## FOREWORD

Keeping pace with the momentum generated has been the major challenge of this year. This has also been a year when the sangham women and we had begun to interact with and participate in other programs.

In the past few years we concentrated on mobilising and organising women into sanghams. However, we recognise that sanghams do not exist in isolation, and are constantly engaged in a dynamic relationship with their environment. Now that the programme has gained in confidence and experience, there is a need to widen its links. This means, however, that the terms of these interactions are set by us to ensure that the larger Mahila Samakhya objectives and processes are not set aside.

During this process of expanding our sphere of activities, we had been conscious of the need to contimually reflect and clarify the direction we were taking. There were several questions regarding participation in other programmes and the impact this would have on our own processes.

A series of workshops were held to strengthen our understanding of the interlinkages between sangham demands and agenda, planning in the programme and the future direction. There was considerable discussion on sustaining sangham processes, the future role of a strong sangham within a village and the role of sanghams at the Mandal level. This was discussed within the context of a future withdrawal of APMSS from these areas, and implications of this for plaming in terms of what needs to be done and capacities to be developed at the sangham level.

## EXPANSION \& GROWTH :

During 1995-96, the programme expanded in a phased manner into new mandals in both the districts.

In July 1995, in Mahabubnagar, we started working in two additional mandals of Narva and Maganur. By December of 1995 we had covered the entire mandals.

The expansion into Narva and Maganur Mandals, coincided with the District Administration launching the Maalakshmi Podupu programme (Maalakshmi Savings Programme) in all the 64 mandals of the district in August of 1995. This programme was launched through Kalajathas. The new karyakarthas that we recruited for Narva mandal underwent training and formed part of the Kalajatha team for Narva. The entry into the new mandals with a specific agenda like savings posed several problems later on, particularly in Narva mandal. After the Kalajathas, the Narva karyakarthas had some difficulty initially, in focussing on Mahila Samakhya strategies which had hitherto not used thrift as an entry point.

The expansion to new mandals was slower in Medak. Work in 3 additional mandals of Tekmal, Shankrampet and Papannapet started in February of 1996.

The process of rapport building in the new mandals, in both districts, has become easier since the women had already heard about the APMSS programs from their relatives in the neighbouring mandals. For the new karyakarthas also, the experience of the programme of the last 2 years heiped in introducing the programme in the new villages.

During the year, we filled in several vacant positions of Karyakarthas and Resource Persons. There has been a change in the selection and training strategy. All new comers are sent to the field for a period of 4 weeks after which the formal training process starts. Coping with the different training needs has been difficult. Some karyakarthas were to work in older mandals where the sanghams were strong and the demands were different and others were in totally new villages.

Capacity building of new members in the programme was done through formal training organised by the State Office and on field training, by the DIU core team.

It is important to note that sangham membership has been gradually increasing. On an average now each karyakartha is in regular contact through sangham meetings with over 300 women. Regode and Alladurg mandals in Medak district, however, have been problematic. In Alladurg problems with karyakarthas affected the village work. Regode has been a very difficult area to make headway despite the dogged efforts of the two karyakarthas.

In Narva mandal, Mahabubnagar District, however, though the 3 karyakarthas are in contact with over a 100 women in each village as a result of the thrift programme, the sangham groups are not as cohesive as in the other mandals.

The frequent changes in karyakarthas in some mandals and the inability of some to communicate effectively has had its own impact impeding sangham processes 199596 has been a period of decentralisation in terms of planning various interventions and activities. The State Office has taken to playing a more facilitative role, with the DIUs becoming more independent and taking up initiatives on their own.


## EDUCATION

Issues of literacy and children/girl child education have been continuously addressed by APMSS right from the beginning. Enrollment of children into schools and hostels is an on-going activity.

During this year, we successfully grounded different interventions for girl child education and tried to streamline our efforts in the area of adult literacy. A significant and noteworthy factor has been the enthusiasm and initiatives of the sanghams.

## GIRL CHILD EDUCATION:

## Bala Mitra Kendras:

During 1995-96 we decided to use a strategy different from the camp method we had used the previous year. The camps held during 1994-95 did not draw many girls. However, the impact was seen in the interest shown by sanghams to have centres for girls within their own villages. The response in Mahabubnagar was particularly satisfactory.

There was a lot of discussion within the team and in sanghams on this issue. Though the issues of child labour have not been fully addressed as yet in the programme, we recognised that interventions for working children had to be initiated. We decided to start non-formal education centres with some reservations. For us the non-formal stream is not seen as a permanent alternative for working girls.

The Bala Mitra Kendras (Non-formal Education Centres) which we started, are being seen as a bridge to sending girls to formal schools. We are clear that boys and girls in the age group $5+$ to 10 must be enrolled in the village school. These kendras are for girls in the $10+$ age group, who are working either at home or outside.

The issue of parental responsibility towards children's education, especially giris, was discussed in a sustained manner in all interactions. By mid 1995 positive responses emerged from sanghams in Mahabubnagar, while in Medak the response was lukewaram.

There was intense discussions among ourselves regarding the principles that would underlie this intervention. We hoped to translate ideas like partnership and ownership of a programme into a reality. This we recognised could only be done if the responsibilities of the kendras in terms of monetary support to the teacher, and monitoring were shared by the sangham and parents.

The process of starting the kendras was initiated by the sanghams, who selected teachers on their own. Since in many villages it was difficult to find educated young women, young educated men were selected.

The most difficult area was the teacher's fee.

Who is going to pay the teacher ? This was discussed amongst the DIU, the sanghams and parents. We were clear that APMSS will not bear the cost of the teacher fully.

The teacher's honoraria was calculated at Rs. 10 per month per child. And this was to be shared as follows :

> Sangham contribution from its fund - Rs. 1
> Parents of the girl to contribute - Rs. 3
> APMSS contribution - Rs. 6

> Rs. 10
> (Of the APMSS contribution of RS.6, only Rs. 3 would be given to the teacher every month and the balance amount of Rs. 3 is linked to the MLL achievement of the child, which is assessed once every three months).

> This payment to the teacher is paid through the sangham.

Since most of the girls coming to the centres have never gone to school, it was decided to use the Rishi Valley Rural Education Kit, "School in a Box" which is a graded learning process upto class 4.

Our effort is not only to impart reading and writing skills but also develop confidence, health and sanitation awareness, sports, cultural activities, and build talents, through exercises designed by the teachers. Bala Mitra Kendras were planned in such a way that they would generate an atmosphere similar to that of the regular school. To assess levels of achievement, exams will be conducted based on MLL competencies. The Bala Mitra Kendras started off in June of 1995-18 in Mahabubnagar and 1 in Medak.

Initially the teachers were trained in the use of the kit by VIP, an NGO in Mahabubnagar. This was, followed by monthly review-cum-planning meetings which was coordinated by the Resource Person in Mahabubnagar. Teachers brought progress sheets of their centres to the meetings. These monthly meetings were also occasions to introduce various gender issues to the teachers. This has been a very successful effort in Mahabubnagar. In Medak on the other hand, since there was only one centre, such sustained inputs were not given.

## Bala Mitra Mela:

On November 13th and 14th, a Bala Mitra Mela was organised at Utkoor mandal, Mahabubnagar district 140 girls participated. A Minimum Level of Learning test was conducted on comprehension, identification, writing, and songs learnt. Games and exercises were also held. Mandal level officials and elected representatives were invited to this mela. Small prizes were distributed to the girls who participated in the programs.

This demonstration of girls learning had a ripple effect in Mahabubnagar, where the number of kendras increased from 18 to 35 by March of 1996. In Medak also by the end of February 1996, 14 kendras were started. During 1995-96 1027 girls and boys started coming to the kendras, in both the districts.

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| BALA MITRA | KENDRAS | 1995-96 |
|  | Girls | Boys |
| Mahabubnagar | 627 | 240 |
| Medak | 160 |  |

Sanghams and parents are playing an active role in monitoring the kendras. They are ensuring that the teachers are regular and report any difficulties that they encounter. The sanghams in Mahabubnagar removed teachers of 7 kendras because they were irregular. The women ensured that the teacher transfer all he had learnt to the newly selected teacher before leaving.

The girls have joined the children of the formal schools in the celebrations for Independence and Republic days, demonstrating the songs and poems they learn in the kendras. In the evenings, now, in many villages children from the formal school also come to the kendras.

> In Vanaikunta village, Mahabaubnagar district, the Sarpanch volunteered to give 5 litres of kerosene to the kendra every month if the children showed enthusiasm and interest in attending and learning to read and write. One of the villagers said "There are many children attending the night school from our part of the village and we do not want to send them across to the other part because they cannot go around in the dark on their own" To this the Sarpanch replied angrily, "Perhaps it would be easier for you if you have 2 night schools in the village?" The sangham leader in turn, turned around and said to the crowd gathered there, "This is our sangham meeting and it would be better if the men do not interfere. This is one sangham and one willage. We will not divide it". This comment silenced all the men.

## Mahila Sikshana Kendras (MSK):

As part of our efforts to address the issue of adolescent girls and young women's education, we decided to start a one year residential programme, the Mahila Sikshana Kendra, in each district.

Several meetings were held with parents prior to the starting of the kendras. The parents were keen that tailoring should form part of the curriculum.

In Mahabubnagar, the MSK was started with 30 girls in December of 1995. Several of these girls are school dropouts. In Medak, the MSK was started in March of 1996 with 34 girls, most of whom have never gone to school. Some of these young women are deserted child brides and others had been sem to the MSK by their mothers to put off marriage.

The curriculum has been consciously developed to help the process of learning and questioning. Along with reading and writing, the girls are taught about health, geography, the society, politics and current affairs, law, etc. In addition, it is proposed to provide vocational training in nursery raising, masonary training, handpump maintenance and repair, and preparation of herbal medicine. One of our goals is to train and develop these young women as community organisers.

There has been a remarkable change in the girls over the past few months. They have learn to live as a community, overcoming caste differences, particularly in Mahabubnagar. They are quick learners and eager to apply their knowledge whenever they have gone
back home, in personal hygiene, cleanliness at home, ensuring that greens are included in the family's diet, etc. They share all they have learn, the songs, dances, role plays and information with other girls of their neighbourhood.

They are confident and hopeful of their future. In Medak for instance, several girls have refused to go home to get married. Some of the girls want to give 7th \& 10th class board exams, they want to become teachers, experts in herbal medicine and some want to join the police force!

## Literacy :

At the risk of being repetitive it must be stated that literacy is an area that continues to be problematic. The pace of literacy classes slowed down due to the start of the agricultural season.

In Mahabubnagar during this year, the 35 villages where literacy was going on came down to 27 , where 274 women are learning to read and write. There is a similar trend in Medak. 373 women in 29 sanghams are learning. Of these 100 are now able to read small letters and 50 are able to write. These are fluctuating numbers.

In an effort to strengthen literacy efforts, several different strategies have been thought of In Medak we realised that it was easier for women to learn to read than write. Handling chalk or pens is seen as difficult. Hence, we have now shifted the focus to enabling women to read, as we feel that is more critical for them than writing. Our effort is to see that every sangham has at least 2 or 3 young women who can also write.

In Mahabubnagar it is proposed to try out a camp method. 10 women from every sangham who are quick learners and enthusiastic, will be selected for a 2 day training programme every month.

A few educated men and women from the village are engaged as teachers. In Mahabubnagar, the NFE instructor is also the literacy instructor in many places, but now it has been decided to separate them. In some villages in Medak, the Literacy Instructor is paid Rs. 2 by each learner.

In both the districts, the literacy teachers meet every month. They are guided in various teaching methods and how to use them. The use of flash cards, proverbs, pictures, puzzles, songs, stories, etc which relate to their daily lives are utilised. The training has greatly motivated the teachers and the sangham women who have realised the importance of education.

In Mahabubnagar, APMSS will take an active part in the TLC being launched during 1996. This campaign mode, we anticipate, will strengthen our own interventions for literacy.

By the end of 1995, it was clear that we needed to consolidate our initiatives, as well as sharnen our strategies to make headway in the area of girl child/children's education.

In this endeavour, our specific efforts for 1996 will be:

1. a) Setting up Parent-Teacher Committees
b) Enrollment and retention of children in the 5-7 yrs age-group in class 1
C) Model village in which there is $100 \%$ access to educational facilities.
2. Expanding of Bala Mitra Kendras for girls.
3. Starting Mahila Sikshana Kendras at village cluster levels.
4. Strengthening literacy efforts.


## HEALTH:

Health training has been one of our consistent and strong interventions. In mid-1995 we reviewed and assessed our training strategy. A series of meetings were held with sangham women to elicit their views on health training. So far the focus of training had been on maternal and child care, effective use of health facilities, and herbal medicine.

The interactions with the women were a learning experience for us. In both the districts, women pointed out that they would like the trainings and health discussions to focus on women's health problems - body pains, gynaecological problems and general weakness. Though these issues did form part of the earlier training modules, obviously the women's views were otherwise. Based on these perceptions we decided that the core of health training would now place women in the centre. The socio-economic and cultural factors that impinge on a woman's health are being more consciously drawn into the training, including a sharper focus on how these can be addressed by women.

At the same time efforts are being made to increase the team's holistic understanding of the politics of health. A series of exercises have been done to relate aspects like work load, nutrition, cultural and social taboos and constraints, social attitudes towards women, unequal access to resources, inability of a woman to express her problems/ feelings, directly to the status of the women.

Having won the confidence of the sangham women, the DIU teams during this year felt confident to initiate discussions on contraception as part of health training.

As in the previous year, in Mahabubnagar, several sangham women came to the trainings. The number and participation varied each time. Since the demand continued to be high, trainings were held each month for one day, for two mandals at a time, at Makthal and Utkoor. During May 1995, in Mahabubnagar, 11 women from 9 sanghams underwent a 4 day training from Smt. Gangamma from Karnataka and learnt the preparation of 20 herbal medicines.

In the four mandals of Medak, awareness regarding health has increased. The second batch of health training started in April 1995. Presently, 55 women from 26 villages are participating in health trainings in Medak. As in Mahabubnagar, the trainings are held for two days a month in two different places, at Jogipet and Alladurg.

In Medak during March, a survey was done regarding infant mortality. As a fallout of this, children's immunisation was discussed in the training. Consequently, many women are monitoring the weight of their children and those in the anganwadis. 500 children were mobilised for immunisation by the sangham women. A major complaint of the women has been body pains. Consequently, we organised Acupressure workshops in Makthal and Utkoor Mandals for sangham women and for the DIU team in Medak. This has validated to some extent existing indigenous knowledge of acupressure.

Preparation and use of herbal medicine is very popular with the sangham women. In some villages, this has increased the credibility of the sanghams Women of some sanghams are considering starting herbal nurseries and setting up shops to sell them.

Tuljamma, of Paladugu village, Medak district, has effectively put to use knowledge of herbal medicine which she has learnt in trainings. People from neighbouring villages buy herbal medicines from her.

> When many people in Akasanpalli village, Andole mandal, suffered from diarrhoea the sangham immediately went into action by effectively managing the crisis They prepared herbal medicine out of tender pomogranate leaves and distributed it in the village. Then, they contacted the ANM and distributed ORS packets.
> Some people in the village spread the word that this was all the effect of evil spirits and suggested that sacrifices need to be done. Restrictions were placed on the mobility of the people. The sangham then contacted the karyakartha, and together they met the PHC doctor, who suggested that the water tank be cleaned. The sangham supervised the cleaning and found a dead lizard in the tank. This laid to rest the belief that epidemics are caused by evil forces.

The 'eye' has been extensively discussed in terms of night blindness, eyesight, cataract, etc. Eye tests were conducted by Dr.Samatha, an Opthalmologist who is working on a part time basis with us. Several women have been identified for cataract operations Since we do not believe in setting up a parallel health system, efforts are on to develop linkages with existing health facilities for getting these women operated. A begining has been made in Mahabubnagar where sangham women from Makthal and Utkur, were operated for cataract free of cost at an eye hospital run by the Lions Club at Mahabubnagar.

During. 1995-96, both the DIU teams have been drawing upon various health personnel in the districts to assist in training. Sangham women and the DIU teams have actively participated in the Pulse Polio Programme, mobilising people and administering polio drops.

Health issues are high priority concerns for the sanghams. There has been a general increase in the interest shown by many other women who are not regular members of sangham.


## ACCESSING RESOURCES

During the past year, many more sanghams have actively accessed various resources and schemes. It must be emphasised that the role of APMSS has been to provide information and initial guidance. All the follow-up of applications has been done by the sanghams themselves.

## Housing :

Since 1994-95, housing has been an important activity of sanghams. During 1995, 216 houses in Medak, and 338 in Mahabubnagar were sanctioned.

These sanctions were the result of one and a half years of persistent hard work, repeated visits to various offices and being constantly heckled in the village. The beginning of construction activities has built up a strong image for the sangham in the village.

Several problems arose in Mahabubnagar. Peddajatram sangham which was one of the first to actively pursue this matter, has yet to start construction because of problems with the identified land. Though the RDO has been very supportive of the sangham, this problem is yet to be resolved. Consequently, the image of the sangham has suffered in the village.

In other villages, where construction has started, different problems surfaced. The sanghams of Chityala and Karne decided to find their own mason for construction. When the sangham of Pulimamidi decided on a similar course, the Housing Inspector objected and insisted that they accept the mason he suggests: The sangham' refused and there was a stalemate for some time. The sangham's grit compelled the Inspector to accept their terms.

## Toilets :

As a result of the continuous discussions with the sangham women on the importance of hygiene for good health, we gave information on the scheme for constructing individual toilets which required 'shramdaan' worth of about Rs.400, as part of the labour component. In Medak, 838 women from 30 sanghams have been sanctioned toilets. The construction activity has started. This has led to some sanghams asking for masonary training.

## Road :

In Oblapur, Utkoor Mandal, Mahatubneegar district under the Employment Assurance Scheme, the sangham has been sanctioned the contract, for the construction of a road.

## DWCRA :

During the course of the year, the stronger sanghams have applied for DWCRA loans. The sangham of Lingampally village, Makthal Mandal, Mahabubnagar, consisting mainly of stone cutters, is planning to apply for a sanction or a lorry or a tractor from the DRDA to market stone in the Narayanapet division. Some sanghams in both districts are also seriously considering applying for PDS dealerships.

48 in Medak groups and 35 in Mahabubnagar have been identified for DWCRA loans and are awaiting disbursal of money.

In Medak, negotiations are on with the SC corporation to provide loans to 9 sanghams on an experimental basis for a land-lease activity.

## School Buildings :

> Lakshmipalli village, Utikur mandal, Mahabubnagar, does not have a school building. Classes are being held under a tree. The sangham put forward this issuc to the MDO and MEO several times. Finally the building was sanctioned and the contract given to the sangham leader, Asamma, her daughterin-law and son. They used their own resources and constructed the building upto the lintel level. They then presented the bill for release of first instalment. This was not honoured. In these circumstances, the family is struggling to meet both ends. They have been going round in circles to get the money. The sangham has decided to take up the issue with the higher authorities on their behalf.

In Kondareddypalli and Potureddypalli villages in Medak, the construction of school buildings has started. The sanghams of these villages must be given full credit for having pursued the matter with the authorities and getting a defunct project restarted

## Land-Lease for Agricultural Purposes :

6 Villages (Devnoor, Lakshmisagar, Aksanpalli, Chautkur, Taddanpalii and Watpalli in Medak) have leased land by pooling their sargham funds and thrift money. They have opted for dry-irrigated crop production like jowar, ragi and ground-nut. Two of these groups suffered a loss because of heavy rains. In the coming year many more sanghams plan to engage in land lease and negotiations have started for this at village levels.

## Sangham Kutiram :

Land for construction of a Sangham Kutiram has been a focal issue for many groups. In Medak in particular, 40 Sanghams have been negotiating for land. 7 sanghams have actually got land sanctioned by the MRO in Medak. In Mahabubnagar, 4 sanghams have got land assigned by the MRO. An architect has been visiting both the districts, interacting with the women and working out the modalities of the construction. In some villages, the Sarpanchs are willing to give additional funds for the construction of the kutiram. Markings have been done and digging of foundations has started.

## Savings :

While in both districts some sanghams save money, this has not been a very important activity for many. As mentioned earlier savings activity increased in the 4 mandals in Mahabubnagar district as a result of the Maalakshmi thrift programme of the district administration. One of the outcomes has been that the karyakartha has been able to interact with a larger number of women. in the village. The challenge that lies ahead of us is to integrate the large nanker of women mobilised into the sanghams that have already been formed. The capacity building of these thrift groups also requires our immediate attention.

One of the problems we have had to tackle, however, is the lack of social cohesiveness among these various thrift groups in a village.

## Watershed:

During 1995, $10^{-}$villages in Utkur/Makthal mandals, Mahabubnagar district, have been identified by DPAP, (based on A.P. Remote Sensing Agency Surveys) for watershed programmes. As APMSS was already working in this area since June 1993, we were approached by the district administration to participate in the DPAP programme.

People's involvement and participation, and transference of funds directly to the village watershed associations were key elements of the revised DPAP guidelines. Since mobilising and organising of women resulted in strong sanghams in some of the identified DPAP villages, it was felt that DPAP would provide an opportunity for the sanghams to actively interact in larger fora. With their new found articulation and enhanced self-esteem they would be able to influence the comarity on their problems and priorities. The women may be able to steer the association towards more sustainable development.

This would also enable them to access natural and financial resources. The increased access to fuel and fodder, may also lead to other collective economic development programmes. Many of the sangham members are below the poverty line, and they frequently migrate to cities in search of work. The physical component of the project would provide
wages under EAS for the next four years. This would enable women to stay in the village and play an active role on a continual basis to motivate parents for enrollment of children, immunisation, literacy, etc.

Another major factor which clinched our decision was that funds would be transferred directly into the village watershed association accounts and APMSS would be only facilitators. The capacity of the community specifically sangham women, in organisational, administrative, technical and financial skills would be increased.

The watershed development team consisting of a Civil Engineer, Agriculture, Forestry and Social mobilizer was formed. These members were trained at APARD Rajendranagar. This was the first time that four men were taken to work with APMSS.

PRA was used for preparation of a four year abstract and action plan for first year. Watershed Association Committees were formed, registered and bank accounts opened. We tried to ensure that at least two sangham women, who are not sangham leaders, become members of the committee.

Watershed Association Committee members and the DIU team have been taken to PIDOW, Myrada Gulburga for exposure visits. This visit has helped us in breaking barriers and established stronger rapport with them.

By the time action plans were prepared and sanctioned it was April, 1996. The bunding work could not be executed because the soil was hard, and the labour were finding it difficult in adhering to SSR specifications.

Out of 8 villages, work was started in 6 villages. In each village, works of 2 lakhs have been undertaken. In the first year we have planned only bundings and plantation on bunds. Hence the entire 2 lakhs would be used under the wage component: Except in Jaklair and Peddajatram, sangham women are atso working on these bunds. In each village 150 aeres of bunding has been completed.

The process of grounding and sperationalisation of the programme has been highly appreciated by the Mahabubnagar DPAP. There are, however, many problems.

In grounding the programme, in one village of Utkur, PRA itself was not taken up because people refused to participate for two reasons (i) their previous experience with DPAP (ii) Utkoor being mandal head quarters, has all political leaders stationed there, and each faction responds only when their leader intervenes. APMSS has not been able to get all the leaders onto one platform to discuss the programme.

In another village, Manthangoud, Makthal mandal, the local MLA was not satisfied with the committee formed. A stalemate ensued and the programme has not moved forward.

The participation of sanghams at all levels has not been to our expectations. The DIU, State Office and WDT members had cortin:uous discussions on this problem. One of our major efforts was to sharpen the team's and sangham women's understanding on why APMSS has taken DPAP, its link to programme objectives and importance of women participating in decision-making committees. Slowly, women are coming forward in a few villages to take an active part in the programme.

However, on the more positive side, villages where sanghams were weak and formation of sangham has been difficult, the grounding of the watershed programme and frequent visits by WDT members evoked a strong response.

In Anugonda, Makthal mandal, during the course of forming the Watershed Association, it was emphasized that the committee should also focus on village development and take special interest in children's education, literacy, health and immunization. Many people responded positively, including women, who were not very cooperative when the Karyakartha first visited the village. A significant outcome was the active participation of the Sarpanch who took the responsibility in public to support the sangham and Watershed Association in their activities.

Though initially we had rescrvations about taking men into the programme, we have been fortunate that they have integrated with team. They actively support the DIU in various activities. The Civil Engineer is taking active interest in the construction of sangham kutirams, the agriculture and forestry members are helping in training and disseminating information on these subjects.

VISIBILITY
\& POLITICAL PARTICIPATION
Whether wa tad

## VISIBILITY:

There has been a gradual change in the nature of sangham activities. Initially, issues of everyday life concerning community and hcusehold interests were addressed. Women found it easier to confidently interact with officials and structures within and outside the village. Though in a few villages women addressed sensitive issues like caste at a very early stage, it is only in the last year that many more sanghams are consciously, confidently and openly, tackling gender issues.

## Prevention of Jogini Initiation:

In Mahabubnagar, during the course of a health training, the issue about the proposed initiation as jogini of an 18 yr old girl in Peddajatram village was brought up by 2 of the sangham members of that village. They spoke of their efforts in trying to prevent this and having failed consequently. They braved a lot of verbal abuse and much opposition from the other villagers. It must be remembered that many members of this sangham are oginis themselves. And this is the second initiative of theirs in taking up this issue.

There was considerable discussion on the immediate course of action. The APMSS staff suggested writing to the Collector and meeting the police, and assured full support if the women were willing to pursie 1 be issue. Consequently, letters were written to the authorities and a Gramsabha was held the same day. The initiation of the girl was stopped.

This once more emphasizes the strength of the sangham in addressing sensitive social issues such as the above and also a willingness to take up the issue in the face of opposition from various groups.

As a fallout of this, with the help of the Sarpanchs and MROs, the 'Dandora' mode was used to once again disseminate information regarding the laws prohibiting the initiation of young women as joginis. During the course of these discussions the issue of child marriage was also raised. We brought out a poster on child marriage, which has been very effectively used in many villages. Now in some sanghams, the women have decided to postpone the marriages of their daughters, showing a positive trend.

On 29th September '96, 17 sangham women and the Mahabubnagar DIU team met the Governor of AP. The Governor had heard about APMSS work in Mahabubnagar and was keen to interact with sangham women and solicit their views on the issue of prohibition. Alcoholism has been a much discussed subject amongst the sangham women during health trainings. After the meeting with the Governor, some sanghams have consciously taken action to prevent smuggling of liquor and sale of adulterated toddy.

In Dasaradoddi, Makthal Mandal, for eg., the sangham women, prevented the vehicle carrying toddy, from gaining entry to the village.

In Karne. village, the sale of adulterated toddy was put to a stop by the sangham women with support from the men of their village. Once, when the toddy dealer tried to sell adulterated toddy, no one bought it. They demanded that he sell unadulterated toddy and at a lower price. In several other villages also, the sanghams are preventing the sale of adulterated toddy. The sanghams of Pareval, Samistanpur, Pagidimarri, Chityala, have also taken an active role in the prevention of sale, consumption and smuggling of liquor.

In Jaklair, the sangham women decided that they would not drink toddy. When they were offered toddy as part of wages, as was the usual practice, they refused. They threatened to break the bottles if they were not paid cash. And they won the day.

Sanghams have come to play an increasingly prominent role in village affairs.
In Regode mandal, Medak district, as part of improving the relations between the community and the Police, and increasing people's participation, in dealing with crime, People's Councils were set up at the initiative of the Police Department.

Village elders, Panchayat members, youth and women along with the Police form the Council at the village level. Sanghams in Regode mandal were invited to send their members to these Councils.

In T.Lingampalli village, Regode mandal, a politically active sangham woman was nearly assaulted. She was hurt and the sangham took her to the police station and lodged a complaint. They compelled the culprit to tender a public apology, after which they let him go. This incident resulted in many women joining the sangham, (about 23 of them). The sangham requested protection. Immediately, the S.I. suggested that the sangham play an active role in forming a People's Council. One of the first cases that came to this newly formed Council was the case of one of the sangham members who had been separated from her husband. The Council negotiated on her behalf, and brought the couple together. The man was asked to give in writing that he would take care of his wife.

In Utkoor mandal, Mahabubnagar district, the karyakarthas and sangham women are regularly invited to the Mandal General Body Meetings, to present their agenda and pending issues.

> In Basvapur village, Medak district, a land issue was brought to the notice of the sangham. A vaddera family (stone cutters) had leased out their land to an upper caste man for Rs. 10 a long time ago. Despite their efforts to get the land back they did not succeed. They sought the sangham's help. The sangham tried to settle the issue amicably. He however, refused to cooperate. Hence, when he was away, they harvested the crop and gave it to the vadders. The next day the Sarpanch held a Panchayat meeting on this issue. The sangham went to this meeting, argued that the land be returned to the vadder family. After this the vadder women also started attending sangham meetings.

## RALLY ON VIOLENCE AGAINST WOMEN

On February 24th, 19961000 women from 26 sanghams in Pulkal Mandal, Medak district came together in a Rally on Violence against women. For this Rally, the women walked 25 kms , gathering at the mandal headquarters at Pulkal. The local Sarpanch, MPTC President, the SI and women from other organisations participated. People were amazed that so many women had come together on such an issue on their own volition.

This Rally was the culmination of a series of long discussions that had been taking place in the sanghams of Pulkal Mandal. Over the past year and half, 9 young women had been raped and killed in this mandal.

The youth of this area, initially felt, that since APMSS is a women's programme; it was our responsibility to fight on these issues: We had to make a difficult decision. We felt that since these young women were from the mandal, we had to conscientise the sanghams to come forward and take the responsibility to act on these issues. This meant waiting till the sanghams were prepared to act, and it was not easy. The spark came from Mudimanikyam village. A young woman, who occasionally came to sangham meetings, was raped and killed. The sangham led by Joshua Kanthamma took the support of the karyakartha and DIU and decided to file the case. They ensured that the site of the murder was not disturbed till the police came. The culprits were caught and booked after the sangham threatened to stage a dharna at the police station.

This news spread among the other sanghams and discussions ensued on the earlier incidents. At the District Mela held at Sangareddy, Medak District, in December 1995, where over 800 women from the 4 mandals came, these issues were raised again. Several views were expressed - need for greater security and our responsibility in focussing the community's attention on these issues, the need for legal awareness and the need for sanghams to act immediately. Out of this emerged the idea of a Raily. To build on this momentum and strengthen women's consciousness we propose to start legal awareness workshops during lo96-97.

## POLITICAL PARTICIPATION

## Panchayati Raj Workshops

In early 1995, we had prepared a pictoral booklet on the role of women in Panchayat Raj. This has been very effective communication material. Discussions took place in all villajes, and several sanghams put up women or supported candidates.

In Mahabubnagar, 33 women were elected as Ward members and 6 as Sarpanchs. The sangham also supported the candidature of 3 men who were elected as Sarpanchs:

In Medak, the sanghams put up 30 candidates of which 9 lost and 21 were elected as Ward members. 6 men who were supported as ward members by the sanghams were also elected. 3 women were elected as Sarpanchs and 3 men supported by the sanghams were elected as Sarpanchs.

Consequently, in Medak and Mahabubnagar, from July to October 1995, we held a few workshops for the elected menbers on their role and nature of participation. This was communicated by holding role plays on panchayat meetings, issues, responsibilities and the general economic-political sifuation in country. Not all the elected members attended because they were not formally handed over the charge. For the present these workshops have been stopped till a stronger demand is generated.


## LINKAGES

## GROWING LINKAGES:

During this year, both sanghams and the programme have expanded their spheres of activities and interaction. Linkages and networking between sanghams and the generally of the 2 districts, with other organisations, Government Departments and programmes, participation in public for a has been on the increase. Sanghams are stronger, and are keen to reach out, participate and articulate their concerns and interests in wider and wider spheres. This is an essential element in the process of sustaining sanghams.

With the experiences and confidence gained over the past few years, we are now beginning to share MS processess and strategies at different levels outside the oganisation.

## District Mela

District melas have been organised as part of our stratergy to move towards our long term vision to strengthen linkages between sanghams, and to moot the idea of a possible larger forum for women at mandal and district levels.

In November 1995, a mela was held in Mahabubnagar to which 360 women from 36 sanghams came. Several sangham women from Medak also came and talked about their sanghams. This occasion was used to invite officials of the SC corporation and Women \& Child Welfare to talk about the ways in which women can access their services. There was also an opportunity for the women to interact with officials of the UNDP Poverty Alleiviation programme, Sri.Tucker and Sri.K.R.Venugopal.

In December 1995, a similar mela was held in Sangareddy, Medak, in which 850 women from 70 villages participated. The focus of the mela was on herbal medicine and a dicussion on law was initiated by Ms. Shailaja, an advocate. The highlight of this mela was the visit of Sri. M.V.P.C.Sastry, Education Secretary and Chairman of APMSS. Every sangham wanted to present its work to him! Several of the officials from the mandals where we are working also particiapted.

In both the district melas, women were eager to narrate their experiences in the sangham, encouraging each other to speak into the mike, a new experience for almost all of them. Besides listening and talking, the women were most interested in singing and dancing. One of the major fallouts of the melas has been an increase in membership in the sanghams in all mandals.

In the first two years we had not formally organised meetings between sangham women and district officials like the district Collector. But in September '95, women from 23 sanghams came to a meeting with District Collector of Mahabubnagar district.

One further step in this direction is that in Utkur mandal, Mahabubnagar, karyakarthas and sangham women are participating in General Body Meetings at the Mandal level. They are being invited by the mandal officials to this forim to discuss the developments in the sanghams. This forum is used to bring up various pending issues like loans, applications, ete.

Sangham women in both the districts are actively participating in the Prajala Vaddaku Paland and bringing up ail their issues. The cridibility and visibility of the sanghams is evident by the recognition they have received from the Panchayats who have sought their help in Shramdaan activities. Many sanghams proudly report that, as a sangham, they were key players in this State programme.

The district administration of Mahabubnagar had launched a Kalajatha programme int Mahabubnagar district in October 1995. In the mandals where APMSS has been working, karyakarthas and sangham women have participated actively. One of the major messages of the Kalajatha is saving Rs.1/- per head per day. Three of our new karyakarthas have also been trained as part of the kalajatha team.

We have also actively participated in the Pulse Polio Programme in both the districts of Medak and Mahabubnagar. For Pulkal and Alladurg Mandals in Medak, APMSS took up the responsibility for the pulse polio programme. In all the four mandals, in Medak, sangham women along with the karyakarthas took an active role.

Both at the district and state levels APMSS staff have been invited to different for a to share their experiences in mobilising and organising women.

The karyakarthas and Resource Person of Mahabubnagar were the key resource persons at a training organised for the NGOs participating in the UNDP project. At the Mahila Sadasssu organised by the district administration of Mahabubnagar to discuss the state women's policy, APMSS played an important role as facilitators incharge of some of the group discussions.

At the State level also, APMSS has increased its interactions with programmes like DPEP, the Dept. of Family Welfare and other organisations, sharing its experiences and strategies, and to explore the ways in which the scope of the programme can be widened.

## WHERE DO WE GO FROM HERE?

While we have forged ahead in many areas, several bottlenecks and problems of reaching a plateau at individual and programmatic levels have surfaced.

A major concern has been to develop the capacities of sangham women. In an effort to strengthen leadership and develop decision making abilities, we started sangham leaders training at the cluster level. What is the need for such training ? What is to be talked about? What outcomes are expected?

The rationale behind these trainings was to emphasise the role of the sangham members, collective action, responsibility of the sangham leaders, karyakarthas and DIU responsibility. This training was planned for each cluster. The issues discussed here were the vision of our programrine, our experiences and problem solving.

We have conducted a few such trainings in each district. One positive outcome was that the sangham leaders recognised the role oí collective action in resolving issues. Questions such as what is a sangham, what are we expecting to achieve, and what is our future, were also raised. We emphasised a need to address sensitive social issues such as jogini initiation, child marriage and violence against women.

Though the ideas were clear, and the team felt it was important, we have not been able to carry this forward. We stopped all trainings and workshops for a period of $6-8$ weeks, during December-January 1996, to refocus our attention at the sangham level, to assess the impact of our various efforts and interventions. We recognise that this is critical if we are to keep a finger on the pulse of village processes. We have been continuously reflecting on various strategies to take the sanghams forvard. We recognised that at this juncture of the programme, both the sanghams and team need new challenges to keep spirits up.

The plan for 1996-97 has been more sharply framed around the five major areas of education/literacy; health; resource and asset building and management; legal awareness; and effective political participation.

OUANTITATIVE DATA
ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY
DIU - MEDAK 1993-96



## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCTETY <br> $$
\text { DIU - MAHABUBNAGAR } 1993 \text { - } 96
$$



Date :

## AUDLTOR'S REPORT

1. We have examined the attached Balance Sheet of the Andhra Pradesh Mahila Samatha Society, Hyderabad as at 3 lst March, 1996 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date annered thereto, and report that:
2. (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit.
(b) Proper books of account have been kept by the Society, so far as appears from our examination of the books.
(c) The Balance She日t and Income and Expenditure Account referred to in this Report are in agreement with the books of account.
(d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts subject to the notes. give a true and fair view:
i) in the case of Balance sheet, of the state of affairs of the Society as at 31st Marctt, 1996 and
ii) in the case of Income and Expenditure recount of the society, the excess of Expenditure over Iricome for the year ended on that date.
```
PLACE : HYDERABAD
DATE : 10.06.96
```



# BALAJINAIDU \& CO., 

6-1-85/4, Saifabad,
Chartered Accountants

## Date:

## NOTES ON ACCOUHTS

1. These accounts are for the period of twelve months i.e: from 01.04.1995 to 31.03.1996.
2. The Society is maintaining its accounts on Mercantile basis.
3. Interest accrued on fixed deposits with scheduled banks of an amount of Rs.9,132/- was included in the fired deposits amount.
4. Depreciation on fixed assets has been provided in the accounts at the rates as specified under the Income Tax Act, 1961 .

PLACE : HYDERABAD
DATE : 10.06 .96


## PLOT NO. 8, APARAYITHA HOUSING COLONY, AMEERPET. HYDERABAD-500 016

## GALANCE SHEET AS OM 31.03. 1996

| LIAEILITIES |  | $\begin{aligned} & A M O U N T \\ & (R S .-Q S .) \end{aligned}$ | ASSETS | $\begin{aligned} & \text { AMOUNT } \\ & \text { (RS.-PS.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| danital fund | 27.46.972-90 |  | Fixad Assets - Annexure - I | 9,48,911-00 |
| mos: Funds received |  |  | Fixed Deposits - Annexure-Ir | 30, 33, 234000 |
| from Government | 56,00,000-00 |  | Deposits \& Advances - Annexure - III | 23,000-00 |
| oti india during |  |  | Advance with M.V.Founcation | 820-32 |
| the year. |  |  | Cash \& Bank balances - Annexure - IV | 3,70.075-90 |
|  | 83,46,972-90 |  |  |  |
| -5ミ5: Excess of | 39, 75, 931-68 |  |  |  |
| -xeenai ture |  | 43,71,041~22 |  |  |
| aucit fee payable |  | 5,000-00 |  |  |
| TOTAL : |  | 43,76,041-22 | Tatal : | 43,76,041-22 |

PIACE:HYDEAAEAD
OATE $=10.06 .1996$

FOR GNDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY


Notes and annexures
annexed hereto form part of the acoountes FOR BALAJINAIDU $\$$ EJ.
 CHARTEM
0. KOTESWARA RAO PARTIEA

ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY
PLOT. NO. 8. APARAJITHA HOUSING COLONY, AMEERPET, HYDERABAD-500 016

andhra pradesh mahila samatha society

## PLOT NO. 8, APARAJITHA HOUSING COLONY, AMEERPET, HYDERABAD-500 016

FIXED ASSETS AS ON 31.03 .1996


ANOH TA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY::HYDERABAD
Fixed Deposits as on 31.03.1996


## ANDHRA PRADESH MOHILN SAMAIHA SOGIETY hYDERABAD

## DEPOSITS R AOVNACES OS ON 31.O3.76





CASH \& BANK 日ALANCES AS ON 31.03 .96

02.

Cash at Bank

- 58 A/C NO. 7402 : ANUHRA BANK $2,32.289 \sim 75$
- 58 A/C NO. 7648 : AMEERPET BR. 20,000-00
- SB A/C NO. 15806 WITH ANDHRA 83, 873-60 BANK, MAHABUBNAGAR.
- A/C.NO.C\&I O4O WITH SBI. 28,B70-00 SANGAREDOY.

TOTAL : $3,70,075-90$


ACCOUNTS OFFICER


## STATE OFFICE :

| S.NO | particulars | A MOUNT <br> (RS. - PS.) |
| :---: | :---: | :---: |
| 01. | Salaries | 184432.40 |
| 02. | Honorarlum | 143645.00 |
| 03. | Rent | 54340.00 |
| 04. | Petrol | 35598.20 |
| 05. | Vehicle Maintenance | 39711.70 |
| 06. | Printing \& Stationery | 21976.20 |
| 07. | Postage \& Telegrame | 6115.15 |
| 08. | Telephonea \& Trunk-Calls | 31283.45 |
| 09. | Office Expenses | 10170.70 |
| 10. | Contingencies | 50581.65 |
| 11. | Local Conveyance | 16928.35 |
| 12. | Insurance | 5927.00 |
| 13. | Travelling Expenses | 162456.70 |
| 14. | Bank Charges | 3888.75 |
| 15. | Electricity Chargea | 1041.00 |
| 16. | Water Charges | 2844.40 |
| 17. | Audit Fee | 5000.00 |
|  | TOTAL :- | 775940.65 |



## ANDIRA PRADESH MAIILLA SAMATHA SOCIETY

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR 1995-96

DISTRICT IMPLEMENTATION UNIT - MEDAK

| S.NO. | ARTLCULARS |
| :--- | :--- |
|  | (RS. - PS.) |


| 01. | Honorarium | 126800.00 |
| :---: | :---: | :---: |
| 02. | Salaries | 13165.00 |
| 03. | Rent | 36000.00 |
| 04. | Dlesel | 18510.90 |
| 05. | Vehicle Maintenance | 27584.30 |
| 06. | Printing \& Stationery | 4191.60 |
| 07. | Office Expenses | 15766.05 |
| 08. | Postage \& Telegramg | 249.00 |
| 09. | Telephones \& Trunk-Calls | 14494.55 |
| 10. | Local Conveyance | 507.00 |
| 11. | Travelling Expenses | 21619.25 |
| 12. | Electricity Charges | 1150.00 |
| 13. | Contingencies | 4972.10 |

    TOTAL :
    285299.76
    

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY

## MANAGEMENT COST FOR THE YEAR 1995-96 <br> Annexure - VII

DISTRIC' IMPLEMENTATION UNIT - MAHABUBNAGAR

| S.NO | PARTICULARS | A MOUNT (RS. - PS.) |
| :---: | :---: | :---: |
| 01. | Honorarium | 132205.95 |
| 02. | Rent | 3160?.co |
| 03. | Diegel | 29655.c: |
| 04. | Vehicle Maintenance | 36605.00 |
|  | Printing \& Stationery | 9472.20 |
|  | Office Expenses | 14166.30 |
|  | Postage \& Telegrams | 336.00 |
|  | Telephones \& Trunk-Calls | 10545.85 |
| 09. | Local Conveyance | 5532.50 |
| 10. | Travelling Expenses | 25500.40 |
| 11. | Electricity Charges | 476.00 |
| 12. | Contingencies | 7134.15 |
|  | TOTAL : | 302640.20 |
|  |  | $\underset{\text { STATE PROGRAMMi DIRECTOR }}{\int_{\text {PRAG }}}$ |

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY



## ANDIIRA PRADESII MAHILA SAMATHA SOCIETY

## ACTIVITY COST FOR THE YEAR 1995-96 <br> Annexure - IX

DISTRICT IMPLEMENTATION UNIT - MEDAK


## DISTRICT IMPLEMENTATION UNIT - MAHABUBNAGAR




PARTICULARS OF UNSPENT AMOUNT REPRESENTED BY : AMOUNT (RS. - PS.)


# ANDHRA PHADESIF MAHHLA SAMATHA SOCIETY <br> Plot No. B, Aparn.jithe Colony, Ameerpet, Hydernbad - 16. 

STATEMENT SHOWING THE PARTICUIARS OF EXPENDITURE INCURRED DURING THE PERIOD 1-04-95 TO 31-03-96.

|  | PARTICULARS | STATE OFFICE (R6. Ps) | $\begin{gathered} \text { DIU } \\ \text { MEDAK } \\ \text { (Me. Pei) } \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \text { DIU } \\ \text { MBNR } \\ \left(\mathrm{Ra}_{\mathrm{a}}, \mathrm{~F}_{6}\right) \end{gathered}$ | TOTA1; <br> ( $\mathrm{HF}, \mathrm{PB}$ ) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A) | MANAGEMENT COST:- |  |  |  |  |
|  | Salaries | 184432.40 | 13455.0 on | 0.00 | 197887.40 |
|  | Honorarium | 143645.00 | 126800.00 | 132205.95 | 402650.95 |
|  | Rent | 54340.00 | 36000.00 | 31000.00 | 121340.00 |
|  | Petrol/Diesel | 35598.20 | 18510.90 | 29665.05 | 83774.95 |
|  | Vehicle Maintenance | 39711.70 | 27584.30 | 36605.00 | 103901.00 |
|  | Printing * Stationery | 21976.20 | 1191.60 | 9472.20 | 35610.00 |
|  | Postage \& Telegrams | 6115.15 | 219.00 | $336.00^{\circ}$ | 6700.15 |
|  | Telephones \& Trunk-Calls | 31283.15 | 14194.55 | 10545.85 | 66323.85 |
|  | Office Expensea | 10170.70 | 15766.05 | 14166.30 | 10103.05 |
|  | Contingencies | 50581.65 | 4972.10. | 7134.15 | 62687.90 |
|  | Local Conveyance | 16928.35 | 507.00 | 5532.50 | 22967.85 |
|  | Insurance | 5927.00 | 0.00 | 0.00 | 5927.00 |
|  | Travelling Fxpenses | 162456.70 | 21619.25 | 25500.40 | 209576.35 |
|  | Bank Charges | 3888.75 | 0.00 | 0.00 | 3888.75 |
|  | Electricity Charges | 1041.00 | - 1150.00 | 476.00 | 2667.00 |
|  | Water Charges | 28.14 .10 | 0.00 | 0.00 | 2844.40 |
|  | Audit fee | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | 5000.00 |
|  | TOTAL - A | 775940.65 | 285299.75 | 302640.20 | 1363880.60 |

B) ACTIVITY COST:-

| Documentation | 33045.10 | 15198.50 | 18583.00 | 66820.60 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| News Letter | 0.00 | 1709.00 | 0.00 | 1709.00 |
| Publication | 309708:00 | 0.00 | 0.00 | 309708.00 |
| Material Production | 9775.00 | 0.00 | 0.00 | 9775.00 |
| Books \& Periodicals | 2060.85 | 5486.10 | 2113.50 | 9960.45 |
| Seminars \& Work-shops | 76870.65 | 8127.50 | 6667.30 | 91665.95 |
| Training Expenses | 72683.20 | 52680.05 | 91638.95 | 217002.20 |
| Meeting Expenses | 4926.95 | 82061.45 | 126096.05 | 213084.15 |
| Diatrict Mela | 0.00 | 72893.75 | 89198.15 | 162091.90 |
| Cluster Meeting Exps | 0.00 | 1111.95 | 6952.75 | 8064.70 |
| Sangham Leaders Meeting Exp | 0.00 | 1120.85 | 0.00 | 1120.85 |
| Sagham Fund Meeting Expa | 0.00 | 861.00 | 147.00 | 1308.00 |
| NFE Meeting Exps | 0.00 | 229.00 | 17902.50 | 18131.50 |
| Sangham Fund | 0.00 | 241900.75 | 153200.00 | 404500.76 |
| Sangham Hut | 0.00 | 105000.00 | 60000.00 | 165000.00 |
| Watershed | 0.00 | 2097.25 | 482.00 | 3179.25 |
| Evaluation | 0.00 | 2187.65 | 0.00 | 2187.65 |
| MSK Expencer | 0.00 | 0.10 | 75107.15 | 75407.15 |
| Honorarium - Shayoginieg | 0.00 | 108350.00 | 130000.00 | 234350.00 |
| FTA - Snhnyoginiea | 0.00 | 31500.00 | 39000.00 | 70500.00 |
| NFE Kita \& Black Roarde | 12500000 | 0.00 | 0.00 | 12500.00 |
| Amount spent by M.V.Foundali | 59827968 | 0.10 | 0.00 | 608279.68 |
| TOTAL - B | 1149843.43 | 732514.80 | 827988.85 | 2710353.08 |

ANDIRA PRADESH MAHILAA SAMATIIA SOCLETY
plot No. B, Apmrajllin Colony, Amecrpet, liyderalind - 16 .

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF EXPENDITURE INCURRED DURING THE FERIOD 1-04-1995 TO 31-03-1996.

| PARTICULARS | STATE | DIU | DIU |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | OFFICF | MEDAK | MBNR | TOTAL |
|  | $(\mathrm{Ms}. \mathrm{Ps)}$ | (Rs. Ps) | (Rs. Ps) | (Rs. Ps) |

C) ASSETS PURCHASED:-

| Office Equipment | 1955.00 | 0.00 | 0.00 | 1955.00 |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| Furniture \& Fixtures | 11461.00 | 7119.00 | 3400.00 | 21980.00 |
| Computer | 98010.00 | 0.00 | 0.00 | 98010.00 |
| Xerox Machine | 112903.00 | 71687.00 | 71687.00 | 266277.00 |
| TOTAL - C |  | 224329.00 | 78809.00 | 75087.00 |

D) DEPOSITS \& ADVANCES:-

| Rent Deposit | 0.00 | 9000.00 | 2600.00 | 11600.00 |
| :---: | ---: | :---: | ---: | ---: |
| Advances | 820.32 | 0.00 | 0.00 | 820.32 |
| TOTAL - D | 820.32 | 9000.00 | 2600.00 | 12420.32 |
|  |  |  |  |  |
| TOTAL $(A+B+C+D)$ | 2150939.40 | 1105620.55 | 1209316.05 | 4464876.00 |

ADVANCES RECOVERED :

| Advances | 293697.50 | 0.00 | 0.00 | 293697.50 |
| :--- | :---: | ---: | ---: | ---: |
| Rent Deposit | 0.00 | 5400.00 | 5000.00 | 10400.00 |
| TOTAL. : | -293697.50 | 5400.00 | 5000.00 | 304097.50 |



## andhra pradesh mallila samatha society HYDERABAD

BANK RECONCILIATION STATEMENT OF A/C NO. 7402 WITH ANDHRA BANK, AMEERPET BRANCH, HYOERABAD.

```
Balance as per cash bock
2.32,207-75
ADD :- Cheques issued but rodt
    debited in Eank Pass gook.
    i. Audio Vision Ch.No.O293714
                        Dt.30.03.1996. 5.050M00
    ii. Classic Traders Ch.No.0293715
        Dt.30.03.1996. 40.615-00
iii. Gulbarg Travels Ch.No.0293716
                Dt.30.03.1996.
                            1.230-00
    iv. Rent - Mr.Farhan Rasheed
        Ch.No.0293717, Dt.30.03.1996. 4,180-00
    v. Salaries - Smt. Kameshwari.J.
        Ch.No.0293718.
        Dt.30.03.1996. 8,675-00
    vi. Self Ch.No.0293719, Dt.31.03.1996. 2,500-00
vii. Solf Ch.No.0293720.Dt.31.03.1996. 2,500-00
viii. Telephone Charges Ch.Ho. 194202
                                Dt.29.09.1995.
LESS : Cheques deposited but not credited
            (Fixed Depcsit)
            Balance as per Bank Pass Book:
                                    3.151-00
                                    3.00,000-00
(Rupees one hundred and ninety \& paise seventy five only)
```

Place: HYDERABAD
DATE : 10.06 .1996

P. ShYari rao

ACCOUNTS OFFICER
AMOUNT
(Rs. - Ps.)

## भूमिका

उत्पन्न प्रवर्तक शाक्ति की गति के संग चलना इस वर्ष की सबसे बड़ी चुनौती रही है। इस सालं हमारे और संघ महिलाओं के संबंध दूसरे कार्यक्रमों के साथ बढ़ने लगे।

पिछले कुछ सालों में हमने महिलाओं के संघों में व्यवस्थित करने पर ध्यान डाला। हमें यह ऐहसास हुआ कि संघ अलग अकेला नहीं चल सकता और परिस्थितियों के साथ-साथ परिवर्तन होना अनिवार्य है। अब, जबकि कार्यक्रम अनुभवी व विश्वसनीय हो चला है, हमारी पहुँच को और फैलाने की आवश्यकता है । इसका अर्थ तथापि यह है कि इन पारस्परिक संबंधों के मूय इस प्रकार बनाए जाने चाहिए कि बड़ी महिला समाख्यों के लक्ष्यों और तरीकों को नज़र अंदाज़ न किया जाए।

इस प्रक्रिया के दौरान जब हम अपनी क्रियाओं का दायरा फैला रहे थे, तब इस बात की जागृति थी कि हमारा लगातार प्रतिबिंब कर, हमारा दिशा को सहीं मार्ग पर रखना आवश्यक था।जहाँ तक हमारा अन्य कार्यक्रमों में भाग लेना और उसका प्रभाव हमारे क्रम पर पड़ने का था, कई ग्नस्न उठाए गए।

संघ की माँगें और हमारे कार्याव्ली में आलिंगन कार्यक्रम की योजना, भविष्य दिशाएँ, इन सभी विष्यों में समझ बढ़ाने के लिए कई वर्कशाप प्रयोजित किये गए। ग्राम व मप्डल स्तरों पर, सबल संघों की भविष्य, भूमिका संघों की क्रियाएँ आदि विषयों पर काफी विचार विमर्श किये गए। यह सब चर्चा भविष्य में एपी.एन.एस.एस. को इन क्षेत्रों से हटाए जाने के प्रसंग में की जा रही थी और इस के आधार पर भविष्य जरूरतों को ध्यान में रख, और हमारी क्षमताओं को विकसित करने की योजनाएँ बनाई जा रही थीं।

## फैलाव एवं बड़ाव

1995-96 के दौरान दोनों प्रान्तों में कार्यक्रम का फैलाव नए मण्डलो में आकृतिक ढंग से हुआ ।
जुलाई 1995 में महबूबनगर में नरवा और मागानूर के मण्डलों में हमारा काम शुरु हुआ । 1995 तक हमने सभी संस्थाओं पर अधिपत्य कर लिया था।

अगस्त 1995 में जब प्रान्तीय शासन के द्वारा "माँ लक्ष्मी पोदुपु कार्यक्रम" (माँ लक्ष्मी बचत कार्यक्रम) जो प्रान्तों के पूरे 64 मण्डलों में स्थापित किया जा रहा था, उसी समय नरवा एवं मागनूर प्रन्तों में हमारा काम शुरु हो चला था। इस कार्यक्रम की स्थापना कलाजाथाओं के द्वारा की गई थी। नरवा मण्डल के लिए चुने गए नए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे कर नरवा कलाजाथा दल में शामिल किया गया।

नए मण्डलों में, विशेष रुचि के साथ प्रवेश करने में, अनेक संकटों का सामना करना पड़ा, विशेषकर नरवा मण्डल में । कलाजाथा के बाद महिला सामख्या नीतियों पर केन्द्र करते वक्त नरवा कार्यकर्ताओं को प्रारम्भ में कुछ मुश्किलों का सामना करना Чड़ा, क्योकि उन्होंने कैफियत प्रणाली को नहों अपनाया था।

मेदक में हमारे कार्य का फैलाव कुछ धीमी गति से हुआ। टेकमल, शंकरमपेट और पापन्नापेट मण्डलों में काम, फरवरी 1996 मे प्रारम्भ हुआ।

पारस्पर संबंध बनाने की प्रक्रिया दोनों प्रान्तों के नए मण्डलो में आसान (हो गया) था क्योंकि वहां की महिलाओं ने आस-पड़ोस की मण्डल महिलाओं से ए.पी.एम.एस.एस. के बारे में पहले से ही जानकारी प्राप्त कर ली थी। पिछले दो वर्षों के अनुभव के आधार पर नए कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्य का परिचय नए गांवों में सरलता से किया।

साल के अंतर्गत हमने काफी, कार्यकर्ताओं एवं संसाधन व्यक्तियों के खाली पदों में उचित लोगों को नियुक्त किया। चुनाव एवं शिक्षा नीतियों के तरीकों में कई परिवर्तन लाए गए। सभी नए सदस्यों को सबसे पहले 4 हफ्तों के लिए क्षेत्र में भेजा जा रहा है और उसके उपरान्त ही उनकी औपचारिक शिक्षा आरम्भ की जा रही है। विभिन्न ग्रशिक्षण जरूरतों का सामना करना कठिन साबित हुआ है । कुछ कार्यकर्ताओं को पुराने मण्डलों में, जहां संघ शक्तिशाली थे, वहां काम करना पड़ा को कुछ को एकदम ही नए ग्रामों में भेजा गया।

नए सदस्यों की क्षमता प्रान्त कार्यालय द्वारा आयोजित औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा बढ़ाई गई, और क्षेत्र प्रशिक्षण डी.आई.यू कोर दल द्वारा आयोजित किया गया।

यह पहचानना ज़रूरी है कि संघ सदस्यों की संख्या धीरो-धीरे बढ़ रही है। सामान्य तौर पर हर एक कार्यकर्ता, संघ सम्मेलनों के द्वारा 300 महिलाओं से लगातार संपर्क रख पाते हैं । किन्तु येदक प्रान्त के रिगेड और अल्लादुर्ग मण्डलों में कुछ संकटों का सामना करना पड़ा। अल्लादुर्ग में कार्यकर्ताओं के साथ कठिनाइयाँ होने के कारण ग्रमीण कार्य पर असर पड़ा। दो कार्यकर्ताओं के प्रयत्नों के बावजूद रिगेड में हमारे काम की स्थापना आसानी से नहीं हो पाई।

महबूबनगर के नरवा मण्डल के तीन कार्यकर्ता जबकि हर एक गांव की 100 महिलाओं से संपर्क 'अल्प व्यय कार्यक्रम' द्वारा रखते हैं, तब भी संघ दलों में उतना आपसी मिलाप नहीं है जितना कि दूसरे मण्डलों में है ।

कुछ मण्डलों में कार्यकर्ताओ के शीघ बदलाव, व उनका प्रभाविकता के साथ संवादशील न रह पाने का असर, संघ की उन्नति पर पड़ा।

जहाँ तक व्यवधानों (इन्टरवेनशन) और क्रियाओं की योजनाओं का सवाल था, 1995-96 का काल विकेन्द्रीकरण रहा है। डी.आई.यू. का स्वाधीन होना और स्वयं कदम उठाने के साथ, प्रान्त कार्यालय ने एक सुविधाजनक भूमिका अपना ली।


## शिक्षा

साक्षरता एवं बच्चों व बालिकाओं के बाल शिक्षा के विषय को एपी.एम.एस.एस. ने प्रारम्म से ही प्रचार किया। पाटाशाला एवं छात्रावासों में बच्चों को भारती करना, एक लगातार प्रक्रिया रह चुकी है।

इस साल के अंतर्गत हमने सफलतापूर्वक विभिन्न बग़ शिक्षा विम्नों का अंत दिंया और व्यस्क साक्षरता के क्षेत्र में अपने प्रयत्नों का पथप्रदर्शन करना चाहा।

## बालिका बाल शिक्षा बाल मित्र केन्द्र

1995-96 में हमने पिछले साल के केम्प तरीके को छोड़, दूसरी नीति को अपनाया। 1994-95 में रखे गए केम्पों ने कई लड़कियों को आकर्षित नहीं किया था। तथापि इसका प्रभाव संघ की रुचि से पता चला, जो अपने ग्रामों में बालिकाओं के लिए केन्द्र स्थापित करना चाहते थे। विशेषकर महबूबनगर में मिले उत्तर बहुत संतुष्षमय रहे।

इस विषय पर दल व संघों में काफी वाद-विवाद हुए। जबकि कार्यक्रम में बाल-कार्य के बारे में ज्यादा संबोधित नहीं किया गया, उसको रोकने का एहसास सब में था। हमने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोलने का निर्णय लिया। हमारे लिए यह अनौपचारिक ढंग, मेहनती बालिकाओं के लिए नहीं स्थर लगा।

बाल-मित्र केन्द्र (अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र), जो हमने शुरू किये, एक फुल की तरह थे, जो बालिकाओं को औपचारिक पाठशालाओं से जोड़ रहे थे । ये साफ था कि 5 से 10 वर्षीय बच्चों का पाठशाला में भरती होना आवश्यक है। यह्न केन्द्र घर पर या बाहर काम करने वाली बालिकाओं के लिए था। महबूबनगर के युक्ति क्षेत्र में रूई का ढेरों में लगने के कारण, कई नवयुवतियों को रुई चुनने के लिए रखा गया, जिससे उन्हें प्रतिदिन $10-15$ रुपयों की रोजी आमदनी प्राप्त होती थी।

बाल शिक्षा के प्रति, माँ-बाप का उत्तरदायित्व, इस मुद्दे पर काफी विचार विमर्श किये गये, विशेषकर बालिकाओं के संधर्प में । 1995 के उत्तरार्ध तक महबूबनगर के संघों से निश्चित आशावादी उत्तर मिल रहे थे । मेदक में इस प्रक्रिया की गति और धीमी रही।

इसको रोकने के लिए किन सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाए, इसको लेकर हमारे बीच लीन विचार विमर्श हुए। हमारी ये कामना थी कि सहकारिता और ओनरशिप जैसे कार्यक्रम के उपायों को सच्चाई में बदल दिया जाए। हमें इसका एहसास था कि ये सब तभी कर सकते थे जब अध्यापक के पढ़ाने के भाड़े का उत्तरदायित्व संघ और माँ-बाप के बीच बांट दिया जाए।

केन्द्र शुरू करने की प्रक्रिया संघ के चुने अध्यापिकाओं ने स्वयं की। अत्यधिक गांवों में शिक्षित महिलाएं न मिलने के कारण, शिक्षित नौजवानों को चुना गया।

सबसे कटिन क्षेत्र अध्यापक के वेतन का था।
अध्यापकों को कौन वेतन देगा ? इस विषय पर वार्तालाप डी.आई.यू, संघ, व माता-पिताओं के बीच हुई । हमारी ओर से यह बात स्पष्ट थी कि शिक्षकों का पूरा वेतन भार, एपी.एम.एस.एस. नहीं उटा पाएगी।

शिक्षकों के वेतन का हिसाब दस रुपये प्रति शिष्य, प्रतिमास लगाया गया। उसका विभाजन कुछ ऐसा था -
संघ की ओर से चंदा .

| माता-पिता की ओर से - |  |
| :--- | :--- |
| ए.पी.एम.एस.एस.का अंशदान | रु. 3 |
|  | रु. 6 |
|  | रु. 10 |

(ए. पी.एम.एस.एस. द्वारा मिले 6 रुपयों में से केवल 3 रुपये हर महीने शिक्षक को दिये जाएंगे और 'बाकी के 3 रुपये बच्चों की एम.एल.एल. प्रगति से संधान रखेंगे। एम.एल.एल प्रगति का निरीक्षण त्रिमासिक किया जाता है।
यह वेतन शिक्षकों को संघ के माध्यम से दिया जाता हैं।

केन्द्र में आने वाली अत्याधिक बालिकाओं ने कभी पाठशाला नहीं देखी थी। अतः यह निर्णय लिया गया कि " ऋषि वैली ग्रामीण शिक्षा किट" - "डिब्बे में स्कूल" का प्रयोग कक्षा 4 तक किया जाएगा।

हमारे प्रयत्न केवल उनके पढ़ने - लिखने की शिक्षा तक ही नहीं, बल्कि उनके आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जागृति, खेल-कूद, संस्कृतिक कार्यक्रम, अंतह कलाओं को उभारना, इन सभी विषयों पर अध्यापक द्वारा बनाए अभ्यास की सहायता, शिक्षा प्रदान करने का था। बाल मित्र केन्द्र का वातावरण एक दैनिक पाठशाला कें सामान्य था। बच्चों की योग्यता की जाँच एम. एल. एल. पर आधारित परीक्षा से की जाएगी, ऐसी विचार गोष्ठी थी।

बाल मित्र केन्द्र की शुरुआत जून 18,1995 में महबूबनगर और मेद़क में हुई
महबूबनगर में सब से पहले 'किट' के प्रयोग की शिक्षा, वी.आई.पी. (एक, एन.जी.ओ.) द्वारा अध्यापकों को दी गई । इसके बाद प्रतिमास समालोचन व योजना सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसका संचालन, महबूबनगर के संसाधन व्यक्ति ने किया । शिक्षकों ने अपने केन्द्रों के प्रगति पत्र दिखाए। इन मासिक सम्मेलनों ने कई स्र-पुरुष संबंधित मुद्दों को सामने रखने का मौका भी दिया। महबूबनगर में यह प्रयत्न, बहुत सफल रहा। दूसरी ओर, मेदक में केवल ऐसे एक ही केन्द्र होने के कारण, ज्यादा प्रयत्न नहीं लगाए गए।

## बाल मित्र मेला

नवम्बर 13 और 14 को महबूबनगर के उटकूर मण्ड़ल में बाल मित्र मेला का आयोजन किया ग़या। इसमें 140 बालिकाओं ने भाग लिया । एक न्यूनतम पद पर प्रशिक्षण परीक्षा, समझ; पहचन, लिखाई और सीखे गानों की जांच करने के लिए की गई मण्डल अधिकारियों और चुने गए प्रतिनिधियों को भी इस मेले में आमंत्रित किया गया। भाग लेने वाली सभी बालिकाओं को छोटे पुरस्कार प्रदान किये गए।

बालिकाओं के शिक्षा प्राप्त करने के इस प्रदर्शन का एक लहरीय प्रभाव महबूबनगर पर पड़ा; जहां मार्च 1996 तक केन्द्रों की संख्या 18 से बढ़ कर 35 तक हो गई थी। मेदक में भी फ़रवरी 1996 के अन्त तक, 14 केन्द्रों की शुरुआत हो गई थी।

1995-96 के दौरान दोनों जिलों में तकरीबन 1027 बाल-बालिकाओं ने इन केन्द्रों में आना आरम्भ कर दिया था।


इन केन्द्रों को चलाने में संघ व माता-पिता, दोनों ही एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने प्रतिदिन शिक्षकों का आना, और मार्ग में आई कोई भी विछन बाधाओं का रिपोर्ट करना, इन दोनों बातों की सुरक्षित ढंग से ध्यान रखा। महबूबनगर के संघ के 7 केन्द्रों के अध्यापकों को पदच्युत किया गया क्योंकि एक तो वे अनियमित थे और दूसरे अपने प्रशिक्षण काल में सीखे गए सभी विषयों की शिक्षा नए चुने अध्यापकों को देने पर अटल रहे।

स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में बालिकाओं ने सामान्य स्कूलों के बच्चों के संग मिल, केन्द्र में सीखे गए गाने और कविताओ को प्रदर्शन किया। शाम के समय, अब, कई गांवों में औपचारिक पाठशालाओं के बच्चे, केन्द्र में आते हैं।

महबूबनगर के वानैयकुन्टा गांव के सरपंच ने 5 लीटर केरोसिन स्वयं केन्द्र को देना निश्चित किया, यदि वहाँ के बच्चों ने पढ़ने-लिखने में उत्सुकता व रुचि दिखाई।

एक ग्रामीण ने कहा कि 'रात स्कूल को गांव के हमारे क्षेत्र से कई बच्चे जाते हैं, किन्तु अंधेरे के कारण हम ही उन्हें अकेला नहीं भेजना चाहते।' इस पर सरपंच ने क्रोधित होकर उत्तर दिया 'शायद गांव में दो-रात्र पाठशालाएँ खोली जाए तो सब को सुविधाजनक लगे ?'

संघ के नेता ने तुरन्त एकत्रित भीड़ से कहा - ‘यह हमारी संघ सम्मेलन है और इसमें पुरुष न दखल अंदाजी दें, तो बेहतर होगा।' यह एक संघ है, एक गांव है । हम इसे बटने नहीं देंगे । इन वाक्यों ने सभी के मुँह बंद कर दिये।

## महिला शिक्षा केन्द्र (एम.एस.के.)

बढ़ती बालिकाओं व नवयुवतियों की शिक्षा के मुद्दों पर सम्बोधित करने के हमारे प्रयास के अंतर्गत हमने एक साल का आवास स्थल कार्यक्रम आरम्भ करने का निश्चय किया। हर जिले में इसे महिला शिक्षा केन्द्र कहा गया। महबूबनगरर में दिसम्बर 1995 में एम.एस.के की शुरुआत 30 बालिकाओं से हुई। इनमें कई बालिकाओं ने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मेदक में मार्च 1996 में एम. एस.एस.के की शुरुआत 34 लड़कियों से की गई जो कभी पाठशाला नहीं गई थी। इनमें सें कुंछ नबयुवतियां बहिष्कृत बाल वधुएँ थी, तो कुछ की माताओं ने शादी से बचाने के लिए उन्हें केन्द्रों में भेज दिया था। केन्द्रों. के आरम्भ से पूर्व माता-पिता के साथ कई बैठकों का आयोजन किया गया। माता-पिता इस बात के इच्छुक थे 'कि सिलाई-कढ़ाई को निर्धारित पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाए।

नियमित पाठ्यक्रम इस ढंग से बनाया गया है जिससे सीखने और सवाल-जवाब की प्रक्रियाओं को और विकसित किया जा सके।

पढ़ने-लिखने के साथ-साथ बालिकाओं को स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक, वकालत तथा वर्तमानकालीन घटनाओं, आदि के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके अलावा पोषशाला (नरसरी) की देख-रेख, फ्रीमेसन संबंधि शिक्षा (मेसिनरी), (हैण्ड पम्प) हस्त उदंच की देख-भाल व मर्रम्पत और जड़ी बूटियों से दवा बनाना, ऐसे जीविका शिक्षणों का प्रस्ताव रखा गया है। हमारे मुख्य उद्देश्यों में से एक ये भी हैं कि हम इन नवयुवतियों को प्रशिक्षण देकर प्रबंधकर्ता के रूप में उभारें।

गत कुछ महीनों में इन बालिकाओं में विशेष परिवर्तन दिखाई दिए। खास कर महबबूनगर में इन्होंने जाति-भेद-भाव को छोड़ कर एक सामूहिक, रूप में रहना सीख लिया। वे सब कुशाय होने के साथ-साथ अपनी विद्या का प्रयोग करने के लिए उत्सुक हैं। जब भी वे घर जाती़ं, तो निजी स्वच्छता, घर की सफाई और संतुलित पौष्टिक आहार पर अपना ध्यान देतीं। जो कुछ भी उन्होंने सीखा - गाने, नृत्य; नाटक भाग प्रवं अन्य जानकारी आदि. वे सब अपने पास-पड़ोस की महिलाओं को सिखातीं।

वे संब, आत्मविश्वास से भरपूर अयने भविष्य के बारे में काफी आशावादी हैं। मेदक में तो कई नवयुवतियों ने घर जाकर शादी करने से इनकार कर दिया है । कुछ चाहतीं हैं कि कक्षा 7 से 10 की परीक्षा के उपरान्त वे अध्यापक तने, तो कुछ जड़ी बूटियों के विशेषज् बनना चाहती हैं और कुछ पुलिस अकादमी में भर्ती होना चाहती हैं।

## साक्ष्रता

यह बात दोबारा कहना आवश्यक है कि साक्षरता के क्षेत्र में हमें लगातार संकटो का सामना करना पड़ा हैं। खेती-बाड़ी का मौसम शुरू होते ही, साक्षरता की कक्षाओं की गतिविधि धीमी हो जाती है।

इस साल के अंतर्गत महबूबनगर के 35 ग्रामों की संख्या, जहाँ साक्षरता का वितरण किया जा रहा था और 274 महिलाएँ पढ़-लिख रही थी, गिर कर 27 तक पहुँची । मेदक में भी कुछ ऐसा ही चलन दिखाई पड़ा। 29 संघों में जहां 373 महिलाएँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं उनमें से 100 महिलाएँ छोटे अक्षर पढ़ना सीख चुकी हैं और 50 को तो लिखना भी आता है। इन संख्याओं में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

साक्षरता प्रयलों को और मजबूत बनाने के लिए विभिन्न समरविधाओं के बारे में सोचा गया मेदक में यह एहसास हुआ कि महिलाओं को लिखने से अधिक पढ़ाना आसान जान पड़ता है। चाक या कलम का प्रयोगे करना कुछ कहिन सा लगा। अतः हमने अब अपना ध्यान महिलाओं को पढ़ाना सिखाने पर ड़ाला है। हमें एहसास हुआ कि उनके लिए पढ़ना, लिखने से और महत्वपूर्ण था । हमारी कोशिश ऐसी थी, कि हर संघ में कम से कम 2 या s नवयुवतियां पढ़ने के साथ-साथ लिखना भी जानती हों।

महबूबनगर में शिविर (कैम्प) तरीकों को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया । प्रत्येक महीने हर संघं में से 10 उत्सुक एवं कौशल महिलाओं को चुन कर दो दिन के प्रशिक्षण कार्य के लिए भेजा जाएगा ।

कुछ ग्राम के शिक्षित पुरुष और महिलाओं को अध्यापन कार्य के लिए नियुक्त किया गया। महबूबनगर में कई स्थानों पर एन.एफ.ई. शिक्षक, साक्षरता शिक्षक भी हैं, किन्तु अब उन्हें अलग करने का निर्णय लिया गया है। मेदक में कुछ गांवों में तो अध्यापक को हर शिष्य से दो रुपये मिलते हैं।

दोनों ज़लों के साक्षरता शिक्षक प्रतिमास मिलते हैं। वहां उन्हे विभिन्न पढ़ाने के तरीकों पर उ उन के सही उपयोगों पर मार्ग प्रदर्शन किया जाता है। फ्लैश-काडस, मुहावरे, चित्र, कुटोक्ति (पज़ल), गाने, कहानियाँ इत्यादि, जो वे अपने प्रतिदिन की जिदगी से जोड़ पाते, उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण ने उन अध्यापिकाओ एवं संघ की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जिन्हें शिक्षा के महत्व का ऐहसास हो चुका था।

महबूबनगर में 1993 में, टी.एल.सी. की स्थापना में ए.पी.एम.एस.एस. एक सक्रिय भाग लेगी। इस व्यवस्थित आंदोलन से हमारे साक्षरता के व्यवधान (इन्टरवेनशन) और भी सबल होगे, ऐसा हमारा अनुमान है। 1995 के अंत तक ये वातें स्पप्ट हो गई र्था कि हमें अपने संस्कारों को, और दृढ बनाना है, अपने नीतियों और बालिका एवं बाल शिक्षा के क्षेत्रों में उन्नति लानी है।

1996 के लिए इस सिलिसिले में हमारी खास कोशिश निम्नलिखित आधारों पर रहेगी।

1. माता-पिता व अध्यापिकाओं की समिति की स्थापना
2. 5 से 7 वर्षोय बच्चों का कक्षा ' 1 ' (एक) में भरती होना।
3. बालिकाओं के लिए बाल मित्र केन्द्रों की स्थापना
4. ग्रार्मीण दर्जों पर भी 'महिला शिक्षण केन्द्रों' की स्थापना
5. साक्षरता प्रयत्नों को और मजबूत बनाना।


## स्वास्थ्य

स्वास्थ, शिक्षा हमारा एक निंतर व व सबल व्यवधान रहा है। 1995 के उत्तरार्ध में हमने हमारी प्रशिक्षण नीतियों का समालोचन किया। संघ महिलाओं के संग कई बैठकों का आयोजन किया गया, जहां पर उन्होंने अपने मनोविचार 'स्वास्थ्य प्रशिक्षण' पर व्यतीत किये । अब तक प्रशिक्षण का मूल्य केन्द्र मात्र व बाल देख-भाल, स्वास्स्य सुत्रिधाएँ और जड़ी बूटियों की दवाइयों पर था।

महिलाओं के साथ हमारे आदान-प्रदान, शिक्षापूर्ण अनुभव रहे । दोनों जिलों में महिलाओ का यह कहना था कि वे नारी स्वास्थ्य पर, वाद-विवाद व प्रशिक्षण को आधारित करने के पक्ष में थे। शारीरिक दर्द, नारी-संबंधी कठिनाइयाँ, आम कमजोरी आदि ऐसे स्वास्थ्य विषयों पर प्रकाश डालने के हित में थे । जबकि यह मुद्दे हमारे भूतपूर्व प्रशिक्षण कार्य के भाग रह चुके थे, जाहिर है कि महिलाओं के मनोविचार कुछ अलग थे। इन दृष्टिगोचरों के आधार पर हमने नारी पर आधारित प्रशिक्षण कार्यों की स्थापना करने का विचार किया।

नारी स्वास्थ्य संबंधित, सामाजिक - आर्धिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को खास कर प्रशिक्षण में लिया गया और महिलाओं को इन के बारे में किस तरह संबंधित किया जाए उस पर भी प्रकाश डाला गया।

दूसरी तरफ स्वास्थ्य राजनैतिक की समझ को पूर्ण रूप से बढ़ाए जाने के प्रयत्न किये जा रहे थे। कई लगातार अभ्यास किये गए जो कार्यबोझ, पुप्टिकार (न्यूट्द्रिशन) सांस्कृतिक एवं सामाजिक बहिष्कार, नारी के प्रति समाज का व्यवहार, संसाधन को पाने की असुविधाएं, नारी का अपने प्रति किये अत्याचारों को खुल कर न लड़ पाना समाज में नारी का दर्जा, आदि सभी विषयों पर आधारित थे।

संघ महिलाओं का विश्वास पूर्ण रूप से जीत लेने के पश्चात, इस साल डी.ईयू के दलों का आश्वासन था कि वे जर्मननिरोधक विषयों को अपने स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्य में शामिल कर सकते थे।

पिछले वर्ष महबूबनगर मे स्थापित प्रशिक्षण कार्यों में कई महिलाओं ने भाग लिया था। भाग लेने वालों की संख्या हर समय अलग रही। मांग अधिक होने के कारण मकथल व उटकूर मण्डलो में एक साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रतिमास एक दिन किया जाता था। मई 1995 के दौरान, महबूबनगर में 9 संघों से 11 महिलाओं को 4 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भरती होना पड़ा। यह कर्यक्रम कर्नाटक के श्रीमती गंगम्मा के अध्यक्षता में किया गया । उन्होंने बीस जड़ी-बूटियों की दवाइयों को बनाने के तरीके सिखाए।

मेदक के चार जिलों में स्वास्थ्य की जागृति का प्रचार और बढ़ चुका है। स्वास्थ्य प्रशिक्षण का दूसरा भाग अप्रैल 1995 में प्रारम्भ हुआ। फिलहाल 26 ग्रामों से 55 महिलाएँ मेदक, में चल रहे स्वास्स्य प्रशिक्षण में भाग़ ले रही हैं। महबूबनगर में प्रशिक्ष्ण कार्यक्रम, मास में दो दिन दो विभिन्न स्थानों जोगीपेट और अल्लादर्ग में आयोंजित होते हैं।

मार्च में, मेदक में, बाल मृत्यु पर एक निरीक्षण किया गया। इस के उपरांत बन्चों के प्रतिरक्षा के बारे में विचार-विमर्श प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किये गये। परिणामतः कई महिलाओं ने अपने व आंगनवाड़ी बन्चों के गुरुत्व (वेट) पर निरीक्षण किया। 500 बच्चो को प्रतिरक्ष (इम्युनाइजेशन) के लिए चुना गया।

महिलाओं की एक विशेष शिकायत, शारीरिक दर्ट की थी। परिणामतः हमने कई एक्यूप्रेशर वर्कशाप की व्यवस्था मटथाल एवं उटकूर मण्डलों में संघ महिलाओं के लिए और मेदक में डी.आई.यू के दल के लिए की। यह एक हृद तक, स्वदेशी एक्यूप्रेशर विद्या को प्रमाणित करता है।

संघ महिलाओं के बीच जड़ी-बूटी दवाइयों का उपक्रम व प्रयोग काफी प्रचलित है। कुछ ग्रामों में इसऱे रंघों पर आश्वासन बड़ गया है। और तो और कुछ संघ महिलाएँ जड़ी-बूटियों की पोपशाला ख़ोल, उन्हें बेचने के लिए दुकान भी लगाना चाहती हैं।

मेदक जिले के पालाडुगु ग्रम के डुलजामा नामक सी ने प्रशिक्षण काल में सीख़ीं जड़ी-बूटी दवाइयो की विद्या का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से किया। आस-पड़ोस के गांत्र से लों आकर उसंकी दवाइयाँ खर्रादते हैं।

अकासानपल्ली गांव के अनडोल मण्डल में जब कई लोग अतिसार रोग (डाएरिया) के शिकार हुए तब संघ ने तुरन्त विधि व्यापार से संकटकाल को संभाला। कोमल अनार के पत्तों से बनी जड़ी-बूटी की दवा गांव में सब को बांट दी गई। फिर उन्होंने एएन.एम. से संपर्क कर, ओ.आरएस. की छोटी गठरियों को गांव में बाट दिया।

गांव के कुछ लोगों ने अफंवाएँ फैला दीं कि ये सब बुरे प्रेतों का प्रभाव था जिन्हें शान्त करने के लिए त्याग व ब्रालदान की आवश्यकतां थी। लोगों के आने-जाने पर पाबंदियां लगाई गई। संघ ने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। मिलकर वे पी.एचंसी. डाक्टर के पास गए, जिन्होंने वाटर टैंक को साफ करने का सुझाव दिया। संघ ने सफाई का निरीक्षण किया, जिसके अन्तर्गत उन्हों मरी हुई चिपकलियां मिलीं। इस बात ने यह आश्वासन तो दिला दिया कि गांव में फले जाने वाले संक्रामक रोग कोई बुरी प्रेत या शक्ति के कारण नहीं थे, जैसा कि ग्रार्भाण वांसियों का विच्चार था।

नेत्रों से संबंधित रोगों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, खास कर रतौंधी (याने के नाइट ब्लाइंडनेस) दृप्टि (आई साइट) जल प्रपात (काटाराक्ट) इत्यादि के बारे में। डा. सामाथा, जो एक आँखों की डाक्टर हैं और हमारे साथ पार्ट-टाइम आधार पर काम करती हैं, उन्होंने कई नेत्रों की परीक्षाएँ लीं। कई महिलाओं को रतौंधी के आपरेशन के लिए प्रमाणित किया गया। हमारा विश्वास अलग स्वास्थ्य रीति आरम्भ करने में नहीं था। अतः हमारे प्रयत्ल स्थापित स्वास्थ्य सुतिधाओं के सहयोग से इन महिलाओं के आपेेशन के प्रबंध करने में लगे हुए थे । महबूबनगर में शुरुआत मकश्थल व उटकूर संघों की महिलाओं से हुआ, जिनसे बिना कुछ पैसे लिए रतौंधी का आपरेशन, लाइस्स क्लब द्वारा स्थापित आँखो के अस्पताल में किया गया।

1995-96 के दौरान डी.आई.यू. के दोनों दलों ने प्रन्त के विभिन्न स्वास्थ्य व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमो में सहायता करने के लिए बुलाया। संघ महिलाओं के डी.आई.यू. दलों के साथ मिल कर सक्रियता के साथ "पल्स पोलियो कार्यक्रम" में भागं लिया और लोगों को पोलियो ड्राप्स दालने में सहायता की ।

स्वास्थ्य संबंध विषय, संघों में उच्च प्राथमिकता रखते हैं । अन्य कई महिलाओं में सामान्य रूप से रुचि बढ़ती दिखाई दी है, खास कर उन नारियों में जो संघ के नियमित सदस्यों में से नहीं हैं।


## संसाधनों का मूल्यांकन

पिछले साल के दौऱन कई अन्य संघों ने सक्रियता से विभिन्न संसाधनों एव उपायों का मुल्यांकन किया। इस बात पर जोर डालना आवप्रतक है कि एु प्पी.एम.एस.एस. ने भूमिका, जानकारी व प्रारम्भिक सहायता देने में निभाई थी। इसके उपरांत, पूरे प्रार्थना पत्रों का अनुकरण स्वयं संघों ने ही किया।

## आवास निर्माण

11. 1994-95 से आवास निर्माण संघों का एक महत्वपूर्ण कार्द्रम रहा है। 1995 के अंतर्गत मेदक के 216 घरो को और महबूबनगार के 338 घरों को अनुमोदन दिया गदी।
III. यह अनुमोदन प्राप्ति, देढ़ साल के लगातार परिश्रम, कई दफ्तरों के बार-बार चक्कर कटने, व गांव में निरंतर कटों का सामना करने, के पश्चात मिली। निर्माण गतिविधियों के आरम्भ ने गांव के संघों के स्तित्व को और मजबूत बना दिया।
IV. महबूबनगर में कई कटिनाइयाँ उभरीं। पेद्दाजाटरम संघ ने सबसे पहले इस विषय पर सक्रियता से कार्य आरम्भ किये, किन्तु जमीन के तादात्त्य को लेकर झंइटट होने के कारण, अभी तक निर्माण कार्य का आरम्भ नहीं हो सका। जबकि आरड़ी.ओ. ने भी अपना सहयोग संघ को दिया, तब भी इस मुश्किल का सामाधान नहीं किया गया। परिणामतः ग्राम में, संघ के प्रतिरूप को टेस पहुँची है ।
V. दूसरे ग्रामों में, जहाँ निर्माण कार्य शुरू हो चुका था, कुछ अन्य संक्टों का सामना करना पड़ा। चिटयाला व कारने के संघों ने नर्गाण के लिए अपना गृहकारक स्वयं ढूँढने का निश्चय किया। जब पुलिमामीडी संघ ने भी ऐसा ही रास्ता अपनाया तो आवास निरीक्षक ने टोक्ते हुए उन्हें उसी गृहकारक को लेने की मांग की जिसका वे सुझाव रखें। संघ के मना कर देने से कुछ समय तक काम थम गया। अंत में संघ की जिद के तामने निरीक्षक को नतमस्तक होंना पड़ा।

## शौचालय

'अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई का महत्व' इस विषय पर संघ महिलाओं के साथ लगातार विचार विमर्श हुए। हमने उन्हे व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के उपायों के बारे में बताया। इसमे मजदूर के वेतन के लिए 400 रुपयो की जरूरत श्रमदान के रूप में पड़ी।

मेदक के 30 संघों से 848 महिलाओं को शौचालय बनाने का अनुमोदन भी मिल गया हैं। नर्माण क्रिया भी आरम्भ हो गई है। इसके बाद कुछ संघों ने तो फ्रिमेसन संबंधी प्रशिक्षण के लिए मांग भी की है ।

## मार्ग :

महबूबनगर के "रोजगार बीमा योजना" के न्यून ओबलापुर के उटकूर मण्डल के संघ को मार्ग निर्माण के ठेके का अनुमोदन दिया गया।

## डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. : (DWCRA)

इस साल के अंतर्गत सबल संघों ने डी. डब्ल्यू. सी.आर ए. को ऋण प्रार्थना पत्र लिखे। महबूबनगर के मकथल मण्डल के लिंगमपल्ल्ली गांव के संघ की योजना, लौरी व ट्राक्टर के अनुमोदन के लिए प्रार्थना पत्र लिखने का है, ताकि डी. आर डी. ए. से नारायणपेट भाग में पस्थर बेचा जा सकते । दोनों जिलों के कुछ संघ तो, पी.डी.एस. लीडरशिप के लिए गंभीरता से प्रार्थना पत्र लिखने का विचार भी कर रहे हैं।

मेदक में 48 दलों को और महबूबनगर में 35 समुदायों को, डी.डब्ल्यू आरए. ऋण प्राप्त हो गए हैं, और बस धन के वितरण का इन्तेजार किया जा रहा है ।

मेदक में एस.सी. कार्पोरेशन के साथ सौदा जारी है ताकि 9 संघों को प्रयोग दर्शित आधार पर जमीन पट्टा क्रियां के लिए ऋण दिया जाए।

## पाठशाला भवन :

लक्ष्मीपल्ली गांव, उटकूर मण्डल, महबूबनगर में कोई विद्याभवन नहीं है। पेड़ों के नीचे कक्षाएँ ली जाती हैं। एम.डी.ओ. और एम.झ.ओ. के सामने कई बार संघ ने इस मुद्दे को रखा। अंत में भवन के लिए अनुमोटन प्राप्त हुआ और ठेका संघ नेती असामा, उनकी बहु व बेटे को दिया गया। उन्होंने अपने खुद के संसाधनों का प्रयोग कर इमारत का निर्माण लिनटिल स्थिर (करगहना चौरस) तक किया। उन्होंने फिर पहली किस्त के लिए बिल पेश किया, जिसका आदर नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में वह परिवार गुजारे के लिए मौहताज रहा। वे पैंसे के लिए बार-बार चक्कर काटते रहे । संघ ने उनकी तरफ से इस मुद्दे को उप-अधिकारियों तक ले जाने का निश्चय किया।

मेदक के कोन्डारेड्डीपल्ली व पोटुरेड़ीपल्ली गांवों में पाठशाला भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। इन गांवों के संघों की पूरी प्रशंसा की जा सकती है क्योंकि इस विषय को लेकर, अधिकारियों के पीछे पड़ के, उन्होंने एक ठप योजना की पुनः शुरुआत की।

## खेतीबाड़ी संबंधी भूमि-पद्टा

छः गाँव (देवनूर, लक्ष्मीसागर, अकसनापल्ली, चौटदूूर, टाडानफल्ली और मेदक में वटपल्ली) सभी ने बचत धन व संघ के धन भण्डरों को मिलाकर भूमि पट्टे पर ले ली। उन्होंने जवार, रागी और मूंगफल्ली जैसे सूखे भूसिचन अनाज़ की उपज करने का निश्चय किया। इनमें से दो भागों को मुस्लाधार बारिश होने के कारण नुकसान सहना पड़। । आगामी साल में अन्य संघों ने भूमि-पट्टे पर लेने का विचार किया, और इसको लेकर भामीण स्तर पर सौंदे भी शुरू हो गए हैं।

## संघ कुटि :

कई दलों में, संघ कुटि निर्माण के लिए भूमि का मुद्दा एक केन्द्र बिन्दु रह चुका है । खास कर मेदक में, 40 संघ, भूमि के सौंदे में लगे हुए हैं। 7 संघों ने तो वास्तव में मेदक के एम.आर.ओ. से भूमि का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है। महबूबनगर में 4 संघों को एम.आर.ओ. ने जमीन नियुक्न कर दी है। एक शिल्पकार ने दोनों जिलों का निरीक्षण किया और महिलाओ के संग निर्माण रूपभेदों के बारे में उत्तर निकाले । कुछ गांवों में तो सरपंच कुटि निर्माण के लिए और धन देने को तैयार हैं। निशान बनाए गए हैं और नीव की खुदाई भी शुरू हो गई है।

## बचत

जबकि दोनों जिलों में कुछ संघों ने पैसे जोड़े, कइयों को यह क्रिया महत्वपूर्ण नहीं लगी । जैसे कि पहले भी जिकर किया गया है, महबूबनगर जिले के चार (4) मण्डलों में माँ लक्ष्मी बचत कार्यक्रम के अंतर्गत धन संचय क्रिया में बढ़ावा देखा गया। इसका एक परिणाम यह भी रहा, कि कार्यकर्ता, ज्यादा महिलाओं के संग पारर्परिक सम्बन्ध कर पाए। महिलाओं की बड़ी संख्या को एकत्रित कर, स्थित संघों के साथ जोड़ने की चुनौती अब हमरा सामने है। इन छोटे संस्थाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे तुरुत्त ध्यान की जरूरत है ।

गांव की छोटी संस्थाओं के बीच सामाजिक एकता का न होना हमारे लिए एक कठिनाई थी जिसका हमें सामना करना पड़ा।

## वाटरशेड :

1995 के अन्तर्गत, महबूबनगर जिले के उटकूर व मकथल मण्डलों से डी.पी.एपी. ने 10 ग्रामों की पहचान, एपी. रिमोट सेनसिंग एजेन्सी सर्वे के आधार पर वाटरशेड कार्यक्रम के लिए की। जून 1993 से क्योंकि एपी.एम.एस.एस. इस क्षेत्र मे पहले से ही काम कर रही थी, जिला शासन ने डी.पी.एपी. कार्यक्रम में हमें भाग लेन को आमंत्रित किया।

लोगों के मेल व सक्रिय भाग से और ग्राम वाटर सभा को सीधे धन की उपलब्धी, डी.पी.एपी. के संशोधित मार्ग पदर्शक के मूल तत्व थे।

कुछ डी.पी.एपी. द्वारा चुने गांव में, महिलाओं के संचालन व प्रबंध के कारण सबल संघम बने । ऐसा एहसास हुआ कि डी.पी.एपी. इन संघों का बड़े ैैमाने पर सक्रिय पारस्परिक संबंध बनाने का अवसर देगा। उनके नए मिले स्पष्ट उच्चारण व बदते सर्वमान से, वह सम्रदाव की कठिनाइयों क प्राथमिकता को प्रभावित कर पाएंते, और शायद महिलाएं इस सभा को और सिद्ध उन्नति की ओर अं्रसर कर पाए ।

## पहचान और राजनैतिक भाग



## स्पष्टीकरण

धीरो-धीरो इन संधों की कार्य प्रणालियों में बदलाव आया। प्रारम्म में, प्रतिदन के जीवन में इन संस्थाओं और घरेलू रूच के बारे में बताया गया। शासन अधिकारी और गांव के अन्दर तथा बाहर की रूपेखाओं के साथ पारस्परिक संबंध विश्वास पूर्वक बनाने में, महिलाओं को आसानी महसूस हुई । हालांकि शुरु-शुरु में कुछ गांवों में महिलाओं ने जातिवाद जैसे नाजुक मुद्दे पर विचार व्यक्त किए यह केवल गत वर्ष ही हुआ है कि अनेक संघो ने बहुत ही विश्वसनीय जागरूकता. के साथ खुलेआम स्री, पुरुषों के इस मुद्दे का समाधान किया।

## जोगिन संस्कारों की रोकथाम

महबूबनगर में स्वस्थ्य fशक्षण प्रणाली के दरमियान जोगिन संस्कार के मुद्दे पर, पड्डाजगराम गांव में एक 18 वर्षोय लड़की को गांव के संघ के सदस्यों के सामने लाया गया। उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए अपनी कोशिशें व असफलता के बारे में बताया। लेकिन वे इस परिणाम में असफल रहे । मौखिक रूप से उन्हें अनेक अपशब्दों का सामना करना पड़ा और दूसरे ग्रामीण वासियों ने भी काफी विरोध किया। यह याद रखना जरूरी है कि उस संघ की अनेक सदस्याएँ स्वयं भी जोगिन हैं, तथा यह इस मुद्दे पर बोलने का दूसरा कदम था। तुरन्त किस गति क्रम को अपनाया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ। आन्ध प्रदेश महिला समता सोसाइटी के सदस्यों ने वहां के जिला परिषद को लिखने व पुलिस से मिलने का सुझाव दिया और यदि महिलाएँ इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हों, तो पूरे सहयोग का भी आश्वासन दिया। परिणाम स्वरूप उसी दिन अधिकारियों को पत्र लिखे गये और ग्राम सभा भी बुलाई गई । लड़की के इस मामले को रोका गया। ये फिर एक बार संघ की शक्ति का अहसास दिलाता है, खास कर उन ऐसे उपरोक्त नाजुक मुद्दों को लेकर और उनका ऐसे मुद्दे का कई दलों के विरोध को सहने की स्वीकृति।

इस घटना के पश्चात सरपंचों और एम.आर ओ.एस. की सहायता से ‘ढिंढोरा रीति' का प्रयोग पुनः विद्या को फैलाने के लिए किया गया। खासकर उन कानूनों के बारे में जो नवयुवतियों के जोगिन बनने पर रोकथाम लगाती हैं। इन विद्यार विमर्शों के अन्तर्गत बाल विवाह के मुद्दे को भी उठाया गया। हमने बाल विवाह पर विज्ञापन निकाला जिसका कई गांवों में असर पूर्वक प्रयोग किया गया। अब कुछ संघों में महिलाओं का अपनी बेटियों के विवाह को विलम्बित करना, एक आशावादी प्रवृत्ति दर्शाता है।

## मिलावट युक्त ठर्रा

29 सितम्बर 1996 को 17 संघ महिलाओं और महबूब नगर के डी.आई.यू. दल की मुलाकात आन्ध प्रदेश के राज्यपाल से हुई। राज्यपाल ने महबूबनगर मे आन्ध प्रदेश महिला समता सोसाइटी द्वरा किये गए कार्यों के बारे में सुना था और संघ की महिलाओं से मिलने के लिए उत्सुक थे। वे ठर्रा प्रतिबंध के मुद्दे पर महिलाओं विनार जानना चाहते थे। स्वास्थ्य प्रशिक्षण के दौरान, मादकता के विष्यय पर संघ महिलाओं में काफी विचार विमर्श होते थे। राज्यपाल से मिलने के बाद कुछ संघों ने जागरूकता से मिलावट युक्त ठरें की बिक्री और चोरी से ठर के आयात निर्यात को रोकने का कार्य किया। उदाहरणतह दसारादोधी, मकथल मण्डल में संघ महिलाओं ने ठरें की गाड़ी को गांव में प्रवेश करने से रोका।

कारने गांव में मिलावटी ठरें की बिक्री पर रोकथाम, संघ महिलाओं ने ग्रामीण पुरुषों के सहयेग से की। एक बार जब ठरें वालों ने. मिलावटी ताड़ी बेचने की कोशिश की तो किसी ने नहीं खरीदी । उन्होंने ये मांग की कि ताड़ी वाले शुद्ध तांड़ी कम दामों पर बेचे। कई और ग्रामों में संघ, मिलावटी ठरें की बिक्री पर रोक लगा रहे है। पारेवाल, सामिस्टनपुर, पगिडिमामिडी और चिटयाला के संघों ने भी, ठخं की बिक्री उपयोग व वोरी छुपे ताड़ी के आयात निर्यात की रोकथाम में सक्रिय भूमिका निभाई।

जाकलेर में संघ महिलाओं ने ताड़ी न पीने का संकल्प किया।। प्रथा अनुसार् जब उन्हें ताड़ी वेतन के रूप में दी गई, उन्होंने मना कर दिंया। उन्होंने पैसे न मिलने पर बोतल तोड़ने की धमकी भी दी 1 विजय उस दिन उनकी ही हुई।

ग्राम.व्यवसायों में संघों की भूमिका कार्फी विख्यात हो गई है।
मेदक प्रान्त के रिगीड मण्डल में समुदाय व पुलिस के बीच संबंध अच्छे करने के लिए और अपाध को सरोकार करने में, जनसंख्या हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग ने जन परिखद बिठाए।

गांव के बुजुर्गों, पंचायत सदस्यों, नवयुवक महिलाओं और पुलिस से ग्राम दर्जे का परिपद बनाया गया। रिगोड़ मण्डल के संघों को इन परिषदों के सदस्य बनाने का निमंत्रण भेजा गया।

टी. लिंगमपल्ली गांव के रिगोड़ं मण्डल की एक राजनैतिक सक्रिय संघ नारी पर आक्रमण किया गया। घायल नारी को संघ, पुलिस चौंकी ले गई और शिकायत भी दर्ज की गई। उन्होंने गुनहगार से जन-सम्मुख माफी कहलवाई जिंसके पश्चात उसे छोड़ दिया गया। इस हादसे के कारण तकरीबन 23 महिलाओं ने संग से नाता जोड़ लिया। इसके बाद संघों ने रक्षा के लिए निवेदन किया। तुरन्त एस.आई. ने संघ को जन-परिषद बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का सुझाव दिया । सब से पहला विवाद विषय एक संघ सदस्य का आया, जो अपने पति से अलग हो चुकी थी। परिषद ने उसकी तरए से विनती की और द्प्पत्ति को फिर एक बाग मिला दिया।

महबूबनगर के उटकूर मण्डल में कार्यकर्ताओं व संघ नारियों को मण्डल सामान्य समुदाय सम्मेलन में प्रायः आमंत्रित किया जाता है। वहां उन्हें अपने कार्यावली व अनिर्णित मुद्दों के बारे में बोलने का मौका दिया जाता है।

> मेदक जिले के बांसवापुर गांव की एक जमीन का मुद्रा संघ के ध्यान में लाया गया। एक वादेरा परिवार (पत्थर काटने वाले) ने बहुत पहले अपनी जमीन पट्टे पर एक उच्च श्रेण़ी के आदमी को दस रुपये में दी थी। अनेक प्रयत्नों के उपरान्त भी वह अपनी जमीन वापिस लेने में असफल रहा। उन्होंने फिर संघ की सहायता की मांग की। संघ ने प्रिय-दर्शाता के साथ इस मुद्दे का समाधान करनना चाहा, किन्तु उस उच्च श्रेणी के व्यक्ति ने मना कर दिया। अतः जब वह गांव से बाहर गया हुआ था तब संघ ने उसका पूरा आनाज, कृषिफल वादेरा परिवार को दे दिया। दूसरे दिन सरपंच ने इस मुद्दे पर पंचायत सम्मेलन रखा। संघ ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया और वादेरा परिवार को जमीन लौटाने के विष्य पर तर्क किया।

> इसके पश्चात वादेरा महिलाएँ भी संघ सम्मेलनों में भाग लेने लगीं।

## नारी हिसा के विरुष्ध समागन

24 फरवरी 1996 में मेदक जिले के पुलकाल मण्डल के 26 संघों से 1000 महिलाएँ नारी हिंसा के विरुद्ध समागन निकालने के लिए एकत्रित हुई। पुलकाल मण्डल (जुलूस) के प्रधानावास पर मिल, इस समागन के लिए महिलाओ ने 25 किलोमीटर पद यात्रा की । स्थानीय सरपंच एम.पी.टी.सी. के सभापति, एस.आई. और अन्य संस्थाओं की नारियों ने भी भाग लिया। आम जनता इस बात से आश्चर्यचकित थी कि इतनी सारी महिलाओं ने स्वएच्छिक होकर, ऐसे मुद्दे पर अपने कद्म बाढ़ाए।

पुलकाल मण्डल के संघों में लगातार विधार विमर्श के अंत इस समागन के निर्माण से हुआ। पिछले एक डेढ़ साल में इस मण्डल की नौ नवयुवतियों का बलात्कार कर कत्ल किया गया था।

पहले इस क्षेत्र के नौजवानों को ऐसा महसूस हुआ कि एवी.एम.एस.एस. क्योकि एक नारी कार्यक्रम था, ऐसे मुद्दों पर उनका लड़ना ही उनका उत्तरदायित्व था। हमें एक बहुत ही कठिन निश्चय लेना पड़ा। ये नवयुवतियां मण्डल से थी, इसीलिए हमें लगा कि हमें संघ में अंतःकरण से आगे बढ़ने की जागृति बढ़ानी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर कार्य करने का उत्तरदायित्व भी उठाना वाहिए।

चिंगारी मदि मानिक्यम गांव से शुरू हुई। एक नवयुवती जो कभी-कभी संघ सम्मेलनों में भाग लेती थी, उसका बलात्कार करके उसे मार डाला गया । जोशुआ कानथम्मा के नेतृत्व में संघ ने कार्यकर्ताओं व डी.आई.यू, के सहयोग से इस हादसे को दर्ज करने का निर्णय किया। उन्होंने इस बात को निश्चित किया कि पुलिस आने तक, कत्ल की जगह पर से कुछ हिलाया न गया।

पुलिस चौकी पर धरना बिठाने की संघ द्वारा, धमकियों के बाद, गुनहगारों को पकड़ा गया और दंड दिया गया।
ये समाचार दूसरे अन्य संघो में फैल गया और पिछले हादसों को लेकर काफी विचार विमर्श हुए। दिसम्बर 1995 में मेदक जिले के संगारेड्डी में स्थापित परिषद मेले में 800 से ऊपर महिलाएँ 4 मण्डलों से आई थीं, जहां पर इन मुद्दों को पुनः उठाया गया। कई विचारों का आदान-प्रदान हुआ । ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता, समुदाय का ध्यान इन मुद्दों पर, इसके प्रति हमारा उत्तरदायित्व, कानून के बारे में जानकारी, और संघों का तुरन्त क्रम करना आदि विषयों पर काफी विचार विमर्श हुए। इन सब में से समागन का उपाय निकला। इस गति को बनाए रखने के लिए और नारी की जागृति को सबल करने के लिए हमने 'कानून जानकारी कारखाने' को प्रारम्भ करने की योजना बनाई।

## पंचायतीराज वर्कशाप

1995 के प्रारम्भ में हमने पंचायतराज में महिलाओं की भूमिका पर एक सचित्र पुस्तक तैयार की थी। यह उत्पादन संचार के लिए बहुत ही प्रभाविक सिद्ध हुआ। सभी गांवों में विचार विमर्श हुए और कई महिलाओ ने महिलाओं व सहयोगी उम्मीदवारों को खड़ा किया।

महबूबनगर में 33 महिलाएँ वार्ड सदस्य चुनी गई और 6 को सरपंच की पद्वी दी गई । संघों ने 3 पुरुषों की उम्मीदवारी को भी सहयोग दिया, जो सरपंच नियुक्त किए गए।

मेदक में संघों ने 30 उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिनमे से 9 पराजित हुए और 21 वार्ड सदस्य के लिए चुने गए 1 पुरुष जिन्हें संघों ने समर्थन दिया था, वार्ड सदस्स्य, चुने गए। 13 महिलाएँ सरपंच चुनी गई और 3 पुरुष, जिन्हें संघों का समर्थन प्राप्त था, सरपंच चुने गये।

हमने चुने सदस्यों के लिए उनकी भूमिका और भाग स्वभाव पर कुछ वर्कशाप लगाए। इन सब को पंचायत सम्मेलन मुद्दे, उत्तरदांयित्व और देश के सम्माननीय, आर्धिक, रजनैतिक स्थितियों को नाटक द्वारा प्रस्तुत किए गए। सभी मनोनीत सदस्य, इस के लिए उपस्थित नहीं रहते क्योंकि उन्हें औपचारिक ढंग से जिम्पेदारी नहीं सो़ी गई थी। फिलहाल जत्र तक एक दृढ माँग उत्पन्न नहीं की जाती, इन वर्कशापों को रोक दिया गया है ।


## कड़ियाँ

## बढ़ती कड़ियाँ

इस साल के अन्तर्गत दोनों संघों ने अपने कार्यक्रमों के दायरे की क्रियाओं और पारस्परिक मेल-जोल को बढ़ाया है । संघों की कड़ियाँ व कार्यजाल दो जिलों, अन्य संस्थाओं, सरकारी विभागों व कार्यक्रमों और जन फोरा में भाग लेने के क्रम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं।

संघ शक्तिशाली हैं और वे खुलकर भाग लेते हुए अपनी चिताओं और रुचियों के बारे में बड़े-बड़े दायरों में प्रचार करना चाहते हैं। संघों को चालू रखने की पद्धति में यह एक मूल तत्व है।

पिछले कुछ सालों से प्राप्त अनुभवों व विश्वासों के बल पर हम अब एम.एस. पद्धतियों और समर विधाओं का अन्य दर्जों पर, संस्था के अतिरिक्त प्रचार करना शुरू कर रहे हैं।

## परिषद मेला

परिषद मेलों की स्थापना हमारी समर विधाओं का अंश था। जहाँ पर हम अपने दूरदर्शी सपनों की ओर व संघों के बीच घनिष्ठता बढ़ाने की चाह, एवं महिलाओं के लिए मण्डल व परिषद स्तर पर बड़े फोरम के उपाय पर वाद-विवाद कर सकते थे। शिक्षा मंत्री व ए पी.एम.एस.एस. अध्यक्ष श्री एम. वी. पी. सी. शास्त्री का मेले में आना एक विशेष बात थी। सभी संघ अपने-अपने कार्यों को उनके सामने प्रदर्शित करने के लिए उत्सुक थे। जिन मण्डलों में हम काम कर रहे थे, वहां के कई अधिकारियों ने भी इस मेले में भाग लिया। दोनों जिलों के मेलों में महिलाएँ, संघों में अपने अनुभवों को बांटने के लिए उत्सुक थीं। एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए माइक्रोफोन में बात करना उनके लिए एक नया अनुभव था। बातर्चीत करने के अलावा महिलाओं को नाचने गाने में भी रुचि थी। मेले से एक विशेष परिणाम ये था कि सभी मण्डलों के संघों के सदस्यों की संख्या बढ़ती गई।

पहले दो सालों में हमने संघ महिलाओं और परिषद अधिकारियों (जैसे - परिषद जिलाधीश) के बीच कोई औपचारिक गोष्ठी नहीं रखी थी। किन्तु सितम्बर 95 में 23 संघों से महिलाएं महबूबनगर जिले के परिषद जिलाधीश से मिलने गई।

इस दिशा में एक और कदम महबूबनगर के उटकूर मण्डल में उटाया गया। यहां के कार्यकर्ता एवं संघ महिलाएँ मण्डल दर्जे पर आयोजित सामान्य सम्मेलन में भाग ले रही हैं। उन्हे संघो की प्रवृत्ति के बारे में बात करने के लिए मण्डल अधिकारी आमंत्रित कर रहे हैं। इन मौकों पर अनिर्णित मुद्दों को उठाया जाता है जैसे कि प्रार्थना पत्र, ऋण इत्यादि।

दोनों जोलों में संघ महिलाएँ सक्रियता के साथ ‘प्रजला वद्दकु पालना’ में भाग ले रही हैं, और उनके सभी मुद्दों को आगे रख रही है । पंचायत का संघों को पहंचानना और भंरोंसा करना इस बात से पतां चलता है, जब उन्होंने श्रमदान कार्यों में संघों की सहायता ली। कई संघों ने गर्वपूर्वक सूचना दी कि इस प्रान्त कार्यक्रमों में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई।

अक्टूबर 1995 में महबूबनगर में महबूबनगर के परिषद राज्य शासन ने कलाजाथा कार्यक्रम का आयोजन किया। उन मण्डलों में जहां एपी.एम.एस.एस. काम कर रही है, वहां कार्यकर्ताओं और संघ महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। कार्यकर्ताओं का एक खास संदेश यह था कि प्रतिदिन एक रुपये की बचत की जानी चाहिए। हमारे तीन नये कार्यकर्ताओं को 'कालाजाता दल' के अंश का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

मेदक और महबूबनगर के 'पल्स पोलियो कार्यक्रम' में भी हम ने सक्रिय भाग लिया।
मेदक के पुलकाल व अल्लादुर्ग मण्डलों में एपी.एम.एस.एस. ने पल्स पोलियो कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लिया हैं। मेदक के चारों मण्डलों में संघ महिलाओं के साथ कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई।

परिषद व प्रान्तीय दर्जों पर ए.पी.एम.एस.एस. सदस्यों को कई संस्थाओं ने अपने अनुभवानुसार महिलाओ का संगठन बनाने के लिए आमंत्रित किया है।

कार्यकर्ता और महबूबनगर के संसाधन व्यक्ति, एन.जी.ओ के लिए आयोजित यू.एन.डी.पी. प्रशिक्षण योजना में मुख्य व्यक्ति थे। महबूबनगर के परिषद राज्य शासन द्वारा स्थापित महिला सादस्सु में जहां प्रान्त महिला नीति पर विचार विमर्श किए गए। यहाँ ए.पी.एम.एस.एस. ने मुख्य भूमिका निभाते हुए कुछ समुदाय वाद-विवादों का नेतृत्व किया।

प्रान्तीय पद पर भी एपी.एम.एस.एस. ने अपने पारस्परिक संबंध डी.पी.ई.पी. परिनार कल्याण विभाग, और ऐसी कई संस्थाओं के साथ अपने अनुभव व समर विद्याओं को बांट कर, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए नए मार्ग दूँढे ।

## अब यहाँ से कहाँ जाए ?

जबकि हमने कई क्षेत्रों में उन्नति की है, व्यक्तिगत पद पर पहुँचने के लिए काफी संकटों का सामना करना पड़ा है। कार्यक्रमिक दर्जों पर भी काफी कठिनाइयाँ उभर आई है ।

एक खास फिक्र संघ महिलाओं की क्षमताओं को उभारने की रही है । नेतृत्व कला और बढ़ाने व निर्णय लेने की क्षमता को सबल करने के प्रयत्न में हमने संघ नेताओं का प्रशिक्षण निम्न दर्जे पर ही प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे प्रशिक्षण की क्या आवश्यक्ता है ? इसके बारे में क्या बातें की जा सकती हैं ?

इन प्रशिक्षणों में विकसित संध सदस्यों की भूमिका पर प्रकाश डालना, समुदाय क्रिया, संघ नेताओं का उत्तरदायित्व कार्यकर्ताओं व डी.आई.यू. की जिम्मेदारी, इन सभी पर प्रमुखता डालने की थी। इस प्रशिक्षण की योजना हर एक स्तर के लिए थी। कार्यक्रम का दृष्टिगोचर, हमारे अनुभव व संकटों का समाधनन, ऐसे मुद्दों पर यहां विचार विमर्श किए जाते थे।

हर जिले में हमने कुछ ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यों का प्रबंध किया। एक आशावादी नरीजा ये. था कि संघ के नेताओं ने इस मुद्दे को सुलझाने में, एकता क्रिया की भूमिका के महत्व को समझा। संघ क्या है ? हमारे लक्ष्य क्या है ? हमारा भविष्य क्या है ? ऐसे प्रश्न भी उठाए गए। नाजुक सामाजिक मुद्दे जैसे कि जोगिन बनने पर पाबंदी, बाल विवाह और नारियों के प्रति हिंसा, ऐसे विषयों पर सम्बोधित करने पर हमने जोर डाला। जबकि विचार स्पष्ट थे और दल को इसके महत्व का अहसास हुआ, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। दिसम्बर जनवरी 1996 में 6,8 सप्ताहों के लिए प्रशिक्षण कार्य व वर्कशाप रोक दिए गए और हमारा पूरा ध्यान संघ के प्रयतों का प्रभाव जाँचने में लग गया। हमें एहसास हुआ कि यदि हमें गांव की प्रक्रिया पर नज़र रखना है तो ऐसा करना अनिवार्य है।

हमने कई नीतियों पर निरंतर सोच-विचार किए ताकि संघ को उन्नति कि ओर अग्रसर किया जा सके। हमें यह एहसास था कि कार्य के इस मोड़ पर संघ व समुदाय को नई चुनौतियों के सामने अपनी हिम्मत बनाए रखने की आवश्यकता थी।

1996-97 की योजना खास कर पाँच मुख्य क्षेत्रों पर आधारित है - शिक्षा/ साक्षरता; स्वास्थ्य; संसाधन; सम्पत्ति जोड़ना और संपादन करना; कानून जागृति और प्रभावशाली राजनैतिक क्षेत्र में भाग लेना।

## मात्रिक जानकारी

## आन्ध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

## डी आइ यू - मेदक 1993-96



| वे ग़ांव जहां हैण्डपम्प के चारों ओर चबूतरे बनाए गए | 3 | 1 |  | 1 | 5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ग्राम जिन्हें शौचालय के लिए अनुमोदन मिला | I 14 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| संख्या | 377 | 166 | 141 | 154 | 838 |
| गांव जहां राशन कार्ड दिए गए | 16 | 50 | 40 | 69 | 175 |
| गांव जिन्हें घरों का अनुमोदन मिला | 61 | 67 | 61 | 27 | 216 |
| बनाने का अनुमोदन मिला एक गांव में 2 बोर अनुमोदित |  |  |  |  |  |
| हैण्ड पम्प अनुमोदन गांव | 9 एचपी. <br> 1 नाला | 6 एच.पी. | 1 एच.पी. | 1 एच.पी. <br> 2 नाला | एच.पी. 17 नाला 3 |
| जिन गांवों को भूमि पट्टा खेतीबाड़ी के लिए दिया गया | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| गांव जो मूमि पट्टे के लिए तैयार है | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| बचत | 37,280 | 3,100 | 21,500 | 59,200 |  |
| डी.डब्न्यू .सी.आरए. ऋण अनुमोदन गांव | $\begin{gathered} v+g \\ 16+21 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & v+g \\ & 8+10 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & v+g \\ & 5+5 \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & v+g \\ & 9+12 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} v+g \\ 38+48 \end{array}$ |
| दायी प्रशिक्षण | 4 | 2 | 3 |  | 9 |
| संघ फण्ड अनुमोदन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गांव | 16 | 15 | 12 | 17 | 50 |
| संघ कुटि (निर्माण) | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| जारी है (नये) | 12 | 9 | 7 | 10 | 38 |
| पंचायतराज प्रशिक्षणपंचायत में चनी नारियां |  |  |  |  |  |
| पंचायत में चुनी नारियां |  |  |  |  |  |
| 1. चुनी गई महिलाएँ वाई सद्स्य | 9 | 9 | 5 | 13 | 36 |
| 2. चुने सरपंच | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3. चुने उपसरपंच | - | - | - | - | - |
| गांव जहां नन्हें पौधे बांटे गए | 5 | 7 | 8 | 14 | 34 |
| एम.एस. के. में बालिकाएँ |  |  |  |  | 34 |
| मातृत्व लाभ योजना | 43 |  |  |  | 43 |

## मात्रिक जानकारी

आन्य्र प्रेश महिला समता सोसाइटी
डी आइ यू - महबूबनगर 1993-96

| कार्यकलाप | मकथल | उटकूर | नरवा | मागनूर | कुल |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| कार्यक्रम अवधि | 3 वर्ष | 3 वर्ष | 1 वर्ष | 1 वर्ष |  |
| प्रार्मो की संख्या | 40 | 26 | 31 | 20 | 117 |
| संघ स्तर : <br> (नारी सदस्यों की संख्या 25-40 तक) |  |  |  |  |  |
| पहली अवस्था | 7 | 6 | 16 | 12 | 41 |
| दूसरी अवस्था | 10 | 7 | 9 | 1 | 27 |
| तोसरी अवस्या | 23 | 13 | 6 | 7 | 49 |
| कार्यकर्ताओं की संख्या | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| बाल मित्र केन्द्रों की संख्या | 25 | 18 | 6 | 6 | 55 |
| बी. एम. के. मे बच्च्चो की संख्या | $\begin{gathered} g+b \\ 569+255 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} g+b \\ 411+168 \end{array}$ | $\begin{aligned} & g+b \\ & 48+27 \end{aligned}$ |  | $\begin{array}{r} g+b \\ 1028+450 \end{array}$ |
| पाठश़ला में भरती बच्चों की संख्या (1996) | $\begin{gathered} g+b \\ 215+180 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} g+b \\ 100+76 \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} g+b \\ 67+101 \end{array}$ | $\begin{gathered} g+b \\ 29+19 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} g & +b \\ 411 & +384 \end{aligned}$ |
| छात्रावास में भरती बच्च्चों की संख्या (1996) | $\begin{gathered} g+b \\ 13+17 \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & g+b \\ & 1+9 \end{aligned}$ | $\begin{array}{r} g+b \\ +6 \end{array}$ |  | $\begin{aligned} & g+b \\ & 14+32 \end{aligned}$ |
| छात्रावास में भरती विकलांग बच्चों की संख्या एम एस के में बालिकाओं की संख्या | $2+6=8$ | - | - | 4 | 12 30 |
| साक्षरता केन्द्र | 18 | 12 | 4 | 4 | 38 |
| केन्द्रों में महिलाओ की संख्या | 180 | 120 | 40 | 45 | 385 |
| मॉ-बाप व शिक्षक समुदाय | 18 | 15 | 4 | 3 | 40 |
| स्वास्थ्य प्रशिक्षण में भाग लेने वाले गांव | 28 | 14 | 4 | 6 | 52 |
| पल्स पोलियो में इम्प्यूनाइ्ड बच्चे | 3000 | 2500 | 1372 | 1200 | 8072 |
| इम्यूनाइजे़शन | 433 | 300 |  |  | 743 |


| संघ फण्ड | पु. नया | पु. नया |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| (नया + पुराना) | 2012 | 148 | 8 | 8 | 70 |
| संघ कुटि (जारी है) | 24 | 18 | 8 | 8 | 58 |
| निर्माण कार्य | 4 |  |  |  | 4 |
| बचत करने वाले गांव (1993 से लेकर) | 14 | 9 | - | - | 23 |
| बचाया गया कुल राशि | रु.44,270 | रु. 20,710 | - | - | र.64,980 |
| मॉ लक्ष्मी दल (1995-96) | 22 | 2 | 59 | 18 | 101 |
| बचाया गया कुल राशि | रु.56,500 | रु.5,400 | रु.2,12,400 | रु. 64,800 | रु.3,38,900 |
| डी. डब्ल्यू. सी. आर. ए. ट्ल (अनुमोद्वित) | 14 | 14 | - | 7 | 35 |
| पी. डी. एस.डीलरशिप लिए गए | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| बांटे गए नन्हें पौधो की संख्या | 27000 | 18600 | 8000 | 10000 | 63,600 |
| उद्यान - विद्या (अप्रैल 1996) | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| वाटरशेड गांव (1995-96) | 4 | 3 |  |  | 6 |
| अनुमोदित/ निर्भाणित घर (1994 से) | 138 | 200 |  |  | 338 |
| अनुमोदित हैण्ड पम्प (1994 से) | 7 | 6 |  |  | 13 |
| दिए गए राशन काड्स्स (अप्रैल 1996) | 241 | 183 |  |  | 424 |
| विधवा पेन्शन | 40 | 42. |  |  | 82 |

दिनांक:

## आडिटर की रिपोर्ट

1. हमने संलग्न तुलन-पत्र, जो आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी का है, 31 मार्च 1996 को एवं उसी दिनांक को समाप्त हुए वर्ष को उपलब्ध, आय एवं व्यय एकाउण्ट्स की जांच की, एवं रिपोर्ट देते हैं कि:
2. (क) हमने अपनी जानक्कारी एवं सोच के मुताबिक आडिट कार्य के लिए आवश्यक प्रत्येक जानकारी एवं सफाई प्राप्त की है।
(ख) अब तक किए गए अकाउण्ट्स बुकों की जांच से पता चलता है कि सोसाइटी द्वारा अकाउप्ट्स की उचिचत पुस्तकें भल्ली प्रकार से रखी गई. है।
(ग) इस रिपोर्ट में रेफर किए गए तुलन पत्र एवं आय एवं व्यय अकाउण्ट खाते की पुस्तकों से पूरी तरह मेल खाते हैं।
(घ) हमारी राय, हमारी जानकारी एवं हमें दी गई सम्पूर्ण जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं कि संबंधित अकाउण्ट सोसाइटी के कार्यकलापों की साफी तसवीर पेश करते हैं।
(i) तुलन पुत्र के मामले में सोसाइटी के 31 मार्च 1996 तक के कार्यकलापों और
(iI) आय एवं व्यय अकाउण्ट के मामले में इस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष में आय से अधिक व्ययं।

6-1-85/4, सैफाबाद
हैदराबाद-500004

दिनांक:

## अकाउण्ट्स पर टिप्पणियाँ

1. यह अकाउन्ट 12 मास की अव्रधि के लिए है अर्थात 01-04-1995 से $31-03-1996$ तक
2. सोसाइटी अपने अकाउण्ट्स मर्केन्टाइल आधार पर बनाती है।
3. शेड्यूल बैंक के निश्चित जमा राशि पर मिला ब्याज रु. 9,132/- को निश्चित जमा राशि के मूल्य में लिया गया।
4. फिक्स्ड एसेट्स पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों में उपलब्ध दरों के आधार पर ही डेग्रीशिएशन लगाया गया है।

स्थान : हैदराबाद
बालाजी नायडू एण्ड कम्पनी के लिए
दिनांक: 10-06-96

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

प्लाट नं. 8 , अपराजित कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016
31-03-1996 तक तुलन - पत्र


# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

प्लाट नं. 8, अपराजित कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016
वर्ष 1995-96 का आय एवं व्यय का लेखा

| व्यय/ग्ऱ्च | $\begin{aligned} & \text { राशि } \\ & \text { (5. } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { राशि } \\ & \text { (रु. } \begin{array}{l} \text { पै.) } \end{array} \end{aligned}$ | आय | $\begin{aligned} & \text { राशि } \\ & \text { (रु. पै.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| प्रबन्ध खर्चा: |  |  |  |  |
| - राज्य कार्यालय-संलग्न-V | 7,75,940.65 |  | बचत बैंक खातों पर प्राप्त ब्याज | 7,120.00 |
| - डी.ऐ.यू - मेदक - संलग्न - VI | 2,85,299.75 |  |  |  |
|  |  |  | बैंक के साथ निश्चित जामा राशि पर ब्याज | 2,98,001.00 |
| - डी.ऐ. यू महबूबनगर- संलग्नक - VII | 3,02,640.20 | 13,63,880.60 | आय से अधिक व्यय | 39,75,931.68 |
| कार्यवाही खर्चा : <br> - राज्य कार्यालय- संलग्न - VIII | 11,49,849.43 |  |  |  |
| - डी.ऐ. यू मेदक - संलग्न - XX | 7,32,514.80 |  |  |  |
| - डी.ऐ...ू - महबूबनगर - संलग्न - X | 8,27,988.85 | 27,10,353.08 |  |  |
| अवमूल्यन-संलग्न-। |  | 2,06,819.00 |  |  |
|  |  | 42,81,052.68 |  | $\underline{42,81,052.68}$ |

31-03-1996 तक निश्चित परिसम्पत्तियाँ
संलग्न-1


# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी : हैदराबाद 

31-03-1996 तक जमा राशि
संलग्न - \|

| $\begin{aligned} & \text { क्रम } \\ & \text { सं. } \end{aligned}$ | बैंक और ब्रांच का नाम | एफ डी.आर नं. | अवधि <br> (से) (तक) | ब्याज की दर | $\begin{aligned} & \text { राशि } \\ & \text { (रु. पे.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01. | राज्य कार्यालय | 0090476 | 26-3-96-11-5-96 ( 46 दिन) | 12\% | 10,00,000.00 |
|  | एपी. रज्य को-आपरेटिव बैंक | 0090477 | - ऊपर जैसा - | 12\% | 10,00,000.00 |
|  | अमीरपटे बांच, हैदराबाद | 0090484 | $30-3-96$ से 30-6-96 ( 92 दिन ) | 12\% | 2,24,102,00 |
|  |  |  |  | कुल- $\times$ | 22,24,102,00 |
| 02. | डी. प. यू. - मेदक | 717181 | 9-3-96 से 24-4-96 ( 46 दिन ) | 10\% | 2,00,000.00 |
|  | स्टेट बैंक आफ इण्डिया, | 717182 | - ऊपर जैसा - | 10\% | 2,00,000.00 |
|  | संगारेड्डी बांच | 717183 | - ऊपर जैसा - | 10\% | 2,00,000.00 |
|  |  | 717184 | - ऊपर जैसा - | 10\% | 2,00,000.00 |
|  | , |  |  | कुल - ब | 8,00,000.00 |
|  | राज्य कार्यालय ( (ुल-A) | - | ₹. 22,24,102.00 |  |  |
|  | डी. ऐ. यू - मेदक (कुल-B) | - | रु. $8,00,000.00$ |  |  |
|  | एफ, डी. आर ब्याज | - | रु. $9,132.00$ |  |  |
|  |  |  | 5ु. $30,33,234.00$ |  |  |

पी. ख्याम राव
लेखा अधिकारी
कामेश्वरी जंध्याला
रा० कार्यक्रम निर्देशक

# आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी <br> हैदराबाद <br> 31-03-96 तक जमा राशि और उधार 

संलंग्न-1II


लेखा अधिकारी
राज्य कार्यक्रम निर्देशक

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

हैदराबाद
1995-96 के लिए प्रबन्ध खर्च
संलग्न - V
राज्य कार्यालय :

| क्रम | विवरण |  | राशि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| संख्या |  |  | ( रु. पै.) |
| 01. | वेतन |  | 1,84,432.40 |
| 02: | मानदेन (हानरोरियम) |  | 1,43,645.00 |
| 03. | किराया |  | 54,340.00 |
| 04. | पेट्रोल |  | 35,598.20 |
| 05. | वाहन रखरखाव |  | 39,711.70 |
| 06. | मुद्रण एवं लेखन सामग्री |  | 21,976.20 |
| 07. | डाक एवं तार |  | 6,115.15 |
| 08. | टेलीफोन एवं ट्रंककाल |  | 31,283.45 |
| 09. | कार्यालय खर्चा |  | 10,170.70 |
| 10. | आकस्मिक खर्चा |  | 50,581.65 |
| 11. | स्थानीय खर्चा |  | 16,928.35 |
| 12. | बीमा |  | 5,927.00 |
| 13. | यात्रा खर्चा | , | 1,62,456.70 |
| 14. | बैंक शुल्क |  | 3,888.75 |
| 15. | बिजली खर्चा |  | 1,041.00 |
| 16. | पानी खर्चा |  | 2,844.40 |
| 17. | खाता जांच शुल्क |  | 5,000.00 |
|  |  | कुल : | $\underline{\underline{7,75,940.65}}$ |

# आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

हैदापाबाद
1995-96 के लिए प्रबन्ध खर्च
संलग्न - VI
डी.ऐ.यू. - मेदक

| क्रम <br> संख्या | विवरण |  | राशि पิ.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01. | मानदेय |  | 1,26,800.00 |
| 02. | वेतन |  | 13,455.00 |
| 03. | किराया |  | 36,000.00 |
| 04. | डीज़ल |  | 18,510.90 |
| 05. | वाहन रखरखाव |  | 27,584,30 |
| 06. | मुद्रण एवं लेखन सामग्री |  | 4,191.60 |
| 07. | कार्यालय खर्चा |  | 15,766.05 |
| 08. | डाक एवं तार |  | 249.00 |
| 09. | टेलीफोन और ट्रंककाल |  | 14,494.55 |
| 10. | स्थानीय परिवहन |  | 507.00 |
| 11. | यात्रा खर्चा |  | 21,619.25 |
| 12. | बिजली खर्चा |  | 1,150.00 |
| 13. | आकस्मिक खर्चा |  | 4,972.10 |
|  |  | कुल : | $\underline{2,85,299.75}$ |

# आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

हैदराबाद
प्रबन्ध खर्च
संलग्न - VII
डी.ऐ.यू. - महबूबनगर

| क्रम | विवरण |  | राशि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| संख्या |  |  | ( रु. पै.) |
| 01. | मानदेय |  | 1,32,205.95 |
| 02. | किराया |  | 31,000.00 |
| 03. | डीज़ल |  | 29,665.85 |
| 04. | वाहन रखरखाव |  | 36,605.00 |
| 05. | मुद्रण एवं लेखन सामाग्री |  | 9,472.20 |
| 06. | कार्यालय खर्च |  | 14,166.30 |
| 07. | डाक एवं तार |  | 336.00 |
| 08. | टेलीफोन एवं ट्रंककाल |  | 10,545.85 |
| 09. | स्थानीय परिवहन |  | 5,532.50 |
| 10. | यात्रा खर्चा |  | 25,500.40 |
| 11. | बिजली खर्चा |  | 476.00 |
| 12. | आकस्मिक खर्चा |  | 7,134.15 |
|  |  | कुल : | 3,02,640.20 |

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइ्रटी 

हैदैराबाद
वर्ष 1995-96 का कार्यवाही खर्च
संलग्न-VIII
रज्य कार्याल्य

| क्रम | विवरण |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| संख्या |  |  | ( रु. पै.) |
| 01. | प्रलेखन |  | 33,045.10 |
| 02. | प्रकाशन |  | 3,09,708.00 |
| 03. | सामग्री - उत्पादन |  | $9,775.00$ |
| 04. | पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ |  | 2,060.85 |
| 05. | गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ |  | 76,870̄.65 |
| 06. | प्रशिक्षण खर्च |  | 72,683.20 |
| 07. | बैठकों का खर्च |  | 4,926.95 |
| 08. | एन.एफ.ई. किट्स एवं ब्लाक बोर्ड |  | 42,500.00 |
| 09. | एम. वी. फाउण्डेशन खर्च |  | 5,98,279.68 |
|  |  | कुल : | $\underline{11,49,849,43}$ |

लेख़ा अधिकारी
राज्य कार्यक्रम निर्देशक

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

वर्ष 1995-96 के लिए कार्यवाही खर्च :
संलग्नक - 1 X

## डी. ऐ. यू. - मेदक



## आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी

## दर्ष 1995-96 के लिए कार्यवाही खर्च :

संलग्नक - $X$
डी. ऐ. यू. महबूबनगर


लेखा अधिकारी
राज्य कार्यक्रम निदेशेशक

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

प्लाट नं. 8 , अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016
1-04-95 से 31-03-96 तक फण्ड का प्रयोग

|  | विवरण | (रु. पै.) | (रु. पै.) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. | 1-4-95 तक का तुलन |  | 16,58,967.40 |
| 8. | प्राप्त फण्ड |  | 56,00,000.00 |
| c. | कुल-A + 8 |  | 72,58,967.40 |
| D. | हुए खर्च |  |  |
|  | 1) प्रबंध खर्च | 13,63,880,60 |  |
|  | ii) कार्यवाही खर्च | 27,10,353.08 |  |
|  | iii) खरीदे परिसम्पत्तियाँ | 3,78,222.00 |  |
|  | iv) जमा राशि और उदार | 12,420.32 | 44,64,876.00 |
| E. | जमा राशि और उधार |  | 27,94,091.40 |
| F. | प्राप्त ब्याज |  | 3,05,121.00 |
| G. | प्राप्त उधार |  | 3,04,097.50 |
|  | 31-03-1996 तक मूल्य तुलन |  | 34,03,309.90 |
|  | नकद (हाथ में) |  | $5,042.55$ |
|  | नकद (बैंक मे) |  | 3,65,033.35 |
|  | निश्चित राशि |  | 30,33,234.00 |
|  | 31-03-1996 तक की तुलन |  | 34,03,309.90 |

## आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

लेखा अधिकारी

स्थान - हैदराबाद
दिनांक-10-06-1996

राज्य कार्यक्रम निर्देशक
बालाजी नायडू एणड कम्पनी के लिए
डी. टोकेश्रेर राव
भागीदार

# आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटो 

प्लाट नं. 8, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016
1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

| विवरण | राज्य कार्यालय <br> (रु. पै.) | $\begin{aligned} & \text { डी.ऐ.य. } \\ & \text { मेदक } \\ & \text { (ुु. पै.) } \end{aligned}$ | डी.ऐ.यू. महबूबनगर <br> (रु. पै.) | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { (रु. पैं.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A. प्रबंध खर्च : |  |  |  |  |
| वेतन | 1,84,432.40 | 13,455.00 | 0.00 | 1,97,887.40 |
| मानदेन | 1,43,645:00 | $\cdot 1,26,800.00$ | $\therefore 1,39,205.98$ | - 4,02,650.95 |
| किराया | 54,340.00 | 36,000 | 31,000.00 | 1,21,340:00 |
| पेट्रोल/डीज़ल | 35,598.20 | 18,510.90 | 29,665.85 | 83,774.95 |
| वाहन रखरखाव | 39,711.70 | 27,584.30 | 36,605.00 | 1,03,901:00 |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | 21,976:20 | 4,191.60 | 9,472.20 | 35,640.00 |
| डाक एवं तार | 6,115.15 | 249.00 | 336.00 | 6,700.15 |
| टेलीफोन एवं ट्रंककाल | 31,283.45 | 14,494.55 | 10,545.85 | 56,323.85 |
| कार्यालय खर्चा | 10,170.70 | 15,766.05 | 14,166.30 | 40,103.05 |
| आकस्मिक खर्च | 50,581.65 | 4,972.10 | 7,134.15 | 62,687.90 |
| स्थानीय परिवहन | 16,928.35 | 507.00 | 5,532.50 | 22,967.85 |
| बीमा | 5,927.00 | 0.00 | 0.00 | 5,927.00 |
| यात्रा खर्च | 1,62,456.70 | 21,619.25 | 25,500.40 | 2,09,576.35 |
| बैंक शुल्क | 3,888.75 | 0.00 | 0.00 | 3,888.75 |
| बिजली खर्चा | 1.041 .00 | 1,150.00 | 476.00 | 2,667.00 |
| पानी खर्चा | 2,844.40 | 0.00 | 0.00 | 2,844.40 |
| खाता जाँच शुल्क | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| कुल A | $\underline{\underline{7,75,940.65}}$ | 2,85,299.75 | $\underline{\underline{3,02,640.20}}$ | $\underline{\underline{13,63,880.60}}$ |

# आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

प्लाट नं. 8 . अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016

## 1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

| विवरण |  | डी.ऐ.यू. मेदक (रु. पै.) | डी.ऐ.यू. <br> महबूबनगर <br> (रु. पै.) | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { (रु. पै.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| B. कार्यालय खर्च : |  |  |  |  |
| प्रलेखन | 33,045.10 | 15,198.50 | 18,583.00 | 66,826.60 |
| समाचार पत्र | 0.00 | 1,709.00 | 0.00 | 1,709.00 |
| प्रकाशन | 3,09,708.00 | 0.00 | 0.00 | 3,09,708.00 |
| द्रव्य उत्पादन | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 |
| पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ | 2,060.85 | 5,486.10 | 2,413.50 | 9,960.45 |
| गोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ | 76,870.65 | 8,217.50 | 6,667.80 | 91,665.95 |
| प्रशिक्षण खर्च | 72,683.20 | 52,680.05 | 91,638.95 | 2,17,002.20 |
| बैठकों का खर्चा | 4,926.95 | 82,061.45 | 1,26,096.05 | 2,13,084.45 |
| जिला मेला | 0.00 | 72,893.75 | 89,198.15 | 1,62,091.90 |
| समूह बंठकों का खर्चा | 0.00 | 1,111.95 | 6,952.75 | 8,064.70 |
| संघ नेताओं के बैठकों का खर्चा | f 0.00 | 1,120.85 | 0.00 | 1,120.85 |
| संघ फण्ड बैठकों का खर्च | 0.00 | 861.00 | 447.00 | 1,308.00 |
| एन.एफ.ई. बैठकों का खर्च | 0.00 | 229.00 | 17,902.50 | 18,131.50 |
| संघ फण्ड | 0.00 | 2,41,300.75 | 1,63,200.00 | 4,04,500.75 |
| संघ कुटि | 0.00 | 1,05,000.00 | 60,000.00 | 1,65,000.00 |
| वाटर शेड | 0.00 | 2,697.25 | 482.00 | 3,179.25 |
| निर्धारण | 0.00 | 2,187.65 | 0.00 | 2,187.65 |
| एम.के.एस. खर्च | 0.00 | 0.00 | 75,407.15 | 75,407.15 |
| मानदेय सहयोगिनियाँ | 0.00 | 1,08,350.00 | 1,30,000.00 | 2,38,350.00 |
| एफटटी.ए सहयोगिनियाँ | 0.00 | 31,500.00 | 39,000.00 | 70,500.00 |
| एन.एफई. किट एवं ब्लॉक बोर्ड | f $42,500.00$ | 0.00 | 0.00 | 42,500.00 |
| एम. वी. फाउण्डेशन खर्च | 5,98,279.68 | 0.00 | 0.00 | 5,98,279.68 |
| कुल-B | 11,49,849.43 | $\underline{7,32,514.80}$ | 8,27,988.85 | $\underline{\underline{27,10,353.08}}$ |

## आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी

प्लाट नं. 8 , अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद - 500016
1-04-95 से 31-03-96 तक खर्च कथन

| विवरण | $\begin{aligned} & \text { राज्य } \\ & \text { कार्यालय } \\ & \text { (रु. पै.) } \end{aligned}$ | डी.ऐ.यू. मेदक <br> (रु. पै.) | डी.ऐयू, <br> महबूबनगर <br> (रु. पै.). | $\begin{aligned} & \text { कुल } \\ & \text { (रु. पै.) } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| C. खरीदी परिसम्पत्तियाँ : | - |  |  |  |
| कार्यालयीन सामग्री | 1,955.00 | 0.00 | 0.00 | 1,955.00 |
| फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 11,461.00 | 7,119.00 | 3,400.00. | 21,980.00 |
| कम्प्यूटर | 98,010.00 | 0.00 | 0.00 | 98,010.00 |
| जिराक्स मशीन | 1,12,903.00 | 71,687.00 | 71,687.00 | 2,56,277.00 |
| कुल-C | 2,24,329.00 | 78,806.00 | 75,087.00 | 3,78,222:00 |
| D. जमा एवं उधार : |  |  |  |  |
| जमा किराया | 0.00 | 9,000.00 | 2,600.00 | 11,600.00 |
| उधार | 820.32 | 0.00 | 0.00 | . 820.32 |
| कुल - D | 820.32 | 9,000.00 | 2,600.00 | 12,420.32 |
| कुल-( $A+B+C+D)$ | 21,50,939.40 | 11,05,620.55 | $\underline{\underline{12,08,316.05}}$ | $\underline{\underline{44,64,876.00}}$ |
| प्राप्त उधार |  |  |  | 2,93,697.50 |
| उधार | 2,93,697.50 | 0.00 | 0.00 |  |
| जमा किराया | 0.00 | 5,400.00 | 5,000.00 | 10,400.00 |
| कुल - | 2,93,697.50 | 5,400.00 | 5,000.00 | 3,04,097.50 |

# आंध प्रदेश महिला समता सोसाइटी 

## बैंक संधि कथन - A/c No. 7402 आंध्रा बैंक अमीरपेट ब्रांच, हैदराबाद

|  | नकद किताब के अनुसार तुलन : | राशि <br> रु. पै. |
| :---: | :---: | :---: |
| (+) | निकाले गये चेक्स जिनका बैंक पास बुक में डेबिट नहीं किया गया | 2,32,289.75 |
| (1) | आडियो विज़न | 5,050.00 |
|  | Ch. No. 0293714 दिनांक 30-03-1996 |  |
| (ii) | क्लासिक ट्रेडर्स | 40,615.00 |
|  | Ch. No. 0293715 दिनांक 30-03-1996 |  |
| (iii) | गुलबर्गा ट्रावेल्स | 1,230.00 |
|  | Ch. No. 0293716 दि. 30-03-1996 |  |
| (iv) | किराया - श्रीमान फरहान रशीद | 4,180.00 |
|  | Ch. No. 0293717 दिनांक 30-03-1996 |  |
| (v) | वेतन - श्रीमती कामेश्वरी ज. | 8,675.00 |
|  | Ch. No. 0293718 दिनांक 30-03-1996 |  |
| (vi) | स्वयं Ch. No. 0293719 दिनांक 31-03-1996 | 2,500.00 |
| (vil) | स्वयं Ch. No. 0293720 दिनांक 31-03-1996 | 2,500.00 |
| (viii) | टेलीफोन चार्जेस | 3,151.00 |
|  | Ch. No. 194202 दिनांक 29-09-1995 |  |
|  |  | 3,00,190.75 |
| (-) | चेक्स, जमा राशि जिनको क्रेडिट नहीं किया गया (निश्चित जमा राशि) | (-) 3,00,000.00 |
|  | बैंक पास बुक अनुसार तुलन | 190.75 |

स्थान - हैदराबाद
दिनांक-10-06-1996

