included services or Article 13 (Gains) of this Convention.
c) The tax referred to in subparagraph (a) shall not be imposed at a rate exceeding:
i) the rate specified in paragraph 2 (a) of Article 10 (Dividends) for the tax described in suioparagraph (a) (i); and
ii) the rate specified in paragraph 2 (a) or (b) (whichever is appropriate) of Article 11 (Interest) for the tax described in subparagraph (a) (ii).
2. A company which is a resident of the United States may be subject to tax in India at a rate higher than that applicable to the domestic companies. The difference in the tax rate shall not, however, exceed the existing difference of 15 percentage points.
3. In the case of a banking company which is a resident of the United States, the interest paid by the permanent establishment of such a company in India to the head office may be subject in India to a tax in addition to the tax imposable under the other provisions of this Convention at a rate which shall not exceed the rate specified in paragraph 2 (a) of Article 11 (Interest).

## ARTICLE 15

Independent Personal Services

1. Income derived by a person who is an individual or firm of individuals (other than a company) who is a resident of a Contracting state from the performance in the other contracting State of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in the first-mentioned State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:
a) if such person has a fixed base regularly available to him in the other contracting state for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or
b) if the person's stay in the other contracting state is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 90 days in the relevant taxable year.
2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, surgeons, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

## ARTICLE 16

## Dependent Personal Services

1. Subject to the provisions of Articles 17 (Directors' Fees), 18 (Income Earned by Entertainers and Athletes), 19 (Remuneration and Pensions in Respect of Government Service), 20 (Private Pensions, Annuities, Alimony, and Child Support), 21 (Payments Received by Students and Apprentices) and 22 (Payments Received by Professors, Teachers and Research Scholars). salaries, wages, and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that state unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , remuneration derived by a resident of a Contracting state in respect of an employment exercised in the other Contracting state shall be taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant taxable year;
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State; and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base or a trade or business which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting state may be taxed in that state.

ARTICLE 17
Directors' Fees

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting state in his capacity as member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

## ARTICLE 18

## Income Earned by Entertainers and Athletes

1. Notwithstanding the provisions of Articles 15
(Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal
Services), income derived by a resident of a Contracting state as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other contracting State, may be taxed in that other State, except where the amount of the net income derived by such entertainer or athlete from such activities (after deduction of all expense incurred by him in connection with his visit and performance) does not exceed
one thousand five hundred United States dollars $(\$ 1,500)$ or its equivalent in Indian rupees for the taxable year concerned.
2. Where income in respect of activities exercised by an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues not to the entertainer or athlete but to another person, that income of that other person may, notwithstanding the provisions of Articles 7 (Business Profits), 15 (Independent Personal Services) and 16 (Dependent Personal Services), be taxed in the contracting state in which the activities of the entertainer or athlete are exercised unless the entertainer, athlete, or other person establishes that neither the entertainer or athlete nor persons related thereto participate directly or indirectly in the profits of that other person in any manner, including the receipt of deferred remuneration, bonuses, fees, dividends, partnership distributions, or other distributions.
3. Income referred to in the preceding paragraphs of this Article derived by a resident of a Contracting state in respect of activities exercised in the other Contracting State shall not be taxed in that other state if the visit of the entertainers or athletes to that other state is supported wholly or substantially from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting state, or of a political subdivision or local authority thereof.
4. The competent authorities of the Contracting States may, by mutual agreement, increase the dollar amounts referred to in paragraph 1 to reflect economic or monetary developments.

## ARTICLE 19

Remuneration and Pensions in Respect of Government Service

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that state or sub-division or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the individual is a resident of that State who:
i) is a national of that State; or
ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting state or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that state or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting state if the individual is a resident of, and a national of, that state.
3. The provisions of Articles 16 (Dependent Personal

Services), 17 (Directors' Fees), 18 (Income Earned by
Entertainers and Athletes) and 20 (Private Pensions, Annuities,


#### Abstract

Ailasiay and Child Support) shall apply to remuneration and persions in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting state or a political subdivision or a local authority thereof.


## ARTICLE 20

Private Pensions, Annuities, Alimony and Child Support

1. Any pension, other than a pension referred to in Article 1y (kemuneration and Pensions in Respect of Government Service), BB or any annuity derived by a resident of a Contracting state from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
2. Notwithstanding paragraph 1 , and subject to the provisions of Article 19 (Remuneration and Pensions in Respect of Government Service), social security benefits and other public pensions paid by a Contracting state to a resident of the other Contracting state or a citizen of the United States shall be taxable only in the first-mentioned state.
3. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of past services or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
4. The term "annuity" means stated sums payable periodically at stated times during life or during a specified or ascertainable number of years, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (but not for services rendered).
5. Alimony paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that state. The term "alimony" as used in this paragraph means periodic payments made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance, or compulsory support, which payments are taxable to the recipient under the laws of the state of which he is a resident.
6. Periodic payments for the support of a minor child made pursuant to a written separation agreement or a decree of divorce, separate maintenance or compulsory support, paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State.

ARTICLE 21

Payments Received by Students and Apprentices

1. A student or business apprentice who is or was a resident of one of the Contracting States immediately before visiting the other Contracting state and who is present in that other State principally for the purpose of his education or training shall be exempt from tax in that other State, on payments which arise outside that other State for the purposes of his maintenance, education or training.
2. In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by paragraph 1 , a student or business


#### Abstract

apprentice described in paragraph 1 shall, in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the State which he is visiting. 3. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonable or customarily required to complete the education or training undertaken. 4. For the purposes of this Article, an individual shall be deemed to be a resident of a Contracting State if he is resident in that Contracting State in the taxable year in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding taxable year.


ARTICLE 22
Payments Received by Professors, Teachers
and Research Scholars

1. An individual who visits a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or engaging in research at a university, college or other recognized educational institution in that $S$ tate, and who was immediately before that visit a resident of the other Contracting State, shall be exempted from tax by the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teaching or research for a period not exceeding two years from the date he first visits that State for such purpose.
2. This Article shall apply to income from research only if such research is undertaken by the individual in the public interest and not primarily for the benefit of some other private person or persons.

## ARTICLE 23

Other Income

1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a contracting State, wherever arising, which are not expressly dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that Contracting State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6 (Income from Immovable Property (Real Property)), if the beneficial owner of the income, being a resident of a Contracting state, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other state independent personal services from a fixed base situated therein, and the income is attributable to such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 (Business Profits) or Article 15 (Independent Personal Services), as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 , items of income of a resident of a Contracting state not dealt with in the foregoing articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State.

## ARTICLE 24

## Limitation on Benefits

1. A person (other than an individual) which is a resident of a Contracting State and derives income from the other Contracting State shall be entitled under this Convention to relief from taxation in that other Contracting state only if:
a) more than 50 percent of the beneficial interest in such person (or in the case of a company, more than 50 percent of the number of shares of each class of the company's shares) is owned, directly or indirectly, by one or more individual residents of one of the Contracting states, one of the Contracting states or its political subdivisions or local authorities, or other individuals subject to tax in either Contracting state on their worldwide incomes, or citizens of the United States; and
b) the income of such person is not used in substantial part, directly or indirectly, to meet liabilities (including liabilities for interest or royalties) to persons who are not residents of one of the Contracting states, one of the Contracting States or its political subdivisions or local authorities, or citizens of the United states.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the income derived from the other Contracting State is derived in connection with, or is incidental to, the active conduct by such person of a trade or business in the first-mentioned state (other
than the business of making or managing investments, unless these activities are banking or insurance activities carried on by a bank or insurance company).
3. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the person deriving the income is a company which is a resident of a Contracting State in whose principal class of shares there is substantial and regular trading on a recognized stock exchange. For purposes of the preceding sentence, the term "recognized stock exchange" means:
a) in the case of the United States, the NASDAQ System owned by the National Association of Securities Dealers, Inc. and any stock exchange registered with the Securities and Exchange Commission as a national securities exchange for purposes of the Securities Act of 1934;
b) in the case of India, any stock exchange which is recognized by the Central Government under the Securities Contracts Regulation Act, 1956; and
c) any other stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
4. A person that is not entitled to the benefits of this Convention pursuant to the provisions of the preceding paragraphs of this Article may, nevertheless, be granted the benefits of the Convention if the competent authority of the State in which the income in question arises so determines.

## ARTICLE 25

## Relief From Double Taxation

1. In accordance with the provisions and subject to the limitations of the law of the United States (as it may be amended from time to time without changing the general principle hereof), the United States shall allow to a resident or citizen of the United States as a credit against the United states tax on income
a) the income tax paid to India by or on behalf of such citizen or resident; and
b) in the case of a United States company owning at least 10 percent of the voting stock of a company which is a resident of India and from which the United States company receives dividends, the income tax paid to India by or on behalf of the distributing company with respect to the profits out of which the dividends are paid. For the purposes of this paragraph, the taxes referred to in paragraphs 1 b ) and 2 of Article 2 (Taxes Covered) shall be considered income taxes.
2. a) Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Convention, may be taxed in the United States, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident an amount equal to the income tax paid in the United States, whether directly or by deduction. Such deduction shall not, however, exceed that part of the income tax (as computed before the deduction
is given) which is attributable to the income which may be taxed in the United States.
b) Further, where such resident is a company by which a surtax is payable in India, the deduction in respect of income tax paid in the United States shall be be allowed in the first instance from income tax payable by the company in India and as to the balance, if any, from surtax payable by it in India.
3. For the purposes of allowing relief from double taxation pursuant to this Article, income shall be deemed to arise as follows:
a) income derived by a resident of a Contracting state which may be taxed in the other Contracting state in accordance with this Convention (other than solely by reason of citizenship in accordance with paragraph 3 of Article 1 (General Scope)) shall be deemed to arise in that other State;
b) income derived by a resident of a Contracting State which may not be taxed in the other contracting state in accordance with the convention shall be deemed to arise in the first-mentioned state.

Notwithstanding the preceding sentence, the determination of the source of income for purposes of this Article shall be subject to such source rules in the domestic laws of the contracting states as apply for the purpose of limiting the foreign tax credit. The preceding sentence shall not apply with respect to income dealt
with in inticle 12 (Royalties and Fees for Included Services). The rules of this paragraph shall not apply in determining credits against United States tax for foreign taxes other than the taxes referred to in paragraphs lb) and 2 of Article 2 (Taxes Covered).

## ARTICLE 26

## Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.
2. Except where the provisions of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits) apply, the taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favorably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs, and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9 (Associated Enterprises), paragraph 7 of Article ll (Interest), or paragraph 8 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) apply, interest, royalties, and other disbursements paid by a resident of a contracting state to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned state.
4. Enterprises of a Contracting state, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting state, shall not be subjected in the first-mentioned state to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned state are or may be subjected.
5. Nothing in this article shall be construed as preventing either Contracting state from imposing the taxes described in Article 14 (Permanent Establishment Tax) or the limitations described in paragraph 3 of Article 7 (Business Profits).

## ARTICLE 27

## Mutual Agreement Procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those states, present his case to the competent authority of the Contracting state of which he is a resident or national. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits or other procedural limitations in the domestic law of the Contracting States.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting states may communicate with each other directly for the purpose of reaching
an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in this Article. In addition, a competent authority may devise appropriate unilateral procedures, conditions, methods and techniques to facilitate the abovementioned bilateral actions and the implementation of the mutual agreement procedure.

## ARTICLE 28

Exchange of Information and Administrative Assistance

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents) as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by the Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. in particular, for the prevention of fraud or evasion of such taxes. The exchange of information is not restricted by Article 1 (General Scope). Any information received by a Contracting state shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State. However, if the information is originally regarded as secret in the transmitting State, it shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment, collection, or administration


#### Abstract

of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes which are the subject of the Convention. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes, but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The competent authorities shall, through consultation, develop appropriate conditions, methods and techniques concerning the matters in respect of which such exchange of information shall be made, including, where appropriate, exchange of information regarding tax avoidance.


2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular cases, or otherwise. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of information or documents which shall be furnished on a routine basis.
3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting state the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial, or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall obtain the information to which the request relates in the same manner and in the same form as if the tax of the first-mentioned State were the tax of that other State and were being imposed by that other State. If specifically requested by the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall provide information under this Article in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of unedited original documents (including books, papers, statements, records, accounts, and writings), to the same extent such depositions and documents can be obtained under the laws and administrative practices of that other State with respect to its own taxes.
5. For the purposes of this Article, the Convention shall apply, notwithstanding the provisions of Article 2 (Taxes Covered) :
a) in the United States, to all taxes imposed under Title 26 of the United States Code; and
b) in India, to the income tax, the wealth tax and the gift tax.

## ARTICLE 29

## Diplomatic Agents and Consular Officers

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic agents or consular officers under the general rules
of international law or under the provisions of special agreements.

## ARTICLE 30

## Entry Into Force

1. Each Contracting state shall notify the other Contracting State in writing, through diplomatic channels, upon the completion of their respective legal procedures to bring this Convention into force.
2. The Convention shall enter into force on the date of the latter of such notifications and its provisions shall have effect:
a) in the United States
i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force;
ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the date on which the Convention enters into force; and
b) in India, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the Convention enters into force.

## ARTICLE 31

## Termination

This Convention shall remain in force. indefinitely but either of the Contracting states may, on or before the thirtieth day of June in any calendar year beginning after the expiration of a period of five years from the date of the entry into force of the Convention, give the other Contracting state through diplomatic channels, written notice of termination and, in such event, this Convention shall cease to have effect:
a) in the United States
i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January next following the calendar year in which notice of termination is given; and
ii) in respect of other taxes, for taxable periods beginning on or after the first day of January next following the calendar year in which the notice of termination is given;
and
b) in India, in respect of income arising in any taxable year beginning on or after the first day of April next following the calendar year in which the notice of termination is given.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Convention.

DONE at New Delhi in duplicate, this $12 t h$ day of September, 1989, in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:


Ambassador

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA:


At the signing today of the Convention between the United States of America and the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, the undersigned have agreed upon the following provisions, which shall form an integral part of the Convention:
I. Ad Article 5

It is understood that where an enterprise of a Contracting State has a permanent establishment in the other Contracting State in accordance with the provisions of paragraphs $2(j), 2(k)$ or $2(1)$ of Article 5 (Permanent Establishment), and the time period referred to in that paragraph extends over two taxable years, a permanent establishment shall not be deemed to exist in a year, if any, in which the use, site, project or activity, as the case may be, continues for a period or periods aggregating less than 30 days in that taxable year. A permanent establishment will exist in the other taxable year, and the enterprise will be subject to tax in that other contracting state in accordance with the provisions of Article 7 (Business Profits), but only on income arising during that other taxable year.
II. Ad Article 7

Where the law of the contracting state in which a permanent establishment is situated imposes, in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 7 (Business Profits), a restriction on the amount of executive and general administrative expenses which may be allowed as a deduction in determining the profits of such permanent establishment, it is understood that in making such a determination of profits the deduction in respect of such executive and general administrative expenses in no case ahall he less than that allowable under the Indian Income-tax Act as on the date of signature of this Convention.
III. Ad Articles $7,10,11,12,15$, and 23

It is understood that for the implementation of paragraphs 1 and 2 of Article 7 (Business Profits), paragraph 4 of Article 10 (Dividends), paragraph 5 of Article 11 (Interest), paragraph 6 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), paragraph 1 of Article 15 (Independent Personal Services), and paragraph 2 of Article 23 (Other Income), any income attributable to a permanent establishment or fixed base during its existence is taxable in the Contracting state in which such permanent establishment or fixed base is situated even if the payments are deferred until such permanent establishment or fixed base has ceased to exist.
IV. Ad Article 12

It is understood that fees for included services, as defined in paragraph 4 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) will, in accordance with United States law, be subject to income tax in the United States based on net income and, when earned by a company, will also be subject to the taxes described in paragraph 1 of Article 14 (Permanent Establishment Tax). The total of these taxes which may be imposed on such fees, however, may not exceed the amount computed by multiplying the gross fee by the appropriate tax rate specified in subparagraph a) or b), whichever is applicable, of paragraph 2 of Article 12.
V. Ad Article 14

It is understood that references in paragraph 1 of Article 14 (Permanent Establishment Tax) to profits that are subject to tax in the United States under Article 6 (Income from Immovable Property (Real Property)), under Article 12 (Royalties and Fees for Included Services), as fees for included services as defined in that Article, or under Article 13 (Gains) of this Convention, are intended to refer only to cases in which the profits in question are subject to United States tax based on net income (i.e., by virtue of being effectively connected, or being treated
as effectively connected, with the conduct of a trade or business in the United States). Any income which is subject to tax under those Articles based on gross income is not subject to tax under Article 14.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE at New Delhi in duplicate, this l2th day of September, 1080: in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence between the two texts, the English text shall be the operative one.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:


Ambassador

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF INDIA:


# वाय बर करों के सबत मे दो हो कराधान <br> के परि हार और राजस्त उपवचन को रोकने के लिए 

सयुक्त राज्य अमरीका की सरकार बोर

भारत गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय

वाए पर करो के सबध में दो हो कराधान के परिहार और राजस्व ऊपपवचचन को रोकने के लिए

संयुक्त रTज्य उमरीका की सरकार<br>और<br>भारत गणराज्य की सरकार<br>के बीच अभिममय

संटुक्त राज्य अमरीका की सरकार और भारत गणरTज्य की सरवार, आय पर करों के संबह में दो हो कराधान के पति हार और राजस्त अपवचन को रोकने के लिए एक नरा अभ्सिमय सम्पन्न कर'न की इच्छा से, नीचे लिखे अनुलार सहमत हुई है :

## सामान्य केत्र

1. इस अभिसमय मे जब तक कि अन्यथा क्यवस्था न की गई हो, यह अभिसममय उन व्यक्तितों पर लागू होगा जी दोनो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक उथला दोनों राज्यों के निवासी है ।
2. यह वभिसमय इस समय अथ्वा सके पश्यात् : \%क दोनों में से विसी भी संविदाकारी राज्य के काननोंदारा : अयवा
1巴8 सीविदाकारी राज्यों के बीच उन्य विसी करार दारT स्वीक्त किसी अपवर्जन छूट, कटौती, क्रडिट, अथ्वा किसी प्रकार की अन्य छूट को किसी दी प्रकार प्रतिबन्धित नही करेगा।
3. दस वभिकमय के परा 4 के अलावा किसी भी उपबन्द के होते हुए भी, कोर्ई भी सीविदाकारी राज्य 8 अनुच्छेद 48 निवास के तहत यथा-निर्षशरता अपने निनासियो पर कर लगा सकता है, और नागरिक्ता के कारण अने नागरिकों पर उसी प्रकार कर लगा सकता है जै कि यह अभिसमय प्रवृत्त ही नही हुखा हो । प्रयोजनार्थ. "नागरिक" शब्द में वह अ्यपूर्व नागरिक भी घाभिल होगा जिसकी नागरिक्ता दी समान्त्त का एँ प्रयो जनों में से एक प्रयोजन वर-परि हार करना था. लकिन उसे एसी समा प्ति के 10 वर्ष बाद तक की उसिद के लिए ही शामिल किया जाएगा। 4. पेरा 3 के उपबंध निम्नलिखित प्रसिधाओं पर कोर्दे प्रभाव नही उालेगि :

8\% उनुच्छेद 9 के परा 28 सहबद उद्यम के तहत बनुच्छेद 20 के पेरा 2 तथा 6 निजी षेशन, बानिक्यों निवरह-च्यय और

## :- 2 -:

बाल-सहायता के तहल और बनचछेद 25 दोहो कराधान से राहत领, 268 भेद भाव - रहितह, और 27 रपरस्पर करार प्रक्रिया के तहत एक सीविदाकारी राज्य हारT प्रदत्त लाभो पर : और

ख उनचेद 19 सरवारी सेवा के संबह में पारिश्रमिक तथा पेशन्ये. 21 विद्धारियो एवं प्रसिक्षुो हारा प्राप्त भुतान, 22 प्राध्यापको, उध्यापको कोर शोष छात्रो द्वारा प्रTप्त भुगताना और 29 राजनयिक अभिक्ताओ और कोसलीय अध्कितियोो के तहत एक सीविदाकारी राज्य द्वारा उन व्यषिटयो को प्रदत्त लाभो पर, जो न तो उस राज्य के नागरिक है उथ्टा न ही उसके वाप्रवासी है।

उनुचेद - 2
सीम्मिल्त कर

1. मौज़दा कर, जिन पर यह उभिसमय लाग होगा. ते ये है :-

8 की संयुक्त रTज्य अमरीका मे, आन्तरिक राजस्ब कोड हारT लगाए गए सीीय आमदनी कर 8 किन्तु सीचित खाय-कर. वैयिक्तिक निर्यक करनी कर और सामानिक सुरक्षा करो को छोड़करह. और विदेशी बीमाक्क्ताओ को प्रदत्त बीमा प्रीमियमों पर और निजी सस्थाओं पर लगएए गए उत्पादन शुत्क, संबी कर 8 जिन्है यहा इसके पश्चात् "स्युक्त राज्य वमरीका कर" के रूप में कहा जाएगा। लेकिन छस चर्त के साथ कि यह अभिसमयविदेशी बीमार्कर्ताओ को प्रदत्त बीमा पीरमियों पर लगाए गए उत्पादन चुल्क संबैधी करॅ पर केवल उसी सीमा तक लागु होगा जिस सीमा तक ऐसे प्रीमियमों हारा समाविष्ट जो खिमों का बीमा उस व्यक्ति के पास पून: नही कराया जाता है जो हन करो पर लाग होने वTले स्स उभिसमय अयवा अन्य किसी

अभिसमय के उन्तर्गत ऐसे करों से छूट का हकदार नही है : और 8 बारु मे मे
18 आयकर तथा उस पर लगाए गर किसी भी वरिभार पर, लकिन समें कपनियों की अवितरित उाय पर आयकर अधिनियम के तहत लगाया गया आयकर शामिल नहीं है ; और

Pf) खियार
8 जिस ससे बाद "भारतीय कर ${ }^{\circ}$ कहा गया है। उपर्युक्त की कीर हैं उन्लिखित करों उपर्युक्त करो के संबह में विसी चूक उध्वा भूल-च्रक के सिलसिले में संद्ये को की भी रकम शामिल नही होगी उभ्वा वह रकम शामिल नही होगी जो उन करो के संबध मेंदण्ड के रूप मे लगाई गई हो । 2. यह अभिसमय किस्सी भी समरूप अथवा सारत: इसी तरह के करो पर भी लाग होगा, जो इस अभिभ्समट पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् मौपूदा करों के अतितिक्त. उभ्वा उनके स्थान पर, लगाए जाए। 1 संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राध्वारी किन्ही भी महत्वपूर्ण परिवर्तनो के संब्ध में एक-दुसरे को सीचित करेगे जो उनके अपने अपने करा धान काननो मे तथा एस अभिसमट के लागू होने से संबीक्त सरकारी तौर पर प्रकाशित किसी भी सामंडी के संबघ में किए गए हो ।

1. इस अभिभ्समय मै. जब तक कि विष्यगत पाठ में अन्यथा उपेक्षित न हो :

8क "भारत" मब्द से अरिते है - भारत का राज्य क्षेत्र और उसमे शामिल है - राज्य चल्त्रीय समूद्र तथा उसके उपर का v्वाई क्षेत्र और कोई भी अन्य समुद्री केत्र जिसे ब्वारे में भारत को

$$
\text { :- } 4 \text {-: }
$$

भारतीय कानून के अनसार तथा अन्तरराष्ट्रीय वानन के अनसार इभ्सत्ता सम्पन्न अधिक्वार, उन्य अैक्कार और क्षेत्राभिक्वार प्राप्त है;
 एक भोगोलिक उद्देश्य के Pिए उपटोग किया जाता है तो छसका खर्य है स्युक्त राज्य अमरीका का रणज्य क्षेत्र जिसमें यह मी शामिल है - राज्य क्षेत्रीय समुद्र जिस पर संयुक्त राज्य खमरीका के कर से संबीक्त कानून लागु होता है, राज्य क्षेत्रीय समंद्र से परे समस्त क्षेत्र जिसमे उसका समुद्रतल तथा उववृदा मी खामिल है, जिस पर संटक्त राज्य अमरीका अन्तरराष्ट्रीय कानून के उनससार क्षत्राPधकार रखता है तथा जिसमे स्थुक्त राज्य अमरीका के कर से संबीधह कानून प्रवृत्त है:
§ गु "एब संचिदाकारी राज्य" तथा "दुसरा संविदाकारी राज्य" पदो से विक्यगत पाठ की अपेक्षा के अनुसार भारत अभ्वा संयुक्त राज्य अमरीवा वमिते है:

8 हो "कर सब्द से विक्यगत पाठ की उपेक्षा के उनसार भारतीय कर अभ्वा संयुक्त राज्य उसरीकी कर वरित है :

8ड.8 "व्यक्ति" शब्द में कोई व्योषट, को सं सदा, वोई न्यास, कोई भागीदारी, कोई कपनी, व्यक्तियों का को है अन्य निकाय, वय्वा अन्य करयोग्य सत्ता था मिल है :
\&च "कनी" शब्द से कोई भी ऐसा निगमित निकाय वध्वा कोई सत्ता भिक्रेत है जिस कर-प्रयोजनों के लिए एक कम्पनी बध्वा एक निगमित निकाय के रूप मे माना जाता है :

Qछठ "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" और "दूसरे संविदाकारी राज्य, का उद्यम" ददों से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा सचालित्त कोई उद्यम और दूसरे सिविदावारी राज्य के किसी निसासी दारा सचालित को र्द उद्यम वभिक है :
 में, वित्त मत्राल्य हरTजस्त विभागह मे केन्द्रीय सरकार वभ्वा उनका

$$
:-5-:
$$

प्राधिक्त्त प्रतिनिनि और सयक्त राज्य अमरीका के मामले मे, वित्त सचिथ अभ्वा उनका प्रतिनिधि:

8 ही "राषिठ्ट्रक" शब्द का अरिस्वाय उस व्यणिष्ट से है जिसे एक संविदाकारी राज्य की राष्ट्र्रता खभ्वा नागरिक्ता प्राप्त है;

भारत में प्रवृत्त बाननों से हर ह की हसियत प्राप्त हो :
8अ "उन्तरराष्ट्रीय यातारात" पद से वभिशेत है - किसी ऐसे जनयान उभवा वायुयान हारा को ई भी परिवहन, जो एक सीविदावारी राज्य के किसी उद्घम द्वारा संचालित हो. सिवाय उस स्थिति के उत उक्त ऊलयान अभवा वायुयान केवल दुसरे सविदावारी राज्य के स्थानों के बीच ही चलाया जाता हो; और

हट भारतीय कर से संबीक्ट कराषेत्य वर्ष पद से गायकर वरिनियम, 1961 में यथा-परिभाकित "इर्ववर्ती वर्ष" वभितेत है। 2. जहा तक किसी सीविदाकारी राज्य हारा इस बरिसमय के प्रवर्तन का संबघ है, किसी शब्दावली का. जो उसमे परिभारिक्त नही हुई हो, जब तब विक्यग्त पाठ में अन्यथा बेक्षित नहीं हो, उभ्वा सक्षम प्राध्र्वारी बनुच्चेद 27 परस्पर करार प्रीियाह के उपबंकों के बनुसार कोई एक ही बर्य मानन के लिए सहमत न हो, तब तक वही बर्य होगा जो उस सीविदाकारी राज्य के करे से संब्बीध वानूनो के अन्तर्गत होता जिन पर यंह अभसमय लाग होता है।


निवास

1. इस क्षिसमय के प्रयोजनार्य. "एब संविदाकारी राज्य का निवासी पद से खभिकेत है, वोरी की परसा व्यक्ति जित बर

उस राज्य के बानून के और्गल उसके वरितास, निनाल, नागरिक्ता. प्रबष-स्थान, सस्थापन-स्थान उयवा इस प्रकार की किसी भी अन्य क्सोटी के कारण वहा पर कर लगाया जा सक्ता है, तथाषि, रार्त यह है कि -
 उस राज्य मे केखल क्षोत से प्राप्त आय के संबंध में उस राज्य में कर का दायी है : और

हु यद यदि साय कागीदारी, सम्पदा, अयवा न्यास से प्राप्त होती है अभवा मिल्ती है, तो यह पद उस सीमा तक लाग होगा जिस सीमा तक रसी भागीदारी. संपदा, अथवा न्यास छ्छारा वर्जित वाए पर एक निबासी की आय के रूप में उस राज्य में कर लगेगा और यह कर या तो उसके उपने हाथ में प्राप्त आय पर लगोगा या उसके भागीदारे उभ्वा लिताषिकारियों के हाथो दै प्राप्त आर बर लगेगा।
 दोनों सीदिदाकारी राज्यों का निखासी हो, खडा उसकी हैसियत का निर्धारण निम्नलिखित खा षार पर निर्धारित कि्या जाएगा :

8क वह उस राज्य का निवासी समझा जाएगा जिसमे उसका स्थायी धर हो; यदि उसका दोनो राज्यो में स्थायी
 साथ उसके क्यक्तिगत और आर्ष्ष्क संद्ध षरिष्ठ हो महत्वपूर्ण लितो का वेन्द्र :
(स) यदि उस राज्य का निर्षारण नही विक्या जा सकता है जिसमें उसके महत्वपूर्ण तितों का हेन्द्र हो, उय्वा यदि उसका विसी भी राज्य मे स्थायी कर मही हो, तो उस उस राज्व का निवासी समझा जाएगा जिस राज्य मे वह निर्य भित रूष से रह रहा हो :

$$
:-7-:
$$

§गः यदि वह दोनों राज्यों मे नियमित रूप से रह रहा हो अष्वा वह किसी भी राज्य में नियमित रूप है नही रह रहा हो तो उसे उस राज्य का निबासी समहा जाएगा जिसका वह रा户ि㡳क है？

8 हु यदि वह दोनो राज्यों का राष्ट्टक है अय्वा किसी मी राज्य का राष्ट्रक नही है तो संविदाकारी रTज्यों के सक्षम प्राध्कारी आपसी सछमति से इस मसले को तुलकाए। ।
3．यदि शरताताक 1 के बारण कोर्ष कनी दोनो सीविदावारी राज्यों की निकासी है तो 女सी क्रनी को बनुचेद 10
 §रस्पर करार प्रक्रियाः，बनुचेद 28 हुचना तथा प्रशासनिक सहाटता का वादान－प्रदान और बनच्छेद 20 प्रवृत्त होनाई के प्रयोजनों के वलावा इस अभिसमय के विक्या－सेष्र से बा हर समका जाएगा ।
4．यदि पेरांताफ 1 के उपबदो के बारण किसी व्युष्ट अभ्व कनी से भिन्न कोर्ष व्यक्ति दोनो सदिदाकारी शाज्यो वा निकासी है तो सधिदाकारी राज्यों के संत्क प्राीधकारी परस्पर लहमति से एस मसले को हल करेग और ऐसे व्यक्ति पर इस वभिसम्य के लागू विए जाने का तरीका निर्षारित करेंग 1

## अनृच्छेद－ 5

## स्थायी सस्थाषन

1．सस वभिमम्ब के प्रयोजनार्य＂स्थायी सस्पापन＂ाद के कारोखार का वह विरिक्त स्थान अंकरते है，उहा किसी


## :- 8 -:

2. "स्थायी सस्थापन" पद में लिभक्रसा निम्नलिखित गामिल होग :-

विक प्रत्वी क्यवस्था का को स्थान :
(ख) को हा पाखा :


१3.) को का कर्याला ;
 अयवा ड्रावृतिक सता पनों के निष्कर्षण का को अन्य स्थान :
पछहु को भाण्डागार चिसे कोई व्यकित द्बसरो के लिए भण्डारण शुविषाए मुख्या करता हो ;
8 जा को का कार्म. बगीचा अभ्वा अन्य स्थान जहा पर कृषि, वानिकी, बोप उगाने अपदा उनसे संर्बोधल वार्यकलाप किए जाते हों :
१\% को को भण्डार अभ्वा बिंड्री केन्द्र के रूप मे प्रयुक्त बरिसर :
प्रा को संस्थाबना उथनT सरचना जिका स्तेमाल प्राकृतिक सका बनों बी छोज अध्वा उपयोग के लिए क्या जाता हो, किन्त्रु केवल उस स्थिति में उल उसका हस्सेमाल किनही 12 महीनों की उविि मे 120 दिन से वीक्ष समय तक क्या गया हो :
 पसेम्बली प्रोजेक्ट अभ्वा उसके सबह में पमेक्षी गतितिविक्या. जहा एस स्थल, प्रेजक्ट और गतिलिधि्या 8 अन्य ऐसे स्थतो, प्रोषक्टो अयवा गतिशिएक्यो, यदि को हो, सीखिए किनही 12 महीनों की खविध मे 120 दिन से विषक समय तक जारी रहती है :
：－ 9 －：
8ु सर्मचातियों उयवा बन्य कार्मिको के जरिए किस्सी उछम हारा एव सीविदाकारी राज्य के भीतर
 और कीसह मे यथा－परिभाषित सीम्मिस्ति सेवाओ के लिन्न सेखातो को प्रदान किया जाना मिक्न केवन तमी यदि ：
f1 उस प्रवार की गतिविश्या किनही बारह महीनों
 अविध्यों के लिए उस राज्य के मीतर जारी रह्ती है；उभ्वा

1fi उस राज्य के कीतर किसी संबीक्त उद्वम के लिए सेवायों का निष्पादन किरा जाता है हुनुखेद 9 के परा 1 के अर्य के अर्गत 【स太ब天 उद्यमः ।
3．रस उनछेद के पृर्ववर्ती उषबहाँ के होते हए ती＂स्थारी सस्थापन० पद से निम्नलिखित में से किसी एक उभवा एक से वीधक्व का शाभिल होना माना जाएगा ：
 शन्डारण，द्रदर्शान अप्वा यदा－कदा हुर्दमी के प्रयोजनार्म मार्त वृविषावो का हसेमाल करना ；
\＄ब मात्र सण्डारण，द्रर्रान अभवा यदा－क्दा हुर्दगी के क्रयोजनार्म उस उध्यम से सेबीध माल अप्ता पण्य वस्तोो के किस्ती स्टाब वा रह－रछाव करना ：
हगह मात्र किस्ती बन्य उधम हारा ससार्षत किए जाने के प्रयोजनार्य उस उदम से सबलिक्त माल उधवा पण्य बस्तुो के Рिसी स्टांक का रह－रहाव करना ；
§ घ उस उद्यम के लिए माल उधवा पण्य बस्तुरों की मात्र उरीद बरोे अयवा उलके बारे मे स्रचना एक्त करने के Pिए ध्यापार के किसी विरिषत स्थान का रस－रहाय करना ：

$$
:-10-:
$$

83. उस उद्यम के लिए मात्र विसापन, सुचना देंन, वेश. Tनिक अनुस्यान उय्वा उन्य प्रार मिभक अभ्वा सहायक कितन के कार्यक्लापों के प्रयोजनार्य व्यापार के किसी निशिचत स्थान का रख-रखाव करना ।
84. पेरायाफ 1 तथा 2 के उपत्दों के होते हुए भी जहा पर कोई स्वतत्र हैस्थित के किसी षेचन्ट, जिस्स पर पेरागाक 5 लाग होता हो, से भिन्न कोई व्यकिक दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की तरफ से किसी संविदावारी राज्ट में कार्ट करता हो, उस उद्यम का प्रथमोर्लिखित संविदाकारी राज्य में विसी स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि :

8 वह यदि उसे उस उद्दम की तरफ से उस प्रथमोलिखित राज्य में ठकों को सम्पन्न कर्ने का अभिकार प्राप्त हो तथा aह आदतन ऐसे ऐेे सम्पन्न करता हो, जब तक कि इसके कार्यक्लाप, यदि उन्है कारोबार के किसी निशिचत स्थान पर सम्पन्न किया गया हो, पेरागाए 3 मे उील्लिख कार्यकलापों तक सीमित नही हो, जिसमे दारT कारेबार का यह निशिचत स्थान उस पराडाफ़ के उपब्वों के लहत एक स्थायी सस्थापन नही बनेगा ;
8ख उसके पास हस तरह का को द्र प्राधिकार नही हो विन्तु वह प्रथ्मोील्लगित राज्य मे ऐसे माल अभ्वा पण्य वस्तुको का एक स्टा'क वादतन रखता हो जिसमें से वह निय्यमित रुप से छस उद्यम की तरफ से माल अथ्वा पण्य वस्चुों की ठिलीवरी करता हो, और उस उद्यम की और से उस राज्य में घलाए गए कुछ वतिरिक कार्यक्लापर से माल अभ्वा पण्य वस्त्वों की बिक्की में सल्योग मिला हो ; उय्वт

8ग वह उस प्रथमोलिखित राज्य में बादतन आतेश प्राप्त करता हो, जो पूर्णत: उष्वा लगभग पूर्णत: उस उद्धम

## :- |1 -:

के लिए हो ।
5. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को किस्सी दूसरे संतिदावारी राज्य मे कोई स्थायी सस्थापन का होना मात्र इस कारण नहीं नाना जाएगा कि वह किसी दलाल, सामान्य क्मीशन पजन्ट उध्वा किसी स्वतर्त हैसियत वTल किसी अन्य एंन्ट की मार्षत उस दूसरे राज्य में व्यापार चलाता है ब्रार्ते कि ऐे व्यक्यक्र अने कारो बार की सामान्य प्रक्रिया मे कार्य करते है। तथापि, यदि ऐसे किसी एँैट के वार्यक्लाप उस उद्यम की और से पूर्णत: उय्वा लगभग पूर्ण्त़: समर्पित होते है और एजेट तथा उद्हम के मध्य मव्यवहार वड़ी शत्तों के तहल नही होता है तो उसे इस पेरे के उर्थ के उन्तर्गत स्वतन हैस सियत वाला एंजेट नही समझा जा एगा ।
6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी जो किस्सी सिवदावारी राज्य की निवासी है किसी 女सी कीनी पर नियेंच्रण रखती है अथ्वा उसके द्वारा नियीत्रित होती है जो द्रूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी हो उध्या जो दुसरे सीविदाकारी राज्य में ही है है किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उथवा अन्यथा कारोबार चलाती हो, दोनो मे से किसी भी कपनी को दूसरी कपनी का स्थायी संस्थापन का दर्जा नहीं हतेा है।

## अन्छेद - 6

खचल सम्पन्तन वास्तविक सपत्ता से उाय

1. एक सिविदावारी राज्य के किस्सी निवासी हारा द्वसरे संविदावारी राज्ये में न्ध्र्त अचल सम्पत्ति हवास्तविक सपर्ता से प्राप्त बार पर. जिसमें दृषि यभवा वनोहोग से प्राप्त खाय की रामिल है, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सेकेगा ।

$$
\text { :- } 12 \text {-: }
$$

2. "उम्वल सम्पल्ति" बद का उर्य बही होगा जो उस संविदाकारी राज्ये के कानुनो के सतर्गात उसका उर्य है जिसमे संबीक्ल सम्पन्त्त स्थित्त है।
परांडाक 1 के उपबह वचल सम्पन्ति के प्रत्यक्ष उस्योग, उसे किराए पर देने उध्वा किसी उन्य क्रकार के उपयोग से होने वाली उाय पर भी लागू होभे । पेरग़ाएक 1 तथा 3 के उपबबब किसी उध्रम की अचल संपन्त से प्राप्त बाय बर तथा स्वतन्त्र वैयक्तिक सेखायों के निष्पादन है लिए प्रयुक्त बचल सम्पत्त से प्राप्त साय पर भी लाग होगे ।

$$
\text { बन्चेद्छेद - } 7
$$

कारोबार संबधी लाभ

1. किसी सीविदावारी राज्य के किसी उद्धम के ला मो पर के वल उसी संविदावारी राज्य में कर लगाटा जाएगा जब तक कि वह उद्धम दूसरे सीविदाकारी राज्य मे न्क्थित्त किसी स्थाटी सस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नही करता हो । यदि वह उद्यम उपर्टुक्त तरीके से कारोबार चलाता हो तो उस उद्यम के ला मे पर दूसरे राज्य में कर लगाटा जा सक्ता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उनने का बर ही कर लगाया जा संकेगा जो -

ब) उस स्थायी सस्थाषन के कारण हुए हो। उा उस स्थायी सत्थापन के माध्यम से बेंच जाभे बाले एक-समान खध्वा उससे मिलसे-
 चयवा ग८ उस स्थाटी सस्थापन के माध्यम से द्वसरे राज्य में घलाए जा रहे एक-समान खभ्वा उससे मिन्ते-ज़से कारोबार संबढी कार्यकलाप ।
 संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे सीविदाकारी राज्य म न्क्थि किसी स्थायी संस्थाषन के मा ध्यम से बारोवार चलाता हो, तो प्रत्येक

सविदाकारी गाज्व मे सस लातो वो उस स्थायी संस्यालन के लाभ समक्षा जाएगा जो उसे उस स्थिति मे प्राप्त होने की घंकेका रहती जब वह एक-समान ए्या़ उससे मिलतीजुलती परिस्पितियों मे एक-तमान या उसंस मिलेत- जुन्ते कार्यकलायं भे लगा उु्या को निरिचत और स्वती उद्यम होता और उस उद्मम जिसका वह एक स्थायी संस्थाषन है, के साथ और बन्य नियंत्रकारी, निर्याश्रित उद्यमों घथवा उसी प्रषार के तामान्य निर्यक्रामीन उद्यम जैला कि वह उद्यम ह, के साथ पूर्पत: निम्पक्ष रूप से कारोखार करता । ििसी भी दता भ. यदि किसी स्थायी संस्थाषन के कारण हुए लाभो को सही एकम का निर्षारण नही किया जा सकता है घथ्वा उसंके निर्दोरण में खसाषारण क्ठिना द्या आती है, तो स्थायी संस्थाषन के कारण दूर लाभों के वाकलन यथो चित वा वार पर किए जाए । तथाषि, जो वाकलन aवनाए जाए।女 ऐसे होंगे निन्स वरिणाम इस बनुच्छेद में निनिह सिदान्तों के अनुसार प्राप्त हो ।
3. किसी स्थायी तस्थाषन हे लार्भों का निर्षारण करने में उन खर्चो को बट्रीतियों के रूप में अनुमति दी जाएगी जो उस स्यायी संस्थाषन के बारोबार के प्रयोजनार्य किए गए हों. जिनमें घस प्रकार के किए गर कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासन्निक सँच. बनसषान तथा विकास सर्चो, क्याज और अन्य हच्चो का यथोधित बाबटन जिन्त पूर्णत: उस उद्यम । उयवा उसके उस चाग. जिसमें स्यायी संस्थाबन की शामिल है के प्रयोजनों के लिए छ्यय क्यिा गया हो, चाहे हे उस राज्य मे किए गए हो बहा स्थायी सस्थाबन स्थि है क्या बन्यक और उक्त संप उस राप्य के बातान कानूनो के उलद्रो ती उनकी बरिसीमाओं के चध्यधीन हो । तथाषि, रार्ति्टयों कीसो है तूप मे उद्यम के मुख कार्यान्य

$$
:-14 \text {-: }
$$

अथ्वा उसंे बन्य कार्यालयों में से किसी कार्यालय को स्थाटी
 रक्मो. यदि बो हो हो, के संबद मे अम्वा घेटटर, जानकारी अभ्वा अन्य वfिकारों के इस्सेमाल के बदले मे, अध्वा Pिशिष्ट सेवा-निष्षादन अधवा प्रत्व-क्यवस्था के सिलसिल में बमीशन अथ्वा अन्य प्रभारे, अधवा लेका उध्यम के मामले को छोड़कर. स्थाई सस्थाषन को उदार दिए गए बन पर क्याज के सू में इसी क्रकार की अन्य अदायगी के सबह मे रेसी किसी बहो ती की खन्मति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार, विसी स्थायी सस्थाषन के लारों का निर्षारप करने में, राटन्ट्टों, ीीसो सय्वा षेटेटो, जानकारी अथवा अन्य वीक्कारो के प्रयोग के बदल मे, उयदा विशिष्ट सेवा-निष्पादन या प्रबक-च्यवस्था के सिलसिले में क्मीशरन अध्रा अन्य प्रभारो के रूप में, वध्ववा बैकिग उद्यम के मामले के खलावा, उस उद्यम के युट्य कार्यालय या उसंके बन्य कार्यलयों में से विस्सी कार्यालर्य को दिए गए धन वर ख्याज के रूप में की गई हसी प्रकार की उन्य उदागगियों के रूप में उद्यम के पुर्य कार्यक्सय बध्वा किसी कार्यलय में से किसी अन्य को उस स्थायी सस्थाषन हारा प्रभारित रारियों वास्तविक खर्चों की प्रतिर्ति से सिन्नही का कोई ध्यान नही रसा जाएगा ।
4. कोर्दी ऐसा लाश मात्र इस वारप है लिस्ती स्थागी सस्थापन को प्राप्त हुता नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन हारा उद्यम के लिए माल अभवा पण्य बस्तुए हरीदी गर्ष 1
5. इस वरिसमय के श्रयोजनार्य. सस बनचेड है तेरा । (6) में यथा-उपबीकत स्थायी सस्थापन के कारण उत्वन्न हुए समहै जाने वाले ताभों में वे लाभ की गाभिल है जो उस सस्थाषन की परिस्वित्तयों तथा कार्यक्लापों से प्राप्त हुए हो और उन्ह तब

$$
:-15-:
$$

तक वर्षानखर्ष हसी तरीके से निर्धारित किया जाएगा जब तब कि उसके पिषरीत उचित तथा वर्याप्त कारण नही हो । 6. जहा कर लाभों मे वाय की 女सी मदे शामिल है जिनका इस वरिसमय के बन्य बनुच्छोदों मे अलग से विख्यन क्या गया ह, वहा बर उन बनुच्छेदों के उपबः हस बनुच्छेद के उपव्यको से प्रभावित नही होगे 1
7. सस बभिलमय के क्रयोजनार्य, "कार'बार सबकी लाभों इद का अरिकाय उस वाय हो है जी विसी व्याषार वथवा कार बार से प्राप्त हुई हो, जिसमे बनुच्छेद 128 शामिल की गई सेवाओों के लिए रायील्टया और कीसही में यथावरिभाष्ति शामिल सेखायों से मिन्न सेवाओो से प्राप्त आाय आामिल और वह आयाय भी शामिल हो जो जनुच्छेद 12 में थामिल की गई सेवाओं के लिए रायनित्टया और धीस के परा 3 हुछ में वीर्जत सपन्त से निन्न वास्तधिक क्यक्तिगत सम त्तन के किराए से प्राप्त वाय भी शामिल है।

$$
\text { अनुच्छेद - } 8
$$

नीद्बहन एवं वाश बरिवहन

1. किसी उद्यम हारा बन्तरराष्ट्रीय यातायात में ऊनयानो अध्वा बायुयानो के परिधालन से एक सीविदाकारी राज्य के किसी उद्यम हारा प्राप्त लाभो पर उसी राज्य में कर लगाया जाएगा ।
2. सम बनचेद के क्रयोजनार्य, उन्तरापष्ट्रीय यातायात में जनयानो-अयवा बायुयानों के वरिचालन से प्राप्त लाभो का तार्वर्य उन लातो है है तो निम्नलिखित सरिषत जययानों अभ्बा वायुयानो के मानितों अभवा बट्टिदारो अभवा चार्टरते दारा यात्रियो, मेल, बहुतो घध्वा माल को समा: समद्र बथवा स्वा
 हारा क्राप्त किए गए हों -

बहा बन्य उद्धभियों की और से ऐस वरिसहन के Pिए टिक्टों की बिंकी ;
घ1. ऐसे वरिवहन से क्रत्यक्षत: औसीक्त अन्य कार्यकलाष ; aोर
गहि ऐसे वरिबहन से प्रत्यक्षत: सबीक्त किसी कार्यकलाप
के सबध मे जनयानो अभवा वायुयानों का ग्रासिग
किराया ।
3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जनयानों अभ्वा बायुयानो के परिचालन के सबब मे प्रयुक्त वावानो हैर्रलरो, नीकाओं और वा षानों के वरिवहन के लिए सबद उपकरण सरिहता के प्रयोग, रख-रखाव वभ्वा करTए से अीfन, परा 1 मे वर्णित किसी संविदाकारी राख्प के उद्यमों के लाभो बर केखल उसी राख्य मे कर लगेगा 1
4. वेरा 1 और 3 के उपबह किस्सी घूल, किसी संयुक्त कारोबार, अभ्वा किसी अन्तरराष्ट्रीय एरिचालन एडैसी से झाप्त लाभर बर मी लाग होभे ।
5. इस बनचेद के ल्रयोजनार्य, अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अध्वा वायुयानों के परिचालन से संबीक्त निक्यो पर प्राप्त क्याज को 女े बोतों अभ्वा एवरक्रापृट के बीरचालन से व्युत्वन्न लाओों के स्प मे बमका जाएगा बीर बन्छेद 11 के
 6. किसी उद्यम के स्सामिस्त वाले उय्वा उलते द्वारा वरिधालि्ति जलयानो, वायुयानो अभवा आा धानों के जहरण से, पेरा म मे बर्षित किसी संविदाकारी राज्य के किसी उध्यम हारा प्राप्त किए गए लार्मो पर घेवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

$$
:-17 \text {-: }
$$

## जनच्छिद－9

सहद⿸尸匕 उदम

## 1．जहा ：

8की एक संबिदावारी राज्य का कोई उद्यम दूतरे सीविदाकारी राज्य के किस्सी उद्यम की प्रबद क्यस्ता，निय्तरण अध्वा दूजी के सिलीसोले में प्रत्यक्षत：अभ्या शंत्रक्षत：भाग हैला ह：उय्वा
\＄8．वही व्यकित एक सिवावारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबब व्यवस्था． निर्यर्रण अध्वा पूरी के सिलसिले मे प्रत्यक्षत：उधवा क्तात्यक्षत： भाग मेने है；और दोनो ही खस्थायों मे，दोनों उद्यमों के बीच उन्मे वापिज्यिक अभ्वा वित्तीय संबदो मे ऐसी शसी रखी वथ्वा लगार जाती हो，जो 女सी खर्तों से मिन्न हो जो खतनत्र उद्योगों के बीच रही जाती हो तो 女सा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की दशा मे दोनो उद्घमो में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता परन्तु，उन शर्तौं के कारण वह हस प्रकार प्राप्त नही कुता हो．उस उद्यम के लाभो मे सरमम्मलित किया जा संकेगा और तद्न्नार．कर लगाया जा संबेगा ।
2．जहा पर एक संविदाकारी राज्य，उस संविदाकारी राज्य
के किसी उद्यम के नारो में उन नाभो को सरिम्मलित करता है और तद्नसार कर लगाता ह－ििन्न पर द्वतरे सीविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस द्वसरे राज्य में कर मगाया क्या हैर स्र प्रकार समालिब विए गए लाभ के लाभ है जो प्रथमोंल्लिित राज्य के उन उघ्चमों को उस स्स्यित में प्राप्त हो गए होते यदि दोनो उद्यमों के बीच बनाई गई चल हस तरह की होती जो स्वती़्र उद्यमों के बीच बनाई गई होती तो वह दूसरा सविदाकारी राज्य उस तर है है

$$
:-18-:
$$

सहमति प्राप्त लाभों बर. उन पर प्रभातित कर की मात्रा के अनुसार समीचित समायोजन करेगा। इस तरह का समायोजन करने मे इस अंक्समय के बन्य उपबधो पर ययोचित ध्यान रखा जाएगा तथा यदि आवशयक होगा तो सीविदावारी राज्यों के सक्षम पारिषारी एक-दूसरे के साथ परामर्श करें।

$$
\text { बन्छेद - } 10
$$

सा भाश

1. किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कनी छारार द्वसरे संविदाकारी राज्य के किसी निस्वसी को बदा किए गए लाभाश उस दूसरे राज्य में कराषेय होगे । 2. तथापि, इस प्रकार के लाभाश उस संविदाकारी राज्य मे भी कराष्य होगे, जजसकी लाभाश उदा करने aाली कपनी उस राज्य के बानूनों के उनुसार वहा की निवासी है लिक्न यदि ला भोशो का लि्तभोगी हामी दूसरे सीवदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार से ंप्रभातित कर की रारि निम्नलिखित से वधिक नही होगी :-

8क लाभाशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत यदि लिस्तमोगीस्वामी कोर्दे 女सी कनी है ज्यिके पास लाभाग अदा न करने बाली कनी के बोटिग स्टाक के न्यून्तम 10 प्रतिशत खेयर हों :
(स) अन्व सभी मामलों में लाभांशो की सकल राशि का $25 \%$ । संयूक्त राज्य उमरीका की किसी सस्था हारT, जो कि एक निर्यों्रित
 और न कि उष-पेता बही नागु होगा 1 सयुक्त राज्य अमरीका की को है संस्था जो कि एक बा स्तदिक सम्पदा निसेश न्यास है, हारा बदा विए गए लाभांदो बर उप-पेरा लाग नही होगा और

उप-पेरा हैंत्रे केल तभी नागू होगा यदि हितभोगी रूप मे लाभाश किसी रेस व्यष्टि हारा प्राप्त किए गए हो जो वास्तविक सम्बदा निद्वेश न्यास में 10 प्रतिकात से कम लित रखत्ता हो । छस पेरांताफ से उन लाभो के संब्ध मे कपनी के कराधान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनमें से लाभाश बदा किए जाते है ।
3. इस बनचेद में यथाप्रयुक्त "लाभाश" शब्द का अभिशाय शेरार्र उभ्वा अन्य अध्कारो से प्राप्त आय से है, जो छंजदावे नही हो, जो लाम मे शामिल हो, अन्य निगमित अधिध्कारे से प्राप्त आय जिस्स पर उसी प्रकार की कराधान व्यवस्था लाग होती है जो उस TTज्य के कानूनो हारT शेयरो से प्रTप्त अाय के मामले में लागू होती है जिस्सम वितरण कर ने वाली क्पनी निदासी है और उन प्रब्दो से प्राप्त आय जिनमे के क्रण-देन-दारियो भी शामिल जिन्ह उस सीमा तक लाभो में हिस्सेदारी का अीिकार प्राप्त हो जिस्स कि उस संविदाकारी राज्य के काननों के तहत निर्षारित किया गया हो जिसमे आय उद़भू हुई हो । 4. पैरागाफ 1 और 2 के उपही उस स्थिति मे लागू नही होगे यदि लाभोशो का हितभोगी स्वामी, जो किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है और दूसरे संविदाकारी राज्य में वहा स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार करता है, जिसकी लाभाश उदा करेन वाली कीनी निवासी है, उध्वा उस दूसरे राज्य में वहा स्थि्त किस्सी निशिचत स्थान से स्वत्त्र व्यक्तिगत सेवाए सम्पन्न करता है और नाभाश 女े स्थायी सस्थापन अभ्वा निरिचत स्थान के वारण प्राप्त होते हो। ऐसे मामले में उनुच्छेद 7 §कारोबार संबधी लाभः उभ्वा अनुच्छेद 15 हस्वत्तर क्यक्तिगत सेवाषः के उपबह यथात्थिति लागू होगे ।
5. जाता कोई कम्पनी. जो किसी सीविदाकारी राज्य की निखासी है, दूसरे सीविदाकारी राज्ध के लाभ अध्वा वाय प्राप्त करती है; ऐसे मामले में उस बम्पनी हारT अदा विए गए लाभार्शों पर जहा तक ऐसे लाभासों को छोड़कर. जो दूसरे रTज्य के किसी निवरसी को बदा किए गए हो अय्वा जहां तक कि ेसी सम्पत्ते के बारे में लाभाशों की उदायगी की गई हो, जो उस दुसरे रTज्य मे स्थित किसी स्थायी सस्थापन अभ्वा निशिचत स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद है, एस दूसरे सीविदाकारी राज्य म न तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के ववितरित लाभो पर खवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर लगाया जाएगा, भले ही उदा किए गए लाभाश उभ्वा उवितरित लाभ पूर्णस: उध्वT क्ञात: उस द्वसरे रTज्य में उत्पन्न हो'ने वाले लाम अयवा आय के ₹प मे ही हो।

```
बनुच्छेद - 11
```

    ब्टाज
    1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उदा किए जाने वTले क्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगेगा। 2. तथापि, हस प्रकार के ध्याज पर संविदाकारी राज्य मे भी और उस राज्य के कानुनों के उनुसार कर लोगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है किन्तु यदि ब्याज का लितभोगी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो हस प्रकार प्रभारित कर की राशि निम्नलिखित से वीक्ष नही होगी :
§का क्याज की सकल राशि का 10 प्रतिशत, यदि ब्याज उस हैक दारा दिए गए इण पर बदा क्या गया हो जो कि वास्तव में बीकित व्यवसाय कर रहा हो या ऐसी ही वित्तीय संस्था हीमा करनी सीहता दारा उदा

## :- 21 -:

किदा गया हो: और
हुख सभी उन्य मामलो मे बाज की सकल राशि का 15 प्रतिक्षत ।
3. इस अनुच्छेद के पेरागाफ 2 के उपबीदों के होते हुए भी. किसी एक सीविदाठारी राज्य में निम्नलिखित संदर्म में उद्रभुत होने वTला क्याज प्रथमोल ल्लिखित संविदाकारी राज्य मे कर से छूट प्राप्त होगा :
§ठ दुसरे सी राजनीतिक उप-प्रमाग अध्वा स्यानीय प्राPक्ररण. भारतीय रिजर्व बैक उथ्वा संयुक्त राज्य के केडरल तिज्व बैक, जसा मी मामला हो, उैर दोनो मे से किस्टी भी संतिदाकारी राज्ट की ऐसी अन्य संत्था सो दारा प्राप्त और उनके हितभोगी स्वामित्व वाला क्याज जिसंके बारे में अनुच्छेद 27 हपर स्पर सहमति प्रत्रिराहै वे बनुसार स्थम प्राPिकारी सहमत हो ।

8 वर निम्नलिखित द्वारा दिए गए उथ्वा अनुमीदित विए गए ₹णों अभ्वा कर्जों के संबंध में : § \% संयक्त राज्य उसेरिका के निर्यात-खायात बेक द्वारा जब भारत प्रथमोल्लखित संविदाकारी रTज्य हो: \& f f भारत के निर्यात-आयात हैक द्वारT जब संयुक्त राज्य अंमेरिका प्रथ्मोल ल्लिखित राज्य हो ।
Qग8 उस रTज्य की सरकार ETरT बनमोदित सीमा तक और
 भिन्न किसी ऐसे व्यक्त द्वारा प्राप्त और हितभोगी रूप से धारित, जो कि दूसरे सीविदाकारी राज्य का निवासी हो, बर्ता कि उस सोदे का, जिससे कि यह इण-दावा उद्यक्स हुआ हो प्रथ्मोधल्लिखित राज्य की सरकार हारा सबध में अनुमोदन कर दिया गया हो ।
4. इस अभ्समय में यथाप्रयुक्त "ख्याज" शब्द है अभितेत है - प्रत्येक प्रकार के छंण-दावर से प्राप्त आय, चांहे वे बैक ETरT प्रतिझूत हों या नही हो, और चा है इप-दाता के ला भो में भागीदारी का कोई अध्वार रखते हो या नही रखते हो, और खास तोर पर सरकारी प्रतिभृतिये से प्राप्त आय और बध-पत्रो उस्वा इणनपत्रो से प्राप्त आय. जिसमे ऐसी प्रतिपूतियो, बक्ष्पत्रों उय्वा इणपत्रो से संबीध्र प्रीमियम खथ्वा पुरस्कार भी शामिल है। देर से की गई अदायगी के लिए लाने वाले जुपर्ने को इस अभ्समये के प्रयोजनो के लिए क्याज नही समझा जाएगा । तथापि, "व्याज" पद में अनुच्छेद 10 8 ला माश्र मे टर्पत आय शामिल नही होती।
5. पेरागाफ 2 और 3 के उपब्ध उस स्थिति मे लाग नही होगे यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी, जो किसी संविदाकारी रТज्य का निवासी है, दूसरे संविदावारी राज्ण मे, जिसमे ब्थाज उद्धूत हुआ हो, वहा स्थित किसी स्थायी सस्थापन के माध्यम से कारेबार चलाता है उभ्टा उस दूसरे संविदाकारी रTज्ट में वहा नि्थि किसी निशिचत स्थान से स्वतर्त वेयक्तिक सेवाए सम्पन्न करता है और क्टाज छस प्रकार के विसी स्थायी संस्थापन अथ्वा निशिचत स्थान से संबीकत हो। ऐसे मामले मे उन्चेद 7 वव्यावसायिक लाभर्ता उध्वा 15 स्वतंत्र व्यक्तिग्त सेवास के उपड्ध सथास्थित लाग होगे
6. किसी संविदाकारी राज्य मे क्याज उस स्थिति में उद्भ्न हुआ समझा जाएगा, जब ब्याज बदा कर'ने वाला त्वयं वह राज्य, उस रTज्य का कोर रTजनीतिक उप-पभाग, को है स्थानीय क्राfिकरण अथ्वा कोई निवासी हो । किन्तु, जहा क्याज अदा करने वाले व्यीक्त का, चाहै वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो उध्वा नही हो, किस्सी संविदावारी रTज्य में कोई स्थायी संस्थापन अभवा कोई निशिध्त स्थान है

और इस प्रकार का ब्याज ऐसे स्थायी सस्थापन उभ्वा निशिचत क्यान छारा वहन किसा जाता है, तो इस प्रकार का धाज उस संविदाकारी राज्य मे उद्क्त हुणा माना जाएगा. जिसमे वह स्थायी सस्थापन वथ्वा निरिचत स्थान निथ्त है।
7. जहां क्याज उदाकर्ता तथा हितभोगी स्वामी के बीच अथध $T$ उन दोनो और किसी अन्य च्यकिक्ते बीच कोई विशेष $y$ कार का संबह होने के कारण अदा की गई ख्याज की रकम, उस छणदावे को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए उस ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसे लिए इस प्रकार के संबधों के नही होने की स्थिति में अंदाक्ती ओर हितभोगी स्टामी के बीच सहमति हो गई होती वहा इस अनुच्छेद के उप बह केवल खन्तिम वर्णित रTशि पर ही लागू हो? । ऐसे मामले मे अदायगी के अतितिक्त भाग पर इस अभिसमय के अन्य उप बैदो का सम्यक ध्टान रखे हुए $\frac{y}{}$ न्ट्येव संविदावारी राज्य के काननो के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

$$
\text { अन्छेद - } 12
$$

रायलि्टदों और जा मिल सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत्त होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किक्सी निवासी को उदा की जानें वाली राय्वल्टयों तथा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस के कुगतान पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 2. तथापि, ऐसी रायर्ट्टयों तथा शामिल की गई सेवाओं के लिए फीस पर उस सीविदाकारी राज्य में भी, जिसमें हे उद्धश्त होती है तथा उसी राज्य के कानूनों के बनसार कर लगाया जा सकेगा: किन्तु यदि रायन्ट्टयों उध्वा जामिल की गई सेवाउो के लिए पीरू का लितभोगी स्वामी दूसरे सीवदाकारी राज्य का निकासी है तो क्वकार लगाए गए कर की राशि निम्नलिखित से बधिक नही होगी :
 रायनित्टियो और सन बनचेद मे परिभाकित शा मिल
 से लिन्नु के लिख कीए के मामले मे :
8 वf परले पाच कराष्ट वर्षों के दोरान जिन्मेय यह वभिसमय प्रकावी रहगा : है नु जा पर राटलि्टिया उस्वा पीस उदा करने वाला उस संदिदावारी राज्य की सरकार. कोई रउजनीतिक उप प्रथाग अभ्वा कोई सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी हो। वहा पर (स्स उनचेद मे यथापरि भाषित शामिल की गई सेवाबों के लिए रायी न्टयों बअ्वा पीस की सकल राशि का 15 प्रतिभात ; और 8『 उन्य सभी मामलो मे शामिल की गई सेवाओं के लिए रायत्टियो उख्वा कीस की सकल राशि का 20 प्रतिशत ; और
 रायनित्टयो और फीस की सकल राशि का 15 प्रतिशत:

 सेवादों के लिए फीस के मामरे मे जो कि उस सम्पनित्त के इसेमाल के लिए वान्र्षगिक और सहायक स्वस्प की है, जिसे लिए सस बन्छेद के परा उही के उतर्गत राशि प्राप्त की जाती है, रायनित्टयो उभवा शामिल सेवाबो

2. इस बनुच्छेद मे यथाप्रयक्त "रायी़्टया" यक्द से वी श्षेत है:

रेधिरो. द्वादर्शन के प्रसारण के सेबद मे हसेमान के लिए घलीधित्र उर्या

फिल्म अथ्वा टेप तेयार करने का कारे अभवा फिल्म निमर्भण के उन्य साषन भी शामिल है, कोई पेटेन्ट ट्रेडमाई, किजाइन उध्वा माडल, प्लान, गप्त फार्मला अभ्वा प्रत्रिया उध्वा औदोगिक वाणिण्यिक वर्वा वेबानिक उनुक्व से संबीध्त जानकारी जिसमे किसी ऐसे अधिकार उयवा सम्पत्त के उन्तरण से प्राप्त लाभ भी शामिल है जो कि उत्पादक्ता, उपयोग उध्वा उसकी बिंक्री के संबह में प्रासंगिक स्वस्प के होते है, बा दि के प्रयोग अध्वा. प्रयोगाध्क्वार. किसी कापीरा इट के प्रतिल के रूप मे प्राप्त किसी प्रकार की अदायगी : और

8खर्र किसी औदोगिक, वापिज्यिक अध्वा वेजानिक उपस्कर के प्रटोग, अथ्वा प्रयोगा छ्वार के प्रतिफल के रूप में किसी प्रकार से प्राप्त की गई उदाटरिया निनमे अनुच्छेद 8 वे पेराग्राप ।
 अनुच्छेद 8 के पेराग्राप 2 रुग उथ्टा 3 में वर्णित कार्यकलापो से प्राप्त की गई उदायिगया शामिल नहीं है।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए "गामिल की गई सेवाओो के लिए फीस" का उर्थ है - किसी प्रवार की तकनीकी अथ्वा परТमर्शदात्री सेवाए प्रदान करने के लिए 8 जिसमे तकनीकी उभ्वा अन्य कार्मिकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाए शामिल है। प्रतिकल के रूप मे किसी व्यक्ति दारा किली रूप में प्राप्त की गई अदायरिगाए, यदि 女सी सेवाए इस प्रवार की हो :

8 वा किसी उध्कारा, सम्पर्त उथ्वा सूच्चना. जिसके प्रयोग अभदा सह्योग के लिए प्रदान की गई अनुर्षगिक और सहायक सेवाए, जिनके लिए पेरांगाय 3 में वर्णत अदायगी प्राप्त की गर्द है; उस्वा

हुख 女सी सेवाए जिनका संबह तकनीकी जान, वनुभव कोशल, जानकारी अध्वा प्रक्रियाए उपलच्ठ कराने से हो उयनि जो विकास तथा किसी तकनीकी प्लानद तकनीकी डिजा इन का हस्तातरण करने से संब्बक हो।
5. पेराग़ाफ 4 वे होते हुए नी "शामिल सेतिओं aे लिए फीस" में खदा की गई निम्नलिखित राशिया खामिल नहीं होगी :

हक उन सेवाओं के लिए जो यानर्षोगक और सहायक स्वरूप की है और साथ ही ते परागाप 3 हु में वर्णित बिंद्वी से $\uparrow$ भन्न सम्प त्ति की बिंदी से अविमोचनीय और अनिकर्य रूप से है़ी हुई हो :
§खः उन सेवाओं के लिए जो जलयानो, वायुयानो, वा वानो वथ्वा अन्तरराष्ट्रीय यातायात मे जलयानो उध्वा वाटुयानो के संचालन के संबौष में इस्तेमाल में लाए जाने वTल उपस्कर्भ के किराए के संब्ध में अनुर्षीगिक और सहाटक स्वरूप की हो:

8) उन सेखाओं के लिखोखदायगी करने वाले व्यंष्ट उध्वा व्यष्टियों के व्यक्किगत इस्तेमाल के लिए हो : उद्बा
 अथ्वा अनुच्छेद 15 में यथापरिभाषित व्यावसायिक्ष सेवाओो के लिए 8 स्वतन्तर व्यक्तित सेखाए किसी व्यकष्ट अध्वा व्यणिट्यों की कोई पर्म किसी कम्पनी के उलावाई ।
6. पेरांडाफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थित मे लाग नहीं होगे, यदि रायनिल्टयों उथवा शामिल की गई सेवावों के लिए पीस का सित्तोगी स्वामी, एक सीविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते. द्वसरे सीविदाकारी राज्य में, जिसमें रायरित्टया अभ्वा शामिल की गई सेवावो के सिए फीस उद्ध्त्त होती हो, वहा पर न्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अभवा दूसरे संविदावारी राज्य में वहा पर स्थित किसी विशिधत स्थान से स्वत्र्र वेयक्तिक्ष सेवाए निष्पन्न करता हो तथा रायन्टियो अभवा गामिल की गं रेत्वाओ के लिए फीस की खदायगी स्थायी सस्थावन उयवा निरिधत स्थान से हो । ऐस मामें में बनुच्छेद 7
 के उपबैं, सेसा ीी मामला हो ; लागू होगे ।

## :- 27 -:

7. हक रायर्टया तथा थामिल की गई सेखाओों के लिए फीस एक संविदावारी राज्य मे उस व्द्यतित में उद्ध्रु हु मानी जाएगी जब उदाकर्ता स्वय्य वह राज्य, उसका कोर्ष राजनीतिक उप-प्रभाग, को स्थानीय प्रािध्रिणन हो बयवा उस राज्य का निवासी हो 1 तथापि, जहा राय़िल्ट्यो अथवा शा मिल की गई सेवाओं के लिए फीस के लिए भुगतान करने वाले व्यिक्त का, चाहै वह किसी एक संतिदाकारी राज्य का निवानी है उथ्वा नही है, उस सीविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सस्थापन अभ्वा वोर निशिषत स्थान, जिसके सबब मे रार्यील्टयों उयवा थामिल की गई सेवातों के लिए पीस उदा की जाती है और एसी रार्टिल्ट्यों अस्वा यामिल की गई सेवाओं के लिए कीस को ऐसे स्थायी सस्थापन अथ्वा निरिघत स्थान दारा वहन किया जाता है तो ऐसी रायनिल्टयो उय्वा आामिल की गई सेवाबो के लिए फीस के लिए भग्तान, उस संविदाकारी राज्य में उद्रुत हुआ माना जाएगा. जिसमें स्थायी संस्थापन उभ्वा निशिचत स्थान निद्त है;
 अभ्वा संबीक्त सेवायों के लिए फीस किसी सीविदाकारी राज्य में उदझ्न नही होती और रायन्टिया, अीक्कार या सम्पन्तन के प्रयेग अभ्वा प्रयोगा ध्कार से संबीक्त हों अभ्वा यामिल की गई सेखावों के लिए कीस एक संविदाकारी राज्य में निष्पन्न की गई सेवावों से सबबीक्त हो, तो रायर्ट्टया और धामिल की गई सेवाओं के-लिए फीस को उस संविदाकारी राज्य में उद्ध्र्भ हुआा माना जाएगा ।
8. जहा अदावर्ता और $P$ हतरोगी स्वामी के बीच अभ्वा उन दोनों और किसी बन्य व्यकित के बीच, विसेष प्रकार का संब़ होंने के कारण रायनिल्टयों अयवा थामिल की गई सेदाओों के लिए फीस की रक्म, उस रवम से बढ़ जाती है जो कि एस प्रवार का सबीन न होने दी दशा में अदा की जाती तो वहा पर हस बनच्छेद के उपर्ब

## :- 28 -:

केवल उन्तिम वर्णित रक्म पर ही लाग होरे। ऐसे मामले मे. वfिक्व अदा की गई रकम स्स उसममय के उन्य उपब्वों पर यधोचित ध्यान रसे हुए प्रत्येक सिविदाकारी राज्य के काननों के बनुसार कर-योग्य होगी ।

$$
\text { अन्चुछ्छेद - } 13
$$

ला\#

इस वभिभमयय के अनुच्छेद 8 हैजहाजाTनी और वाय परिवहनईं मे की गई व्यवन्था के अलावर. प्रत्येक सीविदाकारी राज्य अपने स्वेदेशी कानन के उपबधो के अन्तर्ग्र पूंजीगत ला भो पर कर लगा सकता है।

अनुच्छेद - 14

## स्थायी संस्थापन कर

1. कोई कम्पनी. जो वि भारत की निवासी है, उस पर इस अभिभमय के अन्य उपबछो के अन्तर्गत लगने वाले कर के अलावT भी संयक्त रTज्य अमेतिका मे कर लगाया जा सक्ता है।
§क तथापि, 女सा कर. केवल निम्नलितित न्थितियो में लगाया जा सकता है :
1) कनी के व्यावसायिक लाभों के उस हिस्से पर सगुक्त

- राज्य अमरिका में कर लगेगा जो Pक लाभाश की समक्ष रापि को दर्शाता हो ; और
Pf कपनी के उन लाभों को, जिन पर संयक्त रTज्य खमेरिका में कर लगेगा, गणना करते समय वाटे जाने वाले ब्याज की यदिक्ब राशि पदि को हो, तो वह या तो संदुक्त राज्य उमेरिका में किसी स्थायी सस्थापन
:-29-:

से सम्बद होगी अथटT उस पर स्युक्त रTज्य अमेरिका में इस अभिसमट के अनुच्छेद 6 उचनल सम्प त्ताई वास्तधिक सम्पलित के गायं, अनुच्छेद 128 रायर्टलया और शामिल की गई सेवाओं के लिए फीसहे के रूप मे. उयवा उनुच्छेद138 लाम के उतर्गत उस⿳े द्वारा संयुक्ट रTज्य अमेरिका में स्थित स्थायी संस्थापन अथनT क्यापार अथक T व्यवसाय द्वारT अभ्टर उससे अदा किए गए ब्थाज पर कर लगेगा ।
§खो इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, व्यावसायिक लाम का खर्य है ते लाभ जो संयुक्त राज्ट अमिरिका में व्यापार . उथ्वा व्यवसाय के संचालन के साथ प्रभावी रूप से ज़है है 8 तथवा जिन्है प्रभार्वी रूप से ज़ड़ा हुआ समझा जाता हो और वे सयुका रTज्य खमीरिका मे किसी स्थायी संस्थापन से संब हॉ अय्वा उन पर इस अभिसमय के अनुच्छेद 68 उचल सम्पनित्तरिवास्तविक संपत्त से गायई, अनुच्छेद 12 ₹ॅराटल्टयों और शा मिल की गई सेवाओं के लिए फीसई अथ्वT अनुच्छेद 138 लाभः के अतर्गत संयुक्त रTज्य अभिका में कर लगाया जाना हो। प8 उपर्युक्त उप पेरा 8 मे उलिखित कर निम्नलिखित से अविक्व दर पर नही लगाया ज़ाएगा :
उप पर प्याएक 8 वर वे वर्णत कर के लिए अनुच्छेद 108 लाभर्श के पेर 28 कर मे निर्दिष्ट दर : ff उप-पेरात्राप 8 种 $f$ मे वर्षत कर के लिए उनुच्छेद-
 भी उपयुक्त हो हैं निर्दिष्ट दर 1
2. कोई कपनी जो कि स्युक्त राज्य अमेरिका की निवासी

$$
:-30-:
$$

हो, उस पर भारत मे, स्वदेशी कम्पनियों पर लागू होने वाली दर से उच्च दर पर कर लगाया जा सकला है। तथापि, कर की दर मे यह अन्तर 15 प्रतिशत प्वाइन्टो की विद्धमान दर से अभिष नही होगा ।
3. किसी बैविता कम्पनी के मामले मे, जो वि संयक्त राज्य अमिका की निवसी है, ऐसी कम्पनी के स्थायी संस्थापन द्वारा भारत मे प्रषान कार्यालय को अदा किए गए ब्याज पर भारत मै. इस अभ्समयं के अन्ट उपब्धो के अतर्गत लगने वTले ब्टाज के अलावा भी कर लोगा 1 कर वी यह दर अनुच्छेद 118 ब्थाज


1. किसी व्यकिक द्वारा जो कि वोई व्यमिट अभ्वा

व्यषिटयां की फर्म है $\S$ वेपनी से निन्नुं जो वि एक संचिदाकारी राज्य की नितार्सी है, दूसरे सीटिदाठारी राज्ट में व्यावसायिक सेटाओ अथ्वा उसी स्वस्प के अन्य स्वतत्र कार्यकलापों के निष्पादन से प्राप्त आाय पर केवल पथमोलिलित रTज्य मे ही कर लोगा सिवाय निम्नलिखित परि स्थितियों के, जब ऐसी आय पर दूसरे संविदावारी राज्य मे भी कर लगाया जा संकेगा :

8क यदि 女से व्यक्ति के पास अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ द्वसरे संविदाकारी राज्य मे एक निशिचत स्थान नियमित रूप से उपलब्ध हो; तो उस मामले मै. उस दूसरे राज्य में उतनी ही उाय पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निशिचत स्थान के कारण उद्ध्र्त हुई हो; अय्वा

उु यदि दूसरे सीविदाकारी राज्य में उस व्यक्ति की


मिलाकर 90 दिन अध्वा उससे अध्रि हो ।
2. "व्यावसायिक सेवाए" पद में स्वतस्र्र वेज्ञानिक, सा हित्यक, कलात्मक. शेक्षिक अभ्वा बध्यापन संबही कार्यकलाप तथा चिकित्सको, शत्य-चिकित्सको, वकीलो, इजीनियर $\uparrow, ~ व ा स ् त ु व ि द ो, ~ द न ् त-~$ चिकित्सको तथा लेख्रापालों वे स्तेत्थ कार्यकलाप शामिल है।

$$
\text { अनुच्छेद - } 16
$$

पराभ्रि व्यक्तिगत सेटाए

1. उनुच्छेद 17 निदेशानो की फीसई, 18 मनोरजनक्तो और एथलीटो छ्वारT अरीज़ आयद, 15 सरदा़ी सेटT के संबध में पातिश्रमिक और पेशन्र्य, 20 हुश्रांट पेशन, वार्षिक्यो, निर्वरह व्यय और बाल-सहायताई, 21 विद्यार्यूद्यो और प्रशिसुतो हारा प्राप्त की जाने वाली अदारलियाँ और 22 हुप्यापको, शिरक्षों और शो ध्वर्तावों दारा प्राप्त की गई अदायगियाई के उपबवों के अधीन रहते हए एक संविदाकारी राज्य के किस्सी निवासी दारा नियोजन के संबह में प्राप्त वेतन, मख्यरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिभ्रिमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगाटT जा सकेगा जब तक उसका नियोजन दूसरे सििदाकारी राज्य मे नहीं हो जाता हो। यदि क्रकार का नियोजन क्यिा जाता है तो ऐसे पारिश्रमिक पर, जो वहा से प्राप्त होता है, उस द्वसरे राज्य मे कर लगाया जा संक्रा ।
2. पेरंडाक 1 के उपब्रों के होते हए भी, किसी सिविदाकारी राज्य के किसी निसासी हारा दूसरे सीविदाकारी राज्य मे किए गए किसी निन्योजन के संबैध मे प्राप्त पारिश्रिमक पर केवल प्रथम्मोलित्लित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

10 प्राप्तक्त्तो संबीक्त कराँचय वर्ष मे कुल मिलाकर 183 दिन से बनीक्क की अनिय अधवा चलिक्यो
के लिए उस दूसरे संविदावारी राज्य मे मो कूद
रहा हो :
§ख पारित्रमिक किसी ऐसे नियोज हारा उयका उसकी
और से उदा किया जाता है, जो उस द्रसरे
संदिदाकारी राज्य का निवासी नही है; और
गु पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थाटी सस्थापन उय्वा
किस्सी निशिचत स्थान अथवा व्यापार अध्वा
व्यवसाय से वहन नही किया गया हो, जो कि
नियोजक के द्वसरे सीविदाकारी राज्द में है ।
3. इस उनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबधो के होते हुए भी किसी
सीविदाकारी राज्य के किसी उद्यम छारार अन्तरराष्ट्टीय यातायात
मे किसी जलयान उध्वा खायुयाऩ पर सवार होकर उसके परिचालन
में किए गए किसी नियोजन के संबह में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर
केवल उसी राज्य में लगाया जा सकेगा ।


किसी सीविदावारी राज्ए के fिती निवासी द्वारT, किस्सी क्यनी के निदेशक मण्डल के एक सदस्य की हैसियत मे, जो दूसरे सिविदाकारी राज्य की एक निवासी है, प्राप्त निदेशक की कीस और अन्य समहरप अदायगियों पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे कर लगेगा ।

## बनुच्छेद - 18

मनोर जनहर्तांतो और एभलीटॉ हारा बर्जित आय

1. बनच्छेद 15 स्वतोत्र व्यक्तिगत सेवायी और 16 पराश्रित व्यक्तिगत सेखाषें के उपबदों के होते हुए भी. सीविदाकारी राज्य

के किसी निवासी के दारा. मनोरजनकर्ता के रूप में जस लिय्येटर. चलसित्र. रे उियो अभ्यवा द्रादर्शन कलावार, अभ्वा किसी संगीतकार बध्वा किसी एथलीट के रूप मे दूसरे सीविदाकारी राज्य मे हस प्रकार सम्पन्न किए गए खपने व्यक्तिगत कार्मकलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे सीविदादारी राज्य में कर लग मेगेा. सिवाय उस स्थति के जहां पर एसे मनोरजनकर्ता अध्वा पथलीट हारा ऐसे वार्यक्लापों से वर्ज्ति संबीध्रत क्राष्य वर्ष की निवल खाय हुउसकी यात्रा और कार्ग-निष्पादन के संबह में उसके हारा विए गए समी खर्चौं को हटाने के बादई एक हजार पाध सो मझुक्त राज्य अंरिती ड़लर $181,500 \%$ उध्वा भारत में इसके समक्स रुपयो से अध्षक्क नही हो ।
2. जहा किसी मनोरजनकर्ता अभ्वा किसी पथलीट हारा खरनी उसी
 अथवा एथलीट को प्रोदभूत न होकर किसी बन्य व्यक्ति को होती है तो बनुच्छेद 7 व्यावसायिक लाभह, 158 स्वती व्यक्तिक्तम सेवाष और 16 पराश्रित व्यक्तिगत सेवाए के उपद्वों के होते हुए की उस दूसरे व्यकिक की आाय पर उस सीविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमे मनोर जनकर्ता अयवा पथलीट के वार्यक्लाप निष्पादित इए हो जब तक कि मनोर अन्क्ता या एथलीट अय्वा अन्य व्यकित यह प्रमाणित नरी करता है कि न तो मनोर जनक्षर्ता कयस्वा पथलीट और न ही उन्स सर्वाक्त व्युक्त जास्थभित पारिश्रमिक बोनस पीस, लाभायों, कागीदारी वितरपो अभवा उन्य वितरणो की पुष्ट सनिक्त प्रत्यक्ष अभवा परोक्ष रूप से किसी भी तरह उस दुसरे व्यकिक के लाभो में भागीदार है।
3. एक सविदाकारी राज्य के किसी निसासी दारा दूसरे सीवदाकारी राज्य में किए गर कार्यकलापों से उर्जित ज्ञाय पर जिसका


$$
:-34-:
$$

में कर नछी लगेगा यदि दूसरे राज्य मे मनोरजनकर्ता
अथ्वा एथनीट की यात्रा का व्यय पूर्ण अथ्वा पर्याप्त रूप से प्रथमोलिलित सििदाकारी राज्य की सरकार अभ्वा उसके किसी
 नििक्यों हारT वहन किया गया हो ।
4. सीविदावारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी. पर स्पर सहमति से, वार्ट्रि उध्वा मूंद्रा संबकी घटनाध्कों को दर्शाने के लिए पेरा 1 में उल्लिक्ति डालरॉ की राशि में वृदि कर सकत्ल है।

## बनुच्छेद - 19

## सरकारी सेवा दे लिए पारिश्रमिक और पेशन

1. \%ठ किसी संविदाकारी राज्य द्वारT उथवा उसके किसी राजनीतिक उपप्रभाग उथ्वा स्थानीय प्राPधकरण ह्वारT किसी व्यणष्ट को उस रTज्य अध्वा उसके किसी उप-पभाग वध्वा किसी प्राधिद्राण के लिए प्रदान की गई सेवायो के संबह में उदा की गई पैशन से भिन्न पारिश्रमिक पर कर उस सीविदाकारी रTज्य में ही लग सकेगा ।

हस तथापि, ऐसे पारिश्रमिक पर दूसरे संविदावारी राज्य में कर केवल उस न्थिति मे लग सकेगा, यदि लेवाए उस दूसरे राज्य मे की जाती है और वह व्यषष्ट उस राज्य का निवासी है, जो

8 हु उल राज्य का रािष्ट्रक ह; अभ्वा

का निवासी नही बना ।
2. हु किसी संविदावारी राज्य अध्वा उसके विस्सी

राजनीतिब उष-प्रभाग अभ्वा विसी़ी स्थानीय प्राPधकरण हारा किसी व्यष्टे को उस राज्य अभ्वा उसके किसी उप-प्रभाग वध्वा प्राРघ्वरण के लिए सम्पन्न की गई सेवराओं के संबह में
 से, खदा की गर्क किसी पेंशन पर उस राज्य में ही कर लग सकेगा । हैख तथाषि, पसी पेशन पर केवल उस दूसरे सीविदाकारी राज्य मे कर उस स्थिति मे लोगा, यदि व्यणिष्ट उस राज्य का निवासी तथा राणिद्टक है। बनुच्छेद 16 पराश्रित व्यर्विक्तर सेवाष 178 निदेशको की पीस, 18 मनोर जनकर्ताओ और एथलीटॉ हारा
 और बाल-सहायता के उपबब एक सीविदाकारी राज्य, उसके राजनीतिक उप-पभाग उय्वा स्थानीय प्राPिकरण छारा किए गए किसी कारोबार के संबछ में प्रदान की गई सेवाओं के संबध में अदा किए गए पारिश्रमिक और पेशनो पर लागु होभ ।

```
बनुच्छेद - 20
```

पराद्वेट पेशन, वार्षिक्याए, जीवन-निवर्वह व्यय और बाल-सहायता

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा दूसरे सं०िदाकारी राज्य के अदर उपलब्ष होतॉ से उनुच्छोद 198 सरकारी सेवा के संबह में पारिश्रमिक और पेशन में उलिल्लखित पैशन से भिन्न कोई अन्य पेशन अभ्वा वारीक्षी प्राप्त हुई हो, तो उस पर केवल प्रथमौन्लिखित संविदाकारी रTज्य में ही कर लोगा ।
2. मेराग़ाफ 1 के होते हुए भी, और अनुच्छेद 19 सरकारी सेवाओ के संब्द में पारिश्रमिक और पेशनहीं के उपबदो के उधीन र लेते हुए भी एव सीविदाकारी राज्य द्वसरे सीविदावारी राज्य के किसी निवासी अभ्वा स्युक्त राज्य अमेरिका के किसी नागरिक को प्रदान किए गए सामांजिक सरक्षा लाभो और उन्य परिबन पैशनों पर केवल

प्रथमोलिल्लखित राज्य में ही कर लोगा । 3. पसमन चब्द का उर्य है पिछली सेवाओं को ध्यान में रखत्ले हुए अभवा सेखावों के कार्य-निष्पादन के दोरान घोटग्रास्त होने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में की गई वोई आदिधक्ष उदाटगी।
4. "वार्ष्ष्वी" शब्द का उर्य उस नियत राति से है जो बन

वथवा षन के मूत्य 8 परन्तु प्रदान की गई सेवाओं के लिए नही में पर्याप्त तथा पूरे प्रतिकल के लिए उदायगिया' करने के किसी दायित्व के उरीन जीवन-पर्यन्त अध्वा किसी दिनिर्दिष्ट या निशिचत उनिि के दोरान नियत समय पर देय हो ।
5. किसी संविदावारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए जीवन निवर्fह व्यय पर केवल उसी रTज्य में कर लोगा । इस पेरांाफ मे प्रयुक्त "जीवन-मिवरह व्यय" ाब्द वा अर्य. किसी एसे संबह विच्छेद करारनामे उथवर तलाक की डिग्री. पृथ्व रहने के निर्वरह-व्यय उभ्वा अनिवार्य सहायता के किसी लिखित उादेश के बन्सरप में की जाने वाली आविध्रि उदायगियो से है जिन पर उस राज्ये कानूनों के あतर्गत कर लगेगा जिसका वि aह निवासी है ।
6. किसी सीविदावारी राज्य के निवासी द्वारा दूसरे सीदिदाकारी राज्य के निबासी को संबछ विछे़ुद करारनामे, तलाक की ठिडी, बलग रहने के लिए निर्वाह व्यय, अनिकार्ट सहाटता के किसी लिस्तित जादेश के वनुसरण मे किसी नाबालिग बच्चे के भरणपोष्ण के लिए की जाने वाली आवर्ष्क उदायगियों पर वेखल पथमोलिख्लित राज्य मे ही कर लोगा ।

$$
\text { उनच्छेद - } 21
$$

विद्यार्ष्यों की क्रसिस्तो हारा पाप्त बदायमिया

1. कोई विधार्थी अभवा क्यावसायिक प्रतित्रु. जो किसी वन्य

संविदाकारी राज्य की यात्रा करने के तुन्त पहल किसी एक सीविदाकारी राज्य का निकासी है बभ्वा था और जो गुख्तया उपनी शिक्ना अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दुसरे राज्य में रह रहा है, उसे उपनी जीविका, रिक्षा और प्रशिक्षप के प्रयो जनार्क उस दूसरे ापज्य के बाहर उद्भूत होने वाली अदायगिस्यो पर उस दूसरे राज्य में कर से घूट प्राप्त होगी।
2. पराउाप 1 के छतर्गत $न$ आतेन वाले उनुदानों, छात्रवृतितों और नियोजन से प्राप्त पातिश्रमिकों के मंबह में. किसी विद्धार्थी अध्वा व्यावसायिक प्रशिक्ष को, जिका वर्णन पराड्गाफ । मे किया गया है, इसके वतिरिक्त, शिक्ता उभवा प्रशिहरण के दोरान करो के संबह में वैसी ही छूटें, राहें अभ्वा क्टोतिया प्राप्त करने का हक होगा ऊसा कि उस राज्य के निवासियों को प्राप्त हो जिसकी कि वह यात्रा कर रहा है।
3. इस बनुच्छेद के लाभ केवल 女सी समयाविध तब के लिए ही लागू रही जो रिक्षा उयवा प्रशिक्षण को प्रा करने के लिए उचिच रुप से अध्ना साष्वारपतया अपेक्षित हों।
4. इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्य, किसी व्याष्ट को एक सीविदाकारी राज्य का निकी माना जाएगा यदि वह उस उक्त संविदाकारी रTज्य का उस कराषेय खर्ष मे, जिसमे वह दूसरे सीविदाकारी रTज्य की यात्रा करता है, अथवा उसका तत्काल पूर्ववर्ती करTषेय वर्ष में निवासी रहा हो ।


प्राध्यापकों उध्याषकों तथा होध-छात्रों हTरा प्राप्त उदायगिया

1. कोर्र व्यणष्ट, जो किसी संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्धास्य. महा विद्यास्य अभवा अन्य मान्यता प्राप्त शैणिण

संस्था में खध्यापन अधवा अनुसान के प्रयोजनार्य दो वर्ष से उनीधक अवनष के लिए उस रTज्य की यात्रा करता है तथा जो सस तर ह की यात्रा के तल्काल पूर्ट उस द्वसरे संविदाकारी राज्य का निखासी था, तो उसे इस प्रकार के बध्याषन वयदा बनुसवान कार्ये के लिए प्राप्त किसी पारिश्रामिक पर उस तारीख से दो वर्ष से बनाक्ष खंदि के लिए जिसको वह रेसे प्रयोजन के लिए उस रTज्य की प्रथम यात्रा करता है प्रथम उल्लखित सीवदाकारी राज्य द्वारT कर-छूट प्रदान की जाएगी ।
2. यह बनुच्छेद वेवल अनुसधान कार्य से प्राप्त आय पर लाग होगा यदि 女सा अनुस्वन कार्य किसी व्याष्ट दारT सार्यजनिक Pहत में किया जाता है और मूलत: वह कार्य किसी अन्य प्राझेट व्यक्ति उध्वा व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जातT है

$$
\text { बनुच्छेद - } 23
$$

अन्य बाय

1. पराग्राफ 2 के उपर्बों के अधीन रहते हुए, किस्सी सीविदाकारी राज्य के किसी निहासी की आय की मदो पर. जहाकही वे उत्पन्न होती हो, जिनपर इस वयिसमय के पूर्ववर्ती बनुच्छेदों में विझेष रूप से विचार नही विया गया हो, ेेवल उस सीविदाकारी रTज्य में कर लोगा ।
2. बेरांगफ 1 के उपबंघ, बनुच्छेद 6 अचल सम्पत्ति से अTय8 वा स्तविक सम्प त्तह के पराग्राप 2 में यथा-परिभा कित वचल सम्पन्त्त से प्राप्त होने वाली याय से भिन्न याय पर उस न्थिति में लाग नही होग, यदि 女सी आय की प्राप्त करने वाला लितभोगी एवामी. किस्सी संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते. दसरे संचिदाकारी राज्य में विस्यत किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस सीविदाकारी राज्य में व्यापार चलाता है उध्वा

उस दूसरे संविदाकारी राज्य में वहा पर स्थि किसी निरिचत स्थान से स्वतन बयनिक्तक सेवाए निष्पन्न करता है तोर यह आय ऐसे स्थायी संस्थापन अयवा निशिचत स्थान से संबीक्त है। ऐसे मामल मे उनच्छेद 7 कारोबार से लारहु अथ्वा बनुच्छेद 15 8 स्वत्त्र वैयक्तिक सेवाएँ "स्ता मी मामला हो, लाग होगे। 3. पेरागाफ 1 और 2 के उपब्बों के होते हुए भी एक सीविदाकारी राज्य के किस्सी निवासी की वाय की मदो पर. जिस्स पर हस अभिसमय के पूर्ववर्ती उनुच्छेदों में विचार नही किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी रTज्य में उद्शूत होती है, दूसरे राज्ण में भी कर लगेगा ।

```
बनचच्छेद - 24
```

1. कोई व्यकिक किस्सी व्यति्ट से भिन्नह, जो एक संविदाकारी रणज्य का निवासी है और जो द्वसरे सीविदाकारी रणज्य से आय प्राप्त करता है तो उसे इस अभिसमय के औतर्गत द्वसरे संविदाकारी राज्य में कराधान से छूट पाने का ह्क तभी प्राप्त होगा यदि :

बहु 女से व्यक्ति के संब्ध में 50 प्रतिशत से अधिक लितभोगी लाभ उस्वा किसी करनी के संबघ में कृनी के शेयरों की प्रत्येक प्रकार की र्रेणी के 50 प्रतिशत से अधिक रोयर है

- प्रत्यक्ष अथ्वा अत्यक्ष रूप से दोनो संविदावारी रTज्यो में से किसी एक राज्य के किसी निसासी व्यक्टि या उससे वीक्क व्यष्टियों: किसी एक संविदाकारी राज्य या उसके राजंनतिक उप-प्र भाग या स्थानीय प्रTPक्करणो या अन्य क्यष्टियों हTरT बTरित हो, जिन पर दोनो संविदाकारी राज्यो में उनकी विश्व भर की उाय पर

$$
:-40-:
$$

कर लगाटा जाएगा : टा ते संयुक्त रTज्य अमरीका के नागरिक हो: और
खर्ये ऐसे व्यांक्तटो की आर है एक बही हिस्से का प्रत्यक्ष या क्रत्यक्ष रुप से उन व्यक्तियो की देनदारियो 8 ब्याज या रार्लिट्टों के लिए देनदारियों सरितते वो पूरा करने के लिए उपयोग नही किया जाता हो, जो संविदाकारी राज्यों मे से किसी एक राज्य के निवासी न हो या जो किसी एक संविदाकारी राज्य या उसके रTजनतिक उप-पभाग या स्थानीय प्रTPधकरणों के निवासी न हो या जो स्युक्त राज्य अमरीवा के नार्गरिक न हो ।
2. पररग़ाप 1 के उपब्ध उस किथति में लागू नही होभी यदि दूसरे संविदाकारी राज्य से प्राप्त होने वाली आय प्रथमोलिल्लखित रTज्य में व्यापार या कारोबार के संबह में प्राप्त हुई हो अभ्ता किसी व्यक्ति छ्वारT ध्यादार अभ्वा कारेबार के सीक्रिय संचालन में प्रास्सिगक रूप से हुई हो हकारबार का संचालन निवेश करेने या निवेश का प्रबघ करने के कारोबार से भिन्न होना चालिए, जब तक कि से वार्टकलाप बैंकित या बीमा संबही वार्यकनापो की भाति न हो जिन्हं किसी बैक या किसी बीमा करनी हारT चलाटा जाता है 1
3. परागाप 1 के उपब्ब उस स्थिति में लाग नहीं होगे यदिद उाट प्राप्त करने वाला व्यक्ति कोई कपनी हो जो किसी सिविदाकाती राज्य की निवासी है जिसेे प्रमुख र्रेणी के शेयरे का मान्यताप्रTप्त शेयर बा जार'े में पर्याप्त और नियमित रूप से व्यापार होता हो 1 पूर्टवर्ती वाक्य के प्रयो जनों के लिए "मान्यताश्राप्त र्रेयर बाजार" पद का खर्य है :
 वाफक सिक्यूरिटीज डीलसे छ० हारा बारित नसडाक

$$
:-41-:
$$

पदति तथा 1934 के प्रतिभुति अधिनियम के प्रयोजनो के लिए चेन्ल सिक्यूरिटीज एक्संच्चिज के रूप में सिक्यूटिटीज तथा एक्संच्चज क्मीशन में षैजीक्त काई ओंयर बाजार :
§ुई भारत से संबह मे. कोई ऐसा शेयर बाजार जो

के ठतर्गन केन्द्रीय सरकार छारा मान्यताप्राप्त हो ; और
हगई को बन्य शेयर बाजार जिसपर संविदावारी राज्यों के सक्षम प्रTPधकारी सहमत हो ।
4. कोई व्यक्ति जो इस उनुच्छेद के पूर्ववर्ती पेरो के उपबतर के वारण अभिसमय के लाभ प्राप्त करने का ह्वदार नही है तो भी उसे इस अभिसमय के लाभ दिए जा सकहत है बर्बत कि उस राज्ये के सम प्राPधकारी. जिसमे उक आय प्रोद्भूत होती हो, एसा विनिर्दिष्ट करे ।

$$
\text { उनुच्छेद - } 25
$$

दोहो कराषान से राहत

1. संखुक्त रTज्य अपरीका के कानुन के उपब्धों के अनुसार और उसकी परिसीमाओ के बध्य वीन रहते है हैसा इस सामांन्य सिदान्त को परिवर्तन किए बिना समय-समय पर स्शो कित किया गया होर् स्संद्य राज्य खमरीका अपने किसी निवासी वभ्वा नागरिक को निम्नलिखित प्रकार की आय पर सयक्ट राज्य अमरीका के कर के मकाबले केडिट के रूप मे बनुपति देबा:
 से भारत को संदत्त वायकर : तथा
ख. मुक्त राज्य अमरीका की किसी 女सी कनी के मामले में तो कि भारत के निसासी किसी कपनी के क्म से क्म

10 प्रतिशत बोटिग स्टाक की स्वामी है और जिससे संयूक्त राज्य अमरीका की क्वनी लाभांश प्राप्त करती हो, तो वितरप करने वाली क्वनी हारा उध्वा उसकी और से उन बनुलाभों के संबब मे जिनमे से लाभाश उदा Pिए गए हों, भारत मे उदा क्या गया आायकर । हस पेरांाप के प्रयोजनों के लिए, अनुच्छेद 28 इसके उतर्गत आने वाले कर के पेरागाप् $1 ख$ और 2 में उल्लिख्ति करो को आयकर माना जाएगा ।
$2 \cdot$
बई जहा भारत का को ई निवासी ऐसी आाय प्राप्त करता है जिस पर इस अभ्समयय के उपबतो के अनुसार स्संक्त रTज्य उमरीका में कर लगाया जा सक्ता है, उस स्थिति में भारत उस निवासी को उस आय पर कर से कटोती की अनुमति उतनी रकम के बराबर देगा. जितनी रकम की उदायगी संयुक्त रTज्य अमरीका मे कर के लिए की गई हो, चाहै $\mathrm{aह}$ प्रत्यक्ष रूप से दिया गया हो उध्वा कटॉती के द्वारा दिया गया हो 1 विन्तु ऐसी क्टॉती की राशि वायकर कटोती दिए जाने से पूर्ब यथासगणित के उतने भाग से वांक्व नही होगी, जो यथास्थिति उस आय के कारप उत्पन्न हुई हो, जिस्स पर संयुक्त राज्य वमरीका मे कर लगाया जा सक्ता है ;
खा संके वतिरिक्त, जहा ऐसा निवासी एक क्वनी है, जिसके माध्यम से भारत मे बतिकर देय बनता हो, वहा संयुक्त राज्य अमरीवा मे बदा विए गए खायकर के संब्र मे कटौती की बनमति प्रथमतया उस कनी हारा भारत में देय आयकर से देगा और शेष रक्म पर, यदि को है हो, उसके दारा कारत में देय अतिकर की बन्मति देगा ।
3. बसुच्छेद के उधीन दो हो करादान से राहत देने के प्रयोजनो के लिए उद्सभू बाय निम्नानुसार समझी जाएगी : 8 कई किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी दारा प्राप्त की गई आयय, जिस पर इस अभिसमय के उपबैदाँ के बन्नार दूसरे संविदाकारी रTज्य मे कर लगाया जा सकता है 8 वनुचेद - ाद सामान्य क्षेत्रह, के पेरा्राक 3 के उनसार केवल नागरिक्ता के कारप से भिन्न कारणी, उस द्वसरे राज्य मे उदूशूत समझी जाएगी :
8 वर्ष किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी छारा प्राप्त की गई आय जिए पर इस अभिसमय के बनुसार दूसरे संतिदाकारी राज्य में कर लगाटा जा सक्ता है प्रथमोलिखित राज्य मे उद्भूत हुई समझी जाएगी ।

पूर्ववर्ती वाक्य के होते हुए भी इस अन्छेद के प्रयोजनों के लिए आार के सोत का निर्षारण सिवदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनो मे ऐसे कोत नियमों के उध्यकीन किया जा एगा जसा कि विदेश कर क्रेडिट को सीमित करने के प्रयोजन के लिए लागू होगा 1 पूर्ववर्ती पेरा. अनुच्छेद 128 शामिल की गई सेवाओं के लिए रायदिल्टया तथा पीस मे विचार की गई वाय के संबह मे लाग नही होगा 1 हस पेरागाफ के नियम, उन्छेद 28 खीस्समय के कतर्गत आने वाल कर हो के पेरंगाफखि और 2 मे उलिल्खित करों से भिन्न विदेश करो के लिए म्रुक्त राज्प अमरीका के कर के प्रति क्रेडिट निर्षारण करेम मे लाग नहीं होगे ।

1. एक सविदाकारी राज्य के रा िष्ट्रकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य मे 女से किसी कराधान उथ्वा तत्संबैधी 女ेसी कोई घंक्षा लागू

$$
\text { :- } 44-:
$$

नही की जाएगी जो उस कराषान से और उन संबीध अं अवेक्षाओ से भिन्न वभ्वा भारपूर्ग हो, जो दुसरे सिविदाकारी रTज्य के राष्ट्र्रको पर समान परिस्थितियों मे लागू होती है उयता हो सक्ती है। यह उपबह एसे व्यक्तियो पर की लागू होगा जो दोनो संविदावारी राज्यों में से $ि$ क्ही एक संविदाकारी रTज्य के उय्टT दोनो सिविदाकारी राज्यो के निकाती नही है । 2. अनुच्छद 7 हकारोबाऱ से लाम के पेरांताक 3 के उपहीघ जहा लागू होते है, उनको छोड़कर एव संविदाकारी रTज्ट के किसी उदम वे दूसरे संविदाकारी राज्य मे स्थित किसी र्थायी संस्थापन पर लगारा जाने वाला कर उस द्वसरे संविदावारी राज्य में उस कर से अपेक्षाक्त कम अनुक्त नही होगा, जो उस दूसरे संतिदाकारी राज्य में समान कार्यकलापो में लगे हुए उद्घमो पर लगाटा जाता है। इस उपहैध में निधित किसी भी बात का उर्थ यह नही लगाया जाएगा वि एव संधिदावारी राज्य ऐसे व्यकितरो को, जो दुसरे सिविदाकारी राज के निदासी है. नागरिक हैसियत उभ्वा पारिटारिक उत्तरदायित्वर के वारण कराधान के प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तित छूटे, राहते और छटौतिया प्रदान करने को ताध्य होगा, जो वह उपने स्वय्य के नितासियों को प्रदान करता है। 3. उनुच्छेद 98 सहबद उद्यम के पेराग्राक 1 , उनुच्छेद 118 ब्याजा के पराडाफ 7 उभ्वा उनुच्छे 12 हशामिल की गई सेवाओं के लिए रायल्टिा और पीसोई के पेरगग्राप 8 के उपबंध जहा लाग होते है उनको छोड़कर एक संविदाकाशी राज्य के किसी निवासी हTरT द्रससरे संविदाकारी राज्य के निवासी को प्रथमोलिल्लिित निनासी करा हैय लारों का निर्बारण करने के प्रयोजनार्य बदा किए गए क्याज. रायन्टियों तथा बन्य भगतानों को उन समान परि स्थितियों के तहल कटॉती-योग्य माना जाएगा, यदि उनकी उदायगी प्रथमोलिलित राज्य के किस्सी निदासी को की गई हो ।

$$
:-45-:
$$

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्घमो पर जिनकी पूजी पूर्णत: अभ्वा कात: दूसरे संविदाकारी राज्य के एक वभ्वा एक z. अधिक निवासिरों के प्रत्यक्षस: अथवा खत्यदब: स्वामित्व अभवा निम्यत्रप मे है, प्रथमो लिलित संविदाकारी राज्य मे को ई ऐसा कराधान उभ्वा तत्सबही कोई ऐसी अवेक्षा लाग नही की जाएगी जो उस करावान और तत्सबंधी बरेक्षाओ से भिन्न उध्वा अध्क्क कारपूर्य हो, जो उस प्रथमोलिसित रTज्य के बन्य सी तरह के उद्यमो पर लागू होती है अभ्वा हो सकती है। 5. इस उनचेद मे किसी बात का यह उर्थ नही लगारा जाएगा कि यह दोनों संविदाकारी रTज्यों को उनुच्छेद 14 §स्थायी संस्थापन करई मे वर्षित कर अभ्वा अनुच्छेद 7 हैरोबार
 करने से रोक्ता है।

$$
\text { अनुछेद - } 27
$$

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहा कोई व्यक्ति यह समक्षता है कि एक उध्वा दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के परिणामस्वरूप उस पर कर लगा है उभ्वा लगाया जाएगT. जो इस अभ्समय के उपब्दों के उनुक्ल नहीं है, तो वह उन संविदाकारी राज्यों के षरे लु नियमो दारा उपर्बीक्त उपचारी उपायो के होते हुए भी उपना मामला उस सीविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिक्कारी के समक्ष रख सक्ता है जिसका वह निवासी है उध्रवा राषिट्टक है। यह मामला उस कार्य की सचना प्रात्ति की तारीस से तीन वर्षो के कीतर प्रस्तत किया जाना चालिए जिसके कारण छस उरिभसमय के उपब्धरो के अनुप कर नही लगा है।
2. यदि लसम श्राPध्वारी को वापत्त उधित लंग और यदि

वह स्वैय किसी सतोषजनक हल पर पहुचने मे असमर्थ हो तो वह ऐसे कराध्रन के परिहार की दृष्ट से, जो इस अभिसमय के अनसप नही है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राP⿸्क्कारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा 1 प्राप्त हुए किस्सी की समझोते को किसी तरह की समयसीमा अध्वा अन्य वार्यविवि संबधी परिसीमाओं पर ध्यान न देते हुए संविदाकारी एTज्यों के घरेल बाननों के तहत, कार्यान्वित किया जाएगा । 3. इस अभिभमय की व्याख्या करने उध्वा घसे लागू करने में यदि कोई कठिना छया उभ्वा शकाए उत्पन्न हो, तो सीविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उनें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रदास करेंगे । ेे उन मामलो मे दो हो कराधान को समाप्त करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते है, जिनकी व्यवस्था इस अभिसमय मेन नही की गई है।
4. सीविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी इस पूर्ववर्ती पेरागाफों मे व्यक्त अभिश्शाय को लेकर सहमति के प्रयोजनार्थ एक-दुसरे के साथ प्रत्यक्ष्त: पत्र-व्यवहार कर सकत्ते है। सक्षम प्रTिध्वारी विचार-विमई के माध्यम से उस उनुच्छेद में की गई पारस्परिक करार संबैधी कार्यविशि को क्रिया न्चित करने के लिए समुधित द्विपक्षीय कार्यविधियो, शर्तों पद्तियों तथा रीतियो को तेयार करेभ । इसके अतितरिक, सक्षम प्रािक्कारी अपर उलिखित द्विपक्षी कार्यो और पारस्परिक करार संबधी कार्ट़विंः को सुविधाजनक बनाने के लिए समिचत एक्पक्षीय कार्यविशिक्यो, घार्तौ. पदतियो तथा तकनीकरें के बारे में विच्वार कर सकरे है।

सचना तथा प्रशासनिक सहायता का गादान-पदान

1. संतिदाकारी राज्यों के सक्षम प्रTPध्वारी ऐसी सचना हदस्तावेजो सीहतई का उदान-प्रदान करें जो इस अभिसमय वे उपबंबो के अतर्गत अने दाले करॅे से संबीधित, जहा तक उसदे उतर्ग्र करTधान इस अभिसमय के प्रतिकूल नही है, विशेक्तया इस अभिसमय के अथ्वा सीविदाकारी राज्यों के घरेल वाननों के उपबंध्षो को कार्यनिन्वित करने अभ्वर रTजस्व अपवचन को रेकेन के लिए अभ्वा ऐेसे करो की जाललाजी को रोकने के लिए खाटइयक है । सुचना का आदान-प्रदान अन्छेद - 1 सामान्ट क्षेत्रे हारा प्रतिब्षंक्त नही होगा, किसी संविदाकारी रTज्य से प्राप्त स्वचना को उसी भाति से जिस भाति है उस राज्य के स्वेदेशी काननो के कतर्गत सुचना प्राप्त होती है, गोपनीय समका जाएगा । तथापि. यदि सचना को क्रेष्प करेन वTले रTज्य में मूल रूप से गुप्त समहा जाता है तो इसे उस अभिभमयय मे समाविष्ट करों के निर्षारण. उनकी वसूली अध्वा उनदो लाग करने, उनका प्रवर्तन कर ने उध्वा उनके बारे में अभियोजन संबीधी कार्रवाई करने मे तथा उनसे सर्बी क्ष अपीलो का निर्वारण करने में लगे हुए व्यक्तियों तथा प्राधिकरपो 8 जिनमे न्यायालय तथा प्रशासनिक निकाय भी शा मिल हों को ही प्रकट किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण ऐसे प्रयोजनों के लिए ही सुचना का इस्तैमाल कर सकेके लेकिन वे हस सूचना को सार्दजनिक न्यायालय की कार्यवा हियों अथल़ न्या यिक निर्णयो में प्रक कर सकते है। सक्षम प्राीध्कारी विचार-विमर्श के माध्यम से स्रना के ऐसे आदान-प्रदान के संबह मे उन मामलो की समुचित शर्तो. पद्रतियो तथा तकनीकों को तेयार करें जिसमे जहा उचित होगा. कर पतिहार के बारे मे सचना का आदान-प्रदान करना भी शामिल होगा ।
2. सचना वध्वा दस्तावेजों के आादान-प्रदान या तो किसी नैमी वाषार पर होगा या मामलो विशेष के संदक्ष में किसी उनुरो $\frac{1}{6}$ पर अन्यथा होगा 1 संविदाकारी राज्यों के सकम प्राPिकारी उस सचना अधा दस्तावेजो की संदी पर समय-समय पर सहमत होभ फिस्स किसी थमी जाषार पर प्रस्तुत किया जाएगा ।
3. किसी मी स्थित मे पेराड्याफ । के उपब्धो का यह उर्थ नही लगाया जाएगा, जिसमे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डाला जाए :

8\$ एक अथ्वा दूसरे सीविदाकारी राज्य की विPक्यों और प्रशासनिक प्रथा से छटकर प्रशासनिक उपाए करना :
8) एसी सचना देना जो एक अथ्वा द्रसरे संविदाकारी राज्य की विPष्यो के कलर्मत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति से प्राप्लव्य नही है :
§ं गे ऐसी स्रना देना जिससे को ह्यापारिक, व्यावसायिक, औौद्योगिक. वापिज्यिक अध्वर व्यवसाय सबंधी गप्त-母द अथवा व्यापारिक प्रक्रिया अथ्वा ऐसी सूचना प्रक्ट होती है, जिसको प्रकट करना सरकारी नीति 8 ओडरी बत्नक के प्रतिक्ल हो। 4. यदि किसी संविदाबारी रTज्य द्वारT इस बनुच्छेद के बनुसार सचना के लिए अनुो 8 क्या जाता है तो द्रसरा सीविदाकारी राज्य उसी रीति मे और रूप में उस सचना को प्राप्त करेगा जिसके संबह में अनुरोध किया गया है "सा कि मानो प्रथम-उलिखित राज्य के कर उस दूसरे राज्य के कर थे और उस दुसरे रTज्य हTरा ही लगाए जा रहे थ 1 यदि किसी संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राभि्वारी दारT विशिष्ट रूप से अनुर्ष किया जाता है, तो उस दूसरे संविदाकारी रTज्य का सकम प्राभिक्कारी इस बनुच्छेद के जसर्मत साष्यों और बिना सम्पादित किए गए मूल दस्तावेत़ो 8 जिनमें पुस्तके, कागजपत्र.

$$
:-49 \text {-: }
$$

विवरण-पत्र, वमिलेख, लें तथा हस्तलेख की शामिल है की प्रमापित प्रतियो को जमा करवाकर सचना उपलच्छ करायेगा । यहा तक कि उनवे उपने करों के संबध में ऐसे निक्षोपण तथा दस्ताठेज की इसी प्रकार उस दूसरे राज्य के कानुनो और प्रशासनिक पदतियों के अतर्गत प्राप्त किए जा सकते है। 5. इस अनुच्छेद के प्रयोजनो के लिए, अनुच्छेद $2 \xi$ सभिसमय के ऊर्तरत बाने वTले करह के उपबदो के होते हुए भी, यह अभिसमय निम्नलिखित पर लाग होगा :-

का संयुक्त राज्य अभिता के संब्ध में संयुक्त रTज्य अमरीका कोड के शीर्षक 26 के अतर्गत लगाए गए सभी करॅ ; और
खर्वारत के संबध में, आयकर, घनकर और दानकर ।

$$
\text { अनच्छेद - } 29
$$

रTजनयिक पजन्ट्रस तथा कौसूली अधिकारी
अन्तरराष्ट्रीय निfि के सामान्य नियमों के अतर्गत अध्वा विशेष करारो के प्राव्षानो के अतर्गत इस अभ्लमय के कारण रTजनयिक अभिक्तनओं अथ्वT कोसुली अधिक्वारियों के वित्तीय विशेषा क्कारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

$$
\begin{aligned}
& \text { खनचछछद - } 30 \\
& \text { प्रवर्तन }
\end{aligned}
$$

1. प्रत्येक सीविदाकारी रTज्य द्रसरे संतिदाकारी शTज्म को रTजनयिक माध्यमो दारा इस अभिभसमय को लागू कर'ने के लिए उनकी अपनी कानूनी कार्यविधिद्यों के पूरा होने पर लिखित रूप में अभ्ष्सिचित करेगा ।
2. यह अभिसमए ऐसी अभिहुचनाओं मे से बाद वाली विब्सूचना की तारीस को लागू होगा और इसके उपब्वो का निम्ना尹सार प्रभाव होगा :

कह संयुक्त राज्य वसरीका में. 88 ज्ञोत पर लग़ाए जाने वाले करो को रौकने के संबब मे. जिस तारीख को यह वीभसमय लागू होगा उसके परवर्ती घर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को अभ्वा उसके बाद सदत्त रक्मों अभ्वा जसा राशियों के लिए ; ff अन्य करो के संब्ध मे, जिस तारीख को यह उभिसमय लाग होगा उसके परवर्ती वर्ष के जनदरी मास के प्रथम दिन को उभ्वा उसके बाद शु होने वालीकराष्य विद्यों के लिए ; तथा
खा. भारत मे, जिस्स केलेण्डर वर्ष मे यह अभिसमय लाग होगा उसवे परवर्ती खर्ष के ओल मास के प्रथम दिन को उय्वा उसके बाद चुरु होने वाले किसी की कराछुय वर्ष मे उद्धक्त होने वाली आय के संबह में ।


यह वधिममय वनिशिच्त काल तक लाग रहेगा लेकिन दोनो संविदाकारी राज्यों में से को है भी संविदाकारी राज्य हस वंक्समय के लाग होने की तारीख से पाच वर्षो की अविध

की समार्त्त के पश्चात् वारम्भ होने वTले किसी नी केलेण्डर वर्ष के चन मास के 30 हें दिन को सदा उससे पहले राजनयिक माध्यमों से दुसरे संविदाकारी रTज्य को झसकी समा प्त का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थित में यह अंक्समय निम्नलिखित के लिए निष्प भार्वी हो जाएगा :
§कंत्र संयूक्त राज्य अपरीका में :
if क्षोत पर लगाए जाने वाले कर को रोकने के संबह में जिस केलेण्डर वर्ष में अभिसमय की समा प्ति के बारे मे नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मTस के प्रथम दिन को अभ्वा उसंके पश्चात् संदत्त रकमों उथ्वा जमा रTशियों के संब्ध में : और P18 अन्य करो के संबह मे, जिस केलेण्डर वर्ष मे अभ्समयय की समाप्ति के बारे मे नोटिस दिएा जाता है इसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को उयवा उसके पश्चात् घू होने वाली करTछेय अविक्यो के लिए : और छखई भारत में, जिस केलेण्डर वर्ष में अभ्समया की समाप्ति के बारे में नोटिस दिया जाता है उसके परवर्ती aर्ष के औल के प्रथम दिन को उय्वा उसके पश्चात् शर होने वाले किसी भी कराष्य वर्ष में उद्भूत होने वTली आयद के संबह में 1

अिस्सके साक्ष्य में हसके लिए उपनी-अपनी सरकारोे हारा विध्धित प्राधिक्त्त अषो हस्ताक्षर कर्ता यों ने हस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए ह 1

सन् एक हजार नो सौ नaासी


दिन को_....-नु_ट्रिल्ली
भाषाओ में दो-दो प्रतियो मे निष्पन्न किया गरा, जिस्से
दोनो पाठ समान्त: प्रामाणिक है। दोनो पाठो के बीच किसी प्रकार की निन्नता के मТमेल में उत्रिजी पाठ ही प्रभावी होगा ।

संटुक्त राज्र अंमीवा
झTरत गणर丁ज की
दी सरवार वी जीर से
सरकार की ओर से

 एन.के. सेनगुप्ता सचिव. भारत सरकार

आय पर करो के संध $\begin{aligned} & \text { ने दो हो कराधान के पीि हार तथा रTजस्व }\end{aligned}$
 बीच गाज हस्ताक्षर करते समर उद्वो हस्ताकरी निम्नलिगित उपबवो पर सहमत हो गए है जो कि वस्समट वे अभिन्न को होगे ।
I. बन्छेद 5

हस उनुच्छेद के उनुसार टह सहूति हुई है ति जढा किसी संविदाकारी राज्य वे किसी उदून वा बनुचेद 5 हस्थायी संस्थापनी के पैरा-
 रTज्य में कोई स्थायी संस्थापन है तथा उक् पेरा़ाप मै उलिखित समयाविद का टिस्तार दो कराषे वर्वों तव होता है तो उस स्थिति में किसी वर्ष मे, यदि वोई हो, स्थायी सेस्थापन का अस्तित्व मे होना नही माना जाएगा जब किस्टी कराहै वर्ष में उस स्थायी संस्थापन वा इल्तेमाल. इस्वे स्थल, परिटोजना सथः $T$ कार्य्कलाप. उसी भी स्थिति
 जारी रहता हो 1 विसी दथारी संस्थापनं वा अन्तित्ट दूसरे कर $T$ है वर्ष मे होना माना ज़ाएगा तथा हर उ६म पर अन्चेद 7 हीवारेबार $\begin{aligned} & \text { है }\end{aligned}$ लाभरे के उपब्वों के अध्यदीन दूसरे संतिदानारं राज्ट मे कर लगाया जाएगा लेकिन यह उतनी ही सर पर लेगा जितनी उस अन्य कर रेष्य वर्ष में उट्भ्त्त हुई हो।

## II. उनचेद-7

इस अनुछेद के अनुसार जहा किसी संविदाकारी राज्य, जिसमे स्थायी संस्थापन स्थित है, के कानन उनुच्छेद 7 हारोबार से ला के पेरा 3 के उपबषों के अध्यदीन कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक खर्चों की राशि पर, जिसी ऐसे स्थायी सस्थापन के लाको का निर्धारण करने के प्रयोजनार्य कटॉती के रूप में उनुपति दी जाती है, प्रतिबह

लगाते हो，तो उस विथति मे यह सहमति हई है वि लाभर का ऐसा
निर्धारण करते समय 女ेते कार्यकारी तथा प्रशासनिक खर्चों के संबंध मे कटॉती की रTशि विसी की हालत में उस राशि से कम नही होगी जो इस बभिसमय पर हस्ताक्षर करने की तारीय को भारतीट आयकर अधिनियम के अध्यधीन अनुमत्य हो।

III－उन्छेद 7，10，11，12，15 और 23
इन बनुचेदों के वनुसार यह सहमति हई है कि अनुच्छेद 78 कारोबार से लाभहै के पेरा 1 और 2．उनुच्छेद 10 ला शिर के पेर 4 अन्चेद 11
 वयक्तिक सेवाएँ के पर $T 1$ तथा अनुछ्छेद 23 अन्य आय के पेरT 2 के वार्या－ न्दयन के लिए，किसी ₹थायी संस्थापन खथ्वा किथ्थर आास्थान के खस्तत्व में रहने के दोरान उद्धूत हुई किसी आाय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जिसमे एसा स्थायी संस्थापन उथदा निस्थर गा त्थान वि्थि है चा है एसी अदायगियों को तब उस अनि तक आस्थीगत रखा गया हो जब तक 女सा छथायी संस्थापन अप्ट स्थि आस्थान बन्द नहीं हो जाता है।
IУ．अनुच्छेद 12
इस अनुच्छेद के अनुसार यह सहमति हई है कि अनुच्छेद 128 अन्तर्वर्व सेवाओं के लिए रायल्टया तथा पीसह के पेरा $L$ में यथा－परिभालिक औरीव्वष्ट सेवाओं के लिए पीस पर संयुक्त राज्य अमिरिका मे，सयुक्त राज्य ओरिका के कानून के अनुसार सकल आय के आाषार पर कर लोगा तथा，जब 女सी आय किसी कृनी द्वारा उर्ज्ज की गई हो तो इस पर वे कर लर्मेग जिनका उत्केख अनुच्छेद 148 स्थायी संस्थाषन कर के पेरा 1 मे क्यिा गया है। तथापि，इस प्रकार की पीसो पर लमाए गए इन करों की कुल राशि अनुच्छेद 12 के पेरा 2 के उप－परा 8क उध्वा $8 \mathbb{8}$ ，जो भी लाग होते हो，मे विनिर्दिष्ट यथाप्रयुक्त कर की दर से बलल पीस का गुणन करने पर आाकल्ति राशि से वीक्ष नहीं होगी।

】• जनुँेद 1．















 है । दोनोे पारों में भिन्नता दे मामी में 気心 पTし हीं प्रभाती होगा ।

संयुक्त रTज्य अमेरिका की
सरकार की और से

भारत गणाराज्य की सरकार की ओर से


रTजद्रत

A）Firaty
ET：
man ，wat mir

# EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

New Delhi, September 12, 1989

Excellency:
I have the honor to refer to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income which was signed today (hereinafter referred to as "the Convention") and to confirm, on behalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between the two Governments:

Both sides agree that a tax sparing credit shall not be provided in Article 25 (Relief from Double Taxation) of the Convention at this time. However, the convention shall be promptly amended to incorporate a tax sparing credit provision if the Onited States hereafter amends its laws concerning the provision of tax sparing credits, or the United States reaches agreement on the provision of a tax sparing credit with any other country.

Both sides also agree that, for purposes of paragraph 4(c) of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention, a person shall be considered to habitually secure orders in a Contracting State, wholly or almost wholly for an enterprise, only if:

1. such person frequently accepts orders for goods or merchandise on behalf of the enterprise;
2. substantially all of such person's sales-related activities in the contracting State consist of activities for the enterprise;
```
3. such person habitually represents to persons offering to buy goods or merchandise that acceptance of an order by such person constitutes the agreement of the enterprise to supply goods or merchandise under the terms and conditions specified in the order; and
4. the enterprise takes actions that give purchasers the basis for a reasonable belief that such person has authority to bind the enterprise.
I have the honor to request Your Excellency to confirm the foregoing understandings of Your Excellency's Government.
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
```

His Excellency
Dr. N.K. Sengupta,
Secretary (Revenue),
Ministry of Finance,

New Delhi.

भारत सरकार<br>वित्त मंचासय, राजस्व विमाग<br>नही दिल्ली-110001<br>QOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE NEW DELHI-110001

September 12, 1989

Excellency:
I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:
"I have the honor to refer to the Convention between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income which was signed today (hereinafter referred to as "the Convention") and to confirm, on bebalf of the Government of the United States of America, the following understandings reached between the two Governments:

Both sides agree that a tax sparing credit shall not be provided in Article 25 (Relief from Double Taxation) of the Convention at this time. However, the Convention shall be promptly amended to incorporate a tax sparing credit provision if the United States hereafter amends its laws concerning the provision of tax sparing credits, or the United States reaches agreement on the provision of a tax sparing credit with any other country.

Both sides also agree that, for purposes of paragraph $4(c)$ of Article 5 (Permanent Establishment) of the Convention, a person shall be considered to habitually secure orders in a Contracting state, wholly or almost wholly for an enterprise, only if:

1. such person frequently accepts orders for goods or merchandise on behalf of the enterprise;
2. substantially all of such person's sales-related activities in the contracting state consist of activities for the enterprise;
3. such person habitually represents to persons offering to buy goods or merchandise that acceptance of an order by such person constitutes the agreement of the enterprise to supply goods or merchandise under the terms and conditions specified in the order: and
4. the enterprise takes actions that give purchasers the basis for a reasonable belief that such person has authority to bind the enterprise."

I have the honour to confirm the understandings contained in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of the Republic of India.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency


Dr. John R. Hubbard, Ambassador of the United States of America, New Delhi.

# EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 

New Delhi, September 12,1989

## Excellency:

I have the honor to refer to the Convention signed today between the United States of America and the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and to inform you on behalf of the United States of America of the following:

During the course of the negotiations leading to conclusion of the Convention signed today, the negotiators developed and agreed upon a memorandum of understanding intended to give guidance both to the taxpayers and the tax authorities of our two countries in interpreting aspects of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) relating to the scope of included services. This memorandum of understanding represents the current views of the United States Government with respect to these aspects of Article 12, and it is my Government's understanding that it also represents the current views of the Indian Government. It is also my Government's view that as our Governments gain experience in administering the convention, and particularly Article 12, the competent authorities may develop and publish amendments to the memorandum of understanding and further understandings and interpretations of the convention.

If this position meets with the approval of the Government of the Republic of India, this letter and your reply thereto will indicate that our Governments share a common view of the purpose of the memorandum of understanding relating to Article 12 of the Convention. Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

His Excellency
Dr. N.K. Sengupta,

```
Secretary (Revenue),
                    Ministry of Finance,
                    New Delhi.
```


# NEW DELHI-110001 

## September 12, 1989

Excellency:
I have the honour to acknowledge recelpt of Your Excellency's Note of today's date, which reads as follows:
"I have the honor to refer to the Convention signed today between the United States of America and the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and to inform you on behalf of the United States of America of the following:

During the course of the negotiations leading to conclusion of the Convention signed today, the negotiators developed and agreed upon a memorandum of understanding intended to give guidance both to the taxpayers and the tax authorities of our two countries in interpreting aspects of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services) relating to the scope of included services. This memorandum of understanding represents the current views of the United States Government with respect to these aspects of Article 12 , and it is my Government's understanding that it also represents the current views of the Indian Government. It is also my Government's view that as our Governments gain experience in administering the Convention, and particularly Article 12 , the competent authorities may

```
develop and publish amendments to the memorandum of
understanding and further understandings and interpretations of
the Convention.
    If this position meets with the approval of the Government
of the Republic of India, this letter and your reply thereto
will indicate that our Governments share a common view of the
purpose of the memorandum of understanding relating to Article
12 of the Convention."
    I have the honour to confirm the understandings contained
in Your Excellency's Note, on behalf of the Government of the
Republic of India.
    Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest
consideration.
```

His Excellency


His Excellency
N. K. Sengupta

Dr. John R. Hubbard, Ambassador of the United States of America, New Delhi.

## U.S. - INDIA TAX TREATY

## MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING FEES FOR INCLUDED SERVICES <br> IN ARTICLE 12

## Paragraph 4 (in general)

This memorandum describes in some detail the category of services defined in paragraph 4 of Article 12 (Royalties and Fees for Included Services). It also provides examples of services intended to be covered within the definition of included services and those intended to be excluded, either because they do not satisfy the tests of paragraph 4, or because, notwithstanding the fact that they meet the tests of paragraph 4, they are dealt with under paragraph 5. The examples in either case are not intended as an exhaustive list but rather as illustrating a few typical cases. For ease of understanding, the examples in this memorandum describe u.s. persons providing services to Indian persons, but the rules of Article 12 are reciprocal in application.

Article 12 includes only certain technical and consultancy services. By technical services, we mean in this context services requiring expertise in a technology. By consultancy services, we mean in this context advisory services. The categories of technical and consultancy services are to some extent overlapping because a consultancy service could also be a technical service. However, the category of consultancy services also includes an advisory service, whether or not expertise in a technology is required to perform it.

Under paragraph 4, technical and consultancy services are considered included services only to the following extent: (1) as described in paragraph 4(a), if they are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of a right, property or information for which a royalty payment is made; or (2) as described in paragraph $4(b)$, if they make avallable technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design. Thus, under paragraph 4(b), consultancy services which are not of a technical nature cannot be included services.

## Paragraph 4 (a)

Paragraph 4 (a) of Article 12 refers to technical or consultancy services that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of any right, property, or information for which a payment described in paragraph 3(a) or (b) is received. Thus, paragraph $4(a)$ includes technical and consultancy services that are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of an intangible for which a royalty is received under a license or sale as described in
paragraph 3(a), as well as those ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of industrial, commercial, or scientific equipment for which a royalty is received under a lease as described in paragraph 3(b).

It is understood that, in order for a service fee to be considered "ancillary and subsidiary" to the application or enjoyment of some right, property, or information for which a payment described in paragraph $3(a)$ or (b) is received, the service must be related to the application or enjoyment of the right, property, or information. In addition, the clearly predominant purpose of the arrangement under which the payment of the service fee and such other payment are made must be the application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3. The question of whether the service is related to the application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3 and whether the clearly predominant purpose of the arrangement is such application or enjoyment must be determined by reference to the facts and circumstances of each case. Factors which may be relevant to such determination (although not necessarily controlling) include:

1. the extent to which the services in question facilitate the effective application or enjoyment of the right, property, or information described in paragraph 3;
2. the extent to which such services are customarily provided in the ordinary course of business arrangements involving royalties described in paragraph 3 ;
3. whether the amount paid for the services for which would be paid by parties operating at arm's length) is an insubstantial portion of the combined payments for the services and the right, property, or information described in paragraph 3;
4. whether the payment made for the services and the royalty described in paragraph 3 are made under a single contract (or a set of related contracts); and
5. Whether the person performing the services is the same person as, or a related person to, the person receiving the royalties described in paragraph 3 (for this purpose, persons are considered related if their relationship is described in Article 9 (Associated Enterprises) or if the person providing the service is doing so in connection with an overall arrangement which includes the payor and recipient of the royalties).

To the extent that services are not considered ancillary and subsidiary to the aplication or enjoyment of some
right, property, or information for which a royalty payment under paragraph 3 is made, such services shall be considered "included services" only to the extent that they are described in paragraph 4(b).

## Example (1)

Facts:
A U.S. manufacturer grants rights to an Indian company to use manufacturing processes in which the transferor has exclusive rights by virtue of process patents or the protection otherwise extended by law to the owner of a process. As part of the contractual arrangement, the u.S. manufacturer agrees to provide certain consultancy services to the Indian company in order to improve the effectiveness of the latter's use of the processes. Such services include, for example, the provision of information and advice on sources of supply for materials needed in the manufacturing process, and on the development of sales and service literature for the manufactured product. The payments allocable to such services do not form a substantial part of the total consideration payable under the contractual arrangement. Are the payments for these services fees for "included services"?

Analysis:
The payments are fees for included services. The services described in this example are ancillary and subsidiary to the use of a manufacturing process protected by law as described in paragraph 3 (a) of Article 12 because the services are related to the application or enjoyment of the intangible and the granting of the right to use the intangible is the clearly predominant purpose of the arrangement. Because the services are ancillary and subsidiary to the use of the manufacturing process, the fees for these services are considered fees for included services under paragraph 4 (a) of Article 12 , regardless of whether the services are described in paragraph 4 (b).

## Example(2)

Facts:
An Indian manufacturing company produces a product that must be manufactured under sterile conditions using machinery that must be kept completely free of bacterial or other harmful deposits. A U.S. company has developed a special cleaning process for removing
such deposits from that type of machinery. The $u . S$. company enters into a contract with the Indian company under which the former will clean the latter's machinery on a regular basis. As part of the arrangement, the U.S. company leases to the Indian company a piece of equipment which allows the Indian company to measure the level of bacterial deposits on its machinery in order for it to know when cleaning is required. Are the payments for the services fees for included services?

Analysis:
In this example, the provision of cleaning services by the U.S. company and the rental of the monitoring equipment are related to each other. However, the clearly predominant purpose of the arrangement is the provision of cleaning services. Thus, although the cleaning services might be considered technical services, they are not "ancillary and subsidiary" to the rental of the monitoring equipment. Accordingly, the cleaning services are not "included services" within the meaning of paragraph 4 (a).

## Paragraph 4 (b)

Paragraph 4(b) of Article 12 refers to technical or consultancy services that make available to the person acquiring the service technical knowledge, experience, skill, know-how, or processes, or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design to such person. (For this purpose, the person acquiring the service shall be deemed to include an agent, nominee, or transferee of such person.) This category is narrower than the category described in paragraph 4 (a) because it excludes any service that does not make technology available to the person acquiring the service. Generally speaking, technology will be considered "made available" when the person acquiring the service is enabled to apply the technology. The fact that the provision of the service may require technical input by the person providing the service does not per se mean that technical knowledge, skills, etc. are made available to the person purchasing the service, within the meaning of paragraph 4 (b) Similarly, the use of a product which embodies technology shall not per se be considered to make the technology available.

Typical categories of services that generally involve either the development and transfer of technical plans or technical designs, or making technology available as described in paragraph 4 (b), include:

1. engineering services (including the subcategories of bioengineering and aeronautical, agricultural, ceramics, chemical, civil, electrical, mechanical, metallurgical, and industrial engineering);
2. architectural services; and
3. computer software development.

Under paragraph 4 (b), technical and consultancy services could make technology available in a variety of settings, activities and industries. Such services may, for example, relate to any of the following areas:

1. bio-technical services;
2. food processing;
3. environmental and ecological services;
4. communication through satellite or otherwise;
5. energy conservation;
6. exploration or exploitation of mineral oil
or natural gas;
7. geological surveys;
8. scientific services; and
9. technical training.

The following examples indicate the scope of the conditions in paragraph 4 (b):

## Example (3)

Facts:
A U.S. manufacturer has experience in the use of a process for manufacturing wallboard for interior walls of houses which is more durable than the standard products of its type. An Indian builder wishes to produce this product for its own use. It rents a plant and contracts with the U.S. company to send experts to India to show engineers in the Indian company how to produce the extra-strong wallboard. The U.S. contractors work with the technicians in the Indian firm for a few months. Are the payments to the U.S. firm considered to be payments for "included services"?

Analysis:
The payments would be fees for included services. The services are of a technical or consultancy nature; in the example, they have elements of both types of services. The services make available to the Indian company technical knowledge, skill, and processes.

Facts:
A U.S. manufacturer operates a wallboard fabrication plant outside India. An Indian builder hires the u.S. company to produce wallboard at that plant for a fee. The Indian company provides the raw materials, and the U.S. manufacturer fabricates the wallboard in its plant, using advanced technology. Are the fees in this example payments for included services?

Analysis:
The fees would not be for included services. Although the U.S. company is clearly performing a technical service, no technical knowledge, skill, etc., are made available to the Indian company, nor is there any development and transfer of a technical plan or design. The U.S. company is merely performing a contract manufacturing service.

## Example (5)

Facts:
An Indian firm owns inventory control software for use in its chain of retail outlets throughout India. It expands its sales operation by employing a team of travelling salesmen to travel around the countryside selling the company's wares. The company wants to modify its software to permit the salesmen to access the company's central computers for information on what products are available in inventory and when they can be delivered. The Indian firm hires a U.S. computer programming firm to modify its software for this purpose. Are the fees which the Indian firm pays treated as fees for included services?

Analysis:
The fees are for included services. The U.S. company clearly performs a technical service for the Indian company, and it transfers to the Indian company the technical plan (i.e., the computer program) which it has developed.

## Example (6)

## Facts:

An Indian vegetable oil manufacturing company wants to produce a cholesterol-free oil from a plant which produces oil normally containing cholesterol. An American company has developed a process for refining the cholesterol out of the oil. The Indian company contracts with the U.S. company to modify the formulas which it uses so as to eliminate the cholesterol, and to train the employees of the Indian company in applying the new formulas. Are the fees paid by the Indian company for included services?

Analysis:
The fees are for included services. The services are technical, and the technical knowledge is made available to the Indian company.

Example (7)
Facts:
The Indian vegetable oil manufacturing firm has mastered the science of producing cholesterol-free oil and wishes to market the product world-wide. It hires an American marketing consulting firm to do a computer simulation of the world market for such oil and to advise it on marketing strategies. Are the fees paid to the U.S. company for included services?

## Analysis:

The fees would not be for included services. The American company is providing a consultancy service which involves the use of substantial technical skill and expertise. It is not, however, making available to the Indian company any technical experience, knowledge or skill, etc., nor is it transferring a technical plan or design. What is transferred to the Indian company through the service contract is commercial information. The fact that technical skills were required by the performer of the service in order to perform the commercial information service does not make the service a technical service within the meaning of paragraph 4(b).

## Paragraph 5

Paragraph 5 of Article 12 describes several categories of services which are not intended to be treated as included services even if they satisfy the tests of paragraph 4 . Set forth below are examples of cases where fees would be included under paragraph 4 , but are excluded because of the conditions of paragraph 5.

## Example (8)

## Facts:

An Indian company purchases a computer from a U.S. computer manufacturer. As part of the purchase agreement, the manufacturer agrees to assist the Indian company in setting up the computer and installing the operating system, and to ensure that the staff of the Indian company is able to operate the computer. Also, as part of the purchase agreement, the seller agrees to provide, for a period of ten years, any updates to the operating system and any training necessary to apply the
update. Both of these service elements to the contract would qualify under paragraph $4(b)$ as an included service. Would either or both be excluded from the category of included services, under paragraph 5(a), because they are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of the computer?

Analysis:
The installation assistance and initial training are ancillary and subsidiary to the sale of the computer, and they are also inextricably and essentially linked to the sale. The computer would be of little value to the Indian purchaser without these services, which are most readily and usefully provided by the seller. The fees for installation assistance and initial training, therefore, are not fees for included services, since these services are not the predominant purpose of the arrangement.

The services of updating the operating system and providing associated necessary training may well be ancillary and subsidiary to the sale of the computer, but they are not inextricably and essentially linked to the sale. Without the upgrades, the computer will continue to operate as it did when purchased, and will continue to accomplish the same functions. Acquiring the updates cannot, therefore, be said to be inextricably and essentially linked to the sale of the computer.

## Example (9)

## Facts:

An Indian hospital purchases an X-ray machine from a
U.S. manufacturer. As part of the purchase agreement,
the manufacturer agrees to install the machine, to
perform an initial inspection of the machine in India,
to train hospital staff in the use of the machine, and
to service the machine periodically during the usual
warranty period (2 years). Under an optional service
contract purchased by the hospital, the manufacturer
also agrees to perform certain other services throughout
the life of the machine, including periodic inspections
and repair services, advising the hospital about
developments in $x$-ray film or techniques which could
improve the effectiveness of the machine, and training
hospital staff in the application of those new
developments. The cost of the initial installation,
inspection, training, and warranty service is relatively
minor as compared with the cost of the X-ray machine.
Is any of the service described here ancillary and
subsidiary, as well as inextricably and essentially
linked, to the sale of the $X$-ray machine?

Analysis:
The initial installation, inspection, and training services in India and the periodic service during the warranty period are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of the $x$-ray machine because the usefulness of the machine to the hospital depends on this service, the manufacturer has full responsibility during this period, and the cost of the services is a relatively minor component of the contract. Therefore, under paragraph 5(a) these fees are not fees for included services, regardless of whether they otherwise would fall within paragraph 4(b).

Neither the post-warranty period inspection and repair services, nor the advisory and training services relating to new developments are "inextricably and essentially linked" to the initial purchase of the x-ray machine. Accordingly, fees for these services may be treated as fees for included services if they meet the tests of paragraph $4(b)$.

## Example (10)

Facts:

> An Indian automobile manufacturer decides to expand into the manufacture of helicopters. It sends a group of engineers from its design staff to a course of study conducted by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) for two years to study aeronautical engineering. The Indian firm pays tuition fees to MIT on behalf of the firm's employees. Is the tuition fee a fee for an included service within the meaning of Article 12 ?

Analysis:
The tuition fee is clearly intended to acquire a technical service for the firm. However, the fee paid is for teaching by an educational institution, and is, therefore, under paragraph 5(c), not an included service. It is irrelevant for this purpsoe whether MIT conducts the course on its campus or at some other location.

## Example (11)

Facts:

[^0]Analysis:
The fees are for teaching in an educational
institution. As such, pursuant to paragraph 5(c), they are not fees for included services.

Example (12)
Facts:
An Indian wishes to install a computerized system in his home to control lighting, heating and air conditioning, a stereo sound system and a burglar and fire alarm system. He hires an American electrical engineering firm to design the necessary wiring system, adapt standard software, and provide instructions for installation. Are the fees paid to the American firm by the Indian individual fees for included services?

Analysis:
The services in respect of which the fees are paid are of the type which would generally be treated as fees for included services under paragraph 4(b). However, because the services are for the personal use of the individual making the payment, under paragraph $5(\mathrm{~d})$ the payments would not be fees for included services.


[^0]:    As in Example (10), the automobile manufacturer wishes to expand into the manufacture of helicopters. It approaches an Indian university about establishing a course of study in aeronautical engineering. The university contracts with a U.S. helicopter manufacturer to send an engineer to be a visiting professor of aeronautical engineering on its faculty for a year. Are the amounts paid by the university for these teaching services fees for included services?

