## AnNIDHRA $\int D_{\text {RAIDESH }}$



PLOT NO. B, APARAJITHA HOUSING COLONY
(VIDYODAYA SCHOOL LANE)
AMEERPET, HYDERABAD - 500016

# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY <br> Plot No. 8 \& Aparajitha Housing Colony Ameerpet, Hyderabad - 500 016, A.P. 

$R E P O R T$
1992 - 1993

## INTRODUCTION:

The Andhra Pradesh Mahila Samatha Society has had a long gestation period. The first meeting to introduce the Mahila Samakhya programme was held in July, 1991. At this meeting women from different walks of life, academia and the voluntary sector participated. In addition there were officials of the State Education Department and the District Collectors of Mahabubnagar and Medak as well. The concept of Mahila Samakhya was explained in detail by Ms. Srilatha Batliwala, then State Programme Director of Mahila Samakhya Karnataka and Ms. Vimala Ramachandran, National Project Director. There was general consensus that a programme of this kind would greatly help in the advancement of women's development. The group was appreciative of the flexible and innovative definition of education that was being built into the programe. To avoid confusion with other organisations in Andhra Pradesh, which are also known as Samakhya, it was proposed that in Andhra Pradesh the programme be called 'Mahila Samatha'.

A small core group was then identified to prepare a preliminary proposal for Andhra Pradesh. Ms. Kameshwari of the University of Hyderabad prepared a proposal identifying five back-ward districts in Andhra Pradesh, where the programme could be started. The state Government forwarded its proposal In November, 1991 to Government of India, to be considered by the Indo-Dutch Appraisal Mission. The Appraisal Mission visited Andhra Pradesh during early 1992. At a subsequent meeting convened in August, 1992 by Secretary Education, Government of Andhra Pradesh with Sri. S.V.Giri, Secretary Education, Government of India and other State Officials and NGOs, the formal sanction and extension of the project to Andhra Pradesh was informed. At this meeting it was decided that in the first year the programme would be launched in the districts of Mahabubnegar and Medak.

The Society was registered in September, 1992.
Ms. Kameshwari of the University of Hyderabad was invited to come on deputation as state programme Director. She joined as State Frogramme Director in late December, 1992.

In November, 1992 and January, 1993 Ms. Srilata Batliwala who had been appointed as Consultent by Government of India to assist in the launching of Andhra Pradesh Mahila Samatha, was In Hyderabad for a couple of days. At a meeting with her, the State programe Director had wide ranging discussions on the Philosophy of Mahila Samakhya and the strategies for launching this programme. There was detailed discussion on the Mahila Samakhya experience in Karnataka, on issues of recruitment of personnel at various levels, the strategies for initiating work at the village level and various kinds of informational inputs required. There was discussion on administrative matters and the need to forge committment and accountability of a high order.

## LAUNCHING THE PROGRNMME:

By the 1st of January, 1993 the Andhra Pradesh Mahila Samatha Society had acquired a vehicle as well as premises for its office. Pending the formulation of recruitment procedures and constitution of various committees, a Driver, Attender, Office Assistant cum Typirt and a Consultant, were taken on an adhoc basis. An Accounts officer has also been taken on deputation from the middle of March, 1993.

During January, 93 and February, 93 extensive tours were undertaken in Mahabubnagar and Medak districts with the specific objectives to:
a. Appraise the concerned District Administration of the programme.
b. Idantify specific Mandals where the programe could be launched.
c. Establish contacts with various Government and Nonrgovernment organisations to develop a network through which we could start the process of identifying functionaries/personnel for the programme.

## MAHABUBNAGAR DISTRICT:

In Mahabubnagar, discussions were held separately with district officials and NGOs working in the area. The District Collector, PD, DRDA, Joint Ccllector, Deputy Director Adult Education, Wimen welfare Officer and functionaries of Drera were contacted and appraised about the programme. There are 20 odd NGOS working in Mahabubnagar. A few prominent NGOs like VIP, YFA, AIRDS and FPW were also contacted and they provided valuable contacts.

This meeting gave a clear picture of the nature and scope of government schemes as well as the kind of work being done by various NGOs, in the district.

## Selection of Mandals:

The response of the District officials and NGOs was very encouraging, both in identifying suitable women as well as in identification of the specific Mandals where the progranme could be launched. Mekthal, Utkoor, Narva, and Kosgi Mandals have been tentatively identified.

The choice of Mandals in both the districts has been governed essentially by the following factors.

1. Backwardness and high levels of poverty.
2. Absence of any NGO,
3. Contiguous Mandals which allow Eor organic expansion, thereby facilitating greater interaction among the village groups.

Identifying women Functionaries:

For the District Units, women functionaries at two different levels are required.

1. Village Level Coordinators, who are responsible for monitoring activities in a cluster of 10 villages.
2. District Programe Coordinator, who is responsible for the programme in her respective District.

The response for the post of Village Level Coordinators (Sahayoginis) was very positive and encouraging. Young women were identified with the help of DrCRA officials and the women welfare officers. On the recommendation of the women velfare Officer, the state Service Home was visited to see if any of the women there would be suitable. $\lambda t$ a meeting the programme objectives were explained and the film on Mahila Samakhya screened. About 20 women who had a formal education of 7 th class and above were identified. Besides them, 12 other women were also identified.

However, the process of identifying a suitable candidate for the post of District programme Coordinator, proved to be an uphill task in Mahabubnagar. An undergraduate degrea, mobility and fluent knowledge of Telugu are the essential qualifications sought. The District Employment Exchange has been addressed for list of suitable candidates and an open advertisement has also been issued.

Screening workshop:

A screening workshop was held on February 24 th \& 25 th in Mahabubnagar to shortlist candidates for the post of sahayoginis. Formal education upto class 7 th and above, a minimum age of 18 years as well as an ability to read and write in Telugu were laid down as prequisities in shortlisting them.

The success of the programme depends on being able to recruit motivated women who are willing to work and live in the rural areas. Through the screening workshop, an atternpt was made to assess the interaction and communication skills of the participants, their openness to new ideas and understanding of social problems. The screening workshop included games, group discussions on education and women's empowerment, writing exercises etc. At the end of the workshop, 10 out of the 32 participants were shortlisted. In addition, the Eistrict Employment Exchanges were contacted for a list of sui+able candidates. (See Annexure - I for broad criteria ior selection

## of District Programe Coordinators and Sahayoginis)

Formal recruitment, however, was done by the duly constituted appointments committee.

## MEDAK DISTRICT:

In Medak district, the programe was introduced through a formal meeting convened by the District Collector. The participants included all District Officials from theppepartments of Education, Health, Women and Child telfare and DRDA.: Though all NGOs working in Medak district were invited, representatives from only three NGOs, Deccan Development Society, ROAD and Action co-op attended the meeting. After an extended discussion on the programme, the film on Mahila Samakhya was ocreened. The participants evinced considerable interest in the objectives and strategies of the programme.

## Selection of Mandals:

The selection of mandals in Medak district was governed by the same criteria as was the case with Mahabubnagar. After adetailed discussions with Government functionaries and NGOs, the Mandals that have been tentatively identified are Andole, Pulkal and Alladurg and Regode.

## Identifying women functionaries:

Through the network of Government officials as well as NGOs; the task of locating suitable women candidates for the post of sahayoginis was made easy. However, as is the case with Mahabubnagar, identification of a DPC has been difficult. Initially, women from District administration were contacted for the post of a DPC. Discussions were held with a few middle level women officials like the Municipal Commissioner, Sangareddy and the MRO, Kondapur to see whether they would be interested to come on deputation, neither of them was keen to assume this responsibility, though they were interested in the programme. Therefore, in Medak also the District Employment Exchange has been contacted and an open advertisement issued.

Screening workshap:

On 7th \& Bth of April, 1993, a screening workshop was held in Sangareddy to shortlist candidates for the post of Sahayoginis. The response was overwhelming. Criteria for selection remained same as in Mahabubnegar. Communication and analytical skills, mobility atc. were given weightage. Games and songs were used to facilitate discussions an issues affecting women. 12 out of 60 who attended, were shortlisted. At the same time the District Employment Exchange has also been contacted for a list of suitable candidates. The shortlisted candidates will, however, be interviewed by duly constituted appointments committee.

In both districts the role of NGOs has been lergely that of helping in identification of field functionaries for the programe. They have not been used in launching the programe in their respective districts. In this sense, their role has been limited unlike other states, where the programe itself was launched through NGOs working in the area.

Rpart from the network of NGOs and District Officials, the Employment Exchange and advertisements in the local newspapers have been used in identifying women functionaries.

## ROLE OF THE STATE OFFICE:

The state office has played an active role in :-

1. Identification of suitable women through the network of NGOs and Government officials in the District.
2. Identification of Resource Persons/Resource Groups/Resource Material in the district $a s$ well as in the city of Hyderabed.
3. Planning/designing a broad framework for training of programme functionaries.
4. Identification and generation of training material.
a) Major research institutes and audio visual centres have been visited for collection of resource material.
b) A preliminary meeting was held with women representatives from Anveshi women's Studies Research Centre, Progress, LDS, and Asmitha, a women's training group, on 28th March, 1993 to discuss the kind of treining Andhra Pradesh Mahila Samatha functionaries would require.

Prior to this meeting, a broad framework for training was evolved. The firgt phase of training would include the following components.

1. Analysis of Gender.
2. Analysis of Social Structures.
3. Importance of collectives/sanghams.
4. The role of facilitator.
5. Communication and mobilization skills.
6. Information components would include
a. The MS programme.
b. Government structures and schemes.
c. Health
d. Law.

The general consensus was that the process of sangham formation cannot be done in an atmosphere of antagonism, and confrontation. Broad Bupport and cooperation at the village and district level is essential. Strategies for entering a village and mobilisation skills were discussed at length. The importance of building linkages with Government officials functioning at village level, such as the ANM, teachers and ICDS workers was also emphasised. The need to strengthen the communication skills and information knowledge base of sahayoginis through continuous training was agreed upon. Since training is going to play a critical role in the working of the programme, a great deal of care and thought is being given to its design and plan.

As a preliminary step; brief background notes are being prepared on various issues affecting women - government schemes, law, health, significance of literacy for women's

```
development etc. These will equip the Sahayogini with
information to deal with various issues that may arise
during the course of her work. The recruitment has since
been completed at the end of May, 1993, and initial ground
work in the concerned Mandals hes started.
```

A. Criteria for selection of Sahayoginis:

1. Ability to read and write. Telugu.
2. Willingness to live and work at the village level.
3. Relative freedom and mobility to move about in the field.
4. Having a formal education of 7 th class and above.
5. Previous work experience desirable but not essential.
B. Criterial for selection of District Programe. Coordinators:
6. An under graduate degree and above. Degree in social work is desirable but not necessary.
7. Atleast one year experience of working in rural area or with a voluntary organisation.
8. Willingness to work among rural poor women.
9. willingness to travel for atleast 20 days of a month as a District Programe Coordinator.
10. Age between the years 25 to 40.
11. Abiliy to read and write relugu essential.

# Date:04.08.1993 

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY FYDERABAD

## NOTES ON ACCOUNTS

1. Since these accounts are for the first year i.e. for the period from 19-12-1992 to 31-03-1993 previous year's figures have not been given.
2. The Society maintains its accounts on mercantile basis.
3. Fixed Deposit in the bank inolude the Interest accrued there on.
4. Depreciation on fixed assets has been provided in the accounts at the rates specified under the Income Tax Act


Date:

## AUDITOR"S REPORT

1. I have examined the attached Balance Sheet of the Andhra Pradesh Mahila Samatha Soclety. Hyderabad as at 31st March, 1993 and the Income and Expenditure account for the period ended on that date and report that:
2. Further to abovet
a) a) I have obtained all the infornation and explanations which to the best of my knowledge and belief, were necessary for the purposes of my audit.
b) Proper books of account havebeen kept by the society, so far as appears from my examination of the books.
c) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account referred to in this Report are in agreement with the books of account.
d) In my opinion and to the best of my information and according to the explnations given to me. the said accounts, subject to the notes given. give a true and fair view:
1) In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the socdety as at 31st March. 1993 and.

1i) In the case of the Income and Expenditure Account, of the excess of Expenditure over income far the period ended on that date.


STATIEN : HYDEFABAD
DATE : 4th August. 1993


INCOME AND EXPENDITURE FOR THE PERIOD FROM 19-12-1992 TO 31-03-1993


> आन्ध प्रदेश महिता मसता नोसाइटी
> シニニニニニニニニニニーニニニニニッニニニッニミニニン
> औप्लाट नंबर, 8 अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट दैदराबाद है

वृत्तान्त－1992－1993

परिचय ：－

आन्ध प्रदेश महिता समता का एक विस्तृत अंकरण समय रहा है，महिला समा巴्या के प्रोग्राम का परिचय देने हेतु पहली सभा जलाई，1991 में हुई थी। इस सभा में विभिन्न क्षेत्र，जैने，स्व्वयं सेवी संस्था तथाईझक्सिणिक़ क्षेत्र से महिलाओं ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त प्रदेश के पोशधक्व विभागे के कार्य－ कत्रा तथा महबूबनगर और सेदक के जिलाधीगा ने भी इस सभा में भाग लिया। श्रीमती प्रीलता बाटलीवाला। कनर्टक महिला समाख्या की इडयरेक्टर． तथा श्रीमती विमला रामचन्दुन，राष्ट्रीय प्रोजेक्ट．डायरेक्टर ने मfिहला समाख्या की धारणा के बारे में विस्तार से वताया। भाग लेनेवाले सदस्यों में काफी जागा था। तबका यह गत था कि इस तरह के कार्यकम से महिलाओं के उत्थान को．काफी प्रेरणा पिमलेगी। इस कार्यक्रम ने तिाक्षा की जो नदीन और लचीली परिभाषा दी है उसे तभी ने सराहा। यह प्रत्ताव रखा गया है कि आन्ध प्रदेश में अन्य संस्थाएं भी समाख्या के नाम से कार्यरत $=$ थी，और इसलिए इस संस्था को＂महिला तमता＂ के नाम से जाना जाये।

अन्ध्र प्रदेप्र के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक छोटा सा＂कोर ग्रू＂बनाया गया．，हैदराबाद विभव्वविदालय की श्रीमती कारेम्वरी ने एक पूत्ताव तेयार किया जिसमें आन्ध्र प्रदेश्रा के बांच पिछडे हुए जिलायें छाटे गये जहाँ यह कार्यक्रम प्रूरू किया जा सकता था। नवम्बर 1991 में राजकीय प्रकार ने इस पस्ताव को मारत सरकार द्वारा＂इन्डो－डच अपरेज़ल मिशन＂

को समध्र रखा, ताकि वे इसके बारे में अपनी राय दें। इस मिशन्न ने 1992 में आन्ध पृदेश का दौरा किया। 1992 में आन्धु पुदेश के किष्या विभाग के सेकेट्रूी द्वारा आयोजित एक सभा में श्री एस० वी गिरी. जोकि भारत सरका के गिाष्ता विभाग के सेकेट्रीरी हैं, तथा अन्य स्वर्यं सेवी संख्थाओं के सदत्यों के समध्ष यद सूचना दी गयी कि इस योजगा को आन्धु प्रदेग के लिए ह्वीकार किया गयायया। इस तभा में योड़ताय किया गसा है कि प्रथम वर्ष में इस योजना को महबू नगर तथांदमेद की जिल्सों में लागू किया जायेगा।

इस सोसाइटी का पंजोकरण सितम्बर 1992 में हुभा, हैदराबाद दिस्ववियालय की शीमती कामेश्वरी को निमंत्रण दिया गया कि. वे राज्य की "पोग्रोभ डादेेक्टर" का पद गाहण करें, और उन्होने इस पद को दितम्बर 1992 में त्वीकार किया।

भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में महिला समता को आरंभ करने के लिए श्रीलता बाटलीवाला को सलाहकार नियुक्त किया अरेर वे नवम्बर 1992 तंथा जनवरी 1993 में कुछ दिनों के लिए हैदराबाद आयी। राज्य की प्रोग्राम डायरेक्टर ने उनके साथ वियार विनिमय किया कि वे किस तरह से इस कार्यक्तम को आन्ध्र पदेपा में आर्रम करें। कर्नाटक में महिला समाखिया का अनुभव,लोगों की नियुक्ति तथा गाँव में कार्यक्यम आरंभ करने के विषय में बातथीत हुई। प्रशासकीय सम्बंधी विष्यों पर भी दियार हुआ तथा सर्वोचित उततरदायेत्व पर बल दिया गया।

कार्यक्म का अरंभ :
1 जनवरी 1993 तक आन्धु प्रदेश महिला तमता को एक वाहन व कायर्लय पुाप्त हो गये थे, विर्म्मन्न कमेटियों और भर्ती करने

```
:: 3 ::
```

के नियमों के । अभाव में, एक ड्राइनर, अटेन्डर, आफिस महायक व टाइपिस्ट तथा एक सलाहकार को अस्थायीं रूप से नियुक्त कियागया। मार्च 1993 में एक एकाउन्ट आापिसर को भी डेप्युटेशेन पर लिया गया।

जनवरी तुथा फरवरी 1993, में महबूब नगर तथा मेदसक जिल्टबों का पूर्ण सूप से दौरा किया गया, इन दौरों का उद्वेगय यह था -


रब उन मण्डलों का चयन करना जहों यह कार्यकम आरंभ किया जा सकता था

ॠस सरकार तथा स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग से एक जाल विकसित करना ताकि इस कार्यक्यम के लिए कार्यकतार्ञ पुने जा सकें।

महबूब नगर जिल्ला

महबूब नगर में जिल्ला अधिकारियों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्प्रकतर्ताबों से अलग अलग विणार विनिमय किया गया। जिला के जिलाधीश, प्रैढ शि ह्ञा के डायरेक्टर, महिला कल्याण अधिफाएी और "द्ववाक्रा" के कार्यकतार्तों से सम्बन्ध स्थाजित किया गया तथा उन्हें इस कार्यकम से अनुगत कराया गया। सहबूब नगर में 20 स्व्वं सेवी संस्थाएं कार्यरत हैं, इनमें से तुछु दिशेष कर जसे वि. आई. पी. वाई एफ.ए , र.आईआ आर डीएत, तथा एफ पी /तल्ति मैम्बन्य स्थापित किये गये । इन विपार विनिमए हे सरकर के विभ्मिन्न कार्यकम तथा व्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य के बारे में काषी जानकारी उ़पलख्ध हुई ।

मण्डलों का चयन
$\because$ जिला के अधिकाही तथा स्वयतेवी संस्थाओं की अनुक्रिया

काफी प्रोत्ताहजनक थी, खसकर उचित महिताओं और मण्डलों के घयन के विष्य में, मकतल, उत्त्तकर, नर्वा तथा कोतगी मण्डलों का फिलहाल चयन किया त्या है।

इन मण्डलों के चयन में निम्न कारण उत्तरदायी बने

1. गरीबी रेखा की उच्चतम सीमा तथा पिछ्डापन
2. स्वयसती संस्थाओं का अभाव ।
3. समीपत्था मण्डल जिसते भविक्य में वित्तार, तथा गाँव में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने में स्रुविधा होगा।

मधिला कर्यकर्ताओं का चयन

> जिला के कार्यकम में दो स्तर के महिला कार्यकतार्तओं की आवश्यकता है।
> 1. गॉव की समन्वितकरा जो 10 गादों के कार्यक्स का देख-रेख कह सके।
2. जिल्ये की प्रोग्रास समन्चितबत्ता, जो इस कार्यक्रम के लिए अपने जिले में उत्तरदायी होगी।

गाँव की समन्वितकर्ता हुतहयोगिनी के लिए अनुक्रिया कापी पुस्ता हिजनक रही। उवाकरा तथा महिला कल्याण अधिकारियो द्वारा युवा महिलाओं को निहित किया गया। मfिला कल्याण की अधिकाही के तुझाव पर राज्य के "सर्वित होग" का भी चक्जर लगाया गया ताकि ज्ञात हो सकें कि वहाँ पर कोर्इ उपयक्त मी़िला उपलबध है, एक आम सभा में इस कार्यक्रू के बारे में समड़ाया गया,

## :: 5 ::

तथा महिला समाख्या पर एक फिल्म भद्ध दिखाई गयी। 20 स्त्रियों की पहचान की गयी जिन्होने सततर्वी कध्रा तक पदाई की थी। इनके

अलादा 12 अन्य त्रित्रयों की भद्ध पह्यान की गयी।

परंतु जिल्ल पे प्रोग्राम सम्निन्वततार् के चयन का कार्य काफी मुशिकल सिद्य हुआ। इस पद्ध के लिए ऐ सी महिला की आवश्यकता थी जो अवर स्नातक हो, जिसे इधर-उधर घूसने की सुविधा हो तथा तेलुगु भाषा अची तरह से आती हो। राजकीय रोजगार विनिमयः केन्द्र से निवेदन किया गया है कि वे इस तरह की योग्यता वाली महिलसअओं की सूरी टें। साय ही एक विज्ञापन भी जारी किया गया है।

## छटनी कार्यागला

24 और 25 परवरी को महबूब नगर मेंएक कार्यश्शाला का आयोजन किया गा़ ताकि सहयोगिनियों की 巨्नीकी जा सके। इस पद के लिए यह आवालयकता क्ष. कि उम्सीदवार सातवीं कक्षा पास हों, न्यूनतम आपु अठारह वर्ष की की हो तथा जेतुरु भाष्ण लिख व पद सकें।

इस कार्यक्रम की स्रफ्लता ऐसी महिलाओं पर निहित है जो गाँव में रहने व कार्य करने के लिए प्रेरित हों। इस छटनी कार्याशल डारा यह को शिधा की गयो धी कि भाग तोने वाली स्त्र्रयों की कार्यध्रमता तथा सामाजिक विष्यों की तमझ का अंदाजा लगाया जा सके। इस कार्यकाला में खे खेल गये। सित्रयों के अfिफार व किष्षा पर विचार विरिमय तथालिखने के अम्यात किये गये। इस कार्यकाला के अंत में 32 में से 10 महिलाओं का : ध्यन किया गया। इसके अलावा जिल्ला रोज़ुगार दफ्तर ते भी संपर्क स्थापित किया गया कि वे उपयुक्त महिलाओं के नाम दें। अननकजर । में जिलो की प्रोग्राम समन्वितकतर्ध तथा सहयोगिनो के चयन के मापदण्ड दगायि गये है \&

परंतु स्थायी रूप से नियुुक्ति एक सुनाव कोेटो ह्रारा की गयी है।

मेंद्रत ज़ला

मेदक जिले हें इस कार्थकम का परिच्य चिलाधीया हारा बलाई उदी स्र्ञ सभा सें किसा गया। इत सभा में जिल्ले से तिषाषा विभाग, स्वास्थिय, त्त्रो व बाल कल्याण विभाग तथा डि.आार. डि.ए. के सदस्यों ने भाग लिया। घदापि जिल्ति में कार्यरत सभी स्वपस्षेकी संत्थाओं को निमंत्रण द्विया ग्या, परंतु इन कोते केवल तोन, देक्कन डेवलेपमेंट सोसाइटी, रोड, तथा हैद्यन को आप ने इसमें भाग लिया। काफी वियार दिनिमय के बाद पहिला समाख्या पर फिल्य दिखाई गई। भाग लेने वातो पहिलाओं ने इस कार्यकम के उद्यदेश्यों के प्रति काकी रुचि दिखाई।

मण्डलों का चयन

मेदकर जिल्ल में मण्डलों के घयन में उन्हीं माभंदए्ड़ों को लिया गया जो कि महब़्ड नगर में लागू किये गये थे। सरकारी कर्मबारिथों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकताओं मे वियार विरिमयय के पक्चात अंटोल, पुलकल, अनारद्धुर्ग तथा रेगोड म्य्डलों का दिलहान चयन किषा गया है।

महिला कार्यकत्ताओं की पहियान

तरकारी कर्मुचारी तथा रवर्यं सेवी संस्थाओं की मएद से सहयोगियों का चुनाव काकी सरन हो गया था। परंतु महबूब नगर की तरह जिलिए सर्मन्चितकता की पहधान करने में मुकिकल का सगमना करना पडा। प्रारंख में जिले के प्रकातन से इस नियुक्ति के लिए संपर्का स्थापित किते गये। कुज मध्य दर्जो के कार्यकत्तायों, जैसे संगारेइडी की ग्युर्नतिपल कमीशलर तथा कोन्डापुर के एम.आर.ओ से वियार

विमर्श हुआत कि वे इसपोग्राम में प्रतिनिधित्व पर आा तकें, यध्रपि दे इस कार्यक्यम में रुचि रखती थी, उन्होने इसमें कार्य करने की अपनी अक्षमता को बतलाया। इसितिए मेदक में भी जिल्ले के रोजगार कार्यालय से सम्पर्क सथापित दिया गया है तथा एक विज्ञापन जारी किया गया है।

छुटनी कार्यभाला

7 और 8 अप्रेल 1993 को संगारेड्डी में महलोगिनी के पद पर न्नयुक्त के लिए एकछटनी कार्यञाला आयोजित की गयी, लोगों की अनुक्रिया इसके लिए काफी धनोपषूपूर्ण थी। नियुक्ति के लिए वे दी मापदण्ड थे जोकि महबूब नगर में इस्तेमाल किये गये थे। यानि कि स्त्रियों की कार्यक्षमता, साभाजिक विष्यों की स्मझ और गॉव में रहने की इर्ञा, खेल योले गये माने गये और मिहलाओं से संबंधित कई विबसों पर चर्चा ह्छई कार्यझाला के बाद 60 में से 12 स्त्रियों की पहचान की गयी। जिल्ना रोजगार कार्पालय से भी उपयुक्त महिलाओं के नाम देने की विनती की गयी है इन 12 त्रित्रयों हे भेंटवाता और घमन एक नियुक्ता की गयी चयन कमेटी करेगी।

इस दोनों जिल्लों में स्वयं सेत्री संस्थाओं ने क्षेत्र में कार्य करनेवाली महिलाओं की पहपान करने में मदद की है। परंतु इनके द्वारा इत कार्यकम की श्रुस्भात नहीं की गयी है। इसतरह से यहाँ इनका कायहित्र तीमित है। अन्य राज्यों को तरह क्षेत्र में कार्यरत स्वयसेवी संस्थाओं के द्वारा इस कायैक्म की शुस्भात नहीं की गयी है।

इन स्वर्येती संस्थाओं तथा जिले के अधिकारिर्यों के अतिरिक्त होज़गार कार्यालय तथा च्थानीय देनिक द्वारा भी महिला कार्यकतर्तां की पहचान की गयी है।

राज्यकार्यालय का दायित्प : राज्य अधिकारी ने सक्रिय सूप ते
: : 8 : :

स्वयतेवी संस्थाओं के जाल तथा जिल्ले के सरकारी अधिकारियों द्वारा उपयुक्त महिलाओं की पहयन की है।
2. जिले तथा हैटराबाद पाहर में

साधन सम्पन्न व्वfक्त, गपों तथा साथनों की पहचान में मदद की है।
3. इत कार्पक्रम में कार्यरत महिलाओं के लिए ट्रेनिंग की पोजना बनाई है।
4. ट्रेनिंग के लिए साधन की पह्यान की है।

अ) मुख्य, जोध संत्थाओं और औडियो विजुभल सेन्द्रर द्वारा साधनों को इकट्टा किया गया है।

बई 28 मार्प 1993 मेंएक प्रासंभिक सभा अन्वेशी, तुयेन्स ₹्टडीत रिसर्च सेंटर, प्रोग्रोस, डि. डि. एस तथा अम्मिता के ताथ हुई ताकि आन्झ प्रदेश महिता समता में कार्यरत महितातं के प्रशिधिण के बारे में विचार जिमर्झ हो तके।

छसते पहले प्रचिधण के लिए एक बही व्यापक कतौटी रखी गयी थी। प्रथम पहलू में प्रििक्षण में इन चिषयों को निया जायेगा -

1. निंग का चिप्षलेक्षण
2. सामाजिक दांचों का विश्षेक्षण
3. सामूर्हिक/संगमों की विदेषता
4. सुगमकतर्ण का दायित्य
5. संघार साधन और स्थानांतरण का दायित्व
6. पानकारी सम्बन्धित विषाय जसे :-

अ) महिला संमता कार्यकम
बह तरकारी दाचे तथा योजनाये
सः स्वास्थय
ह§ कानून

इस विष्य में तबका मत था कि संगम स्थापित करने के कार्य को मदेेद व लढाई－क्षगडे के माहौल में नहीं किया जा सकता है। गाँव तथा जिल्ले व्तर का सहयोग इसकी प्रथम्म आवश्यकता है। एक गाँव में किस्स प्रकार प्रेवझ परया जा सकता है हल विषय पर काफी विवरा विनिमम हुआा， जिल्ले में कार्यरत सरकारी अनिकारी जैसे－ए．एन．एम，किताइ तथा आई तीडि सत के कर्मचारियों में सम्मर्क स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। इस बात पर भी बल दिया गयाकि सह्योगिनियों के ज्ञान और संतार को विनिमय कला को प्रसिष्षण द्वारा अल्याधिक उभारा जाये। इत कार्य से प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अंध रहेगा，इसलिए प्रभिक्षण की स्प रेखा तैयार करने पर काफी बल दिया जा रहा है।

महिलाओं के जीवन को प्रभावित कंरेनेवाले अनेक मुख्वों पर लिखित सामगग्री सैपार की जा रही है। इनमें मे कुख मुद्दे इस प्रकार हैं～सरकारी योजनाये क्या हैं，कानून，स्वास्थ्य तित्र्यों के विकास में गैष्युिकता का महत्प भादि। इससे सहपोगिनियों की जानकारी में वृद्धि होगी और वे परिस्थिति अनुनुल समस्था का समाधान करने में सक्ष्म होंगी। निपुपित का कार्य मई महीनों के अंत तक पूरा हो गया है ऊर चुने हूल मण्डलों


$$
\begin{aligned}
& 6-1-85 / 4, \text { साडकाबाद } \\
& \text { हैदराबाद - } 900004
\end{aligned}
$$

जी. बालाजी नायुड्ड
पार्ई अनांडटेंट


```
लेखा पर टिप्पणिजयां
```



1. यह लेखा सोसाइटी के पहले वर्ष का है 19-12-1992 से 31-3-1993 तक इसीलिए, पिदले वर्ष का लेखा नहीं दिया गया है।
2. तोसायटी व्यापारिक भाधार परअपने कांकडे हुरणित रखती है।
3. 龄 में जमा अटल जगा राशी के साथ उस पर दिया जगनेवांला ब्याज भी सfम्मिलित है।
4. आयकर ऐक्ट के अनुसार, अटल सम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास इस लेखा में दिया गया है।

> हस्ताध्षरित
> जी. बालाजी नाईड्

जी，बालाजी नाईड्र पार्टह अन अउटेंट

6－1－85／4，संड्ञफाबाद
हैदराबाद－500 004
लेखा परफध्रक की रिपोर्ट
ニニニニニニ二ニニニニニニ＝ニニニニ
 तक के सँलग्न तुन पत्र और समाने वर्ष के लिए तोसाइटी ？या यर और क्य के लिखों को लेखा परीष्षा कर ली है， जिसके रिपोर्ट इस पुकार है ：－
＂क＂उपरोकन को अतिरिक्त，वे सभी सूचनायं और स्पष्टीकरण
 परीधा क्रपयोजनार्थ आवक्यक हे।

प०० तेखा बहायों की जांच के बाद मेरी रायहे कि सोसाइटी ने लेखा बाहियों को उचित रूप ते द्रुरकित रखा है।

सन हिजोट में संदर्भित तुलन पत्र सधिा आयओर व्यय विवरण लेखा बानियों में दारायि गये विवरण केअनुस्प है।

प्ंश नुझे उपल ख्य कराई गई सूचना और दिये गये स्पष्टीकरण के बाद मेंरी राय है कि उक्त लेखा उपयुक्त मेर्री टिव्पयियों के अनुसार निम्न \ सम्बन्ध में तल्य और निरपष्ध है।

31 मार्य 1993 तक सोताइटी की कार्यस्थिति के तुलन पत्र के आ：ामले में आर

इसी तारीक को समाप्त होनेवाली अचधी में आय से अधिक व्यय के सम्बन्ध में आयआर व्यय के लेखा के ग़मले में ।

हस्ताधरित
\％जी．बालगजी नायुड़ी पार्टर्ड अंकाउटेंट

31 मार्य 1993 तक को रुप्यति के अुसार तुलन-पत्र

| देशतTऐ |  | रू. से. |  | परिंसंपत्तिव | रु. 为. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| पेजोगत निदो |  |  | अटल परिस्पसिता? |  |  |
| अनुद्धनन प्राप्त | 5770000.00 |  | वTEन | 273934.00 |  |
| कम fद्या ग:व दूरी के दोरान |  |  | कम जिना गाए: पूल्व हात कार्वानज उपनरप | - 27333.00 | 2,46,541.00 |
| 3TH ${ }^{\text {a }}$ | 113376.47 | 56, 56, 623.53 |  | 8018.75 |  |
| निविध शुणदाता : |  |  | क्य दिगा गदT:मूल्य हृ丁 | - | 7,618.00 |
| जन्य देकाए | 5150.00 |  |  | 23018.00 |  |
|  | 2690ㅇon | 7,840.00 | कम किसा गया: मूल्ज़ हैस | _-1151.000 | 21,867.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - ग्यष और अगुम धनरा | TJJt: |  |
|  |  |  | कहु चानू परिमेगत्तिपt नकद | $2,772 \cdot 38$ |  |
|  |  |  | अनुतुपचित बैकों के बचत बातनें में | 2.39320.15 | 2,41,092.53 |

```
    दे\ताएँ रू. दे. पद्विसंप त्तियो रू. दे.
```



उर अग्रिम धनरतीयाय ：जमा

```
अनुमू चित बैंकों में
अटल जमT रTशि 51,27945.00
टेलिफॉन
जमT रTजी% 8000.00
fिरTयT जमT रTशि ___11400.00_ 51,47,345.00
```

कुल योग :
$56,64,463.53$
ュニニニニニニュニニニニッニニニニ

हमारे संलग्न रिपोर्ट के अनुसार


हत्ताक्षर／－

8 कामेद्वरो जन्याला एTज्य कार्यु；म निर्देशाक

हस्ताक्षर／－

## जो：बालाजी नापुड़ु है

 पार्टर्ड अकाउन्टेन्ट， सद्वस्यता पंजीकृत लं： 22245.आन्ध्र प्रेक्ष मडिला समता होतायटन, हैद्वराबाद
19.12 .1993 मे 31.03 .1993 अर्वध्यका आTव एवं हाप लेखा

| डजम | 万ु. |  | रू. पै. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| वेतन | 37, 102.10 | घचत बात T का ब्याज | 1,320.00 |
|  | 7,000.00 |  | 27,945.00 |
|  | 11,765.55 | आव से अधिक हुआए व्यय | 1,13,376.47 |
| स्थानोव वाड़न खर्च | 557.30 |  |  |
| मुद्नण आर \बन ज़एगो | 4,022.40 |  |  |
| इाक एवं तांर खर्य | 132.90 |  |  |
| टेगिफोन खर्वf | 1,065.00 |  |  |
| पात्रा बर्य | 5,368.00 |  |  |
| लेबा परोक्षा गुल | 2,500.00 |  |  |
|  | 24,670.620 |  |  |
| किरान बर्व | 11,400.00 |  |  |
| पुस्तकों एवं पत्रिजए | 1,533.50 |  |  |
| बैंज प्रमार | 60.00 |  |  |
| मूल्व हृएन | 28,944.75 |  |  |
| - वाडन 27,393.00 |  |  |  |
| - फर्निद्य 1,151.00 |  | 8 |  |
|  |  | कुसश: प95 | . 2 पर |



ट．
रू．पै．
आTI
रु．辛。

5，977．30
कानलिव बर्य
541.85

ऊ़ल योग ：$\quad 1,42,641.47$
जल पोग ：
$1,42,64\} .47$
ニニニッニニニニニニニニニニニ＝

```
हमारे संजन रिपोर के अनुझार
```






```
8 कालेवरी जनधालि। \
```

8 कालेवरी जनधालि। \
राजड कार्क्रू निर्देवांक
राजड कार्क्रू निर्देवांक
पार्टई अकणउन्टेण्ट
पार्टई अकणउन्टेण्ट
सदरघता षंजिकृत सं. :22245.

```
सदरघता षंजिकृत सं. :22245.
```

