## Anderic <br> 






Illustrated by MSK girls

## Annual Report 2000-2001

Andhra Pradesh Mahila Samatha Society

Looking Back at what has happened and what we have done in this year leaves us with mixed feelings. We could achieve the things we have set out to do to a greater extent, in spite of natural and other upheavals. With the focus on the process of decentralisation of the programme, the initiatives in each of the issues have taken a leap towards this direction. Transfer of skills and capacity building of the federations in particular and sanghams at large on various issues has been the major activity.

This year the announcement of elections to local bodies has opened up the avenues for our sangham women. A lot of our energies were focussed to bring the issue of women in govemance to centre stage. Discussions with the sanghams led to organising the trainings and melas to disseminate information on this issue. The enthusiasm shown by women was infectious and made us to gear up our selves, every single team member was involved in this process. This was one of the major activities which had enthused a new spirit among the sanghams and the team. Though the postponement of the elections was a little set back but the spirit is not dampened.

The much awaited implementation of the sustainable dry land agriculture project has taken off this year. The MS processes and focus on collective strength over the last few years has reflected on the ground while taking up the collective farming. To MS sanghams this is the first experience to have large funds at their disposal apart from a nominal sangham fund and their small savings. We had a lot of apprehensions, if any negative impact this would firve on their collective solidarity. Our fears proved baseless. The way the sanghams have addressed the concerns of acquisition of land, sharing of responsibility and means of ensuring food security collectively has been a rich learning and humbling experience. This has reaffirmed our faith in collective processes.

The launching of the programme last year in the two new districts of Warangal and Nalgonda with a different strategy and approach， working with the existing groups，has resulted this year，not only in reaching out to large number of women but also bringing all these groups together．This experience has given us lot of insights and impetus to replicate this approach where women from different socio－economic strata has come together on a single platform to address the issues collectively．

Keeping in view of our felt need of reflecting on our work，i．e．， what we have done，what we are doing and where we are heading we had organised a vision－mission workshop to analyze our strengths，weaknesses，opportunities and threats．As we promised ourselves last year we could facilitate participation of the federation members and other sangham women in this process．We should acknowledge here that their participation enriched the proceedings at the workshop．We are also happy that their perspective and articulation on what an ideal federation ought to be，had given us direction．

These are among many other issue based initiatives that we facilitated in this year．The reflections on which are detailed further in this report．

## A Step Towards Sustainability ...

The idea behind the sustainability of the MS process is the formation of the federations at the field level. It is envisaged that the federations will continue the process of empowerment when MS withdraws from the field. Thus the culmination of last year's efforts at decentralisation has seen the registration of the mandal level federations. However, this has not been an overnight process, discussions about registering the federations have been taking place over the last couple of years. The sangham women had brought up the idea of federations earlier, however, we were cautious because it was felt that there was a need for greater clarification of the roles and responsibilities, not only of the federations but that of the members themselves.

The process of forming federations was long drawn, involving brainstorming at various levels. Before we started discussions at the sangham level about federations we needed to be clear about its concept ourselves. Some of the questions that needed to be answered were - Do we need federations? What would be the purpose of these federations? Who would be members? At what level should these federations be organised - cluster, mandal or district level? What would be the role and responsibilities of the members? How far would MS intervene or provide support to the activities of the federations? How would the federations finance their various activities? How is it possible to sustain them? Once these questions were resolved to a certain extent within the team, we felt better equipped to deal with the questions that arose in the field about federations.

When we discussed the idea of federations at the sangham level at a later point, the women too put a lot of thought into it and came up with a plan of action. The sangams decided to select a few members of each sangham who they felt were articulate and able to take on responsibility, to the cluster level. It was felt that strong women from the sanghams need to be selected in the initial year in order to take up leadership roles and pave the path for those coming later. These women so selected at cluster level would also be members of the federation at the mandal level. From amongst these women, an executive committee would be selected comprising of 14 sangham women, who would take on the responsibility of planning the various activities of the federation.

This entire process was facilitated by the MS team. It should be mentioned that the federations did not have a uniform pattern, the membership of each federation was decided by the sangham women according to their priorities. In some federations, clusters were made up of three villages where as in other federations clusters were made of five villages.

During the discussions about the various functions and roles of the federations, the sangham women demanded that MS equip them with certain information through trainings to enable them to run the federation independently. Capacity building thus involved training the sangham women in the area of literacy, health, gender, governance, natural resource management and finance maintaining accounts, planning, budgeting, accessing resources at various levels, developing proposals for various activities, networking with other organisations and Government departments. The trainings would be based on the identified priorities and also depending on the capability of the federation. The idea behind these trainings was that, once trained on these various issues, sangham women could act as grass root resource persons to other organisations and Govemment ìnitiatives.

Federations have been formed and registered as "Swatantra Bharata Mahila Sangham" in Makthal, "Swechcha Mahila Sangham" in Utkoor of Mahabubnagar and "Swatantra Swashakti Mahila Sangham" in Andole and "Swatantra Chaitanya Mahila Sangham" in Pulkal of Medak district. In addition, the process for federation formation has started in Narva and Maganoor in Mahabubnagar, Alladurg and Regode in Medak and Husnabad and Bejjanki in Karimnagar. We started our work in the new districts keeping this idea of decentralised functioning very conscious in our minds.

The federations have been working on various issues such as,

- Violence against women.
- Strengthening of weak sanghams in terms of holding regular meetings in sanghams where there is no karyakartha.
- Keeping information channels open and active.
- Women's representation in local elected bodies like the gram panchayat.

Federations have
been formed and
registered as
"Swatantra

## Bharata Mahila

Sangham" in
Makthal,
"Swechcha Mahila
Sangham" in
Utkoor of

## Mahabubnagar and

"Swatantra
Swashakti Mahila
Sangham' ${ }^{\text {in }}$
Andole and
"Swatantra

## Chaitanya Mahila

Sangham" in

## Pulkal of Medak

district.

The federations are also taking active role in

- Community networking,
- Building linkages with institutions and systems such as the

The federation at Makthal, in
Mahabubnagar district, has decided to take the responsibility for planning and organising the annual Bala Mitra mela. This they felt would be a hands on training for them in the management of such events, particularly in the financial aspects. gram panchayat and mandal parishad, and

- Demanding accountability from structures and systems.

Further, the federation at Makthal, in Mahabubnagar district, has decided to take the responsibility for planning and organising the annual Bala Mitra mela. This they felt would be a hands on training for them in the management of such events, particularly in the financial aspects.
Another example of the federation work is that of the Utkoor federation - 'Swechcha Mahila Sangham' which was registered on 30th January, 2001. Soon after the registration of the federation, the executive committee had its first meeting. One hour after this meeting, the federation received information about a jogini initiation in Peddajatram village in their mandal. They decided that some action needs to be taken. They gathered some more women, went to the village and successfully stopped the initiation. They worked hard on this case for two days. Since then several people have approached them to solve similar problems including family disputes. From this it appears that this federation is taking the form of nari adalat/mahila panch as in Gujarat and Uttar Pradesh.

A matter of concern which was raised by the members of federations across districts is that of travel and food charges when members go about the federation work.


Building our capacities to manager our matters The Utkoor federation women have come up with a solution to address this issue within their mandal. As they are evolving as a local conflict resolving body, they said that the parties involved in the dispute should bear their expenses including travel and food.

Another case in point of collective action is the Utkoor and Makthal federations coming together in stopping mass child marriages in their mandals.

Kurumurthy jatra takes place every five years in the east Mahabubnagar region. In the Kurva community, it is believed that during this auspicious time, Lord Shiva would only bless the family if He is satisfied with their offerings. Most often in case of a family with children, this offering turns into a child marriage issue.

When the sanghams in Makthal, Maganur, Narva and Utkur mandals started a few years ago in this part of Mahabubnagar, they had often had discussions about this issue amongst themselves and resisted such happenings in their own families. However, when this jatra had taken place earlier, the sanghams were not strong enough to take on the larger community on such sensitive issues relating to religion.

The next time around, when the jatra came up again in March, 2001, the sanghams were poised to deal with it more effectively. The Kurva community was quite aware of the sanghams' reputation in putting a stop to child marriages, therefore, they decided to keep this entire affair under cover and went ahead with the preparations covertly.

Being practical as they were, the sanghams knew that it was difficult to put a stop to all the marriages that were going to take place. Thus, they strategised with the DIU and submitted a memorandum to the District Collector and the SP to help them in this issue by giving the press a statement about the illegality of child marriages. They also approached the officials at the mandal level. However, the response was lukewarm at best and when the sanghams tried to stop marriages in some villages, the parents showed them false age-certificates issued by MLAs and doctors, saying that the children were of marriageable age. In spite of this negative turn of events, the sanghams were not discouraged and they went around many villages along with the MS team members and were able to put a stop to 50 child marriages, by persuading parents to postpone them.

The off shoot of it all is that now a few parents approach the sanghams and MS team members to seek advice about the marriageable age of their daughters!

Though the concept of decentralisation - federations, its roles, responsibilities and functions are the point of discussion for many years, the vision of ideal federation put forth by the sangham women is the goal towards which all our efforts would be made.

## Proposed structure of Mandal Federation - Makthal



## Proposed structure of Mandal Federation - Utkoor


$T_{\text {he process of empowerment starts from childhood and }}$ education plays a vital role in this process - Mahila Samatha strongly believes this and is working towards the goal of 'empowerment through education'. MS has been working to achieve this objective through various interventions. This year in the education sector the main focus was on enhancing literacy skills of sangham women, and initiating and strengthening of cheli/ balika sanghams across the project area. Of course, mainstreaming of school age children has also been given priority and attempts were made towards this end.

## Adult Education

Over the years keeping in line with Mahila Samatha definition of education Sangham women have been coming forward and creating space for themselves to be educated through information on all issues. Though acquiring literacy is identified as one of the major issues it has been an area where the results have been not very substantial.

The decentralisation process and the renewed focussed discussion with Sanghams on the literacy front has given impetus and now the Sanghams are articulating their need in this very strongly.

"In our busy lives... we now take time for learning"

Towards this various methods were followed by the district teams. In Nizamabad the camp approach has been a successful model but in Karimnagar the centre approach was successful. In Adilabad even the camp method had to be adapted in a different way from other districts, because the women here wanted to go back to their homes after the completion of the evening session, so that they can attend their household chores also. In the beginnung, there was a doubt within the
team members about the women returning to the camp the next day, but to our surprise, the drop out rate was almost nil and they followed the same method for all the four days. This happened only because the sangham women realised the need to learn reading and writing through various activities like Literacy Day celebrations, Samata Dharani programme which demands their literacy and numerical skills in maintaining various registers.

## Adult Literacy Centres- Women Covered

| District | No. of ALCs | Women Covered |
| :--- | :---: | :---: |
| Medak | 50 | 500 |
| Mahabubnagar | 70 | 504 |
| Karimnagar | 38 | 539 |
| Nizamabad | 33 | 502 |
| Total | $\mathbf{1 9 1}$ | $\mathbf{2 0 4 5}$ |



## Literacy Day at State Capital...

Literacy became a major point on the agenda of the Government, especially women literacy. A state level meet was organised at Hyderabad by the department of education on the International Literacy Day, i.e., 8th September, for women groups at Jubilee Hall in Hyderabad. The department extended an invitation to MS to take part in the programme, sangham women, Narsamma and Buijamma from Medak. Lakshmamma and Buddamma from Mahabubnagar had an opportunity to address the huge gathering and shared their experiences and the process about how they got literate in front of the Honourable Chief Minister, Sri Chandra Babu Naidu. Narsamma said "We have been sending our children who used to work, to Bala Mitra Kendras to learn by paying the volunteer two rupees per child from our sangham savings. Many of our children joined village schools and are continuing their education. Now we have realised the importance of education and we too are now learning to read and write". The Chief Minister was impressed and praised the women. In his keynote address he quoted them and said that
if every woman were to do the same, the government need not take up separate activities for the enrolment of working children.

Apart from this, the International Literacy Day was celebrated across the project area by the sangham women, children, BMK teachers and the team members. Various programmes had been organised on that day, viz., rallies, campaigns, etc.

## Signature Campaign in Adilabad district

In Adilabad District, the World Literacy Day was celebrated on $8^{\text {th }}$ September 2000, in the mandals of Jainur, Sirpur(u) and Keremeri. Cluster meetings were held in all the three mandals, and the importance of literacy was explained to the sangham women. Setting the goal of Total Literacy, a signature campaign was organised and signatures of the sangham women were taken on the banners. This had resulted in bringing about a change in the attitude of the villagers, especially among the women and children. The result was the formation of more sanghams where there were none. New Bala Mitra Kendras were formed.

This year for the first time an exclusive training on literacy and accountancy was organised for the federation members of Makthal mandal, Mahabubnagar district. After the completion of the three day training,the women said that they were thrilled with the information they learnt in the training and were very happy that they could maintain accounts of their federation. It is aptly aid by one of the sangham woman, "Leaming together is a great experience and we can learn the world of things when we learn together by sharing different ideas and experiences."

Number of Literacy Camps - Women Covered

| District | En of Camps held | No. of women covered |
| :--- | :---: | :---: |
| Medak | 4 | 52 |
| Mahabubnagar | 2 | 24 |
| Nizamabad | 8 | 136 |
| Adilabad | 1 | 25 |
| Total | $\mathbf{1 5}$ | $\mathbf{2 3 7}$ |

## Adolescent Girls' Education

Adolescence is an age group, which has long been neglected. However, the scenario is now changing. Many organisations as well as the Govemment is now giving priority to interventions for the adolescent age group, especially for adolescent girls. But at Mahila Samatha this age group has been identified as a crucial one and interventions are being planned and implemented successfully since past few years. The Mahila Shikshana Kendra (MSK) is one of those successful interventions.

This year the MSK has been started at Nizamabad. The response was overwhelming. There was a great demand from the villages to get girls admitted to the MSK even those in the age group of $10-12$ years. The general complaint was that the village school teachers were irregular and even when they did come to school they do not put in the required effort to teach the children something meaningful. Lots of discussions took place about these issues since it was not possible to admit more than 50 girls to the MSK. The sanghams came to a decision that they should talk to the teachers about their regularity and accountability, and thereby using structures that are already in existence instead of burdening newer efforts. Thus, the result was that about 50 girls joined and 45 remained till the end. At the time of writing this report, except 4 girls who are preparing for 7th class exams, all the other girls are ready to join regular schools.

## Number of MSKs - Girls Covered

| District | No. of <br> MSK | No. of <br> Girls Covered |
| :--- | :---: | :---: |
| Medak | 1 | 30 |
| Mahabubnagar | 1 | 56 |
| Karimnagar | 1 | 54 |
| Nizamabad | 1 | 50 |
| Total | $\mathbf{4}$ | $\mathbf{1 9 0}$ |

In spite of the many successes, we have our share of disappointments. One such is that of the MSK in Adilabad district.

Adolescence is a wonderful as well as a mischievous age. Children in this age group are readily influenced by their peers. It is clearly visible in the case of the MSK at Asifabad, which started this year. Adilabad district works mostly of tribes who are fairly innocent and far from urban culture. Especially women/girls are away from information about and exposure to various developments. In spite of their cultural barriers, on the inauguration day of the MSK about 70 girls came to join from three mandals. Some of them were really under peer pressure and though they did not want to leave their homes, came to the MSK.

For the first few days they enjoyed the company of many new friends, the new environment and the new skills they started to learn. But after a few days they got home sick. When asked for the reason. they said, "There is a ghost roaming around the MSK building everyday in the nights, it beats on the door and makes noises". The team members were quite surprised at this answer. They started staying in the nights with the girls and found that the ghost that is making noises was the Gurkha who keeps watch at night, and moves around the colony beating on doors with his stick.

Some of the Girls at MSK were not ready to accept this explanation and insisted on going back. They even threatened the warden with running away from the MSK. It influenced all the other girls and they too wanted to go back, in spite of the team members' efforts to convince them otherwise. Since it is difficult to run the MSK for just $5-6$ girls, all the children were sent back to their homes and the MSK has been closed, temporarily.

Now however, when the karyakartas go to the villages the girls ask them about going back to the MSK again, saying that they want to stay at the MSK and want to learn many things. The Karyakartas are holding back a little in spite of the overwhelming response because they do not want a repeat of the events. They want to discuss the issue extensively with the girls and their parents before they start the next batch again, if not at district level may be at Mandal level..

We made it happen....

Adolescence is the age where one can mould a person's thinking into whatever shape one wants, with little effort. All that an adolescent needs is care, affection and close monitoring.

"Its long way from our villages.... our voices are heard in public forums and on All India Radio too."

This is what the girls get at MSK in a great amount, which helps them in learning many new things effectively. Wherever they go these girls stand ahead among others and prove their abilities. It can be seen in many incidents, in all the MSKs. Participation and winning prizes in Science Day celebrations, CRC week celebrations, Library week celebrations, Independence Day celebrations to name a few. Girls who participated in these open competitions were to compete with regular school going children, they won prizes and received appreciation from the audience.

Girls of the Nizamabad MSK were invited for a radio talk by the District Radio station authorities. They presented an integrated programme on girl-child health, education, child rights and child labour. They sent a message about the date of the broadcast to their families. Parents, as well as the villagers, of these children were thrilled at hearing their children's voices on the radio and expressed it in the following parents meeting at the district office. It was a memorable incident for the children and the parents. Radio station authorities felt that the group took the least time to record the programme and did it with great confidence.

All that an
adolescent needs is care, affection and close monitoring. This is what the girls get at MSK in a great amount, which helps them in learning many new things effectively.

In our efforts in
demystify the
technology, the
MSK girls have
demystified our
notions and our
apprehensions if
any, on their
abilities to handle
the latest
technologies.

## Demystification of technology....

In a meeting with the education department, APMSS had the opportunity of meeting members from Tata Consultancy Services. They had developed a software package for adult leamers in the regional language which we had an opportunity to see a demonstration of at the World Literacy Day Celebrations. We felt that it would be an effective method of teaching girls at the MSK. Eventually we met the concerned authorities and explained our view. They agreed to try it in the MSKs on an experimental basis, though they never thought of using this package with adolescent girls. In our efforts in demystify the technology, the MSK girls have demystified our notions and our apprehensions if any on their abilities to handle the latest technologies. In this way, not only does it make the learning process an interesting and participative one, but it also serves to demystify technology for the girls.

## A Film on Child Labour

UNDP had made a film on girl child labour in cotton fields. The film was shot in the project area of MS in Mahabubnagar. In the month of November 2000 the film was screened in the India International Centre, New Delhi, to the members of the UNO, members of the planning commission, representatives from various NGOs and persons from the media. Two sangham women, a JRP and one consultant from MS attended the screening. Following the screening, the sangham women shared their experiences in addressing the issue to an elite audience at the National Capital. The highlight of the journey was however, sangham women's travel by airplane - "Meedi Motor" which they enjoyed thoroughly.

## Future leaders....

Cheli/Balika sanghams have been strengthened this year with different trainings and Melas. Inspired by cheli/balika sanghams in the neighbouring villages, many sangham women encouraged adolescent girls of their villages in forming sanghams of their own. Cluster meetings were organised to strengthen the newly initiated cheli/balika sanghams. These girls are emerging as change makers and would lay the foundations for just society.

Number of Cheli/Balika Sanghams - Girls Covered

| District | No, of Chelif | No. of Girls |
| :--- | :---: | :---: |
| Covered |  |  |
| Bedak | 57 | 930 |
| Mahabubnagar | 75 | 915 |
| Karimnagar | 28 | 560 |
| Nizamabad | 25 | 387 |
| Total | $\mathbf{1 8 5}$ | $\mathbf{2 7 9 2}$ |

## Children's Education

Every child has a right to education and is entitled to attend the regular school. However, the.prevailing circumstances are not very favorable in the villages. Understanding the reasons behind this, Mahila Samatha started discussions with parents, sanghams and the community, using different strategies, which yielded positive results, as will be discussed below.

## UEE and We ...

In the beginning of this year the team members wanted to focus on total enrolment. The district teams planned activities accordingly and could achieve total enrolment of all the school age children in 12 villages across the project area. Bala Mitra Kendra teachers showed interest in this programme and were actively involved in all the stages along with sangham women, Karyakartas and the district team.

Mahila Samatha started work in Sarvapur village, Gandhari mandal, Nizamabad district in 1998. Since the inception of the village sangham, at the insistence of the sangham members, most of the discussions revolved around the issue of girl child education. An outcome of these discussions with the sangham was the initiation of a Bala Mitra Kendra, which consisted mostly of children of the sangham women. At the end of the first year, all the children of this kendra were successfully enrolled into the regular school.

Seeing these positive and encouraging results, it was thought to work on a strategy for enrollment of all the non-school going children in the village. In this regard extensive discussions were made with the sangham and subsequently a survey was conducted in the village. The outcome of the survey revealed that there were many children in the adolescent age group who had never been to school, along with many drop-outs.

A rally was organised in the village to generate awareness about this issue. The initial reaction of the parents whose children did not go to school was that they did not want to send their older (girl) children to school as they were to be married off soon. They also said that education was the last thing on their minds. However, this did not discourage the sangham women and the team members.
A strategy was developed to take the idea forward and accordingly groups were formed with sangham women, BMK teachers along with the karyakarthas and DIU members. The team stayed in the village for two days and went house to house, talking to parents about the importance of education and persuading them to send their children to school.

Further, they organised a Grama Sabha. The result of the two-day effort is clearly seen by the fact that the entire village participated. There the importance of girl-child education was further stressed, and it was possible to convince most of the parents to send their children to school. Those who had held back till this moment were also persuaded to enroll their children in schools. Thus, the sangham proved that where there is a will, there is indeed a way, and today they are happy to report that there is $100 \%$ enrollment in the village.

Number of Children Enrolled in Formal Schools

| District | Total children | Girls | Boys |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
|  | enrolled |  |  |
| Medak | 490 | 355 | 135 |
| Mahabubnagar | 718 | 512 | 206 |
| Karimnagar | 493 | 236 | 257 |
| Nizamabad | 404 | 346 | 58 |
| Adilabad | 96 | 57 | 39 |
| Total | $\mathbf{2 2 0 1}$ | $\mathbf{1 5 0 6}$ | $\mathbf{6 9 5}$ |

This year, for the first time a Bala Mitra Mela was organised in Adilabad and Nizamabad districts too. During the mela discussions and presentations by children on status of children in their communities, vis-a-vis, child rights were held. Apart from these we have invited local cultural troops to entertain the kids and also in Nizamabad where incidences of Black Magic are high a magician was called to perform. The show enlightened the kids on how the tricks could be performed and how the people are cheated.

This particular activity brought many villages together and the success of it resulted in the initiation of more kendras and there was an increase in the number of children in the existing kendras. The impact of these melas could also be seen in the sanghams. Sangham members not only started sending their children to either schools or BMKs, but they have also started learning to read and write themselves.


Active participation of teachers at Mela.

## No. of BMKs - No. of Children covered

| District | No. of BMKs | No, of Children coveret |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Total | Girs | Boy |
| Medak | 38 | 905 | 892 | 13 |
| Mahabubnagar | 82 | 1267 | 1174 | 93 |
| Karimnagar | 12 | 183 | 162 | 21 |
| Nizamabad | 30 | 600 | 482 | 118 |
| Adilabad | 19 | 553 | 437 | 116 |
| Total | 181 | 3508 | 3147 | 361 |

## Towards the protection of Child Rights.....

Sustainability of federations depends to an extent on linkages with other groups and organisations. To strenghten and concretise such sangham linkages, this year, the sanghams and Mahila Samatha worked in active collaboration with Andhra Pradesh Alliance of Child Rights (APACR) on child rights.

The UN Convention on Rights of Children (CRC) is a step towards better quality of life of the children across the world. Mahila Samatha supports child rights and in collaboration with UNICEF printed a set of 10 posters in the past, which are used extensively in the curriculum of BMK, MSK and in interventions of cheli/balika sanghams. This year APMSS formally became a member of APACR, which is a state level network, working towards the protection of Child Rights. Being a part of this network, MS organised a series of district level workshops in Karimnagar, Adilabad and Nizamabad districts to bring all other organisations working on children's issues to one platform. A
combined workshop was held for Adilabad and Nizamabad districts at Nizamabad. The response was lukewarm at Nizamabad but it was encouraging at Karimnagar. About 13 organisations and individuals came together and formed into a district level Child Rights Protection Forum.
APMSS collaborated with National Alliance on Fundamental Right to Education (NAFRE) through APACR in taking up the baseline data collection in two Mandals of the districts of Medak, Mahabubnagar, Karimnagar, Nizamabad, Adilabad and Warangal. This data would also help in facilitating our discussion on the child rights issues with sanghams and local administration.

## A Gist of the Survey ...

The data reveals that approximately $4 \%$ in Karimnagar, $65 \%$ in Medak, $48 \%$ in Adilabad, $39 \%$ in Nizamabad and $63 \%$ in Mahabubnagar, of the children are out of school. Among these out of school children more are girls. It also says that in majority of the villages the number of teachers in primary schools are not more than two. In many schools for 5 classes there are only two class rooms with a small verandah with minimal facilities. Most of the out of school children, both girls and boys, are engaged in cattle/sheep grazing, agriculture related work and house hold chores.

Though the child rights is a critical issue among our discussions and interventions, every year lot of energy and enthusiasm is witnessed during CRC week at all the levels. The DIU team members, BMK teachers and the MSK children formed groups and developed various songs, burrakathas and skits on child tights.
Many slogans were prepared and were used in the rallies.

Regional Celebrations...


The CRC week was celebrated across the project area. In all the districts rallies were organised and in almost all the mandals we are able to involve the local bodies such as, local school teachers, children and the local youth associations along with sangham women, Bala Mitra Kendra children and Cheli/Balika sanghams girls.

In Karimnagar, the CRC week celebrations were organised for Karimnagar, Nizamabad and Adilabad districts. Kalajathas/Pallesuddulu were carried out for two weeks in the villages. As a part of the campaign, the newly formed District Child Rights Protection Forum organised various activities at Karimnagar, viz., essay writing, drawing, elocution competitions and mock parliament for school children. MSK children also took part in these competitions and won many prizes. Sangham women, Bala Mitra Kendra teachers and Karyakartas from Karimnagar, Nizamabad and Adilabad along with various other NGOs also participated in the celebrations and made it a great success.

## State Level Conventions....

At the state level CRC day was celebrated on a large scale. . Our district teams participated and staged a Burrakatha on Child Rights which received lots of appreciation from audience and the organisers. Sangham women from Medak, Mahabubnagar and Karimnagar attended the public meeting. They also signed the memorandum calling for speedy implementation of the 83 rd
 Constitutional Amendment.

## Child Rights Forum - Medak

As part of the celebrations of Child Rights Week from November 14 to $20^{\text {th }}$ 2000, the AP Alliance for Child Rights and APMSS jointly planned child rights rallies in the 7 mandals of the Medak district where we are working. Children from various Bala Mitra Kendras and Cheli sanghams, the sangham women, and other villagers together with the village officials, participated in the rallies. The response was very enthusiastic.

In this occasion apart from the rallies, a Bala Mitra Forum was organised on November $14^{\text {th }}$ at the district level with a view to create awareness about the importance of literacy among children, and to dissuade them from becoming a part of the child labour force. Various media such as puppet shows, art works, quizzes, and group discussions were held, in order to share the experiences of the APMSS team members, and the participating children to gain more clarity on various issues concerning child labour.

## Social and Equity Issues．．．

S Since the inception，the programme facilitated discussions among women on the need to analyse their situation in the family and the community at large，vis－à－vis．，the social，cultural and economic factors which contribute and define their status．These processes ensured women would get space and time to dwell and take up initiatives to address the issues which inhibit empowerment．

In this year of＇empowerment of women＇we can say with our experience that empowering women is not only from within but the creation of enabling environment is very important．Over the years the sangham women are able to create such an environment to certain extent even in face of lot of hurdles and are focusing their attention to bring in change in their lives collectively．In this process they have brought many issues to centre stage and making efforts to ensure that their voices are heard．Having had a lot of success on various fronts they were ready to tackle issues closer to their hearts with greater confidence．

When handling issues related to violence against women，it was found that the sangham women acted together as they did in the other issues．They not only joined hands amongst themselves in the village but also involved the sanghams in the neighbouring villages in addressing these issues．

Further，in one particular case，when the DIUs team spoke about an incident of rape in the other district where MS was active，the sanghams across the districts immediately responded to the issue and joined in the action．

[^0]Whileshe was recovering in hie hospiathe sangham in the villge，which whetildate

 1aiufyumg police lnvestigation

News of the incident spread like fire with the help of the DIU team, to all the sanghams in the other districts where MS was active. All of them reacted in a similar manner. Their immediate response was to see to it that this incident was not treated in a casual manner. They wanted to bring the issue to the fore front, and demand that immediate action be
 taken by the concerned authorities.

To this end, sangham women from the various districts planned to get together to stage a rally in the Karimnagar district headquarters, about the issue. They also involved the other local NGOs working with women in the district, and in Hyderabad.

On the set date, around 800 women gathered in Karimnagar, from various districts. As the women poured in during the early hours of the rally, the enthusiasm of all gathered there sky rocketed. They first talked amongst themselves about their experiences regarding issues such as these, and the action taken by authorities. It was felt that in many cases the action taken by the authorities was inadequate,
 therefore prompting the village sanghams to step in. However, it was decided that they should not let this case be treated as another casuality. Thus, the women marched through the main streets of the town, and gathered in front of the Collector's office at the end of the day. Here, a team of 7 members consisting of a few members of the sangham, the MS team, and the girl's parents went to meet the Collector, and the SP to give them their memorandum. The demands were that the culprits be brought to justice immediately, the medical expenses be borne by the government as the parents could not afford it, and that the government bear the expenses of the girl's higher education.

While the team was in conference in the Collector's office, a lawyer spoke to the women gathered outside about the precautions to be taken in such cases, and the kind of legal aid that could be obtained.



 a sispectand sen 4 sample for BNy He Hig. Whey are still on the look ou for the cyluts.

 situation psychologically In the midetofif

 the frimpheats fhool and hostel.

## It is quite

## heartening to note

that the sanghams
are not going to

## keep quiet about

violence against
women, and they
are ready to not only speak out but
also take action on
issues affecting
women.

Though the disappointment of not finding the guilty is there, we noticed that this issue has brought out the sense of solidarity of sangham women across the districts. They still ask and quote this incidence, this has given them a sense of reach that they have.

It is quite heartening to note that the sanghams are not going to keep quiet about violence against women, and they are ready to not only speak out but also take action on issues affecting women.

It is to be appreciated that sanghams in the older districts, where MS has been active for the past few years, are coming forward to address sensitive gender issues. But an even more appreciable exception is that newer sanghams in the new districts are confidently stepping forward and taking on sensitive issues without fear of repraoch.

The strategy in the newer districts is to bring all the existing self help groups of the village together while discussing and addressing various issues affecting the status of women in that community. The idea is to build a women's forum in the villages cutting across different socio-economic backgrounds to focus on the identified issues. Bringing them on to one platform is a challenge and has been a learning experience to us. Though initially to break the concept of the group leaders to be on the fore front is difficult, the experiences of these women coming together to address critical issues has given us hope and encouragment.

With this we know that we are making head way in reaching larger number of women through our interventions in these districts.

A case in point is where all sections of women in a village, Turkapalli of Kanagal mandal, Nalgonda district came together to address the issue of arrack consumption. For years now, village communities across the State have been plagued with drunkenness, which has a detrimental effect on not only personal health, but also family and other social issues. Though women participate actively in economic functions of the family, they have no say when the men squander the hard eamed money in support of their addiction. With the initiation of sanghams and the flow of information, the awareness level amongst the women has increased. In addition, getting together to discuss personal problems helped in highlighting the issue of the sale and consumption of arrack. They have addressed the issue of arrack consumption in the village with great confidence.

Turkapalli is one among those vilages where the preparation sale and consumption of arrack is rampant. The women who were quite vexed with the problem brought up the issue of arrack soon after the initial visits of the karyak arthat ot the village. They said "During nights the drunkards are creating many problems. Lakshmamma's husband beat her and her children and drove them out of the house. The same thing happened to Ellamma. Hence we have decided to get rid of the problem".

The karyakartha created the ground for further discussions on the issue. As a result of these discussions, the women understood that a collective effort is needed to ban the use of arrack in the village. Even before the next visitof the karyakartha the women took possession of the argek cans and hid them. But the husbands of these women dia not lie low. The womenreported, The wife of the man preparing arrack also took active part in this effort and was beaten up be her hisband for it In spite of that she preferred to be with us?

While the discussions about the nex step to be taken were going on, one of the women, Ramulamma, suggested the involvementof the police. All the women went to the police station, showed them the arrack cans they had confiscated and requested the officers to help them in this effort Later, with the aid of the police, the women destroyed the cans in the village. The police further supported the women by printing pamphlets about this issue and publicising the effortanongst all the other neighbouring villages.

In addition, on February $23{ }^{\text {rd }} 2001$ a massive rally was organised by the women from all the villages in the mandal demanding a ban on the preparation and sale of arrack.

A s a resultof this the preparation of arrack in Turkapalli village was successfully stemmed.
The women were also able to stop the flow of arrack from other villages by maintaining. a vigil during the nights.

The collective effort shown by the women resulted in the entire village getting rid of the problem of arrack. This incident raised confidence among the women, they said We were very afraid initially, but the karsakarta's words instilled courage in us. Though our men protested and harassed us, we were quite determined to stop the flow of arrack in the village. Now we have understood the necessity of collective strength, in our endeavours to solve any problem. Now, Sarada Mahila Sangham has come into being and created an identity for citself.

Thus anissue like this has made it possible for all women to come together.

## Ashamma -

Receipient of
Neerja Bhanot
Award

Discussions about issues on gender raised many questions among the women in the sanghams. In this process they were able to question the exploitation of women in the name of culture and traditions. This included not only joining hands with the other sanghams on issues they had raised but also making changes and taking action in their own personal lives.

One such effort is that of Ashamma and the "Vijaya Mahila Sangham" of Karni village. When Mahila Samatha started working in Karni in 1994, a lot of discussions in the sangham centred around the condition of women in society. The sangham became a forum where women could talk about their problems, seek moral support and look for alternatives. As a collective the women were able to access many resources such as getting 40 houses sanctioned by the government, safe drinking water, and every woman in the sangham took the responsibility of sending their girl children to school. When issues regarding health were raised in the sangham, the detrimental effects of child-marriages and jogini initiation were discussed a number of times.

In their effort to take action on such issues, the sangham, along with one of the members, Ashamma who was a jogini earlier, was able to successfully intervene in the initiation of Rangamma, a 9 year old girl, as a jogini.

In 1997, a nine year old girl was going to be dedicated as joginim Ashamma's own village, Kami. She took the lead in the sangham's effort to stop the dedication - she tried to convince the girl's parents against it by quoting the example of her life. When this did not meet with any súccess, she tried to gather support from the nearby villages. The police were called for assistance. When the police did not take much interest, Ashamma, along with the sangham, threatened to stage a dharna. The police then intervened and the jogini initiation was stopped.

Since then, Ashamma and many like minded women from sanghams in the nearby villages, have worked hard to put an end to the practice of jogini. It is heartening to note that in recent years, there has been a substantial decrease in the number of girls being dedicated as joginis in the mandals of Makthal and Utkoor in Mahabubnagar district of Andhra Pradesh.

Ashamma is thus, a source of inspiration for many women who are striving to live their lives, according to their own ideals, with respect and with dignity. In recognition of Ashamma's note worthy efforts, the Neerja Bhanot award was given to her in April, 2001.

## Neerja Bhanot Pán Am Trust....

A trust with a corpus of Rs 36.50 lakh has been set up in memory of Neerja Bhanot, who made the ultimate sacrifice in performing her duty with unprecedented dedication to her fellow human's. Neerja was awarded the Ashok Chakra by the Government of India and she is the only woman recipient of this highest Award for bravery and courage.
It may be recalled that Neerja was Senior Flight Purser aboard a Pan Am flight which was hijacked by heavily armed terrorists at Karachion September 5, 1986. Their plans were largely and mainly frustrated by her moves and actions. This was, possibly, the only case in the history of civil aviation in which a cabin crew member, and that too a woman, was killed by frustrated hijackers. Also, this was arare case in which a cabin crew member was in command of a hijacked passenget laden aircraft for over 17 tension filled hours and who did not bother about her safety even one bit.
The Trust is keeping the memory of Neerja alive by reflecting, in its objectives and actions, two basic features of her character:

1. Do your duty, come what may AND
2. Never tolerate any injustice and never compromise on self-respect.

The Trust has instituted 2 main Annual Awards of Rs.1,50,000 each:
A. The Trust honours an airline Crew Mermber, on a world wide basis, who acts beyond the call of duty in a difficult situation.
B. The other Award goes to an Indian woman subjected to social injustice, on counts such as dowry, desertion, etc., faces the situation with guts and grit AND makes a success of life by assisting other woman in distress on account of social injustice.
Airlines world-wide have been advised of the creation of the Award under ' $A$ ' and have been requested to nominate candidates. Similarly, social organisations and individuals in India are advised to nominate candidates for Award ' B '.
The selection of Award Winners is made by specially constituted Juries and their verdict is not open to question. The Jury may, however, be requested by the Trust to review its decision, in exceptional cases.


When the award was announced in the newspaper, the MS team felt that many of our sangham women would fall in the criteria mentioned there in. Some of the case studies were sent to the trust. Among these and many other that the trust received, Ashamma is chosen as one of the two recipients for this year. It was a great honour and recognition of our sanghams efforts to bring in social change. It was a proud moment for all of us.

The award carries a citation, a silver trophy and a cash prize of Rs. 1.50 lakhs. Here we have to say, this sudden shower of money, fame and recognition came also with a baggage of seeds of suspicions, mistrust and agony for the sangham. The sangham in a small remote village in a backward district of A.P was in limelight over night, which every outsider wanted to use it to their advantages and tried to exploit Ashamma and sangham. Their main interest was not the appreciation for the sangham, but the prize money. Today as we report this we feel proud and acknowledge the way the sanghams had faced the turmoil and raised to the occasion. They proved to themselves, to us and to everybody around that they have the capacities to face challenges and to sustain the collective.

The decision of Ashamma and sangharn on how to utilise the award money is a testimony for this. They have decided together that Rs. $50,000 /$ - would be put in fixed deposit in Ashamma's daughter's name and the rest of Rs $1,00,000 /$ - to be put in the name of the sangham which to be used for a collective enterprise.

One is awed to know that they want to institute a similar award for women who has shown extraordinary courage to ensure women's rights.

## 




$A^{-1} \Lambda$ దుrarbar



In Appreciation ．．

 గద్వsersvorrod
 TRA toco
－10

> -
> $3<646$ (24evis)

## Sue erns

＂太太＂
coverernor mave ared
ないmakn deq

．．．of Aashamma．



Dear Mis Norvimi，
I am happy to note that Me，Ahhomma，a membar of your sarghem from Kwina Village，Makthal Mandel，Mahabubrieger Dietrict ham bean conforted preatigioun of＂Nearja Bhanot Award＂for her relentless fight againgt the heinour prwatice of＂Jogini＂．

I congratulate Ma．Ahsmme for her ouraranding schievmant

I elao congratulate A．P．Mahila Samatha Society which in working for the empowerment and emencipation of women．It da under the leaderahip of thie eosioty，Ent．Anhamma could unleash ter potential and bagged the prestigioun award，

With Megared，

Yours ainceraly，

（MANMOHAN SINOH）

[^1]
## In Recognition Of Our Phogramme...



United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization


> On the occasion of
> International Literacy Day, the Inteinationa! Literacy Prize Jury has awarded
> an Honourable Mention of the Noma Literacy Prize
> for 2001 to the

## Mabila Samakhya Programme: Education for Women's Equality, Republic of India

In witness whereof this diploma,
bearing the seal of the Organization, is conferred

Paris, 8 September 2001


## Sanghams' Participation in Mahila Janmabhoomi

It was a happy occasion for us at MS when the District Collector of Medak, invited the team to prepare a booklet (module) on Women's Rights and Legal aspects in order to educate people. The module covered various issues related to women, like information about different legal Acts (dowry, child marriage, divorce, atrocities against women etc.). The manual was prepared by the MS team consisting of sangham women, karyakartas, and the DIU members. They used simple and understandable terms, avoiding complicated legalities, thus providing the required information in a concise manner.


As a part of the effort of the Mahila Janmabhoomi, the sangham women, went to various villages and spoke about the atrocities against women, and women's legal rights. In addition, three teams comprising of MS resource persons, Junior resource persons, Mahila Karyakarthas (MKs), BMK teachers and sangham women conducted Legal literacy camps in 45 mandals of Medak district. The local Self Help Group (SHG) women took active part in these camps, on an average 150 women participated in every camp. Since the Janmabhoomi programme is a highly politicized affair, it faced some difficulties in certain parts of the district especially where the opposition party had greater influence. In spite of these setbacks there was a positive response from them for the team, and they were able to overcome the problems quite successfully.

The local SHG women's response to the programme was tremendous. They said that so far they only looked into financial matters like saving money, and getting loans for personal purposes. In spite of atrocities committed against women being a part of their daily lives, the women said they were not able to speak up against it because of a lack of information, a fear at being further harassed, and being indifferent about the issue. But now, armed with information about their rights, they said they realized the importance of the issue, and would be able to come together with the rest of the women in the village, and fight against the atrocities. They asked the Samatha team to come to their villages, work with them, and help them form sanghams. In this way, they said they would have access to information they never had before. The highlight of the interaction was the women from other mandals asking the organization to work with them in their villages too. This is a far cry from our initial efforts in starting the programme where our credibility was questioned at every turn.

The efforts put in by MS team in preparing the module and in conducting these camps was appreciated by the Government officials as well as the people, especially women participants. They felt that the information given was yery useful. The Mandal authorities contributed to the team's efforts by saying that social change does not happen overnight and that this has to be a sustained effort over time. They asked the Samatha team to come to the Mandals for further awareness building, and motivating the women to come forward and participate in such programmes for which they even offered to organize the women. This is indeed a pleasant change from the complacent government officials one usually encounters in the field. The team was awarded a citation and a resource fee at a special programme organised on the occasion of "Independence Day, Aug 15" by the Honorable Higher Education Minister, Shri. Karanam Ramachandra Rao. Looking at the response from the public the collector requested the team to prepare a similar kind of material on "Women- Child Health \& Nutrition".

## Women's Participation in Local Self Governance...

## "We know that the

## sarpanch is

## supposed to

## discharge 29

functions. But he

has not done even a
few. When we asked
him what he had
done with the funds
allocated for this
purpose, he refused
saying that he did
not owe us an
explanation."

In the Sanghamitra Mela, the issue of women's participation in local governance was looked upon as a crucial aspect in the process of empowerment. Also, it was seen as an essential, given the fact that sanghams are moving towards autonomy and self reliance. Keeping this in mind, the annual plan for the sector was designed so as to meet the demands of the sangham women and to focus largely on building their capacities in this direction. Another development was that the panchayat elections for the State were announced. This was scheduled to be held, tentatively in the month of October 2000.

Keeping the above in view, the year's activity included training the team members and more importantly of the sangham women. The difference was that in the former, the training content was such as to enable the team to meet the information demands of sangham women. The latter training included aspects such as the need for women's participation in governance and the roles and responsibilities of elected representatives. During the course of these training programmes, women expressed that they would definitely contest the upcoming panchayat elections.

As the date for the panchayat elections drew near, a need was felt for reaching out to sangham women on a large scaleparticularly when women were so enthusiastic about contesting elections. Hence, the campaign approach was adopted. The basic objective of the campaign was to create voter awareness and roles and responsibilities of elected members, prior to the elections. Thus, three day melas were held in each of the district of Medak, Mahabubnagar, Karimnagar, Nizamabad and Adilabad. The main themes covered during the mela were:

- Sharing of experiences of elected women representatives, women who contested elections and were defeated, women who are planning to contest in forthcoming elections and sangham women who will be the voters.
- Information dissemination on election and voting.
- Information dissemination on duties and responsibilities of elected representatives and importance of grama sabhas.
- Services of various government departments and how to access them.

The melas were well received by sangham women as was expressed by them at the mela itself. The reports coming from the field are also encouraging.

Intent to know our rights...


Achampalli village is located in Gangadhara mandal of Karimnagar district. The sangham in this village, called Srilakshmi mahila sangham, has 40 members. The SC wada had been facing an acute water shortage for a long time. Women face the brunt of this problem having to fetch water from long distances. During the Janmabhoomi held in January 2001,they put forth the water problem they faced before the officials present however the officials have not taken it seriously and the women were enraged. They gheraoed the vehicle in which the officials had come. The MLA who was present spoke rudely to the women saying that it was the job of the sarpanch to see that the work was done. To this the women said that they had already contacted the sarpanch and he did not feel it necessary to give an answer to them. "We know that the sarpanch is supposed to discharge 29 functions. But he has not done even a few. When we asked him what he had done with the funds allocated for this purpose, he refused saying that he did not owe us an explanation." The officials then called the sarpanch and asked why the water issue had not been addressed. To this he said that there were no funds. Further probing revealed that the sarpanch had misappropriated the funds and used them to build a house for himself. Further enraged, the women said that if the work did not get done, they would not hesitate to demand accountability even from the highest authority. The sarpanch finally agreed to return the money.
"It was during the mela at Karimnagar that we found out about the fund allocations for the grama panchayat and how they are supposed to be spent. Also we came to know what were the functions of the panchayat members. Armed with this
information, we decided to bring the matter to the notice of the authorities at the Janmabhoomi meeting. Our efforts were successful and we now have water in our wada."

After the issue with the sarpanch was resolved, the engineer was sent for. The site was selected for sinking a bore well for drinking water. Women began to get ready for the completion of the bore well. However their problems did not end there. The higher caste members in the village did not agree with the site selected saying that it would affect their water supply. At this point the women called the karyakartha for assistance. She along with the women called the engineer once again and made him explain that the land topography was such that it would not affect their water supply if a bore well was sunk in the site selected. After much discussion the dispute was settled amicably and in the month of March, the work on the bore well began.

The success of the water issue was of great importance to the sangham. It brought a lot of recognition and strengthened the sangham. Says Gangamma, the sangham leader, "It was during the mela at Karimnagar that we found out about the fund allocations for the grama panchayat and how they are supposed to be spent. Also we came to know what were the functions of the panchayat members. Armed with this information, we decided to bring the matter to the notice of the authorities at the Janmabhoomi meeting. Our efforts were successful and we now have water in our wada."

Immediately following the melas, elections to the Village Education Committees were held in all the districts. Earlier many sangham women had been elected as members to these committees. However, it is significant to note that in these elections, many of them contested for the post of Chairman and won with the full support of the village community. In some villages of course, the sangham had to face hostility, which they managed to overcome successfully.
"Now we make the decisions..."


# Sangham Women elected as members and chairpersons in <br> Village Education Committees in December 2000: 

| S.No <br> Nome | Name of <br> the District | Cháirpersons | Members |
| :--- | :--- | :---: | :---: |
| 01. | Adilabad | 38 | 106 |
| 02. | Karimnagar | 10 | 69 |
| 03. | Mahabubnagar | 40 | 81 |
| 04. | Medak | 14 | 40 |
| 05. | Nizamabad | 13 | 30 |
|  | Total | $\mathbf{1 1 5}$ | $\mathbf{3 2 6}$ |

Kodaikal village in Andole mandal of Medak district has a strong sangham (Sneha Mahila Sangham) with 50 members. In December 2000, elections for the village education committee were held. Sangham women had already decided to make one of their members, Manemma stand for the post of Chairman. In fact, the sangham women were encouraged to do so by the village community as they were aware that they would function effectively. It must be mentioned here that VEC elections are always fraught with tensions and political interference.

On the day of the elections, all the sangham women gathered at the voting venue to express support for their candidate. Soon it was declared that Maneamma had won the elections and the sangham women were very happy. However, the sarpanch's son posed a problem. He had wanted to be the Chairman and refused to accept the election results. He said that there was a discrepancy in the election. In a fit of anger, he tore up the papers indicating the results.

The Sangham women said that the sarpanch's son did not have the requisite qualifications to contest VEC elections-he was unmarried and as per rules, of only the parents of children enrolled in the school could contest. He however refused to listen to them. The sangham women, with presence of mind, gathered the pieces of paper which had been torn up. Along with the headmaster, they contacted the MEO and showed him the pieces of paper as proof that a fair election had been held. The MEO was impressed and came back to the village with them. After speaking with everyone, he declared that the election was valid and that Maneamma had been fairly elected to the post of Chairman.

The sangham women said that they had found out about the qualifications for the VEC elections at the panchayati raj mela held at Sangareddy in September. "Earlier, we used to be nominated as members any which way and used to be a told later. We never had a say in deciding whether we wanted to be a part of the VEC. After the mela we realised that we need to be a part of the committee right from the time it is elected and see that it discharges its functions effectively."

## In the mela held,

## sangham women

showed a lot of
enthusiasm to
participate in the
elections. This can
be seen in the
results of the VEC
elections. Sangham
women have
contested in large
numbers and many
of them have been
elected. In the
mandal of Sirupur
(U) alone, 60
women from
sanghams have
been elected as
VEC members.

Apart from this, the melas have also facilitated the process of sangham formation. In Nizamabad district 20 sanghams have been formed in Yellareddy mandal, 10 in Gandhari and 10 in Nagireddypet mandal. The melas have also enabled good rapport building between the sanghams and the government officials.

In Adilabad district, panchayat elections are shrouded in controversy. Also, being a tribal area with its own system of local governance, the interest in the panchayati raj system was marginal. Hence, a lot of discussion was conducted at the sangham level to generate awareness. In the mela held, sangham women showed a lot of enthusiasm to participate in the elections. This can be seen in the results of the VEC elections. Sangham women have contested in large numbers and many of them have been elected. In the mandal of Sirupur (U) alone, 60 women from sanghams have been elected as VEC members.

## All Women Panchayat

While discussing with women the issue of their increased participation in local bodies, the idea of promoting the concept of an All Women Panchayat (representative of all the caste groups in the village) was also raised. It should be noted that the government provides a cash incentive for such a village.
During the melas this idea was discussed with the sangham women. They agreed that this would serve in establishing the identity of the sangham firmly in the village. However, they also said that it had a potential to create a lot of conflict in the village community." When men are not ready for us to join the panchayat even in reserved seats, they would never agree to have all the panchayat members as women-even for all the money in the world." They were however ready to discuss the idea in the village to see where it would lead.

The reports coming in from the field are mixed. In many villages, the men are strongly opposed to the idea of an all women panchayat, "Do you want us to live in the reign of women and sit at home doing nothing?", " When seats were reserved for them itself they were not able to do anything. Now if the whole panchayat consists of women, what will happen to the village?". In some villages men are only giving lip service to the
idea or delaying saying, "We will cross that bridge when we come to it." In some villages, where the sangham has been at work for a while, the entire village has agreed to give support to the idea, having seen the work of the sangham. However, until the elections actually takes place, it is difficult to judge whether the support is real or for name's sake.

In Adilabad district, the people of Mahagaon village of $\operatorname{Sippur}(\mathrm{U})$ mandal have unanimously agreed to have an All Women Panchayat-with the sangham women holding the majority of posts. It remains to be seen whether their words will be put into action. Their confidence gives us impetus to focus and to address the dynamics it may unfold.

Based on the outcome of the elections, further plans would be made for the following year to build the capacities of women to address their roles better and also take forward the process of decentralisation for the achievement of the goal of empowerment.


Ms. Jangubai and others of Mahagaon at discussions on
all women panchayat

The health of a Nation is assessed by the health status of its People. The health status of a group or community is the result of a complex combination of social, economic, cultural. and political factors. With specific reference to women, who are central to caring for families and communities, they are accorded unequal status. They are over burdened and under valued. However, it has been our experience that when women are empowered with information on why. what causes illness and what measures could be taken to over come these problems, they are able to live a healthier life.

The year 2000-2001 has been a challenge for the team and the sangham women in terms of the efforts made to achieve the overall goal of wellbeing and improved health status of women and children in the project areas. Keeping in view the demands raised by sanghams, the team has concentrated on information dissemination, capacity building and skill development of the sangham women in the area of health.

One of the most important outcomes of the Health Trainings conducted in villages is that awareness level of sangham women about various health issues has gone up. In addition, the trained women are recognised as health resource persons not only by our sanghams but also by the other local NGOs and the health department. This is clearly visible in villages where women have received anintensive seven day training under the WHO - Health project. Our sangham women are now recognised as resource persons for the Government programmes. Elisha from Nadaram, Ilamma from Regonda and Rajamma from Govardhanagiri
 village of Karimnagar district has been invited by the health department for the training. Sangam women of Medak district were invited to be resource persons in Mahila Janmabhoomi by the District Collector. Seeing the impact of these trainings, apart from regular health trainings, WHO training modules are being transacted, in other districts also.

Realising the fact that most health problems are preventable by taking a few precautions, a number of sanghams across the districts have worked hard towards improving access to safe drinking water. Similarly the issue of environmental sanitation and personal hygiene are the other important aspects on which sanghams have concentrated this year. It was agreed upon by the mandal federations to take these issues forward and see that all the villages have access to safe drinking water.

It is clearly evident from reports coming in from the field and also by general observation that the overall health scenario in MS project villages is improving. A close look at the maternal mortality and morbidity rates among women in our project areas tells us that the training imparted has had a positive result in terms of accessing and utilising the health services (increased levels of immunisation- women and children specially in 'tandas' of Nizamabad district). Special emphasis laid on this issue through rallies, kalajatha programmes, Gramsabhas etc., made this possible.

In almost all the districts creating awareness and motivating people about practicing safe sex methods has become a major activity. As we are all aware of the fact that though the Health Department is spending a lot of money, time, energy on the AIDS control programme, people for various reasons have not shown much interest and were not aware of the epidemic. At this point of time, the efforts put in by the MS team in conducting special programmes like Golla Suddulu- a traditional folk media, apart from grama sabhas, rallies, and Kalajathas to create awareness on the fast spreading problem of HIV/AIDS were well received by people. MS team was appreciated by both the Department of Health and the villagers for conducting such programmes. Highlighting the importance of usage of condoms as a preventive measure not only for HIV , but various other STDs, condoms were distributed in these programmes.

The teams at Nizamabad and Karimnagar had worked very closely with JVV (Jana Vignana Vedika) in demystifying the health policy and making people aware about the government actions towards reaching the overall goal of "Health For All By 2000". In this regard, surveys and group discussions were carried out in
the efforts put in by
the MS team in conducting special programmes like Golla Suddulu- a traditional folk media, apart from grama sabhas, rallies, and

Kalajathas to

create awareness
on the fast
spreading problem of HIV/AIDS were
well received by
people.

## Apart from various

other issues, the issue of women's mental health and domestic violence has been discussed widely in sanghams over the past year.

This has

constituted an
important part of
training
programmes and sangham level
discussions.
ten villages of Nizamabad and seven of Karimnagar to obtain peoples opinion on the existing health facilities in villages, mandals, at district levels and how far these services were able to meet the health needs of people to lead a healthy life. It was clearly evident from the information collected, that Primary Health Care services in villages need to be improved and the focus should be on improving basic amenities like access to safe drinking water and sanitary conditions. The data collected was presented to district health officials in the concluding meeting held at the district headquarters and different organisations who took part in the programme together submitted a memorandum to the District Health \& Medical Officer.

A five member team attended the "National Peoples Health Assembly" held at Kolkata, in the last week of November 2000. There, it was once again reinforced that a health plan should be developed based on the needs of the people and the Primary Health Care Services to be allotted the main focus.

Another important aspect on which the team worked this year was that of superstitions and blind beliefs. This was seen more in the case of Mahabubnagar and Nizamabad. The team had witnessed more and more cases of murders taking place on the grounds that a particular person is believed to be performing 'chetabadi' (Black magic/witch craft). With the help of a magician a number of magic shows were conducted in Maganur mandal of Mahabubnagar and Yellareddy mandal of Nizamabad to create awareness among people and to keep away from such beliefs. The programmes arranged in this connection were very encouraging and had a positive impact in making people think over and again about these beliefs. The district Superintendent of Police sought the support of MS in making the programmes successful. Special material was prepared and distributed among the public for this purpose.

Apart from various other issues, the issue of women's mental health and domestic violence has been discussed widely in sanghams over the past year. This has constituted an important part of training programmes and sangham level discussions. The awareness on the issue can be seen in the fact that women are actively addressing this issue at the village and mandal level.

The long awaited RCH project in Mahabubnagar district has come into action with a 5day orientation and training for the team, late this year. MS is implementing the project in 7 mandals where MS programme is operationalised. Gramasabhas were conducted in the villages and people were informed about the project, highlighting the presence of a village health worker and Mahila Arogya Sanghas. These people would work as a liaison between the villagers and the health department.

## Health Mela

A major event this year in the health sector was orgnising a State Level Mela focussing on the issue of women's health in the life cycle approach, which covered all the stages of life, "from womb to tomb". All the training programmes so far had followed a holistic perspective in the life cycle approach. The Mela module was also followed the same approach. Accordingly a comprehensive module was developed which encompassed the following:

- The Problem.
- The needs.
- Gender discrimination.
- Available facilities-government and private.
- Role of sangham.
- Future plan of action.

The topics discussed in the groups were:

- Childhood: "A Healthy Child ensures a healthy world"
- Adolescence: "A period of transition - a search for identity"
- Adulthood: "Good health is the basic right of every individual."
- Old Age: "The Golden Years-Of Wisdom and Experience"

The year 2001-2002 has been declared as the Year of Women's Empowerment. At such a time, it is envisaged that a State Level Mela would enable women to present before policy makers and implementers what they want in terms of policy in the area of health. This would go a long way to ensure gender sensitive policy making. Concurrently, we are in the aftermath of the failure of the Alma Ata Declaration of Health for All by 2000.

## On 8th March,

 2001 Women's Health Mela - onlife cycle approach was organised at

State Capital


This Mela was planned to enable women to analyse the existing situation and put forth areas and issues which need to be addressed to attain the goal of Health for All.

Proceedings at
Health Mela


Nearly a thousand sangham women across the 7 districts have attended the Mela. The central theme of the mela being the life cycle approach the discussions pertained to the identifying problems, accessibility of the health infrastructure, the needs and the role of sangham. This mela has given an opportunity to the sangham women interface with the Government officials and voice their demands.

The positive effects of the mela can be seen in reports from the field where in new districts such as Warangal and Nalgonda, sanghams have been formed in the aftermath of the mela. Also, demand for training on health issues has increased manifold.

On the occasion of International Women's Day, i.e., on 8th March, the women who had gathered for the Mela, took out a
 peaceful rally in support of women's rights, particularly in the area of health. It was a unique experience for the women and commuters in the citywhen nearly 1000 women came on to the streets, holding banners and placards calling for support for women's rights and singing with gusto on women's issues. Women enjoyed immensely the experience of meeting women from other districts and sharing experiences with them.

## Future Directions...

At the end of the three day mela, women developed a plan of action, which was the framework on which the annual plan for the year 2001-2002 was developed. The main points are:

- To work to bring about gender equality.
- To generate awareness on women's rights with special reference to their reproductive rights.
- Oppose targeted family planning.
- Sanghams would strongly oppose all anti-girl child practices such as female feticide.
- Promotion of breast feeding, safe delivery practices, total immunisation.
- Sanghams would identify potential dais. MS would facilitate their training either from the department or from MS itself.
- To access ICDS services and where not available, demand for the same.
- Special focus on the needs of older women and capacity

We expect that
in the coming
years, women
would take up
strongly, the
issue of health
as a crucial
factor in the
overall

## empowerment

process. building for the team on the same.

- Greater accessibility for government programmes for sangham women (for each stage of life).
- Recognising the importance of mental health and take steps to address the issue of domestic violence.
- Federation to focus on the issue health by taking up schemes such as supplementary nutrition where ICDS is not functioning (in terms of production of the food distributed in anganwadis), community health financing schemes.
- Focus on access to safe drinking water and sanitation practices.


## Natural Resources and Asset Building...

Discussions on the issue of women's access and control over natural resources have been the starting point of interventions in this sector. Over the last year, these discussions have borne fruit and can be seen in many activities initiated by the sanghams.

## Samatha Dharani

The most significant development in the sector was the launching of the Sustainable Dry Land Agriculture project with Mahila Sanghams taken up in collaboration with the department of Agriculture, Govt. of A.P with funding from UNDP. This project is being implemented in 500 villages in the APMSS project area, with the basic objective of ensuring household food security by facilitating women's access to and control over productive resources. It was decided that the project would be called as 'Samatha Dharani' project in APMSS. 'Samatha' connotes equality and 'Dharani' means the earth-both words calling for women's equality in agriculture.

"We reaped bountiful of food from fallows"


Peddareddypeta village is located in Pulkal mandal of Medak district. The women's sangham here is called the Gnana Jyothi Mahila Sangham. The landless women in the sangham received land from the SC Corporation. However, the land was overgrown and unfit for cultivation. Undeterred, the sangham decided that this land could be taken up for cultivation under samatha dharani. The women gathered together and cleared the land. With the fund from the samatha dharani project, they made the land fit for cultivation.

The produce, on an average, amounts to about $60 \%$ of the expected crop yield. However, sangham women are not discouraged by this. This yield would be sufficient to meet their household food needs for the summer months. They expect that yields would be better in the kharif season.

"We realise these are not waste lands but wasted till now..."

In some villages where the sangham has grown vegetables, returns on the crop have been quick. In Odhyaram village in Gangadhara mandal, women have taken up 4 acres of land. Here they are growing vegetables (dhania. onion and mustard) apart from groundnut and paddy. The dhania was taken to Karimnagar for marketing. In the first round of sale, the women were able to get only Rs. $60 /$. This disheartened them. However, in the next round of sale, they were able to get an amount of Rs. 600 -- which they used to buy urea for the main paddy crop. They have also harvested 10 kgs . of mustard and are looking forward to harvesting the groundnut crop. "Our dream is to buy a buffalo with the profits from cultivation and sell the milk in the village", say the women with delight sparkling in their eyes. It must also be mentioned here that women want to sell the vegetables in the Rythu Bazaar in Karimnagar. The Bazaar officials have said that they would help in making identity cards once the women got photographs for themselves.


Discussions began on the issue of grain storage as a crucial aspect of food security. Women decided upon a cluster approach with one storage structure for 5 villages. The structure would work as a grain bank and they would work towards building up a buffer stock of food grains to meet needs during months when work was not available. Some sanghams went a step further and started the activity on a small scale as a prelude to the actual building of the storage structure.


Patherchedu village in Narva mandal of Mahabubnagar district has a strength of 30 women in the Vijayalakshmi Mahila Sangham. Discussions on the Samatha Dharani project, particularly the issue of food security motivated them to procure two bags of paddy. They arranged for it to be stored in the home of Buddamma, a sangham member. They then decided that the stored paddy is to be used only during the times of scarcity. People could then borrow the paddy and then pay it back with some extra paddy (in a procedure called nagu). They would expand their scale once they had a storage structure under the samatha dharani project.

The Indian Grain Storage Management and Research Institute, Rajendranagar is giving technical advice for the grain storage activities which sanghams are going to take up.

While the starting of the samatha dharani project has been enthusiastic and encouraging, there are several challenges to be faced in the coming year. Sangham women are however, poised and ready to face all of it.

## Joint Forest Management

This pertains largely to the district of Adilabad. In 1999-2000, the capacity of the team was built in this direction through discussion and workshops. This year, the discussions were carried forward to sanghams. Cluster meetings on the issue of forest protection were organised with the objective of increasing women's awareness on the ongoing efforts for forest protection, to increase their participation in the VSS and to enable them to develop a rapport with the forest department. Women were also taken on exposure visits to villages where forest protection had been successful largely due to community efforts.

The success of these efforts can be seeen in that 3 villages in Jainoor mandal Daboli, Mukkeraguda, GowriGonduguda and Gowri - Kolamguda have been given the responsibility of growing nurseries by the forest department. The department has also said that in future they would give priority to women's sanghams in this activity. Not only is this a good livelihood
 opportunity for the sanghams, it reflects the building up of a positive rapport between sanghams and the forest dept. and a validation of the sanghams' efforts to find recognition in the mainstream.

## Watershed Development

The watershed work in the 13 villages taken up by APMSS as PIA has been completed. It gives us great satisfaction to report that women's participation has been very good in this programme, be it in the construction of water harvesting structures or as members of the watershed committees. Seeing the participation of women in the programme, the PD, DPAP has invited APMSS to take up three more villages for watershed development. This matter would be discussed and a final decision taken in the planning workshop.

Two sangham women, the Watershed Development Team and two members from APMSS have gone on an exposure visit to Gujarat to see the watershed efforts ongoing in that state.

In this regard they had the opportunity of seeing the work being done by the Agha Khan Rural Support Programme, Vruksh Prem Seva Samithi and Savarkundla Gram Vikas Samithi. Sangham women enjoyed the visit and they have given positive feedback about it.

Apart from this the team had exposure of a lifetime being in the midst of earthquake. Today we are happy to note that the are safe and have of experiences of being shaken, to share.

## Environment Day Celebrations

At the Sanghamitra Mela, Delhi 2000 , sangham women from all the MS states decided to celebrate $5^{\text {th }}$ June, the Environment Day. They decided that the celebrations would be marked by planting of trees in all the project districts with special attention to involve children from the BMKs and Cheli sanghams. We are happy to report that that not only children but sangham women also participated in the celebrations with a real enthusiasm. At the village level, children planted trees near school buildings and also took saplings home. At the mandal level,
 children planted trees near the mandal office. These saplings were provided by the forest department. In all the districts, the celebrations were attended by the Forest Range Officers and other mandal parishad officials. Reports from the field show that children are taking good care of the trees they planted by making fences around them to keep away animals and regularly watering them.

The Environment Day Celebrations is thus envisaged as an Ecocampaign which would take place every year to stress the need for afforestation, protection and conservation of the environment.

## Community Bio-diversity Registers

Last year. after training for team members from Medak and Mahabubnagar, Conmunity Bio-diversity Registers were started in 7 villages. However, on account of demands from other quarters, not much headway could be made in this issue. In the next year, special focus would be placed on developing this issue, across the project area.

## Future Vision

Every year our planning workshops focus on what needs to be done in the upcoming year, especially in relation to the activities, projects to be implemented, etc. This year we wanted to step back and look at the direction of the programme and reflect on the processess and its future course. Thus, in that endeavour we planned a vision workshop involving federation members from the three districts of Medak, Mahabubnagar and Karimnagar, and older karyakartas.

In this workshop we discussed what we gained from MS as individuals and in sanghams. We realised that we had indeed learnt a lot - personality development, increase in selfconfidence levels, decision making skills, independence, negotiation skills, networking with other NGOs and Government officials, laking action on issues -amongst other things. We also discussed the achievements, the constraints and what we hoped to gain in the future. What emerged from this discussion was a need to address the constraints and work out possible mechanisms for optimal implementation of the plans. The objective towards which we are working is that of equality, empowerment, a control over resources for collectives.

Further, when the discussion turned to the idea behind an ideal federation, the federation members visualised it in a pictoral form and made a presentation. In this they had put forth very clearly their social agenda their needs and their vision:

- Strengthen their capacities and buildup skills
- They should develop thier literacy and numerical skills.
- Able to access information and resources at various levels.
- Gender sensitive,
- Take up the cause of social issues
- Take up economic activities
- Equipped with information on legal rights
- Start MSK and old age homes at mandal level,
- Set up information centres,
- Generate awareness on the importance of child and adult education
- Enable formation of cheli sanghams
- Converge with various government departments and other institutions.
- Federation committee should change every year,
- Form a strong network of federations at district level,
- Organise melas and public forums,
- Fight for minimum and equal wages
- Prevent violence against women,
- Render support to women to participate in local governance,
- Take on the role of karyakarthas,
- Take up the responsibility of programme planning and implementation
- Pressurise the government to take active role in solving the above problems.

The annual plan for the year 2001-2002 emerged from the out comes of the discussions in the vision workshop and has also fully incorporated the above indicated priority areas of the federations. We set forth to achieve this with greater commitment and support from all concerned.

## Workshops and Conferences We Attended

MS has always given importance to capacity building, be it within the sangham women or the MS team itself. What we learnt from attending the workshops and conferences has also been very helpful to us in increasing our awareness about issues raised in the field, and expand our knowledge base.

* "First National Organic Conference", Aurangabad, attended by Samatha Dharini resource persons, 2 karyakarthas, and a DPC attended in January, 21-26th, 2001.
* Gender Network workshop regarding "Monitoring The Sustainability Of Gender Aspects In The Projects", organised by AME, Bangalore, in Horsely Hills, Chittoor, attended by a consultant and a DPC in December 6-8th, 2000.
* Documentation workshop on "Documenting Experiences on Livelihoods, Equity and Gender Related to Natural Resources", organised by Wassan, Hyderabad, attended by consultants on March, 20-24th, 2001.
* National workshop on "Civil Society Cutting edge initiatives in the millenium", organised by CEC, Hyderabad. A 2 member team of consultants attended on March, 26-27th, 2001.
* "A.P. Coalition in Defence of Diversity", organised by DDS, Hyderabad. 3 members consisting of two consultants and one resource person attended on January 9th, 200 I.
* "International training on Adolescence - HIV/AIDs", organised by NIPCCD, New Delhi, attended by two members from State Office, 11th - 20th of November, 2000.
* "Training of Trainers in Women's Health Counseling", organised by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, attended by the State office resource person, and a DPC, January 29th- February 3rd, 2001.
* "International Seminar on Women, Aging and Empowerment", organised by the Centre for women's studies, Osmania University, Hyderabad, attended by the State Office team, February 6th-8th, 2001.
* Workshop on "Empowerment of Women with Special Reference to Women's Health", organised by the National Commission of Women, in collaboration with S. V. University, Tirupati. A consultant, and a DPC attended on November, 25th-26th, 2000.
* Regional workshop on "Violence Against Women in the Context of Adult Learning", organised by Asmita resource centre for women, Hyderabad, attended by state office resource person, and consultant, December, 11th-13th, 2000.
* Participated in "People's Health Assembly", organised by JVV in Kolkata, attended by one resource person, and 4 DPCs, on November 30th-December 1st, 2000.
* Sangham women from the districts of Medak and Mahabubnagar have been trained in setting up of vermicompost units.
* Sangham women from Medak also went for an exposure visit to ICRISAT, Patancheru, where they saw the standing chickpea and sorghum plots. Possibilities of procuring seed from ICRISAT for the next rabi season were also explored.
* Two sangham women, the Watershed Development Team and two members from APMSS have gone on an exposure visit to Gujarat to see the watershed efforts ongoing in that state. In this regard they had the opportunity of seeing the work being done by the Agha Khan Rural Support Programme, Vruksh Prem Seva Samithi and Savarkundla Gram Vikas Samithi. Sangham women enjoyed the visit and they have given positive feedback about it.
* 18 sangham women and 6 team members have attended the "Krishi Expo 2001" held at Pragathi Maidan, New Delhi in February. The women enjoyed the experience immensely.



## Trainings to Other Organisations

This year the team members have taken an active role to strengthen the gender component in various organisations -

- Trained the functionaries of DRDA, Kakinada, East Godavari district, on "Gender in Health" for their functionaries.
- Training to two batches of newly selected MPDOs as a part of their regular training organised by APARD, to develop perspective on Gender.
- Training to functionaries of APPS, a net work of NGOs working on forest protection and conservation at Ananthapur, on Gender.
- Training to women groups of PEACE, an organisation working at Bhongiri, Nalgonda district, on Women's Participation in Local Governance.
- Organised a Health training to ICDS supervisors and CDPOs of Ranga Reddy district.


# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY 

## EC Members List

S.NO. NAME \& DESIGNATION MEMBERSHIP STATUS

1. DR.I.V.SUBBA RAO, IAS.,SECRETARY TO GOVERNMENT,DEPT. OF EDUCATION,GOVERNMENT OF A.P.
2. MS.SHALINI PRASAD, IAS., NATIONAL PROJECT DIRECTOR, NOMINEE OF MAHILA SAMAKHYA.
3. DR.MANMOHAN SINGH, IAS., MEMBER DIRECTOR, SCHOOL EDUCATION, GOVERNMENT OF A.P.
4. SRI.M.NAGARJUNA, IAS., DIRECTOR FAC, ..... MEMBER ADULT EDUCATION, GOVERNMENT OF A.P.
5. SRI.N.SRINIVASA RAO, IES., MEMBER OSD, DEPT. OF FINANCE, GOVERNMENT OF A.P.
6. SRI.P.K.JHA, IFS., MEMBER JOINT SECRETARY, DEPT. OF PANCHAYAT RAJ \& RURAL DEVELOPMENT, GOVERNMENT OF A.P.
7. SMT.SHALINI MISHRA, IAS., DIRECTOR, MEMBER DEPT. OF WOMEN DEVELOPMENT \& CHILD WELFARE, GOVERNMENT OF A.P.
8. SRI.SANJAY NARAYAN, IAS., MEMBER DEPUTY FINANCIAL ADVISOR, DEPARTMENT OF EDUCATION, NEW DELHI
9. SRI.ASHOK OGRA, VICE-PRESIDENT (SOUTH ASIA), DISCOVERY COMMUNICATION INDIA, 9/1 B, QUTUB INSTITUTIONAL AREA, ARUNA ASIF ALI MARG, NEW DELHI - 110067.
10. MS.VIMALA RAMACHANDRAN, XC - 1, SAH VIKAS, 68, I.P. EXTENSION, DELHI-110092.
11. DR.KALYANI MENON SEN, FLAT NO. E-12, IFS APARTMENTS, MAYUR VIHAR, PHASE - I, NEW DELHI-110 091.
12. MS.GEETA MENON,

394-D, SECTOR - B,
SARVADHARAM COLONY, KOLAR ROAD, BHOPAL-462 016.
13. SRI.JAWAHAR,

SNIRD,
P.B.NO. 24, RAILPET, ONGOLE-523001.
14. MS.MRUDULA,

DPC
APMSS, DIU - MEDAK
15. MS.R.JHANSI FANI, DPC,
APMSS, DIU-MAHABUBNAGAR
16. MS.E.ANITHA,

DPC,
APMSS, DIU-KARIMNAGAR
17. MS.V.PRABHAVATHI,

MEMBER

DPC,
APMSS, DIU-NIZAMABAD
18. MS.M.UMA DEVI,

MEMBER
D PC,
APMSS, DIU-ADILABAD
19. MS.JYOTHSNA, MEMBER

D PC,
APMSS, DIU-WARANGAL.
20. MS.K.THANUJA, MEMBER

R P,
APMSS, DIU-NALGONDA
21. MS.VASANTHA, MEMBER

MAHILA KARYKARTHA,
APMSS, DIU-NALGONDA
22. MS.VIJAYA REKHA, MEMBER

MAHILA KARYKARTHA, APMSS, DIU-MEDAK
23. MS.NANDINI PRASAD

MEMBER STATE PROGRAMME DIRECTOR SECRETARY STATE OFFICE

Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
Plot No. 7,
Jalalbagh,
Kalwakunta, Near Gandhi Centenar Sçool, Sanga Reddy, Medak.
Phone:08455-76916
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society D.No. 8-2-15B, Teacher's Colony, Mahabubnagar-509001
Phone:08542-41765
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
H.No, 7-4-34/1,

Kashmirgadda, Karimnagar-505002
Phone: 08722-47071
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
H.No.5-6-573/7B/B,

Pragati Nagar,
Nizamabad-503003
Phone: 08462-35308
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
27-3-106, Beside DFO office,
Near Railway Station,
Bellampally, Adilabad.
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
H.No. 2-7-5, Excise Colony,

Subedari, Hanamkonda,
Warangal
Ph: 08712-540247
Andhra Pradesh Mahila Samatha Society
No. C-39,
Garudadri Colon,
Near Collectorate,
Nalgonda.
Ph: 08682-44085

## （111）L10R＂S RLEPORI


 lixpenditute ．becount for the star ended on that date amexed thereto．and repor hail．
 knowlege and beine were necessary for the purpose of oun andit
 from wit exalmmation of the books．
 Report ac mincement with the bouks of acenome

 ぼいて心い。
 Narch．2001 and
 1－\pendituc orer facome for the seal ended an that date


$$
\begin{array}{lr}
\text {-CRC Girl Child } & 54600 \\
\text { - Balarmitra } & 7255.00
\end{array}
$$

# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY 

HYDERABAD

BAL ANE SHEET AS ON 31032001


Notes on accounts and annexures annexed hereto form part of the' accounts
for BALAJINAIDU \& CO
Chattered Accountants



## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HyDERAGAD

INCOME \& EXFENDITLIRE ACCOUNT FOR THE YEAR 01042000 TO 31032001

| EXPENDITURE | AMOUNT | AMOUNY |  | INCOME | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Rs. Ps | Rs | Ps |  | Rs Ps |
| MANAGEMENT COST . |  |  |  | Inierest on Fixed Deposits and |  |
| Slale Oflice |  |  |  | Savings bank accounts | 20469456 |
| - Annexure - V | 168262745 |  |  |  |  |
| DU - Medak |  |  |  | Samatha Dharani - Inlerest on SB a/cs | 2397786 |
| - Annexure - VI | 67486635 |  |  |  |  |
| DIU, - Mahabubnagar |  |  |  | Income on sale of Books | 41400 |
| - Annexure - Vil | 78304275 |  |  |  |  |
| OUU - Karinmagar - Annexure - VIII | 655729.43 |  |  | Excess of Expenditure Over Income for the Year | 2096532926 |
| OUS - Nizammbad |  |  |  |  |  |
| - Annexure - IX | 16696875 |  |  |  |  |
| DIU - Adjiabad |  |  |  |  |  |
| - Annexure - $X$ | 44751450 |  |  |  |  |
| DIU - Warangal |  |  |  |  |  |
| - Annexule - XI | 12877685 |  |  |  |  |
| DIU - Naigonda |  |  |  |  |  |
| - Annexure - Xll | 7586990 |  |  |  |  |
| 4915395 98 |  |  |  |  |  |
| ACTIVITY COST : |  |  |  |  |  |
| Slade Office |  |  |  |  |  |
| - Annexure - XIli | 225858385 |  |  |  |  |
| OIU - Mecak |  |  |  |  |  |
| Annexure - XIV | 139210665 |  |  |  |  |
| OIU Mahabuenagar |  |  |  |  |  |
| - Anmexure - XV | 138410045 |  |  |  |  |
| DIV - Karmmegar |  |  |  |  |  |
| - Annexur - XVI | 120438217 |  |  |  |  |
| DIU-Nizamabad |  |  |  |  |  |
| - Annexuxie - XVII | 70144495 |  |  |  |  |
| DIU - Adilabad |  |  |  |  |  |
| - Annextre - XVIII | 436934.65 |  |  |  |  |
| DIU - Wararsgal |  |  |  |  |  |
| - Arnexure - XIX | 9641440 |  |  |  |  |
| DIU. Naigarida |  |  |  |  |  |
| - Annexure - $\times x$ | 6323925 |  |  |  |  |
| Simatha Dharani |  |  |  |  |  |
| - Annexure - $\times \times 1$ | 804443335 |  |  |  |  |
|  | 1558163972 |  |  |  |  |
| Deprecration - Annexure -1 |  | 69738000 |  |  |  |
| TOTAL.* |  |  | 4 11570 |  | 211 ¢̧A15 70 |
|  |  |  | ......... |  | -............... |

Noles on accounts and annexures annexed hereto form pall of the accounts
IO HAI AJNAIL) \& CO fO ANDHRAPRADESII MAFILA SAMATHA SOCIEIY


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY <br> hyberabad

RECEIPTS \& PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR 01.04.2000 to 31.03.2001

| PARTICULARS | RECEIPTS Rs | PARTICULAPS | PAYMENTS Rs |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Opening balance : |  | FIXEG DEPOSITS |  |
| - Cash on hand |  | - State Office | 2500000.00 |
| - Slate Office | 8015 | - Medak | 200000.00 |
| - Medak | 1030 | - Mahabubnagar | 150000.00 |
| - Mahabubnagar | 1975 | - Kanmnagar | 20000000 |
| - Kanmnagar | 44435 | - Nizamabad | 20000000 |
| - Adilabad | 51825 | - Adilabad | 20491500 |
|  |  | - Warangal | 200000.00 |
| - Cash at Bank |  | OFFICE EQUIPMENT |  |
| - State Office | 50146155 | - State Office | 1087000 |
| - Medak | 4597900 | - Warangal | 24055.00 |
| - Mahabubnagar | 35651.00 | - Naigonda | 16455.00 |
| - Karmnagar | 71956.85 |  |  |
| - Adilabad | 4177800 |  |  |
| - Fixed Deposits |  | FURNITURE \& FIXTURES |  |
| - State Office | 350000000 | - State Office | 33616.00 |
| - Medak | 50000.00 | - Manabutnagar | 18242.00 |
| - Mahabubnagar | 150000.00 | - Adilabad | 13500.00 |
| - Kanmnagar | 300000.00 | - Warangal | 30242.00 |
|  |  | - Nalgonda | 41184.00 |
| Funds received from GOI | 13000000.00 | VEHICLES |  |
|  |  | - Warangal | 398922.00 |
| Income on sale of books | 41400 | A.V. EQUIPMENT |  |
|  |  | - State Office | 71680.00 |
| Amount received from | 5207200 | Amount pard to 4 villages towards | 52072.00 |
| Forest Department |  | Nursery |  |
| Government of A.P |  |  |  |
| INTEREST RECEJYED |  | COMPUTERS |  |
| - Stale Office |  | 12121000 | - State Office | 245484.00 |
| - Medak | 1046400 | - Kanmnagar | 5230.00 |
| - Mahabubnagar | 1834256 | - Nizarnabad | 50676.00 |
| - Kanmnagar | 2237100 | - Adilabad | 4605500 |
| - Nizamabad | 1244900 |  |  |
| - Adilabad | 1829800 |  |  |
| Rent Deposit Recoyered <br> - Nizamabad |  | RENT DEPOSIT |  |
|  | 600000 | - Nizamabad | 1385700 |
|  |  | - Warangal | 600000 |
|  |  | - Naiganda | 440000 |


| Advances Recovered |  |
| :--- | ---: |
| - State Office | 478000 |
| - Medak | 2000.00 |
| - Karimnagar | 385600 |
| - Nizanmbad | 8000.00 |
| - Adilabad | 6554.00 |
| EPF received |  |
|  |  |


| ADVANCES |  |
| :--- | ---: |
| - State Otfice | 2733200 |
| - Mahabubnagar | 375225 |
| - Karimnagar | 260000 |
|  |  |
|  |  |
| Last year EPF paid | 7632000 |

MANAGEMENT COST :
State office

| Salaries | 11054600 |
| :--- | ---: |
| Honorarium | 75424700 |
| Rent | 11100000 |
| Office Expenses | 8831825 |
| Conlingencies | 3121345 |
| Pnnling \& Statronery | 3153275 |
| Teiephone Charges | 8746995 |
| Postage \& Teiegrams | 9097.75 |
| Pérol | 5555360 |
| Vehicle Maintenance | 2899870 |
| Local Conveyance | 4240775 |
| Travellng Expenses | 3453025 |
| Electricity Charges | 3780800 |
| Bank Charges | 1585200 |
| Insurance | 74745.00 |
| Audit fee | 3500000 |
| Contribulory Provident Furid | 8358300 |
| PF - EOLIS | 1578000 |
| PF - Admin Charges | 3494400 |


| DIU - MEDAK |  |
| :--- | ---: |
| Salaries | 4895400 |
| Coninbulory Provident Fund | 4329900 |
| Honorarium | 40468800 |
| Consalidated DA | 960000 |
| Rent | 5000000 |
| Otice Expenses | 2240800 |
| Contingencies | 816950 |
| Printing \& Stalionery | 1845000 |
| Telephone Charges | 975775 |
| Postage \& Telegrams | 64600 |
| Diesel | 641060 |
| Vehicle Mantenance | 1962200 |
| Local Conveyance | 2353.00 |
| Travelling Expenses | 773600 |
| Eleclrcity/Waler Charges | 714150 |
| Bank Charges | 233000 |
| insurance | 1330100 |


| DIU - MAHABUBNAGAR |  |
| :---: | :---: |
| Salaries | 99896.00 |
| Contributory Provident Fund | 46530.00 |
| Honorarium | 411862.00 |
| Consolidated DA | 14400.00 |
| Rent | 47616.00 |
| Office Expenses | 14165.25 |
| Contingencies | 7788.50 |
| Prinling \& Stationery | 18947.00 |
| Telephone Charges | 14348.75 |
| Postage \& Telegrams | 1131.50 |
| Diesel | 8221.50 |
| Vehıcle Maintenance | 28784.75 |
| Local Conveyance | 4647.00 |
| Travelling Expenses | 26309.50 |
| Electricity/Waler Charges | 20231.00 |
| Bank Charges | 3669.00 |
| Insurance | 14495.00 |
| DIU - KARIMNAGAR |  |
| Salaries | 78586.00 |
| Contributory Provident Fund | 41564.00 |
| Honorarium | 367620.50 |
| Consolidated DA | 6600.00 |
| Rent | 30500.00 |
| Office Expenses | 11062.50 |
| Contingencies | 5724.35 |
| Printing \& Stationery | 11558.00 |
| Telephone Charges | 20954.25 |
| Postage \& Telegrams | 890.00 |
| Diesel | 23457.55 |
| Vehicle Maintenance | 31094.03 |
| Local Conveyance | 1216.00 |
| Travelling Expenses | 17159.50 |
| Electricity/Water Charges | 4962.75 |
| Bank Charges | 2780.00 |
| DIU - NIZAMABAD |  |
| Honorarium | 22638400 |
| Contributory Provident Fund | 24723.00 |
| Consolidated DA | 3000.00 |
| Rent | 41643.00 |
| Office Expenses | 3789050 |
| Contingencies | 12312.75 |
| Printing \& Statıonery | 18352.50 |
| Telephone Charges | 10986.75 |
| Postage \& Telegrams | 809.00 |
| Diesel | 10252.30 |
| Vehicle Maintenance | 4905100 |
| Local Conveyance | 2135.50 |
| Traveling Expenses | 2207345 |
| Electricity/Water Charges | 723500 |
| Bank Charges | 120.00 |


| DIU - ADILABAD 9088500 |  |
| :---: | :---: |
| Salaries | 90885.00 |
| Honorarium | 17860100 |
| Contnbutory Provident Fund | 19282.00 |
| Rent | 37375.00 |
| OHice Expenses | 15588.00 |
| Contingencies | 5189.50 |
| Printing \& Stationery | 10413.00 |
| Telephone Charges | 11626.75 |
| Postage \& Telegrams | 56500 |
| Diesel | 2338225 |
| Vehicle Maintenance | 2545300 |
| Local Conveyance | 157.00 |
| Travelling Expenses | 2448100 |
| Electricity Charges | 85600 |
| Bank Charges | 366800 |
| DIU - WARANGAL |  |
| Honorarium | 5050000 |
| Controbutory Provident Fund | 444000 |
| Rent | 2100000 |
| Office Expenses | 15662.5 C |
| Contingencies | 415.00 |
| Pnnting \& Stationery | 5638.75 |
| Telephane Charges | 428150 |
| Diesel | 226110 |
| Vehicle Maintenance | 749400 |
| Local Conveyance' | 276800 |
| Travelling Expenses | 14025.00 |
| Electncty Charges | 26600 |
| Bank Charges | 2500 |
| DIU - NALGONDA |  |
| Honoranum | 3096000 |
| Contributory Provident Fund | 270000 |
| Rent | 1760000 |
| Office Expenses | 1339780 |
| Contingencies | 4400 |
| Prntıng \& Stationery | 64950 |
| Telephone Charges | 274660 |
| Local Conveyance | 59300 |
| Travelling Expenses | 677400 |
| Eleclncity Charges | 40300 |
| STATE OFFICE - Activity |  |
| Books \& Periodicals | 1343135 |
| Documentation | 55623000 |
| Fee \& Honoranurn | 720000 |
| Seminar \& Workshop |  |
| - Selection | 10509030 |
| - Sangna Workshop | 1655800 |
| - Annual Plan \& Buaget | 3189180 |
| - Gender | 256500 |
| - Others | 1981000 |
| - Participatory toois in Education | 212800 |
| - Vision Workshop | 4393250 |
| - Capacily Butlding | 49398.90 |

TRAINING EXPENSES

| - Education | 40620.15 |
| :--- | ---: |
| - I Phase | 15545.65 |
| - Il Phase | 7162.90 |
| - State Level Training | 2902.00 |
| - Other | 4815.50 |
| - Health | 34560.30 |
| - Panchayat Raj | 5937.10 |
| MEETING EXPENSES |  |
| - Coreteam | 42274.05 |
| - Accounts | 3162340 |
| - Other | 64386.55 |
| - E C Meeting | 94316.65 |
| - NRG | 27980.00 |
| - Annual Plan \& Budget | 905.60 |
| - Education | 833.50 |
| - Panchayal Ras | 29691.45 |
| - NR \& AB | 718.00 |
| - SPD Meeting | 14571.00 |
| - Health | 19966.50 |
| RESOURCE CENTRE |  |
| - Contingencies | 30000.00 |
| - Networking \& Documen. | 42760.00 |
| Programme Review | 27487.35 |
| Programme Launch | 30904.35 |
| Health Mela | 42258600 |
| Grant-in-aid | 416800.00 |

DIU - MBNR - Activity
Sahayogines Honoranum 218856.00
Sahayoginies F T A 48000.00
CPF-Sahayoginies 23453.00
Sahayoginies Contingencies 22364.30
Sangha Expenses 1573.50
Bopks \& Periodicals 5358.00
SEMINARS \& WORKSHOPS

- Selection
7795.75
- Agriculture
2957.50

TRAINING EXPENSES

- Health
48488.60
- Literacy 2030130
- Others
20283.40
- Accounts 614.00
- Education 151.00

MEETING EXPENSES

- Review 42039.25
- Others 4579125
- Accounts
- Cluster Units/Federation 2219745
- Coreteam 418940
- EC meeting 117805
- Withdrawl 29218.35
- Panchayat Raj 15682.85
- Agriculture 262575
- Annual Plan \& Budget 2047.50

MELAS/RALLIES

- Panchayat Raj 91643.60
- CRC Giri Child 546.00
- Balamytra 7255.00

| Balamutra Kendra Expenses |  |
| :---: | :---: |
| - Traming | 4696440 |
| - Teachers Honoranum | 16335000 |
| - Balika Sangha Meeling | 6511640 |
| - bMK Grama Sabha | 503000 |
| Exposure Vist | 208545 |
| Mahla Sikshana Kendra | 28272435 |
| Sangham Fund | 132000.00 |
| DIU - MEDAK - Actlvity |  |
| Sahayoginies Honorarium | 24729100 |
| CPF - Sanayogimes | 2756900 |
| Sahayogines F T A | 5235000 |
| Sahayogines Contingencres | 2914960 |
| Books \& penodicals | 722735 |
| Documentation | 308050 |
| Seminar \& Workshops | 672425 |
| Training Expenses | 3697845 |
| Meeting Expenses | 9773780 |
| News Letter | 9900.00 |
| Sangham Fund | 15360000 |
| Balamilra Kencra | 245635.70 |
| Mahila Sikshana Kendra | 29507590 |
| Mela/Rallies | 17778710 |
| DIU - KARIMNAGAR - Activlty |  |
| Sahayoginies Honoranum | 25840250 |
| CPF - Sahayogınies | 2786800 |
| Sahayogines FTA | 5970000 |
| Sahayoginies Contingencies | 2656950 |
| Sangha Expenses | 1850825 |
| News Letter | 225200 |
| Books \& Periodicais | 502800 |
| Documentation | 918225 |
| Semınars \& Workshops | 3832615 |
| Traming Expenses | 15925.35 |
| Meeting Expenses | 8767620 |
| MSK Expenses | $2 \mathrm{S6215} 10$ |
| Melas/Rallies | 13444742 |
| Balamitra Kendra (NFF) | 80289 4t |
| Sangha Fund | 14400000 |
| DIU - NIZAMAEAD - AActivity |  |
| Sahayogiries Honoranum | 99393.00 |
| CPF - Sanayogimes | 1096000 |
| Sarayoginies FTA | 2670000 |
| Sanayoginies Contingencies | 13507.80 |
| Sangha Expenses | 3386850 |
| Books \& Periodicals | 288225 |
| Documentation | 1279680 |
| Seminar \& Workshoos | 678750 |
| Traıning Expeñses | 2192800 |
| Meeting Expenses | 7556715 |
| BMK Expenses | 3022000 |
| MSK Expenses | 24585450 |
| Mela/Rallies/Camps | 12097945 |


| DIU - ADILABAD - Activity |  |
| :--- | ---: |
| Sahayoginues Honoranum | 141806.50 |
| CPF - Sahayoginies | 1514000 |
| Sahayoginıes FTA | 30900.00 |
| Sahayoginies Contingencies | 17713.00 |
| Books \& Periodicals | 1885.00 |
| Material Preparatıon/Documentation | 1155.40 |
| Seminar \& Workshops | 124600 |
| Traning Expenses | 34429.00 |
| Meeting Expenses | 35916.75 |
| MSK Expenses | 39547.75 |
| BMK Expenses | 43700.50 |
| Melas/Rallies | 73494.75 |


| DIU - WARANGAL. Activity |  |
| :--- | ---: |
| Sahayoginies Honoranum | 43987.00 |
| CPF - Sahayoginies | 5144.00 |
| Sahayoginies FTA | 1320000 |
| Sahayogınies Contıngencies | 570260 |
| Books \& Penodicals | 637.25 |
| Seminar \& Workshops | 3401.50 |
| Training Expenses | 3001.50 |
| Meetıng Expenses | 18123.80 |
| Melas/Rallies | 3216.75 |


| DIU - NALGONDA - Activity |  |
| :--- | ---: |
| Sahayogınies Honorarıum | 20780.00 |
| CPF - Sahayoginies | 1920.00 |
| Sahayoginies FTA | 6000.00 |
| Sahayogınies Contıngencies | 7805.20 |
| Books \& Periodicals | 250.00 |
| Matenal Preparatıon/Documentation | 25.50 |
| Seminar \& Workshops | 4646.80 |
| Training Expenses | 6232.00 |
| Meetıng Expenses | 1557975 |

## CLOSING BALANCE :

## CASH ON HAND

- State Office 596425
- Medak 2657.35
- Mahabubnagar 557.00
- Kanmnagar 42120
- Nizarnabad 144895
- Adilabad 19800
- Warangal 560.75


## CASH AT BANK

State Olfice

- A/c No 15614 | Andhra Bank 106052.10
- A/c No. 15623 | Ashok Nagar Br 356639.25

Medak (SB A/c No C\& 1040) 24951.00
SBI. Sangareddy
Mahabubnagar (SB A/C No.15806) 2823.96
With Andhra Bank, Mbnr
Kanımnagar (SB Ac No 33029)
1943435
With Andhra Bank. Kanmnagar
Nizamabad (SB Avc. No.183537)
108591.00

With Andhra Bank, Kanmnagar
Adilabad (SB Acc No 222ISSB/C\&1)
63119.00

With State Bank of Hyd., Asifabad
Warangal (SB A/c.No 106483)
2766000

SAMATHA DHARANI
Funds recolved lor SD

| INTEREST RECEIVED |  |
| :--- | :--- |
| - State Orfice | 610100 |
| - Medak | 131800 |
| - Mahabubnagar | 4781.00 |
| - Karimnagar | 478488 |
| - Nizamabad | 407200 |
| - Adilabad | 2921.00 |

## SAMATHA DHARANI

STATE OFFICE

| Capacity Buiding | 25153.50 |
| :--- | ---: |
| Sundries | 28917.55 |
| InterStale Exposure Vist | 47650430 |
| Intra Slate Exposure Visit | 385450 |
| Documentation | 990000 |

DIU-Medak

| Micro Capital | 2065000.00 |
| :--- | ---: |
| Distnct Resource Group | 5023000 |
| Farm Equipment | 30000.00 |
| Grain Bank | 4000000 |
| Verme Compost | 6000000 |
| Mandal Level Worksiop | 5972.75 |
| Material Production | 68000 |
| Issued Based Workshop | $5622: 00$ |


| DIU-Mahabubnagar |  |
| :--- | ---: |
| Micro Capital | 231000000 |
| Oiswict Resource Group | 5784650 |
| Mandal Level Workshop | 1007075 |
| Matenal Production | 330.00 |
| Vermicomposi | $\mathbf{4 0 0 0 0 . 0 0}$ |

## DIU-Karmnagar

| Micro Capital | 1575000.00 |
| :--- | ---: |
| Distrct Resource Group | 45801.75 |

Mandal Leve' Workstica 3948.50

| DIU-Nizarrabad |  |
| :--- | ---: |
| Micro Capital | 560000.00 |
| Disinct Resource Group | 8139.75 |

Disinct Resource Group 8139.75

| DILi-Adilabad |  |
| :--- | ---: |
| Micro Capital | 105000000 |
| District Resource Groug | 1028150 |
|  |  |
| ADVANCES - Medak | 5000.00 |

## CLOSING BALANCE:

| CASH ON HAND |
| :--- |
| - State Office |

- Medak 46825
- Manabubnagar 136775
- Karımnagar 26125
- Nizamabiad 68625
"Adılabad 41150
CASH AT BANK

| Stale Office | 141320.00 |
| :---: | :---: |
| - ANC No. 17011 \| Andhra Bank |  |
| DIU'- Medak | 159634500 |
| - AVC No 2/275 SEI |  |
| DIU - Mahabubnagar | 136316600 |
| - Avc No. 34973 Andhra Bank |  |
| DIU - Kanmmagar | 206777338 |
| - Alc 01100050392 SBH |  |
| Dils - Nizamabad | 708246.00 |
| - Aic No 183790 Andhra Bank |  |
| DIU - Adilabad | 34029800 |
| - A/c.No 227,5BH |  |

for BALAJINAIDU \& CO CHARTERED ACCOUNTANIS
for ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA' SOCIETY


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

FIXED ASSETS AS ON 31-03-2001 ANNEXURE - 1

| S No | PARYICULARS | OPENING BALANCE ON 01042000 | ADCIIIONS BEFORE 01102000 | AOMIIONS AFTER 01102000 | TOTAL | RAIE OF DEPRECIA THON | DEPRECIATKON | balance ASON 31032001 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 | VEMICLES |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stale Office | 5303200 | 000 | 000 | 5303200 | 20\% | 10606. 00 | 4242600 |
|  | - Medak | 36197820 | 000 | 000 | 36197820 | 20\% | 7239520 | 289583.00 |
|  | - Mahabubnagar | 261978 20 | 000 | 0 DO | 36197820 | 20\% | -7239520 | 28958300 |
|  | - Karimnagar | 16966000 | 000 | 000 | 169660.00 | 20\% | 33932.00 | 13572800 |
|  | - Nizamzbad | 2205D 20 | 000 | 000 | 22050720 | 20\% | 4410120 | 17640000 |
|  | - Adilabad | 24500000 | 000 | 000 | 24500800 | 20\% | 4900200 | 19600600 |
|  | - Warangal | 000 | 000 | 39892200 | 39892200 | 10\% | 3989200 | 35903000 |
| 02 | OFFICE EQUIPMENT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - State Office | 6223140 | 398000 | 689000 | 7310140 | 10\% | 695640 | 66135.00 |
|  | - Medak | 5002600 | 0 DO | 000 | 5002600 | 10\% | 500300 | 4502300 |
|  | - Mahabubnagar | 1302030 | 000 | 000 | 1302030 | 10\% | 130230 | 1171800 |
|  | - Karumagar | 2934400 | 000 | 000 | $293+4.00$ | 10\% | 29.3400 | 26430.00 |
|  | - Nizmmabad | 1788120 | 000 | 000 | 1788120 | 10\% | 178820 | 1609300 |
|  | - Adiclatad | 1788:20 | 000 | 000 | 1738520 | 30\% | 1788.20 | 1509300 |
|  | - Warangal | 000 | 0.00 | 2405500 | 2405500 | 5\% | 120300 | 2285200 |
|  | - Nalgonda | DDO | 000 | 16.5500 | 1645500 | 5\% | 82300 | 1563200 |
| 03 | FURNITURE \& FIXTURES 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Stave Offre | 16740600 | 000 | 3361600 | 20102200 | 10\% | 1842200 | 18260000 |
|  | - Miedak | 48583 BO | 000 | 000 | 4858380 | $10 \%$ | $485880$ | 43725 DO |
|  | - Mahabubnagar | 7131600 | 000 | 1824200 | 8955800 | 10\% | 804400 | 8151400 |
|  | - Karimmagar | 1373300 | 000 | 000 | 7373300 | 10\% | 737300 | 6636000 |
|  | - Nizamzbad | 5107400 | 000 | 000 | 5107400 | 10\% | 510700 | 4596700 |
|  | - Adilabad | 4364600 | 000 | 1350000 | 5714600 | 10\% | 538000 | 5210600 |
|  | - Waringal | 000 | 000 | 3024200 | 3024200 | 5\% | 151200 | 2873000 |
|  | - Nalgenda | 000 | 000 | 41800 | 4118400 | 5\% | 205900 | 3912500 |
| 04 | A.V. EQUIPMENT 2059 00 3 L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Siate Office | 244"8180 | 000 | 7158000 | 9616180 | 10\% | 6032 80 | 9012900 |
|  | - Medak | 2713600 | 000 | - 00 | 2713600 | 10\% | 271400 | 2442200 |
|  | - Mahabubrragar | 1852830 | 000 | 000 | 1852630 | 10\% | 145230 | 1667600 |
|  | - Karitunagas | 2317500 | 000 | 000 | 2317500 | 10\% | 231800 | 2045700 |
|  | - Nizminabar | 2146500 | 900 | 000 | 214650 | 10\% | 214700 | 1931800 |
|  | - Adtrabao | 2146500 | 000 | 000 | 2146500 | 10\% | 214700 | 1931800 |
| 05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Slate office | 11904720 | 000 | 24548400 | 36453120 | 60\% | 14507320 | 21945800 |
|  | - Medak | 3172800 | 000 | 000 | 31728 D0 | 60\% | 1903700 | 1269100 |
|  | - Mahzbubnagar | 3172800 | 000 | 000 | 3172800 | 60\% | 1903700 | 1269100 |
|  | - Karimnagar | 3172800 | 000 | 523000 | 369500 | 60\% | 2060600 | 1635200 |
|  | - Nizamabad | 000 | 000 | 5057600 | 5067600 | $30 \%$ | 1520300 | 3547300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Slate Oftice, | 6968560 |  | 000 | 6966560 |  |  | 5573200 |
|  | - Medar | 2370400 | D00 | 080 | 2378400 | 20\% | $475700$ | 1902700 |
|  | - Mahabubnagar | 2378400 | 000 | 000 | 2378400 | 20\% | 475700 | 1902700 |
|  | - Karmmagar | 4977360 | 000 | 000 | 4977360 | 20\% | 895460 | 3981900 |
|  | - Nizamabad | 4977360 | 000 | 000 | 4977360 | 20\% | 995460 | 3981900 |
|  | - Adilabad | 3745840 | 000 | 000 | 3745840 | 20\% | 7491 do | 2996700 |
|  | rotal. | 266302800 | 398000 | 100223100 | 366923900 |  | 69738000 | 297185900 |



## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY MYDERABAD

FIXED DEPOSITS AS ON 31-03-2001
ANNEXURE - II

| No | NAME OF THE BANK AND ERANCH |  | PERIOO |  | RATE OF | AMOUNT | ACCRUED INTEREST |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | FOR NO | FROM | TO | INTEREST | Rs Ps |  |
| 1 | State Office |  |  |  |  |  |  |
|  | - Andhra Bank | 0322261.35 | 23032001 | 08052001 | $650 \%$ | 250000000 | 400700 |
|  | Asnoknagar Brameil ................ |  |  |  |  |  |  |
|  | Hyderabad |  | TOTAL A |  |  | 250000000 | 400700 |
| 2 | DIU-MEDAK <br> Slate Bank of India. | 444385 -88 | 29032001 | 14052001 | $650 \%$ | 20000000 | 10700 |
|  |  |  |  |  |  | -----1.......... |  |
|  | Sangareddy |  |  | TOTAL E |  | 200:2000 | 10700 |
| 3 | DIU - MAHAGU̇GNAGAR <br> Andhfa Bank. <br> Mahabubragar | 734668-70 | 27032001 | $2 E 042001$ | $475 \%$ | 50000 00 | 9800 |
|  |  |  |  |  |  | 150020 00 | -..--…-....- |
|  |  |  |  | TOTA C |  | 15000000 | 98.00 |
| 4 | DU KARIMNACAR <br> Anchra Sinr לatmanagar | 351046.49 | 29002001 | 14052001 | 6 50\% | 20000000 | 10700 |
|  |  |  |  | TOTAL D |  | 20000000 | 10700 |
| 5 | DIU - NIZAMABAD Andhra Bank. Nızamabad | 283563-66 | 29032001 | 14052001 | 650\% | 20000000 | 10700 |
|  |  |  |  | TOTAL $=$ |  | 20000000 | 10700 |
| E | DiU. ADILABAD <br> Sinse Bank of Hyterabad Asiravad. 126 | 0638369-71 | 28032001 | 13052001 | 650\% | 20491500 | 14600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL F |  | 20491500 | 14600 |
| 7 | DUU - WARANGAL <br> Ricrere siris Nakkalakuta | 0200211.9 .4 | 28032001 | 13052001TOTAL | $650 \%$ | 20000000 | 14300 |
|  |  |  |  |  |  | 20000000 | 14300 |
|  |  |  | TOTAL $(A+B+C+D+E+F+G)$ |  |  | 365491502 | 471500 |
|  |  |  |  | (narsain ratag |  |  |  |
|  |  |  |  | NANDINI PRA'SADStale Progiamrnd Diector |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY hyderabad

## DEPOSITS \& ADVANCES AS ON 31.03.2001

ANNEXURE
SNo PARTICULARS $\quad$ AMOUNT

## 01. RENT DEPOSIT

- State Office
60000.00
- Medak
24000.00
- Mahabubnagar 13100.00
- Karimnagar 10000.00
- Nizamabad 13857.00
- Adilabad 9000.00
- Warangal 6000.00
- Nalgonda 4400.00


## 02. ADVANCES

- State Office
27332.00
- Mahabubnagar
3752.25
- Karımnagar 2600.00
- Adilabad
-2000.00

TOTAL: B
31684.25

TOTAL: $\mathrm{A}+\mathrm{B}=$
172041.25
$K$ Chasuoh, wing
K UMAMAHESNURY Accounts Officer


# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY <br> HYDERABAD 

CASH \& BANK BALANCES AS ON 31032001
ANNEXURE - IV


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
STATE OFFICE ANNEXURE -V
S.No. PARTICULARS
AMOUNT
Rs. Ps.

1. Salaries ..... 110546.00
2. Honorarium ..... 754247.00
3. Rent ..... 111000.00
4. Office Expenses ..... 88318.25
5. Contingencies ..... 31213.45
6. Printing \& Stationery ..... 31532.75
7. Telephone Charges ..... 87469.95
8. Postage \& Telegrams ..... 9097.75
9. Petrol ..... 55553.60
10. Vehicle Maintenance ..... 28998.70
11. Local Conveyance ..... 42407.75
12. Travelling Expenses ..... 34530.25
13. Electricity Charges/Water Charges ..... 37808.00
14. Bank Charges ..... 15852.00
15. Insurance ..... 74745.00
16. Audit Fee ..... 35000.00
17. Contributory Provident Fund ..... 83583.00
18. PF-EDLIS ..... 15780.00
19. PF - Administrative Charges ..... 34944.00TOTAL:1682627.45

K. UMAMAHESWIARY Accounts Officer


State Programme Directór

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU-MEDAK
ANNEXURE - VI

| SNo. | PARTICULARS | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Rs. Ps |
| 01. | Salaries | 48954.00 |
| 02. | Contributory Provident Fund | 43299.00 |
| 03. | Honorarium | 404688.00 |
| 04. | Consolidated DA | 9600.00 |
| 05 | Rent | 50000.00 |
| 06. | Office Expenses | 22408.00 |
| 07. | Contingencies | 8169.50 |
| 08. | Printing \& Stationery | 18450.00 |
| 09. | Telephone Charges | 9757.75 |
| 10. | Postage \& Telegrams | 646.00 |
| 11. | Diesel | 6410.60 |
| 12. | Vehicle Maintenance | 19622.00 |
| 13. | Local Conveyance | 2353.00 |
| 14 | Travelling Expenses | 7736.00 |
| 15. | Electricity / Water Charges | 7141.50 |
| 16. | Insurance | 13301.00 |
| 17. | Bank Charges | 2330.00 |

TOTAL:
674866.35


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU-MAHABUBNAGAR
ANNEXURE - VII


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

## MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001

DIU-KARIMNAGAR
ANNEXURE - VIII
S.No. PARTICULARS AMOUNT
Rs. ..... Ps.

1. Salaries ..... 78586.00
2. Contributory Provident Fund ..... 41564.00
3. Honorarium ..... 367620.50
4. Consolidated DA ..... 6600.00
5. Rent ..... 30500.00
6. Office Expenses ..... 11062.50
7. Contingencies ..... 5724.35
8. Printing \& Stationery ..... 11558.00
9. Telephone Charges ..... 20954.25
10. Postage \& Telegrams ..... 890.00
11. Diesel ..... 23457.55
12. Vehicle Maintenance ..... 31094.03
13. Local Conveyance ..... 1216.00
14. Travelling Expenses ..... 17159.50
15. Electricity Charges/Water Charges ..... 4962.75
16. Bank Charges ..... 2780.00
TOTAL:655729.43


Accounts Officer


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001

D IU - NIZAMABAD

ANNEXURE - IX

| S.No. | PARTICULARS | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Rs. Ps. |
| 01. | Honorarium | 226384.00 |
| 02. | Contributory Provident Fund | 24723.00 |
| 03 | Consolidated DA | 3000.00 |
| 04. | Rent | 41643.00 |
| 05. | Office Expenses | 37890.50 |
| 06. | Contingencies | 12312.75 |
| 07. | .Printing \& Stationery | 18352.50 |
| 08. | Telephone Charges | 10986.75 |
| -09. | Postage \& Telegrams | 809.00 |
| 10. | Diesel | 10252.30 |
| 11. | , Vehicle Maintenance | 49051.00 |
| 12. | Local Conveyance | 2135.50 |
| 13. | Travelling Expenses | 22073.45 |
| 14. | Electncity Charges/Water Charges | 7235.00 |
| 15 | Bank Charges | 120.00 |
| TOTAL :- |  | 466968.75 |
| K Umame hesxaup <br> Nandini masa <br> K. UMAMAHESWARY <br> NANDINI PRASAD <br> Accounts Officer <br> State Programme Director |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY hYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU-ADILABAD ANNEXURE - X
S No. PARTICULARSRs.Ps.

1. Salaries ..... 90885.00
2. Honorarium178601.00
3. Contributory Provident Fund ..... 19282.00
4. Rent ..... 37375.00
5. Office Expenses ..... 15588.00
6. Contingencies ..... 5189.50
7. Printing \& Stationery ..... 10413.00
8. Telephone Charges ..... 11626.75
9. Postage \& Telegrams ..... 565.00
10. Diesel ..... 23382.25
11. Vehicle Maintenance ..... 25453.00
12. Local Conveyance ..... 157.00
13. Travelling Expenses ..... 24481.00
14. Electricity Charges ..... 856.00
15. Bank Charges ..... 3660.00
TOTAL :-447514.50


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU-WARANGAL ANNEXURE - XI

| S No. | PARTICULARS | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Rs. Ps. |
| 01. | Honorarium | 50500.00 |
| 02. | Contributory Provident Fund | 4440.00 |
| 03. | Rent | 21000.00 |
| 04. | Office Expenses | 15662.50 |
| 05. | Contingencies | 415.00 |
| 06. | Printing \& Stationery | 5638.75 |
| 07. | Telephone Charges | 4281.50 |
| 08. | Diesel | 2261.10 |
| 09. | Vehicle Maintenance | 7494.00 |
| 10. | Local Conveyance | 2768.00 |
| 11. | Travelling Expenses | 14025.00 |
| 12. | Electricity Charges | 266.00 |
| 13. | Bank Charges | 25.00 |
|  | TOTAL:- | 128776.85 |



## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

MANAGEMENT COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001

> DIU-NALGONDA

## ANNEXURE - XII

1. Honorarium ..... 30960.00
Q2. Contributory Provident Fund ..... 2700.00
2. Rent ..... 17600.00
3. Office Expenses ..... 13397.80
4. Contingencies ..... 44.00
5. Printing \& Stationery ..... 649.50
6. Telephone Charges ..... 2748.60
7. Local Conveyance ..... 593.00
8. Travelling Expenses ..... 6774.00
9. Electricity Charges ..... 403.00
| TOTAL:- ..... 75869.90
K-Chamaileswany Accounts Officer

State Programme Director

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001

STATE OFFICE:
ANNEXURE - XIII
S.No.

PARTICULARS
AMOUNT Rs.

Ps.

1. Books \& Periodicals 13431.35
2. Documentation ..... 556230.00
3. Fee \& Honorarium ..... 7200.00
4. Seminar \& Workshops ..... 272374.50
5. Training Expenses ..... 111543.60
6. Meeting Expenses ..... 327266.70
7. Resource Center ..... 72760.00
8. Programme Review ..... 27487.35
9. Programme Launch ..... 30904.35
10. Health Mela ..... 422586.00
11. Grant-In-Aid ..... 416800.00
TOTAL: ..... 2258583.85

K. UMAMAMHESWARY

Accounts Officer


NANDINI PRASAD State Programme Director

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - MEDAK:
S.No.

1. Sahayoginies Honorarium247291.00
2. CPF-Sahayoginies ..... 27569.00
3. Sahayoginies FTA ..... 52350.00
04 Sahayoginies Contingencies ..... 29149.60
4. Books \& Periodicals ..... 7227.35
5. Documentation ..... 3080.50
6. Seminar \& Workshop ..... 6724.25
7. Training Expenses ..... 38978.45
8. Meeting Expenses ..... 97737.80
9. News Letter ..... 9900.00
10. Sangham Fund ..... 153600.00
11. Balamitra Kendra ( N F E ) ..... 245635.70
12. MSK Expenses ..... 295075.90
13. Mela / Rallies ..... 177787.10


# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD 

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - MAHABUBNAGAR:
ANNEXURE - XV
S.No. PARTICULARS
AMOUNT Rs. Ps.

1. Sahayoginies Honorarium
218856.00
2. CPF - Sahayoginies 23453.00
3. Sahayoginies FTA 48000.00
4. Sahayoginies Contingencies 22364.30
5. Sangha Expenses 1573.50
6. Books \& Periodicals
5358.00
7. Seminar \& Workshop 10753.25
8. Training Expenses 89838.30
9. Meeting Expenses 167188.90
10. Balamitra Kendra (NFE) 280460.80
11. MSK Expenses 284809.80
12. Sangha Fund 132000.00
13. Melas/Rallies 99444.60

TOTAL:
1384100.45


State Programme Director

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - KARIMNAGAR

1. Sahayoginies Honorarium ..... 258402.50
2. CPF - Sahayoginies ..... 27868.00
3. Sahayoginies FTA ..... 59700.00
4. Sahayoginies Contingencies ..... 26569.50
5. Sangha Expenses ..... 18508.25
6. News Letter ..... 2252.00
7. Bocks \& Periodicals ..... 5020.00
8. Documentation ..... 9182.25
9. Seminar \& Workshop ..... 38326.15
10. Training Expenses ..... 15925.35
11. Meeting Expenses ..... 87676.20
12. MSK Expenses ..... 296215.10
13. Melas/Rallies ..... 134447.42
14. Balamitra Kendra ( N F E ) ..... 80289.45
15. Sangha Fund ..... 144000.00
TOTAL:1204382.17
K. CImamuthern
K.UMAMAHESWARY
Accounts Officer


ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - NIZAMABAD

> ANNEXURE - XVII



Dandini prosad
NANDINI PRASAD
State Frogramme Director

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

## ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001

DIU - ADILABAD ANNEXURE-XVIII



ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - WARANGAL
ANNEXURE-XIX

| ; No. | PARTICULARS | AMOUNT |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | Rs. Ps. |
| 01 | Sahayogınies Honorarium | 43987.00 |
| 02. | 'CPF - Sahayoginies | 5144.00 |
| 03. | Sahayoginies FTA | 13200.00 |
| 04. | Sahayoginies Contingencies | 5702.60 |
| 05. | Books \& Periodicals | 637.25 |
| 06. | Seminar \& Workshops | 3401.50 |
| 07. | Training Expenses | 3001.50 |
| 08. | Meeting Expenses | 18123.80 |
| 09. | Melas / Rallies Expenses | 3216.75 |

TOTAL:-
96414.40


State Programme Director

# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD 

ACTIVITY COST FOR THE YEAR ENDING 31-03-2001
DIU - NALGONDA
ANNEXURE-XXS.No. PARTICULARSAMOUNTRs. Ps.

1. Sahayoginies Honorarium ..... 20780.00
2. CPF - Sahayoginies ..... 1920.00
3. Sahayoginies FTA ..... 6000.00
4. Sahayoginies Contingencies ..... 7805.20
5. Books \& Periodicals ..... 250.00
6. Documentation ..... 25.50
7. Seminar \& Workshops ..... 464680
8. Training Expenses ..... 623200
9. Meeting Expenses ..... 15579.75
TOTAL:-6323925

K. UMAMMAHESVIARY Accounts Officer


State Programme Director

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY HYDERABAD

FUNDS UTILISATION CERTIFICATE FOR THE YEAR FROM 01.04.2000 TO 31.03.2001


## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY <br> HYDERABAD

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF EXPENOITURE
INCURRED DURING THE YEAR 01042000 TO 31032001

|  | PAPTICULARS | $\begin{aligned} & \text { STATE } \\ & \text { OFFICE } \end{aligned}$ | DIU MEDAK | DIU M'NAGAR | DIU K'NAGAR | $\begin{gathered} \text { DIU } \\ \text { N'BAD } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { DIU } \\ & A^{\prime} B A D \end{aligned}$ | DIU <br> WRL | $\begin{aligned} & \text { DIU } \\ & \text { NLG } \end{aligned}$ | TOTAL |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Rs. Ps | Rs Ps | Rs. $\mathrm{Ps}_{\underline{S}}$ | Rs. Fs. | Rs Ps | R5. $\mathrm{Ps}_{5}$ | Rs Ps | Rs. $\mathrm{Ps}^{\text {a }}$ | Rs Ps |
| A | MANAGEMENT COST : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salaries | 11054600 | 4895400 | 9989600 | 78586.00 | 0.00 | 90885.00 | 000 | 000 | 42886700 |
|  | Conlributory Provident Fund | 8358300 | 4329900 | 4653000 | 4156400 | 2472300 | 1928200 | 444000 | 270000 | 26612100 |
|  | honorartum | 75424700 | 40468800 | 41186200 | 36762050 | 22638400 | 178601.00 | 5050000 | 3096000 | 242486250 |
|  | Consolrotaled DA | 000 | 9600.00 | 1440000 | 6600.00 | 3000.00 | 0.00 | 000 | 000 | 3360000 |
|  | Rent | 111000.00 | 50000.00 | 47515.00 | 3050000 | 4164300 | 3737500 | 21000.00 | 1760000 | 35673400 |
|  | Offre Expenses | 8831825 | 2240800 | 1416525 | 1106250 | 37890.50 | 1558800 | 1566250 | 1339780 | 21849280 |
|  | Contingencies | 3121345 | 8169.50 | 7788.50 | 5724.35 | 1231275 | 518950 | 41500 | 44.00 | 708570.5 |
|  | Printing \& Stationery | 3153275 | 1845000 | 1894700 | 1155800 | 1835250 | 1041300 | 563875 | 64950 | 11554150 |
| $\cdots$ | Telephone Charges | 8746995 | 975775 | 1434875 | 2095425 | 10986.75 | 11626.75 | 4281.50 | 274860 | 16217430 |
|  | Postage \& Telegrams | 909775 | 64600 | 113150 | 89000 | 80900 | 56500 | 000 | 0.00 | 1313925 |
|  | Ferrol/Diesel | 55553.60 | 641060 | 822150 | 2345755 | 10252.30 | 23382.25 | 226110 | 000 | 12953890 |
|  | Vehucle Mantenance | 2899870 | 19622.00 | 28784.75 | 3109403 | 49051.00 | 25453.00 | 749400 | 000 | 19049748 |
|  | Local Conveyance ;* | 4240775 | 235300 | 464700 | 121600 | 213550 | 15700 | 276800 | 593.00 | 56277.25 |
|  | Traveling Expenses ${ }^{*}$ | 34530.25 | 773600 | 2630950 | 17159.50 | 22073.45 | 2448100 | 1402500 | 677400 | 15308870 |
|  | Electricity / Water Charges | 3780800 | 7141.50 | 2023100 | 496275 | 723500 | 856.00 | 26600 | 40300 | 7890325 |
|  | Bank Charges | 1585200 | 233000 | 3669.00 | 278000 | 12000 | 366000 | 2500 | 000 | 2843600 |
|  | Insurance | 7474500 | 1330100 | 1449500 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 10254100 |
|  | Audra Fee | 3500000 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 3500000 |
|  | - PF. EDLIS | 1578000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 1578000 |
|  | PF - Admmistrative Charges | 3494400 | 000 | 000 | 000 | 0.00 | 000 | 000 | 000 | 34944.00 |
|  | LOTAL :- | 168262745 | 67486635 | 78304275 | 65572943 | 46696875 | 447514.50 | 12877685 | 7586990 | 491539598 |

A. (Inuavaranamin

K LJMAMAHESWARY
Accounts Oticer

## Qaradinifnorand <br> NANDINI PRASAD

State Programme Director

# ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY 

HYDERABAD
STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF EXPENDITURE INCURRED DURING THE YEAR 0104.2000 TO 31032001

/ i. inanmen henworay
K UMAMAHESWARY
Accounts Officer


NANDINI PRASAD
Stale Programme Director

# ANDHRARRADESH MARLA SAMATHA SOCIETY 

HYDERABAD

## STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF EXPENDITURE INCURRED DURING THE YEAR 01042000 YO 39032001



C Chamakashary
X UMAMAHESWARY
Accounts Officer


2ు





 म気



2. 2 Pocto


5. Noo N2act






 इन







Z05 200


## Extracts from Newsletters prepared by MSK children.

normong
chat iftr 414 － $4 x+3$ $x^{2} 6+2+4 \Delta x$ 34010



## Quie jidze so



为祭 emros Crane jusin







N． Matac


 Father contan



 （0xisheng

Hewit

## gangrane nif minnor



## 

Ho mithomer
 ratman of tow in




 Satand







 12 जne vegx $2 x t$




ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY
No．39，Aravindnagar Colony，Domalquda，Hyderabad－ 29
$\mathrm{Ph}: 7600258$ ，Fax： 7630057.
E－mall ：apmathilasamatha＠net4india．com






全至地 EEnd
 Exomex yex
 xatyo own cisume +5
 ect蚿数






$$
\begin{aligned}
& \text { आँध प्रदेश } \\
& \text { महिला समत्य सोक्सादटी }
\end{aligned}
$$



वार्षिक प्रतियेद्नन 2001-2002




Illustrated by MSK girls

## वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001

$\mathbf{ज}_{\text {ब हम इस बात पर विचार करते हैं कि इस वर्ष के दौरान }}$ क्या क्या हुआ और हमारी उपलब्धियाँ क्या रहीं, तो हमारे मन में सम्मिश्र भावनाएँ उठती हैं। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, प्राकृतिक और अन्य प्रकार की उथलपुथल के बावजूद हम उन्हें प्राप्त करने में कफी हद तक सफल हुए हैं। कार्यक्रम के विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इसके प्रत्येक मामले में की गई पहल ने इस दिशा में एक छलांग लगाई है। विविध मामलों में कौशलों का अंतरण और क्षमता निर्माण विशिष्ट रूप में संगठनों की और व्यापक रूप में संघमों की मुख्य गतिविधि रही है।

इस वर्ष स्थानीय निकायों के चुनावों की घोषणा ने हमारे. संघमों की महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले। महिलाओं के मामलों को शासन के ध्यान में लाने के लिए हमारी अधिकांश शक्ति केन्द्रित रही। इस मामले पर जानकारी के प्रसार के लिए प्रशिक्षण और मेलों का आयोजन करने का मार्ग संघों के साथ की गई चर्चाओं से प्रशस्त हुआ। महिलाओं द्वारा दर्शाया गया उत्साह मानो संक्रामक था और इसने हमें भी गतिशील बनाया। इस प्रक्रिया में दल का प्रत्येक सदस्य शामिल हुआ। विविध गतिविधियों में से यह एक मुख्य गतिविधि थी, जिसन संघमों और कार्यकराओं में नयी जान डाल दी। यद्यपि, चुनावों के प्रलंबन के कारण जरा-सी रुकावट आई, पर इससे उत्साह में कोई कमी नहीं आई।

काफी समय से प्रतीक्षित संपोषणीय शुष्क भूमि कृषि परियोजना के कार्यान्वयन ने इस वर्ष गति पकड़ी। पिछले कुछ वर्षों से महिला समता संयुक्त शक्ति पर ध्यान केन्द्रित करते हुए काम करती रही है। इसका प्रतिबिंब संयुक्त रूप से कृषि की संकल्पना कर्यान्वित करते समय दिखाई दिया। अपनी छोटी सी बचत या नाममात्र की संघम निधि के बजाय उपयोग में लाने के लिए बड़ी मात्रा में निधि की उपलब्धता का महिला संघों के लिए यह पहला अनुभव था। हमारी जानकारी में ऐसी कई बातें थीं जो उनकी संयुक्त एकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती थीं। पर्नु हमारा भय निर्मूल सिद्ध हुआ। जिस पद्धति से संघमों ने भूमि के अभिग्रहण, जिम्मेदारियों का बैटवारा और अनाज की सुरक्षा सुनिशिचत करने वाले साधनों पर मिलजुल कर विचार किया, वह नम्रता और शिक्षा का

संपन्न अनुभव था। इसने संयुक्त प्रक्रियाओं में हमारा विश्वास पुन: दृढ़ कर दिया।

पिछले वर्ष विद्यमान समूहों के साथ काम करते हुए ही भिन्न नीति और दृष्टिकोण लेकर दो नए जिलों - वारंगल और नालगोंडा में कार्यक्रम शुरू किया गया था। परिणामस्वरूप, इस वर्ष हम न केवल महिलाओं की भारी संख्या से संपर्क कर सके, बल्कि इन सभी समूहों को एक साथ लाने में भी सफल हुए। इस अनुभव ने हमें कई बातें सिखाईं, और इस दृष्टिकोण को दुहराने का प्रोत्साहन दिया, कि अपने मामलों पर संयुक्त रूप से विचार करने के लिए भिन्नभिन्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग की महिलाएँ एक ही मंच पर एकत्र होती हैं।

हमने जिस आवश्यकता का अनुभव किया है, उसका प्रतिबिंब हमारे किए कामों में दिखाई देता है या नहीं, अर्थात् हमने क्या किया है, हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ अग्रणी हैं इससे संबंधित हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और आशंकाओं का विश्लेषण करने के लिए एक अवलोकन अभियान (Vision-mission) कार्यशाला आयोजित की। हमने पिछले वर्ष अपने आप से जो वादा किया था, उसके अनुसार इस प्रक्रिया में संगठनों के सदस्यों और संघम की महिलाओं की सहभागिता को संभव बनाया। हमें यहाँ इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सहभागिता ने कार्यशाला की कार्रवाई को संपन्न बनाया। हमें भी खुशी है कि आदर्श संगठन विषयक उनकी संकल्पना और उसके किए उनके द्वारा किए गए सहयोग ने हमें भी मार्ग दिखाया।

विविध मामलों पर की गई पहल के ये कुछ उदाहरण हैं, जिन्हें हमने इस वर्ष सुसाध्य बनाया है। इसके परिणानों का विस्तृत ब्यौरा आगे इस रिपोर्ट में दिया गया है।

म हिला संघम प्रक्रिया की संपोषणीयता के मूल में यह विचार है कि क्षेत्रीय स्तर पर संगठनों का गठन किया जाए। यह कल्पना की गई है कि जब महिला संधम क्षेत्रीय स्तर पर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंग, तब सशक्तिकरण की प्रक्रिया संगठनों द्वारा जारी रखी जाएीी। इस प्रकार पिछले वर्ष विकेन्द्रीकरण के प्रयत्तों की पराकाष्ठा के कारण मंडल स्तर के संगठनों का पंजीकरण हुआ। तथापि, यह एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं थी; लगभग पिछले दो वर्षों से संगठनो के पंजीकरण के मुद्दे पर चर्चाँ̈ं होती रही थीं। पहले संघम की महिलाओं ने संगठन की कल्पना प्रस्तुत की थी, तथापि हम सावधान थे, क्योंकि यह अनुभव किया गया था कि केवल संगठनों की ही नहीं, बल्कि उसके सदस्यों की भी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

विविध स्तरों पर विचासंथन करते हुए संगठनों के गठन की प्रक्रिया संबंधी कल्पना काफी पहले की गई थी। इससे पहले कि संगठनों के बारे में संघम स्तर पर हम चर्चाँ भुरू करते, हमें स्वयं ही इस संकल्पना को स्पष्टतः समझने की आवश्यकता थी। इन कुछ प्रश्नों का उत्तर पाना आवश्यक था कि क्या हमें संगठनों की ज़रूरत है ? इन संगठनों का उद्देशय क्या होगा ? इसके सदस्य कौन होंगे ? इन संगठनों का आयोजन किस स्तर पर किया जाएा - समूह, मंडल या जिला स्तर पर ? सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारारियाँ क्या होंगी ? संगठनों की गतिविधियों को महिला समता द्वारा कितनी सहायता दी जाएीी या उसमें कितना हस्तक्षेप किया जाएगा ? संगठन अपनी विविध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता कैसे जुटाँंगे ये सब किस तरह बनाए रखा जाएगा ? जब ये प्रश्न दल के भीतर एक विशिष्ट सीमा तक सुलझाए गए, तब हमने अनुभव किया कि संगठन के बारे में उठने वाले प्रश्नों का सामना करने के लिए हम अधिक सक्षम हैं।

आगे चलकर जब हमने संघम स्तर पर संगठनों की कल्पना पर चर्चा की, तब महिलाओं ने भी इस पर काफी विचार किया और कार्य योजना बनाई। संघमों ने तय किया कि प्रत्येक संघम से कुछ सदस्यों का चयन किया जाएा, जिनके बारे में उन्हें लगता है कि समूह स्तर पर संयोजन करने और जिम्मेदारियाँ उठाने में वे सक्षम हैं। यह अनुभव किया गया कि प्रारंभिक वर्ष में संघमों में से प्रभावी व्यक्तित्ववाली महिलाओं का चयन किया जाना आवश्यक है, ताकि वे नेतृत्व की भूमिका निभा सकें

और बाद में आने वालों के लिए मार्ग तैयार कर सकें। समूह स्तर पर इस प्रकार चुनी गई महिलाएँ मंडल स्तर के संगठनों की भी सदस्य होंगी। इन महिलाओं में से १४ संघम महिलाओं की एक कार्यपालक समिति बनाई जाएगी, जो संगठन की विविध गतिविधियों की योजना बनाने की जिम्मेदारी उठाएगी। इस संपूर्ण प्रक्रिया को महिला समता दल ने सुगम बनाया। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि संगठनों का कोई एक-सा स्वरूप नहीं था बल्कि प्रत्येक संगठन की सदस्यता संघम की महिलाओं ने अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित की थी। कुछ संगठनों में तीन गाँवों का एक समूह बनाया गया, तो कुछ संगठनों में पाँच गाँवों का एक समूह बनाया गया।

संगठनों के विविध कार्यों और भूमिकाओं के संबंध में चर्चाओं के दौरान संघम की महिलाओं ने मांग की कि महिला समता उन्हें प्रशिक्षण के जरिए स्वयंसिद्ध बनाए ताकि वे संगठन की स्वतंत्र रूप से चला सकें। इस प्रकार, साक्षरता, स्वास्थ्य, लिंगभेद, प्रशासन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वित्त - लेखा अनुरक्षण, योजना, बजट बनाना, विविध स्तरों पर संसाधनों तक पहुँचना, विविध गतिविधियों के लिए प्रस्ताव तैयार करना, अन्य संस्थाओं और सरकारी विभागों के साथ मिलकर काम करना आदि विषयों पर संघम की महिलाओं का प्रशिक्षण आदि का समावेश क्षमता निर्माण में हुआ। ये प्रशिक्षण पहचान की गई प्राथमिकताओं और संगठन की क्षमताओं पर आधारित होंगे। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह था कि इन विविध मामलों पर प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद संघम की महिलाएँ अन्य संस्थाओं में सरकारी स्तर पर की जाने वाली पहल के लिए एक जानकार व्यक्ति के रूप में काम कर सकेंगी।

महबूबनगर के मक्थाल में ‘स्वतंत्र भारत महिला संघम' के नाम से और उत्कूर में ‘स्वेच्छा महिला संघम' के नाम से तथा मेडक जिले के अंदोले में 'स्वतंत्र स्वशक्ति महिला संघम' के नाम से और पुलकल में 'स्वतंत्र चैतन्य महिला संघम' के नाम से संगठनों का गठन और पंजीकरण किया गया है। इसके साथ ही महबूबनगर के नारवा और मगानूर में, मेडक के अल्लादुर्ग और रेगोडे में तथा करीमनगर के हसनाबाद और बेज्जांकी में संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नए जिलों में अपने काम की शुरुआत करते समय विकेन्द्रित रूप से काम करने के विचार को लेकर हम काफी जागरूक रहे हैं।

ये संगठन विविध मामलों पर काम र्करते रहे हैं, जैसे कि -

## - महिलाओं के खिलाफ हिंसा

- जहाँ कार्यकर्ता नहीं है, वहाँ संघमों की नियमित बैठकें आयोजित कर कमज़ोर संघमों को मजबूती देना

महबूबनगर के मक्थाल में "स्वसंत्र भारत महिला संघम' के नाम से और उत्कूर में 'स्वेच्छा महिला संघम' के नाम से तथा मेडक जिले के अंदोले में 'स्वतंत्र स्वशक्ति महिला संघम' के नाम से और पुलकल में 'स्वतंत्र चैतन्य महिला संघम' के नाम से संगठनों का गठन और पंजीकरण किया गया है।

- सूचना प्रणाली को खुला और कार्यक्षम रखना
- ग्रामपंचायत जैसे स्थानीय चुने गए निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व

निम्न मामलों में भी संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं -

- समुदायों को जोडना
- विविध संस्थाओं और ग्रामपंचायतों तथा मंडल परिषद जैसी सरकारी प्रणालियों के बीच सुसूत्रीकरण
- संरचना और प्रणाली से जुड़े लोगों के उत्तरदायित्व निर्धारण की मांग करना।
महबूबनगर जिले में मक्थाल के संगठन ने वार्षिक बाल मित्र मेले की योजना बनाने और उसका आयोजन करने की जिम्मेदारी लेना तय किया है। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें ऐसे मामलों के प्रबंधन का और विशेषत: वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन का प्रशिक्षण पाने में सहायता मिलेगी।

संगठन के कार्य का दूसरा उदाहरण है उत्कूर संगठन अर्थात् स्वेच्छा महिला संघम, जिसका पंजीकरण 30 जनवरी 2001 को किया गया। संगठन के पंजीकरण के तुरंत बाद कार्यपालक समिति की पहली बैठक हुई। इस बैठक की रमाप्ति के एक घंटे बाद मंडल के पेड्डाजत्रम नामक गांव में जोगिनी बनाए जाने की घटना की सूचना संगठन को मिली। उन्होंने तय किया कि कुछ कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। उन्होंने कुछ महिलाओं को एकत्र किया, उस गाँव में गईं और जोगिनी बनाए जाने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक रोक दी। इस मामले पर दो दिन तक उन्होंने अत्यधिक काम किया। तब से कई लोगों ने उनसे इस प्रकार की समस्याओं के साथ साथ घरेलु समस्याएँ सुलझाने के लिए भी संपर्क किया है। इससे प्रतीत होता है कि यह संगठन गुजरात के नारी अदालत या उत्तर प्रदेश के महिला पंच जैसे रूप में उभर रहा है।

जिस समय संगठन के काम के लिए सदस्यों को बाहर जाना पडता है, उस समय के संबंध में जिले भर के संगठनों के सदस्यों द्वारा एक


समस्या उठाई गई, जो यात्रा एवं भोजन व्यय से संबंधित थी। उत्कूर संगठन की महिलाओं ने अपने मंडल में इस मामले पर विचार कर इस समस्या का हल निकाला। चूँकि वे स्थानीय झगड़ों को सुलझाने की यंत्रणा के रूप में काम कर रही थीं, उन्होंने कहा कि यात्रा और भोजन व्यय सहित अन्य खर्चों को झगड़े से संबंधित पक्षों द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

अपने मामलों के प्रवंधन के लिए क्षमता निर्माण

संयुक्त प्रयासों का एक और मामला उत्क्रूर और मक्थाल संगठनों का है, जब उन्होंने एकसाथ मिलकर अपने मंडल में सामूहिक बाल विवाहों को रोका।

पूर्वी महबूबनगर क्षेत्र में प्रति पाँच वर्ष में कुरुमूर्ति जत्रा का आयोजन किया जाता है। कूर्व समाज में यह विश्वास प्रचलित है कि इस पवित्र समय में भगवान शिव उनके परिवार को तभी आशीर्वाद देते हैं, जब वे उनके चढ़ावे से संतुष्ट हो जाते हैं। अधिकांश मामलों में, बच्चों वाले परिवार इस चढ़ावे को बाल विवाह का रूप दे देते हैं।

महबूबनगर के इस क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व जब मक्थाल, मगानूर, नारवा और उत्कूर मंडलों में संघमों की शुरुआत हुई थी, वे अक्सर इस मामले पर आपस में चर्चा करते थे और अपने परिवारों में ऐसी घटनाओं का विरोध करते थे। तथापि, इससे पूर्व जब इस प्रकार की जत्रा हुई थी, तब संघम इतने मजबूत नहीं थे कि धर्म से संबंधित ऐसे संवेदनशील मामलों पर समाज के अधिकांश लोगों को एक साथ समझाने का जिम्मा ले सकें।

अगली बार, जब मार्च 2001 में जत्रा का आयोजन हुआ, तब इस मामले पर अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्रवाई करने की दृष्टि से संघम तैयार थे। बाल विवाहों पर रोक लगाने की संघमों की कीर्ति से कुर्व समुदाय अच्छी तरह परिचित था। अत: उन्होंने तय किया कि इस पूरे मामले को गुप्त रखा जाए और सारी तैयारियाँ भी गुप्त रूप से की जाएँ।

व्यावहारिक होने के कारण संघमों को यह ज्ञात था कि इस प्रकार होने वाले सभी विवाहों पर रोक लगाना मुश्किल था। तब उन्होंने डीआईयू के साथ मिलकर नीति तय की और जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया कि बाल विवाहों की अवैधता के बारे में प्रसार माध्यमों को एक निवेदन देकर इस मामले में संघमों की सहायता करें। अन्होंने मंडलस्तरीय अधिकारियों से भी संपर्क किया। तथापि, इसका प्रतिसाद निराशाजनक था और जब कुछ गांवों में संघमों ने विवाहों को रोकने का प्रयास किया, तब उन बच्चों के अभिभाककों ने विधायकों और डॉक्टरों द्वारा दिए गए जाली प्रमाणपत्र दिखाए और कहा कि उन बच्चों की उम्र विवाह के लिए मान्य उम्र है। मामले के इस नकारात्मक मोड़ के बावजूद संधम निरुत्साहित नहीं हुए और वे महिला समिति के सदस्यों के साथ आसपास के कई गाँवों में गए तथा अभिभावकों को समझाबुझा कर 50 बाल विवाहों को रोकने में सफल हुए।

इसका तत्काल परिणाम यह हुआ है कि अब कुछ अभिभावक अपनी बेटियों की विवाह योग्य उम्र के विषय में सलाह लेने के लिए संघमों और महिला समता के सदस्यों से संपर्क करने लगे हैं।

यद्यपि कई वर्षों तक विकेन्द्रीकरण की संकल्पना-यानी संगठनों, उसकी भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और कार्यों के बारे में चर्चा होती रही है, तथापि, हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी प्रयासों का यही लक्ष्य है कि संघम महिलाओं द्वारा ही आदर्श संगठन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाए।


## मंडल संगठन - उत्कूर की प्रस्तावित संरचना



स शक्तिकरण की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया में शिक्षा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस कथन में महिला समता का पक्का विश्वास है और इसीलिए 'शिक्षा के जरिए सर्शक्तिकरण' के लक्ष्य की दिशा में वह काम कर रही है। महिला समता विविध मध्यस्थता केन्द्रों के जरिए इस लक्ष्य को पाने के लिए काम करती रही है। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में संघम की महिलाओं का साक्षरता-कौशल बढाने और परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत चेली/बालिका संघमों में इसकी शुरुआत कर इसे मजबूती देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। निश्चय ही, शाला में जाने की उम्र के बच्चों को मुख्य धारा में लाने को भी प्रार्थमिकता दी गई और इस दिशा में प्रयास किए गए।

## प्रौढ़ शिक्षा

सालों तक महिला समता की शिक्षा विषयक धारणा के संपर्क में रहने के बाद संघम की महिलाएँ आगे आ रही हैं और सभी मामलों पर जानकारी के जरिए स्वयं को शिक्षित बनाने के लिए जगह बना रही हैं। यद्यपि साक्षर होना मुख्य मुद्दों में से एक है परंतु यह ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर्याप्त परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया और मुख्यत: साक्षरता के मोर्चे पर संघमों के साथ नवीकृत चर्चा में तेजी आई है और अब संघम अपनी आवश्यकताओं को इसके साथ मजबूती से जोड़ रहे हैं।

इस दिशा में जिले के दलों ने विविध

'"हमारे व्यस्त जीवन में हम सीखने का समय निकाल ही लेते हैं" तरीकों को अपनाया है। निजामाबाद में शिविर आयोजन एक सफल नमूना रहा, पर करीमनगर में केन्द्र आयोजन सफल हुआ। आदिलाबाद में अपनाई गई शिविर पद्धति अन्य जिलों से अलग थी, क्योंकि शाम के सत्र के बाद महिलाएँ अपने घर वापस जाना चाहती थीं, ताकि वे अपने घरेलु काम भी निपटा सकें। प्रारंभ में दल के सदस्यों को संदेह था कि अगले दिन महिलाएँ शिविर में वापस आएँगी या नहीं; परन्तु आश्चर्य की बात रही कि न लौटने वालों की संख्या

न के बराबर थी और अगले चार दिनों तक उन महिलाओं ने इसी पद्धति को अपनाया। साक्षरता दिन मनाना, समता धरणी कार्यक्रम आदि के लिए साक्षरता की और विविध रजिस्टरों के रखरखाव के लिए अंकीय कौशल की आवश्यकता होती है। संघम की महिलाओं ने इन विविध गतिविधियों के जरिए पढ़ना-लिखना सीखने की आवश्यकता का अनुभव किया और इसीलिए यह संभव हो सका।

## प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र - सहभागी महिलाएँ

| जिला | प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों <br> की संख्या | सहभागी महिलाओं <br> की संख्या |
| :--- | :---: | :---: |
| मेडक | 50 | 500 |
| महबूबनगर | 70 | 504 |
| करीमनगर | 38 | 539 |
| निजामाबाद | 33 | 502 |
| कुल | 191 | 2,045 |



नेतृत्व सम्हालने के लिए शिक्षा

## राज्य की राजधानी में साक्षरता दिवस

सरकार की कार्यसूची में साक्षरता, विशेषतः महिलाओं की साक्षरता एक महत्वपूर्ण मुद्या है। अन्तरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस अर्थात 8 सितंबर को हैदराबाद के ज्युबिली हॉल में महिलाओं के समूहों के लिए शिक्षा विभाग में राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस कर्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षा विभाग ने महिला समता को भी निमंत्रण दिया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडु के सम्मुख संघम की महिलाओं - मेडक की नरसम्मा और बुज्जम्मा तथा महबूबनगर की लक्ष्माम्मा और बुब्धम्मा को विशाल जनसमूह को संबोधित करने का, अपने अनुभवों को बॉटने का ओर यह बताने का अवसर मिला कि वे राक्षर कैसे हुई। नरसम्मा ने कहा, "अपने संघम की बचत में से प्रति बालक दो रुपये स्वेच्छ भुगतान कर हम काम करने के अम्यस्त अपने बच्चों को बाल मित्र केन्द्र में भेजा करते थे। हमारे बहुत से बच्चे फिर गाँव की पाठशालाओं में गए और उनकी शिक्षा जारी है। अब हमें शिक्षा का महत्व ज्ञात हुआ है और अब हम भी लिखना-पढ़ना सीख रही हैं।" मुख्यमंत्री महोद्य इससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इन महिलाओं की प्रशंसा की। अपने मुख्य भाषण में उन्होंने इन महिलाओं की बातों को उद्धृत करते हुए कहा कि

साथ साथ पढ़ना एक अनोखा अनुभव हैं और जब हम अलग अलग विचारों और अनुभव्वों को बौटते हुए साथ-साथ पढ़ते हैं, तब हम मानो दुनिया भर की बातों को सीख सकते हैं।'

यदि प्रत्येक महिला ऐसा ही करे तो मजदूरी करने वाले बच्चों के नामांक्न के लिए सरकार को अलग से कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

इसके अलावा, संघम की महिलाओं, बच्चों, बाल मित्र केन्द्र के शिक्षकों और दल के सदस्यों ने भी परियोजना क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया। इस दिन जुलूस, अभियान जैसे विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।

## आदिलाबाद जिले में हस्ताक्षर अभियान

आदिलाबाद जिले के जयनूर, सिरुुर और केरेमेरी मंडलों में 8 सितंबर 2000 को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। तीनों मंडलों में समूहों की बैठकें हुईं और संघम की महिलाओं को साक्षरता का महत्त्व समझाया गया। संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक साक्षरता अभियान चलाया गया और बैनरों पर संघम की महिलाओं के हस्ताक्षर लिए गए। इससे गाँव के लोगों, विशेषत: महिलाओं और बच्चों के बर्ताव में एक बदलाव आया। परिणामत: जहाँ एक भी संघम नहीं था वहाँ कई संघमों का गठन हुआ। नए बाल मित्र केन्द्र भी बने।

महबूबनगर जिले के मक्थाल मंडल के संगठन सदस्यों के लिए इस वर्ष पहली बार साक्षरता और हिसाब-किताब पर एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। तीन दिनों का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद महिलाओं ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातों से वे रोमांचित हैं और बहुत खुश हैं कि वे अपने संगठन का हिसाब-किताब रख सकेंगी। संघम की एक महिला की यह प्रसंगोचित टिप्पणी थी कि, "साथ साथ पढ़ना एक अनोखा अनुभव है और जब हम अलग अलग विचारों और अनुभवों को बाँटते हुए साथ-साथ पढ़ते हैं, तब हम मानो दुनिया भी बातों को सीख सकते हैं।

## साक्षरता शिविरों की संख्या - सहभागी महिलाएँ

| जिला | शिविरों की संख्या | महिलाओं की संख्या |
| :---: | :---: | :---: |
| मेडक | 4 | 52 |
| महबूबनगर | 2 | 24 |
| निजामाबाद | 8 | 136 |
| आदिलाबाद | 1 | 25 |
| कुल | 15 | 237 |

## fिशोरियों की शिक्षा

किशोर आयु की सदा से उपेक्षा होती आई है। तथापि अब यह स्थिति बदल रही है। सरकार की ही भाँति कई संस्थाएँ भी किशोर आयु वर्ग को विशेषत: किशोर बालिकाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। परंतु महिला समता में इस आयु वर्ग की एक महत्वपूर्ण आयु के रूप में पहचान की गई है और पिछले कुछ वर्षों से मध्यस्थता करने वाले केन्द्रों को योजनापूर्वक सफलता के साथ चलाया गया है। मध्यस्थता करने वाले सफल केन्द्रों घें से एक है महिला शिक्षण केन्द्र।

इस वर्ष निजामाबाद में महिला शिक्षा केन्द्र शुरू किया गया। इसको अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। महिला शिक्षण केन्द्र में बालिकाओं यहाँ तक कि 10-12 वर्ष की आयु की बालिकाओं की भी भर्ती करने की जोरदार मांग गाँवों से उठी। यह सामान्य शिकायत थी कि गाँवों की पाठशालाओं में शिक्षक नियमित नहीं हैं और जब वे स्कूल में आते भी हैं, तब बच्चों को कोई अर्थपूर्ण शिक्षा देने के लिए वे आवश्यक प्रयास नहीं करते। चूँकि महिला शिक्षण केन्द्रिं में 50 से अधिक बालिकाओं को भर्ती करना संभव नहीं था, इस मुद्दे पर काफी चर्चाएँ हुईं। संघम इस निर्णय पर पहुँचे कि वे शिक्षकों की नियमितता और उत्तरदायित्व के बारे में उनसे बात करेंगे और इस प्रकार नए प्रयासों का बोझ उठाने के बजाय पहले से ही मौजूद इस संरचना का उपयोग करेंगे। इस प्रकार, लगभग 50 बालिकाएँ भर्ती हुई और उनमें से 45 बालिकाएँ महिला शिक्षण केन्द्र में टिकी रहीं। इस रिपोर्ट को लिखते समय, 7 वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी करने वाली 4 बालिकाओं के अलावा शेष सभी बालिकाएँ नियमित पाठशालाओं में जाने के लिए तैयार हैं।

## महिला शिक्षण केन्द्रों की संख्या - सहभागी बालिकाएँ

| जिला | महिला शिक्षण केन्द्रों <br> की संख्या | सहभानी बालिकाओं <br> की संख्या |
| :--- | :---: | :---: |
| मेडक | 1 | 30 |
| महबूबनगर | 1 | 56 |
| निजामाबाद | 1 | 54 |
| आदिलाबाद | 1 | 50 |
| कुल | 4 | 190 |

इन कई सफलताओं के बावजूद हमारी कुछ असफलताएँ भी हैं। इसमें से एक आदिलाबाद जिले के महिला शिक्षण केन्द्र से संबंधित है।

किशोरावस्था एक अद्भुत और शरारती जम्र होती है। इस उम्र के बच्चे अपने साथियों से शीघ्र प्रभावित हो जाते हैं। इस वर्ष आसिफाबाद में शुरू किए गए महिला शिक्षण केन्द्र के मामले से यह बात साफ प्रकट होती है। आदिलाबाद जिले में अधिकांश आदिवासी हैं, जो भोलेभाले हैं और शहरी संस्कृति से पूर्णत: दूर हैं। विशेषत: स्त्रियाँ/बालिकाएँ विविध विकासों के अवसरों और जानकारी से दूर हैं। अपनी सांस्कृतिक सीमाओं के बावजूद, महिला शिक्षण केन्द्र के उद्घाटन दिवस पर 3 मंडलों से लगभग 70 बालिकाएँ सम्मिलित होने आई। उनमें से कुछ सभ्य समाज के प्रभाव के कारण सचमुच दबाव में थीं और अपना घर छोड़ना न चाहते हुए भी महिला शिक्षण केन्द्र में आईं थीं।

पहले कुछ दिन तो उन्होंने नई सहेलियों के साथ का, नए वातावरण का और उन्होंने जो नए कौशल सीखने शुरू किए उनका आनंद उठाया। पर कुछ दिन बाद उन्हें घर की याद सताने लगी। जब उनसे इसका कारण पूछा गया, तब उन्होंने कहा, '"प्रति रात को महिला शिक्षण केन्द्र के आस-पास भूत घूमता है, जो दरवाजों पर दस्तकें देता और शोर करता है।' इस उत्तर से दल के सदस्यों को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने रात के समय बालिकाओं के साथ रहना शुरू किया और पाया कि शोर करने वाला भूत और कोई नहीं बल्कि गुरखा है, जो रात को चौकीदारी करता है और अपनी लकड़ी से दरवाजे पर दस्तकें देता हुआ कॉलनी में चक्कर लगाता है।

महिला शिक्षण केन्द्र की कुछ बालिकाएँ इस स्पष्टीकरण को मानने के लिए तैयार नहीं थीं और वापस जाने पर जोए दे रहीं थीं। यहाँ तक कि उन्होंने वार्डन को भी धमकी दी थी कि वे महिला शिक्षण केन्द्र से भाग जाएंगी। इसका प्रभाव अन्य सभी बालिकाओं पर भी पड़ा। दल के सदस्यों द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद वे सब भी वापस जाना "चाहती थीं। चूँकि 5-6 बालिकाओं को साथ लेकर महिला शिक्षण केन्द्र चलाना मुश्किल था, सभी बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया गया और महिला शिक्षण केन्द्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

तथापि अब, जब कार्यकर्ता गाँवों में जाते हैं, ये लड़कियाँ उनसे महिला शिक्षण केन्द्र में वापस आने के बारे में पूछती हैं। वे कहती हैं कि वे महिला शिक्षण केन्द्र में रहना और बहुत सी बातें सीखना चाहती हैं। भारी प्रतिसाद के बावजूद कार्यकर्ताओं ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि वे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं चाहते। जिला स्तर पर नहीं तो मंडल स्तर पर ही सही, फिर से दूसरा बैच शुरू करने से पहले वे इस विषय पर बालिकाओं और उनके अभिभावकों के साथ विस्तार से बात करना चाहते हैं।

हमने कर दिखाया ...
किशोरावस्था एक ऐसी उग्र होती है जब थोड़े से प्रयासों से इस उम्र के बच्चों के विचारों को इच्छित दिशा में मोड़ा जा सकता है। इस उम्र के बच्चों को केवल देखभाल, प्यार और व्यक्तिगत निगरानी की ही आवश्यकता होती है।

'"हमारे गाँवों से यहाँ तक की यात्रा बडी लंबी रही — हमारी आवाजें जनमंचों पर और आकाशवाणी पर भी सुनी गई।"

महिला शिक्षण केन्द्र मे बालिकाओं को यही सब पर्याप्त मात्रा में मिलता हैं, जिससे कई नई बातों को भलीभाँति सीखने में सहायता मिलती है। जहाँ भी ये बालिकाएँ जाती हैं, वे अग्रणी ही होती हैं और अपनी क्षमताएँ सिद्ध करती हैं। सभी महिला शिक्षण केन्द्रों की कई घटनाओं से यह प्रकट होता है। विज्ञान दिवस आयोजन में सहभागिता और पुरस्कार जीतना, सीआरसी सप्ताह मनाना, साक्षरता सप्ताह और स्वतंत्रता दिवस मनाना आदि कुछ उल्लेखनीय हैं। जिन बालिकाओं ने इन खुली प्रतियोगिताओं में भाग लिया, उन्हें नियमित पाठशालाओं में जाने वाले छात्रों से स्पर्धा करनी पडी। उन्होंने पुरस्कार जीते और दर्शकों से प्रशंसा पाई।

जिला आकाशवाणी केन्द्र के अधिकारियों ने महिला शिक्षण केन्द्र निजाबाबाद की बालिकाओं को आकाशवाणी पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार और बाल मजदूरी पर एक समग्र कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने कार्यक्रम प्रसारण की तारीख अपने परिवार को सूचित की। उनके अभिभावक और गाँव के अन्य लोग भी उनकी आवाज़ें रेडियो पर सुनकर रोमांचित हो गए और उसके बाद हुई जिला कार्यालय की अभिभावकों की बैठक में उन्होंने अपनी भावनाएँ व्यक्त कीं। बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए यह अविस्मरणीय घटना थी। आकाशवाणी के अधिकारियों ने अनुभव किया कि इस कार्यक्रम को रिकार्ड करने में इस दल को बहुत क्म समय लगा और उन्होंने यह काम बड़े आत्मविश्वास के साथ किया।

किशोरावस्था में बच्चों को केवल देखभाल, प्यार और व्यक्तिगत निगरानी की ही आवश्यकता होती है। महिला शिक्षण केन्द्र में बालिकाओं को यही सब पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे कई नई बातों को भलीभाँति सीखने में सहायता मिलती है।

## प्रौद्योगिकी की रहस्यमयता दूर करना

शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में आंध्र प्रदेश महिला समता सोसाइटी को टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस के सदस्यों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा में एक सॉफ्टवेअर पैकेज तैयार किया है, जिसे विश्व साक्षरता दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर देखने का हमें अवसर मिला था। हमें लगा कि महिला शिक्षण केन्द्र की बालिकाओं को पढाने का यह प्रभावी साधन हो सकता है। अंतत: हम संबंधित अधिकारियों से मिले और हमने अपने विचार उन्हें बताए। यद्यपि उन्होंने इस पैकेज का उपयोग किशोर आयु की बालिकाओं के लिए करने की बात कभी नहीं सोची थी, तथापि महिला शिक्षण केन्द्र में इसका उपयोग एक प्रयोग के रूप में करने के लिए वे सहमत हुए। प्रौद्योगिकी की गूढ़ता दूर करने के हमारे प्रयासों के दौरान अद्यतन प्रौद्योगिकी पर काम करने की उन बालिकाओं की क्षमताओं को लेकर हमें जो संदेह था, उसे उन्होंने चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार, इसने सीखने की प्रक्रिया को रुचिकर और सहभागितापूर्ण बनाने के साथ साथ बालिकाओं के लिए प्रौद्योगिकी की रहस्यमयता दूर करने का भी काम किया।

## बाल-श्रम पर एक फिल्म

कपास के खेतों में काम करने वाली मजदूर बालिकाओं पर यूएनडीपी ने एक फिल्म बनाई थी। महबूबनगर में महिला समता के परियोजना क्षेत्र में इस फिल्म का चित्रीकरण किया गया था। नवंबर 2000 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में यूएनओ के सदस्यों, प्लानिंग कमिशन के सदस्यों, विविध गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों और प्रसार माध्यमों के व्यक्तियों के लिए यह फिल्म प्रदर्शित की गई। संघम की दो महिलाओं, एक जेआरपी और महिला समता के एक सलाहकार ने भी यह फिल्म देखी। प्रदर्शन के बाद राष्ट्र की राजधानी में मुख्य श्रोताओं के सम्मुख इस मुद्दे पर विचार करते हुए संघम की महिलाओं ने अपने अनुभव सुनाए। तथापि इस यात्रा की प्रमुख बात थी संघम की महिलाओं की हवाई यात्रा. - "Meedi Motor" जिसका उन्होंने पूरा आनंद उठाया।

## भावी नेता

चेली/बालिका संघों को इस वर्ष विविध प्रशिक्षणों और मेलों के द्वारा सक्षम बनाया गया। पड़ोसी गाँवों के चेली/बालिका संघमों से प्रेरित होकर संघम की कई महिलाओं ने अपने गाँवों की किशोर बालिकाओं को अपने संघमों का गुन करने के लिए प्रोत्साहित किया। नवगठित चेली/बालिका संघों के सशक्तिकरण के लिए सामूहिक बैठकों का आयोजन किया गया। ये बालिकाएँ परिवर्तनकर्ताओं के रूप में उभरी हैं और वे न्यायपूर्ण समाज की नींव रखेंगी।

## चेली/बालिका संघमों की संख्या - सहभागी बालिकाएँ

| जिला | चेली/बालिका <br> संघमों की संख्या | सहभागी बालिकाओं की <br> संख्या |
| :---: | :---: | :---: |
| मेडक | 57 | 930 |
| महबूबनगर | 75 | 915 |
| करीमनगर | 28 | 560 |
| निजामाबाद | 25 | 387 |
| कुल | 185 | 2,792 |

## बच्चों की शिक्षा

प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार है और वह नियमित पाठशाला में उपस्थित रहने का हकदार है। तथापि, गाँवों में विद्यमान परिस्थितियाँ इसके पक्ष में बहुत अधिक नहीं थीं। इसके मूल कारणों को समझते हुए महिला समता ने विविध नीतियों का उपयोग करते हुए अभिभावकों, संघमों और समुदायों के साथ चर्चाएँ करना शुरू किया, जिसके सकारात्मक परिणाम मिले, जिनका वर्णन नीचे किया गया है।

## यूईई और हम

इस वर्ष के आरंभ में दल के सदस्य संपूर्ण नामांकन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहते थे। इसके अनुसार जिला दलों ने कार्य योजनाएँ बनाईं और परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत 12 गाँवों के पाठशाला में जाने की उम्र वाले सभी बच्चों का संपूर्ण नामांकन किया। बाल मित्र केन्द्र के शिक्षकों ने इस कार्यक्रम में रुचि दर्शाई और संघम की महिलाओं, कार्यकर्ताओं और जिला दलों के साथ सभी स्तरों पर वे सक्रिय रूप से सहभागी हुए।

निजाबामाद जिले के सर्वपुर गाँव के गांधारी मंडल में सन् 1998 में महिला समता ने अपना काम शुरू किया। चूँकि संधम सदस्यों के आग्रह से ही ग्राम संघम की शुरुआत हुई थी, अधिकांश चर्चाएँ बालिकाओं की शिक्षा के मुद्दे के इर्दगिर्द ही घूमती रहीं। संघम के साथ इन चर्चाओं का परिणाम यह हुआ था कि एक बाल मित्र केन्द्र का गठन हुआ, जिसमें मुख्यत: संघम की महिलाओं के बच्चों का ही समावेश था। पहला वर्ष समाप्त होने पर इस केन्द्र के सभी बच्चों का नियमित पाठशाला में सफलतापूर्वक नामांकन किया गया।

इन सकारत्मक एवं प्रोत्साहनदायक परिणामों को देखते हुए पांठशाला में न जाने वाले गाँव के सभी बच्चों के नामांकन की नीति पर काम करने का विचार किया गया। इस संबंध में संघम के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया और गाँव में एक सर्वक्षण भी किया गया। सर्वेक्षण के परिणाम से पता चला कि किशोर आयु के ऐसे कई बच्चे हैं, जो कभी पाठशाला में नहीं गए थे और भर्ती हुए कई बच्चों ने बाद में पाठशाला में जाना छोड़ दिया।

इस मामले पर जागृति लाने के लिए गाँव में एक जुलूस निकाला गया। जिनके बच्चे पाठशाला में नहीं गए थे ऐसे अभिभावकों की प्रारंभिक प्रतिक्रिया यह थी कि वे अपनी बड़ी उम्र की बालिकाओं को पाठशाला में नहीं भेजना चाहते, क्योंकि उनका शीप्र ही विवाह हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दृष्टि में शिक्षा एक अंतिम आवश्यकता है। तथापि, संघम की महिलाएँ और दल के सदस्य हतोत्साहित नहीं हुए।

इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका सोचा गया और उसके अनुसार संघम की महिलाओं, बालमित्र केन्द्र के शिक्षकों, कार्यकर्ताओं और डीआईयू के सदस्यों के साथ दल बनाए गए। ये दल गाँव में दो दिन तक रहे और प्रत्येक घर में जाकर उन्होंने अभिभाककों के साथ शिक्षा के महत्त्व के बारे में बात की और उन्हें अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने के लिए प्रेरित किया।

फिर उन्होंने एक ग्राम सभा का आयोजन किया। दो दिनों के प्रयासों का साफ नतीजा दिखाई दिया कि पूरा गाँव इस सभा में शामिल हुआ। वहाँ बालिकाओं की शिक्षा के महत्त्व पर पुन: जोर दिया गया और अधिकांश अभिभावकों को अपने बच्चों को पाठशाला में भेजने के लिए तैयार किया गया। इस समय तक जिन्होंने अपने बच्चों को पातशाला में नहीं भेजा था, उन्हें भी प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार संघम ने सिद्ध किया कि जहाँ चाह होती है, वहाँ राह अवश्य होती है, और आज वे प्रसन्नतापूर्वक रिपोर्ट करते हैं कि गाँव में शत प्रतिशत नामांकन किया गया है।

## औपचारिक पाठशालाओं में नामांकित बच्चों की संख्या

| जिला | नामांकित बच्चों की <br> कुल संख्या | बालिकाएँ | बालक |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| मेडक | 490 | 355 | 135 |
| महबूबनगर | 718 | 512 | 206 |
| करीमनगर | 493 | 236 | 257 |
| निजामाबाद | 404 | 346 | 58 |
| आदिलाबाद | 96 | 57 | 39 |
| कुल | 2,201 | 1,506 | 695 |

इस वर्ष प़हली बार आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में भी बाल मित्र मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों में अपने समाज में बच्चों की स्थिति और बच्चों के अधिकार पर बच्चों द्वारा ही चर्चाएँ और प्रस्तुतियाँ की गईं। इसके अलावा, हमने बच्चों के मनोरंजन के लिए स्थानीय सांस्कृतिक दलों को भी बुलाया था। निजामाबाद में, जहाँ काले जादू की काफी घटनाएँ होती हैं, जादूगर को बुलाकर जादू के खेल भी दिखाए गए। इस खेल ने बच्चों को यह जानकारी दी कि कैसी युक्तियाँ की जाती हैं और लोगों को किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है।

इस विशिष्ट गतिविधि के कारण कई गाँव एकत्र हो गए और इसकी सफलता के परिणामस्वरूप कई नए केन्द्र खुलने शुरू हुए तथा विद्यमान केन्द्रों में बच्चों की संख्या बढ़ी। इन मेलों का प्रभाव संघमों पर भी देखा जा सकता है। संघम के सदस्यों ने अपने बच्चों को पाठशालाओं या बाल मित्र केन्द्रों में भेजना तो शुरू किया ही, उन्होंने स्वयं भी पढ़ना-लिखना सीखना शुरू किया।


मेले में शिक्षकों की सक्रिय सहभागिता
बाल मित्र केन्द्रों की संख्या - सहभागी बच्चों की संख्या

| जिला | बाल मित्र केन्द्रों की संख्या | सहभागी बच्चों की संख्या |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | कुल | बालिकाएँ | बालक |
| मेडक | 38 | 905 | 892 | 13 |
| महबूबनगर | 82 | 1,267 | 1,174 | 93 |
| करीमनगर | 12 | 183 | 162 | 21 |
| निजामाबाद | 30 | 600 | 482 | 118 |
| आदिलाबाद | 19 | 553 | 437 | 116 |
| कुल | 181 | 3,508 | 3,147 | 361 |

## बाल अधिकारों की रक्षा की ओर .....

संगठनों की संपोषणीयता कुछ हद तक अन्य समूहों और संस्थाओं के साथ संपर्क पर निर्भर होती है। संघमों के इन संपर्को को मजबूत और ठोस बनाने के लिए इस वर्ष संघमों और महिला समता ने बाल अधिकारों के मुद्दे पर "'बाल अधिकारों पर आंध्र प्रदेश गठबंधन' (APACR) को रक्रिय सहयोग देते हुए काम किया।

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का सम्मेलन (CRC) विश्व भर के बच्चों के बेहतर जीवन की दिशा में एक कदम है। महिला समता बाल अधिकारों का समर्थन करती है और कुछ समय पहले उसने यूनिसेफ के साथ मिल कर 10 पोस्टर्स का सेट मुद्रित किया था। इनका व्यापक प्रयोग बालमित्र केन्द्र तथा महिला शिक्षण केन्द्र की गतिविधियों के दौरान और संघमों के मध्यस्थता केन्द्रों में किया गया था। APACR एक राज्यस्तरीय कार्य-संजाल है जो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता है। इस वर्ष आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी ने इसकी औपचारिक सदस्यता प्राप्त की। इस कार्य-संजाल का एक भाग होने के कारण महिला समता ने

करीमनगर, आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों में जिलास्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया, ताकि बच्चों के मामले पर काम कर रही अन्य सभी संस्थाओं को एक मंच पर लाया जा रके। निजामाबाद में आदिलाबाद और निजामाबाद जिलों के लिए एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। निजामाबाद में तो निराशाजनक प्रतिसाद रहा, परंतु करीमनगर में उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला। लगभग 13 संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों ने मिलकर जिलास्तरीय बाल अधिकार रक्षा मंच की स्थापना की।

मेडक, महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और वारंगल जिलों के दो मंडलों के आँकडों के ब्यौरे को आधाररेखा मानते हुए APACR के जरिए अंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी ने "शिक्षा के मूलभूत अधिकारों पर राष्ट्रीय गठबंधन' (NAFRE) के साथ सहयोग किया। संघमों और स्थानीय प्रशासन के साथ बाल अधिकारों के मुद्दे पर चर्चा करने में भी इस ब्यौरे से हमें सहायता मिलेगी।

## सर्वेक्षण का सारांश

आँकडों के इस ब्यौरे से पता चलता है कि करीमनगर में लगभग $4 \%$, मेडक में $65 \%$, आदिलाबाद में $48 \%$, निजामाबाद में $39 \%$ और महबूबनगर में $63 \%$ बच्चे पातशालाओं में नहीं जाते। इन बच्चों में बालिकाओं की संख्या अधिक है। ऑकडों से यह भी पता चलता है कि अधिकांश गाँवों की प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की संख्या दो से अधिक नहीं है। बहुत सी पाठशालाओं में 5 कक्षाओं के लिए केवल दो कमरे हैं और न्यूनतम सुविधाओं सहित एक छोटा बरामदा है। इनमें से अधिकांश बच्चे-बालक और बालिकाएँ-पशुपालन या कृषि से संबंधित कामों और घरेलु कामों में व्यस्त रहते हैं।

यद्यपि बाल अधिकार हमारी चर्चाओं और मध्यस्थता केन्द्रों का महत्त्वपूर्ण विषय रहे हैं, तथापि प्रतिवर्ष सभी स्तरों पर बाल अधिकार सम्मेलन सप्ताह के दौरान काफी मात्रा में शक्ति और उत्साह का प्रदर्शन किया गया। बाल मित्र केन्द्र के शिक्षकों और महिला शिक्षण केन्द्र के बच्चों ने दल बनाकर बाल अधिकार पर विविध गीत, बराकथाएँ (Burrakathas) और व्यंग्य प्रहसन तैयार किए। बहुत से नारे बनाए और जुलूसों में उनका प्रयोग किया।

## क्षेत्रीय प्रस्तुतियाँ...



परियोजना क्षेत्र में बाल अधिकार सम्मेलन सप्ताह मनाया गया। सभी जिलों में जुलूस निकाले गए और लगभग सभी मंडलों में हम संघम की महिलाओं, बाल मित्र केन्द्र के बच्चों और चेली/बालिका संघम की बालिकाओं के साथ स्थानीय पाठशाला के शिक्षकों, बच्चों और स्थानीय युवा संगठनों जैसे स्थानीय निकायों को शामिल करने में सफल हुए।

करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद जिलों के लिए करीमनगर में बाल अधिकार सम्मेलन सप्ताह का आयोजन किया गया। गाँवों में दो सप्ताहों तक कलाजथाओं और पल्लेसुडुलु (Kalajathas/Pallesuddulu) का आयोजन किया गया। अभियान के एक भाग के रूप में नवगठित जिला बाल अधिकार रक्षा मंच ने करीमनगर में विविध गतिविधियों का आयोजन किया, जैसे कि पाठशाला में जाने वाले बच्चों के लिए निबंध लेखन, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताऍँ और अभिरूप संसद आदि। महिला शिक्षण केन्द्र के बच्चों ने भी इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। संघम की महिलाओं, बाल मित्र केन्द्र के शिक्षकों और करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद के कार्यकर्ताओं ने विविध गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर इन प्रस्तुतियों में भाग लिया और इसे शानदार सफलता प्रदान को।

## राज्यस्तरीय सम्मेलन...

राज्य स्तर पर बाल अधिकार सम्मेलन दिवस बड़े पैमाने पर मनाया गया। हमारे जिला दलों ने इसमें भाग लिया और बाल अधिकार पर बराकथा (Burrakatha) का मंचन किया, जिसे दर्शकों और संयोजकों ने खूब सराहा। मेडक, महबूबनगर और करीमनगर की संघम महिलाओं ने जनसभा में भाग लिया। संविधान के 83 वें संशोधन को शीघ्र लागू करने के लिए जारी ज्ञापन पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किए।


## बाल अधिकार मंच - मेडक

14 नवंबर 2000 से 20 नवंबर 2000 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाने के एक भाग के रूप में बाल अधिकारों पर आंध्र प्रदेश गठबंधन और आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी ने संयुक्त रूप से मेडक जिले के हमारे कार्यक्षेत्रांतर्गत 7 मंडलों में बाल अधिकार जुलूसों की योजना बनाई। इन जुलूसों में विविध बाल मित्र केन्द्रों और चेली संघमों के बच्चों, संघमों की महिलाओं और अन्य गाँववासियों के साथ साथ गाँव के सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। इसे काफी उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला।

इस अवसर पर जुलूसों के अलावा, बच्चों में साक्षरता के महत्त्व के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और उन्हें बाल मजदूर समूह का भाग बनने से रोकने के उद्देश्य से जिला स्तर पर 14 नवंबर 2000 को बाल मित्र मंच का आयोजन किया गया। बाल मजदूरी से संबंधित विविध मुद्दों पर अधिक र्पष्टता प्राप्त करने की दृष्टि से आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी के दल के सदस्यों और भाग लेने वाले बच्चों के अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए विविध माध्यमों यथा, कठपुतली के खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रश्नोत्तर और समूह चर्चा का आयोजन किया गया।

## सामाजिक समता के मुद्दे

प्रा रंभ से ही इस कार्यक्रम ने परिवार में और समाज में महिलाओं की स्थिति पर तथा उनकी स्थिति को परिभाषित करने तथा उसमें सहयोग देने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटकों का विश्लेषण करने को आवश्यकता पर महिलाओं की चर्चाओं को आगे बढ़ाया था। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया था कि सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक मुद्दों पर विचार करने के लिए ध्यान केन्द्रित करने और पहल करने हेतु महिलाओं को स्थान और समय अवश्य मिलेगा।
'महिलाओं के सशक्तिकरण' के इस वर्ष में हम अपने अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल उनके भीतर से ही होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण भी बहुत महत्वपपूर्ण है। कई वर्षों से संघम को महिलाएँ ढेर सारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद कुछ हद तक इस प्रकार का वातावरण निर्माण करने में सफल हुई हैं और अपने जीवन में सामूहिक रूप से परिवर्तन लाने की-ओर अपना ध्यान केन्द्रित करने लगी हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई मुद्दों को केन्द्रस्थान पर लाया और वे यह सुनिश्चित करने के प्रयासों में लगी हैं कि उनकी आवाजें सुनी जाएँ। विविध मोर्चों पर काफी सफलता प्राप्त करने के बाद वे अधिक आत्मविश्वास के साथ स्वयं से संबंधित संवेदनशील मुद्दों से भिड़ने के लिए तैयार थीं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मामलों पर काम करते समय पाया गया कि संघम की महिलाओं ने अन्य मामलों की ही भाँति मिलजुलकर काम किया। इन मामलों पर विचार करते समय उन्होंने गाँव की महिलाओं को तो एकत्र किया ही, पास के गाँवों के संघमों को भी शामिल किया।

एक बार डीआईयू के दल में दूसरे जिले में हुई बलात्कार की घटना के बारे में बताया। इस जिले में महिला समता सक्रिय थी। अन्य जिलों के संघम इस मामले पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई में शामिल हुए।

करीमनगर जिले के सैदापुर मंडल के रैकल गाँव में दिसंबर 2000 में एक 13 वर्षीय लड़की के साथ पाशविक बलात्कार कर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जिस स्थान पर यह नृशंस घटना हुई, वह एक एकाकी क्षेत्र था। वहाँ से गाँव की सीमा तक वह लड़की घिसटती हुई पहुँची, केवळ इसी कारण वह बड़ी कठिनाई से बच सकी। उसके अभिभावक उसे तुरंत अस्पताल ले गए और वह शीप्र ही शारीरिक खतरे से बाहर निकल आई।

जिस समय वह लड़की अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रही थी, गाँव के संघम ने जोकि अभी इतना मजबूत नहीं हुआ था, तय किया कि वे इस मामले को अपने हाथ में लेंगे। उन्होंने आसपास के

गाँवों के संधमों और डीआईयू को इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने पुलिस की जाँच पड़ताल के दौरान उसके परिवार का भी साथ दिया।

डीआईयू दल की सहायता से इस घटना की जानकारी उन सभी जिलों में आग की तरह फैल गई, जहाँ महिला समता सक्रिय थी। सभी की प्रतिक्रिया समान थी। उनकी तत्काल प्रतिक्रिया इस जागरुकता में थी कि इस मामले को सामान्य मामले के रूप में न लिया जाए। इस मुद्दे को अग्रक्रम देते हुए उन्होंने मांग की कि संबंधित अधिकारी इस मामले पर तुरंत कार्रवाई करें।


इसके बाद विविध जिलों के संघमों की महिलाओं ने इस मामले को लेकर एक जुलूस निकालने के लिए करीमनगर के जिला मुख्यालय में एकत्र होने की योजना बनाई। उन्होंने जिले में और हैदराबाद में महिलाओं के मामलों पर काम करने वाली अन्य स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं को भी इसमें शामिल किया।

निर्धारित तारीख को विविध जिलों से
 लगभग 800 महिलाएँ करीमनगर में एकत्र हुई। जुलूस के प्रारंभ से ही महिलाएँ भारी संख्या में एकत्र हुई थीं और उनका उत्साह आकाश को छू रहा था। पहले तो उन्होंने ऐसे ही अन्य मुद्दों से संबंधित अपने अनुभवों और अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों के बारे में आपस में बातचीत की। यह अनुपव किया गया कि बहुत से मामलों में अधिकारियों द्वारा की गई कार्राई अपर्याप्त थी, अत: गाँव के संघमों को हस्तक्षेप
 करने के लिए कहा गया था। तथापि, यह तय किया गयया कि वे इस मामले को एक और सामान्य मामले के रूप में नहीं लेने देंगी। अत: महिलाएँ शहर के मुख्य मार्गो पर जुलुस निकालते हुए शाम के समय जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकत्र हुईं। यहाँ, संघम के कुछ सदस्यों सहित 7 महिलाओं का एक दल बनाया गया। इस दल के साथ महिला समता दल और उस लड़की के अभिभावक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिलने गए, ताकि उन्हें ज्ञापन दिया जा सके। उनकी मांग यह थी कि अपराधी को तुरंत अदालत में प्रस्तुत किया जाए, लड़की के अभिभाकक निर्धन हैं, अत: चिकिंसा व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए और सरकार इस लड़की की उच्च शिक्षा का भार भी उठाए।

जिस समय यह दल जिलाधिकारी के कार्यालय में बातचीत क़र रहा था तब बाहर एकत्र महिलाओं के साथ एक वकील ने बातचीत की और उन्हें बताया कि ऐसे मामलों में क्या सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इस माभले का परिणाम यह हुआ कि पुलिस ने सचमुच की जाँच पडताल की। यहाँ तक कि जब वह लड़की अस्पताल में थी, तब भी उसके सामने पहचान के लिए कुछ संशयितों को प्रस्तुत किया। उसके बाद वे उरे हैदराबाद भी ले आए, ताकि अत्याचारी का चित्र तैयार किया जा सके। फिर उस चित्र को उन्होंने पुरस्कार की घोषणा के साथ स्थानीय समाचार पत्रों में भी छपवाया। अंततः उन्होंने एक संशयित को भी पकड़ा और डीएनए जॉच के लिए नमूना भेजा। वे अभी भी अपराधी का पता लगा रहे हैं।

जिस समय ये घटनाएँ हो रही थीं, लड़की को अस्पताल से छोड़ दिया गया और चारों और से मिलने वाले अद्भुत सहयोग के कारण वह परिस्थिति के साथ मानसिक रूप से समझौता कर सकी। इन सबके बीच उसने सातवीं कक्षा की परीक्षा शानदार अंकों के साथ उत्तीर्ण की। यह सचमुच उसके साहस और सहनशक्ति का प्रमाणपत्र है। यह रियोर्ट लिखते समय हमें पता चला है कि उस लड़की को करीमनगर की पाठशाला और छात्रावास में प्रवेश दिलाने का दायित्व जिलाधिकारी ने निभाया है।

यद्यपि अपराधी का पता न लगने की निराशा तो है, पर हमने पाया कि इस मामले ने जिले भर के संघमों की महिलाओं की एकता

यह काफी उत्साहजनक बात है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में संघम चुप रहने वाले नहीं हैं और महिलाओं से संबंधित भुद्वों पर वे केवल बहस करने के लिए नहीं, बल्कि कार्राई कर्ने के लिए भी तैयार हैं। को प्रकट किया। वे अभी भी इस घटना का उल्लेख करते हुए बताती हैं कि इससे उन्हें अपनी पहुँच का पता चला है।

यह काफी उत्साहजनक बात है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में संघम चुप रहने वाले नहीं हैं और महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर वे केवल बहस करने के लिए नहीं, बल्कि कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हैं।

इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि जहाँ पिछले कुछ वर्षों से महिला समता सक्रिय रही है, उन पुराने जिलों में लिंगभेद के संवेदनशील मामले पर विचार करने के लिए संधम आगे आ रहे हैं। पर यह और भी प्रशंसनीय है कि नए जिलों में बने नए संघम भी आगे आ रहे है और बदनामी के भय के बिना ऐसे संवेदनशील मामलों को हाथ में ले रहे हैं।

नए जिलों में यह नीति अपनाई गई है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले विविध मुद्दों पर विचार और चर्चा करते रमय गाँव के सभी विद्यमान स्वसहायता समूहों को भी साथ लिया जाए। इसके पीछे यह विचार है कि पहचान किए गए मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के गाँवों में महिलाओं के लिए मंच तैयार किया जाए। उन्हें एक मंच पर लाना हमारे लिए एक चुनौती थी, और सीखने का नया अनुभव था। यद्यपि दल के नेताओं के ही सदा आगे बने रहने की संकल्पना को तोड़ना प्रारंभ में कठिन था, पर गंभीर मामलों पर विचार करने के लिए इन महिलाओं को एकत्र आने ने हमें आशा और प्रोत्साहन दिया। हम जानते हैं कि

इस प्रकार इन जिलों में अपने मध्यस्थता केन्द्रों के जरिए महिलाओं की अधिक संख्या तक पहुँचने के लिए हम रास्ता बना रहे हैं।

एक उल्लेखनीय मामले में नालगोंडा जिले के कांगल मंडल के तुर्कापल्ली गाँव में महिलाओं के सभी विभाग एकत्र हुए। यह मामला शराब की खपत पर विचार करने से संबंधित था। कई वर्षों से राज्य भर के गाँवों के निवासी शराब की आदत के कारण विनाश का सामना कर रहे थे। व्यक्ति के स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव तो पड़ता ही है, पर अन्य पारिवारिक और सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। यद्यपि परिवार के आर्थिक कार्यों में महिलाएँ सक्रियता से भाग लेती हैं, पर अपनी लत के लिए जब पुरुष मेहनत से कमाया धन गँवा देता हैं, उन्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं होता। संघमों की पहल और सूचनाओं के प्रसार के साथ महिलाओं में जागरुकता बढ़ी है। साथ ही, व्यक्तिगत समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र होने के कारण शराब की बिक्री और खपत के मुद्दों को वे मुख्य मुद्दा बना सकीं। गाँव में शराब की खपत के मुद्दे पर उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ विचार किया।

तुर्कापल्ली उन गाँवों में से एक है, जहाँ शराब का उत्पादन, बिक्री और खपत अत्यधिक मात्रा में होती है। जो महिलाएँ इस समस्या से बुरी तरह दुखी थीं, उन्होंने गाँव में कार्यकर्ताओं की प्रारंभिक भेटों के तुरंत बाद शराब का मामला उठाया। उन्होंने कहा, 'रात के समय शराबी लोग बहुत सी समस्याएँ खड़ी करते हैं। लक्ष्मम्मा के पति ने उसे और उसके बच्चों को पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। यही बात यल्लम्मा के साथ भी हुई। अत: हमने तय किया कि हम इस समस्या को सुलझाएँगी।।'

इस मुद्दे पर आगे चर्चाओं के लिए कार्यकर्ताओं ने पृष्ठभूमि तैयार की। इन चर्चाओं के परिणामस्वरूप महिलाओं ने यह बात समझ ली कि गाँव ने शराब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए सामूहिक प्रयासों की ज़रूरत थी। कार्यकर्ताओं की अगली भेंट से पहले ही महिलाओं ने शराब के डिब्बों पर कब्जा कर उन्हों छिपा दिया। पर इन महिलाओं के पतियों पर कोई असर नहीं हुआ। महिलाओं ने बताया कि "शराब तैयार करने वाले आदमी की पत्नी ने भी इस प्रयास में सक्रिय भाग लिया और इसके लिए उसके पति ने उसे पीटा भी। इसके बावजूद वह हमारे साथ ही रही।"

जिस समय अगले कदम के बारे में चर्चा हो रही थी, रामुलम्मा नामक एक महिला ने सुझाव दिया कि इसमें पुलिस को भी शामिल किया जाए। सभी महिलाएँ पुलिस चौकी पर पहुँचीं। उन्होंने जब्त किए हुए शराब के डिब्बे दिखाते हुए अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस प्रयास में वे उनकी सहायता करें। बाद में, पुलिस की सहायता से महिलाओं ने गाँव में शराब के डिब्बे नष्ट कर दिए। पुलिस ने बाद में भी महिलाओं की सहायता की। इस मामले के बारे में पत्रक छपवाकर बाँटें और पड़ोस के अन्य सभी गाँवों में भी इस प्रयास का प्रचार किया।

इसके अलावा 23 फरखरी 2001 को एक विशाल जुलूस का आयोजन मंडल के सभी गाँवों की महिलाओं ने किया और मांग की कि शराब बनाने और उसकी बिक्री करने पर रोक लगाई जाए।

इसके परिणामस्वरूप तुर्कापल्ली गाँव में शराब तैयार करना सफलतापूर्वक रोक दिया गया। रातों में चौकसी करते हुए महिलाओं ने अन्य गाँवों से आनेवाली शराब पर भी पाबंदी लगा दी।

महिलाओं के इन संयुक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप पूरा गाँव शराब की समस्या से मुक्त हो गया। इस घटना से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने कहा, ' 'शुरू में हम बहुत डरी हुई थीं, पर कार्यकर्ताओं के शब्दों ने हममें साहस भर दिया। यद्यपि हमारे लोगों ने हमें रोका और सताया, पर हमने निश्चय कर लिया था कि गाँव में शराब पर रोक लगाएँगी। अब किसी भी समस्या को सुलझाने के हमारे प्रयासों में सामूहिक शक्ति की आवश्यकता हमने समझ ली है।" अब सारदा महिला संघम का गठन हो चुका है और उसने अपनी खास पहचान बना ली है।

इस तरह, ऐसे उपक्रमों ने सभी महिलाओं का एकत्र आना संभव बनाया।

लिंगभेद संबंधी मामलों पर चर्चाओं ने संघमों की महिलाओं के मन में कई प्रश्न उत्पन्न किए। इस प्रक्रिया में परंपरा और संस्कृति के नाम पर किए जाने वाले महिलाओं के शोषण के बारे में प्रश्न पूछने में वे सक्षम थी। इसमें अन्य संघमों द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर उनका समर्थन करने के साथ साथ बदलाव लाना और अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्रवाई करना भी शामिल था।

इस प्रकार का एक प्रयास आशाम्मा और कर्नी गाँव के "विजया महिला संघम' द्वारा किया गया। जब सन् 1994 में महिला समता में कर्नी में काम करना शुरू किया था, तब समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में खूब चर्चाएँ हुई थीं। संघम एक ऐसा मंच बन गया, जहाँ महिलाएँ अपनी समस्याओं के बारे में बोल सकती थीं, नैतिक समर्थन

आशाम्मा नीरजा भनोत पुर्स्कार प्राप्त पा सकती थीं और विकल्पों के बारे में सोच सकती थीं। सामूहिक प्रयासों के बल पर महिलाएँ कई संसाधनों तक पहुँचने में सफल हुई; जैसे कि सरकार से 40 घरों की मंजूरी प्राप्त करना, पीने का सुरक्षित पानी पाना आदि; संघम की प्रत्येक महिला में अपनी बेटी को पाठशाला में भेजने की जिम्मेदारी उठाई। सू संघम में स्वास्थ्य के संबंध में मुद्दे उठाए गए, तब कई बार बाल विवाह और जोगिनी बनाने की प्रथा के हानिकारक प्रभावों पर चर्चा की गई।

संघम की एक सदस्य आशाम्मा पहले जोगिनी थी। संघम ने उसकी सहायता से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हुए एक 9 वर्ष की बालिका रंगम्मा की जोगिनी बनाए जाने के मामले में सफल हस्तक्षेप किया।

आशाम्मा के अपने गाँव 'कर्नी' में सन् 1997 में एक नौ वर्षीय बालिका को जोगिनी बनाया जाने वाला था। इसे रोकने के संघम के प्रयासों में आशाम्मा ने आगे बढ़कर साथ दिया। उसने अपने स्वयं का उदाहरण देते हुए बालिका के माता-पिता को इसके बारे में समझाने का प्रयास किया। जब इससे

कोई लाभ न हुआ, तो उरने पास के ग़ँवों से सहायता पाने की कोशिश की। सहायता के लिए पुलिस को भी बुलाया गया। जब पुलिस ने विशेष रुचि नहीं दिखाई, तो आशाम्मा ने संधम के साथ मिलकर धरना देने की धमकी दी। तब पुलिस ने हस्तक्षेप किया और जोगिनी बनाने की घटना रोक दी गई।

तब से आशाम्मा और पास के गाँवों के संखमों की ऐसे ही विचारों वाली महिलाओं ने जोगिनी बनाने की प्रथा समाप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। यह उत्साहजनक बात है कि हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के उत्कूर और मक्थाल मंडलों में जोगिनी के रूप में समर्पित की जाने वाली बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त कमी आई है।

इस प्रकार आशाम्मा अपना जीवन अपनी कल्पना के अनुसार सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ बिताने के लिए प्रयासरत बहुत सी महिलाओं का प्रेरणास्रोत है। आशाम्मा के इन महत्त्वपूर्ण प्रयासों की मान्यता में उसे अप्रैल 2001 में नीरजा भनोत पुरस्कार प्रदान किया गया।

## नीरजा भनोत पैन ऐम न्यास

नीरजा भनोत की रमृति में 36.50 लाख रु. के संग्रह से एक न्यास बनाया गया है। नीरजा ने मानवता के प्रति अभूतपूर्व रमर्पण भाव से अपना कर्तव्य निभाते हुए परमोच्च त्याग किया था। भारत सरकार ने नीरजा को अशोक चक्र प्रदान कर सम्मानित किया। वीरता और साहस के लिए दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान को प्राप्त करनेवाली वह अकेली महिला है।

आपको याद होगा कि नीरजा उस पैन ऐम फ्लाइट की वरिष्ठ फ्लाइट पर्सर थी, जिसका 5 सितंबर 1986 को भारी शस्त्रों से सुसज्ज आतंकवादियों ने कराची में अपहरण कर लिया था। नीरजा की चालों और कार्रवाई से उनकी योजनाएँ सफल नहीं हुई। संभवत: नागरिक उड्डयन इतिहास की यह एकमात्र घटना है, जिसमें हताश अपहरणकर्ताओं ने एक केबिन क्रू मेंबर-वह भी एक महिला-की हत्या की। यह भी एक अभूतपूर्व मामला है कि तनाव भरे लगभग 17 घंटों तक यात्रियों से भरा एक अपहृत विमान एक केबिन क्रू मेंबर के अधिकार में रहा, पर उसने एक पल के लिए भी र्वयं की सुरक्षा की परवाह नहीं की।

इस न्यास ने नीरजा की दो मूलभूत विशेषताओं को अपने उद्देश्यों और कार्रवाई में प्रतिबिंबित करते हुए नीरजा की स्मृति ताज़ा रखी है।

1) चाहे जो हो, अपना कर्तव्यनिभाइए
2) अन्याय कभी सहन न करें और स्वसम्मान के साथ कभी समझौता न करें।

न्यास ने प्रत्येक रु. $1,50,000 /$ - के दो वार्षिक पुरस्कार घोषित किए हैं :
ए. इसमें न्यास द्वारा विश्व स्तर पर विमान सेवा के उस कू सदस्य का सम्मान किया जाता है, जो कठिन स्थिति में अपने निर्धारित कामों से भी आगे बढ़कर काम करते हैं।

बी) दूसरा पुरस्कार उस भारतीय महिला को दिया जाता है, जो दहेज, परित्याग जैसे सामाजिक अन्याय के क्षेत्र में बहादुरी और धैर्य से परिस्थिति का सामना करती है और सामाजिक अन्याय के कारण विपत्तिग्रस्त अन्य महिला की सहायता कर जीवन को सफल बनाती है।

विश्व भर की विमान सेवाओं को इसकी जानकारी देते हुए पुरस्कार ' $ए$ ' के तहत नामांकन करने का अनुरोध किया जाता है। इसी प्रकार पुरस्कार 'बी' के तहत नामांकन करने का अनुरोध भारत की सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों से किया जाता है।

विशेष रूप से गठित ज्यूर्यियों के दल द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाता है और उनके निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। तथापि, अपवादास्मक मामलों में न्यास द्वारा उनसे यह अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने निर्णय का पुनरावलोकन करें।


जब समाचार पत्रों में इस पुरस्कार के लिए नामांकन करने की घोषणा की गई, महिला समता के दल ने अनुभव किया कि इसमें उल्लिखित मानदंडों को तो हमारे संघम की कई महिलाएँ पूरा करती हैं। कुछ मामलों का विवरण न्यास को भेजा गया। न्यास को प्राप्त इन और इन जैसे अन्य कई मामलों में से इस वर्ष के दो पुरस्कारों में से एक के लिए आशाम्मा को चुना गया। यह एक बड़ा सम्मान था और सामाजिक परिवर्तन लाने के हमारे संघमों के प्रयासों को दी गई मान्यता थी। हम सबके लिए यह गौरव का क्षण था।

इस पुरस्कार में एक रजत ट्रॉफी और 1.50 लाख रु. के नकद पुरस्कार का समावेश है। यहाँ एक उल्लेख करना होगा कि प्रसिद्धि, मान्यता और धन की इस आकस्मिक वर्षा के साथ साथ संघम के प्रति संदेह, अविश्वास और पीड़ा के बीज भी बरसे। आंध्र प्रदेश के एक पिछड़े जिले के सुदूर छोटे गाँव का संघम एक रात में सुर्खियों में छा गया। प्रत्येक बाहरी व्यक्ति इससे लाभ उठाना और आशाम्मा तथा संघम का शोषण करना चाहता था। उनकी मुख्य रुचि संघम की प्रशंसा में नहीं, बल्कि उसे प्राप्त धन में थी। आज जब हम इसकी रिपोर्ट लिख रहे हैं, हम गर्व का अनुभव करते हैं और संघमों ने जिस तरीके से इस खलबली का सामना किया और मौके का साथ दिया, उसकी पावती देते हैं। उन्होंने स्वयं के, हमारे और आसपास के प्रत्येक के सम्मुख यह सिद्ध किया कि उनमें चुनौतियों को स्वीकार करने और उसके लिए सामूहिक रूप से खड़े होने की क्षमता है।

इस पुरस्कार की रकम का उपयोग कैसे किया जाए, इसके संबंध में आशाम्मा और संघम का निर्णय ही इसका प्रमाण है। उन्होंने मिलकर यह तय किया कि आशाम्मा की बेटी के नाम पर रु. $50,000 /-$ सावधि जमा खाते में रखे जाएँ और शेष एक लाख रु. संघम के नाम पर रखे जाएँ, जिनका उपयोग सामूहिक उपक्रमों के लिए किया जाए।

यह जानकर आश्चर्य होगा कि महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए असामान्य साहस दर्शानेवाली महिलाओं के लिए वे एक ऐसे ही पुरस्कार की शुरुआत करना चाहते हैं।

## Gunt maxim

## 

The






## In Appreciation ...

* Kogrowompa.

S

-4ycossus

80.00045
"堅" "


...of Aashamma.


Or Manmohan Singh, iA bite as ox of achiot sougindom.

Deer Ma Nardem', achiovernert.






## 

I mon happy to note that Ms.Anhanma, nterber of youf cengham from Karne Village, Makthnl Mandal, Mahububyiztr Distriot has bean conforred preatdoun of "Naerje Bhenot Aw arif" for her relantlems fight againat the hoinaus praction of "Jaginu".

I congraculate Mifinhamma for her gutakizditf

I aleo congrarulate A.P.Mahula Bumatisa Boestly whieh is working for the empowerment and emenalpation of wement it it undar the loadership of thit moctety; Amit Ahhemme eould unleath her porential and baged the preatleious award.

With 4 gaves
Youts alaterely,
M
$\mathrm{H} / 2$
(MANMOHAN LHNEH)

30
Me.Nandís Praced,
State Programme Diractor.
A.P. Matrile Samatha Socioty, 34 Araymda Nager Colony.
Domaiguda.
HYDERABAD-500092
in Recognition Of Our Programme...


United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

On the occasion of International Literacy Day,
the Internationa! Literacy Prize Jury
has awarded
an Honourable Mention
of the Noma Literacy Prize
for 2001
to the
Mabila Samakbya Programme: Education for Women's Equality, Republic of India

In witness whereof this diploma, bearing the seal of the Organization, is conferred

Paris, 8 September 2001

महिला जन्मभूमि में संघमों की सहभागिता
महिला समता में हमारे लिए यह प्रसन्नता का अवसर था, जब मेडक के जिलाधिकारी ने महिलाओं के अधिकार और कानूनी पहलुओं पर लोगों की शिक्षित करने के लिए एक पुस्तिका तैयार करने के लिए दल को आमंत्रित किया। महिलाओं से संबंधित कई मुद्दों, जैसे कि विविध अधिनियमों की जानकारी आदि (दहेज, बालविवाह, विवाह विच्छेद, महिलाओं के विरुद्ध नृशंसता आदि) का समावेश इस पुस्तिका में किया जानेवाला था। संघम की महिलाओं, कार्यकर्ताओं और डीआईयू के सदस्यों के साथ मिलकर महिला समता दल ने यह पुस्तिका तैयार की। इसमें उन्होंने सरल और सुबोध शब्दों का प्रयोग किया, उलझन भरे कानूनी मुद्दे दूर रखे और इस प्रकार आवश्यक जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत की।


महिला जन्मभूमि के प्रयासों के एक भाग के रूप में संघम की महिलाएँ विविध गाँवों में गईं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों और महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। इसके अलावा तीन दल बनाए गए, जिसमें महिला समता के जानकार व्यक्ति, कनिष्ठ सहायक व्यक्ति, महिला कार्यकर्ता, बाल मित्र केन्द्र के शिक्षक और संघम की महिलाएँ शामिल थीं। इन दलों ने मेडक जिले के 45 मंडलों में कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में स्थानीय स्वसहायता समूह की महिलाओं ने सक्रिय भाग लिया। प्रत्येक शिविर में औसतन 150 महिलाएँ शामिल हुईं। चूँकि जन्मभूमि कार्यक्रम को राजनीतिक आश्रय प्राप्त हुआ था, इस जिले के कुछ भागों में विशेषत: जहाँ विरोधी पक्ष का प्रभाव अधिक था, वहाँ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद दल को उनसे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और वे इन समस्याओं से सफलतापूर्वक उबर सके।

स्थानीय स्वसहायता समूह की महिलाओं से कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिसाद मिला। उन्होंने कहा कि अब तक वे केवल बचत की रकम और व्यक्तिगत उद्देशयों के लिए ऋण जैसे वित्तीय मामलों पर ही ध्यान देती रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाने के बावजूद, महिलाओं ने कहा कि जानकारी की कमी, आगे चलकर उत्पीडन का भय और मामले से अलिप्त होने के कारण वे इसके विरोध में नहीं बोल सकती थीं। पर अब, अपने अधिकारों संबंधी जानकारी से सुसज्ज होने के कारण, उनका कहना था कि उन्होंने इस मुद्दे का महत्व समझा है और वे गाँव की अन्य महिलाओं के साथ एकत्र होकर अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करने में सक्षम होंगी। उन्होंने समता दल से कहा कि उनके गॉॉवों में आए, उनके साथ काम करे और उन्हें संघमों के गठन में सहायता दे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार उन्हें ऐसी जानकारी मिलेगी, जो पहले कभी नहीं मिली। इस विचारविमर्श के परिणामस्वरूप अन्य मंडलों को महिलाऍँ भी संगठनों से कहने लगीं कि उनके गाॅवों में भी उनके साथ काम करे। कार्यक्रम को शुरू करते समय हमने जो प्रारंभिक प्रयास किए थे, वहॉं प्रत्येक मोड़ पर हमारी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह लगा था; पर अब वहाँ से हम काफी दूर आ चुके हैं।

पुस्तिका तैयार करने और इन शिविरों का आयोजन करने में महिला समता ने जो मेहनत की थी, सरकारी अधिकारियों, अन्य लोगों और विशेषत: महिला प्रतिभागियों ने इसकी प्रशंसा की। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें दी गई जानकारी बहुत उपयोगी थी। ।ंडल के अधिकारियों ने दल के प्रयासों की यह कहते हुए प्रशंरा की कि सामाजिक परिवर्तन एक रात में नहीं होते। उन्होंने समता दल से कहा कि वे मंडलों में आकर अधिक जागृति निर्माण करें और आगे बढ़कर ऐसे कर्यक्रमों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित करें। महिला समता को अपने कार्यक्षेत्र में अक्सर जिन आत्मसंतुष्ट सरकारी अधिकारियों का सामना करना पड़ता है, उन
 अधिकारियों में आया हुआ यह परिवर्तन सुखद है। 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री कर्णम रामचंद्र राव द्वारा दल को निमंत्रित किया गया और जनता से प्राप्त प्रतिसाद को देखते हुए जिलाधिकारी ने दल से अनुरोध किया कि "महिला-शिशु स्वास्थ्य और पोषण" विषय पर इसी प्रकार की सामग्री से युक्त पत्रिका तैयार करें।

## स्थनीय स्वयं पभासान में महलाओं की सहभागिता

"हमें मालूम हैकि ससपंच को 29 प्रकार के काम करने पड़ते हैं, पर उसने उनमें से कुछ भी काम नहीं किए हैं। जब हमने उससे पूछा कि इस काम के लिए आबंटित बजट का उसने क्या किया है, तो उसने कहा कि वह हमें कोई स्पषीकरण देने के लिए, बाध्य नहीं है।"

संघ मित्र मेले में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता के मुद्दे को सर्शक्तिकरण की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया था। साथ ही, संघम स्वायत्तता और स्वनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहे हैं, इस तथ्य को रेखांकित कर इसे आवश्यक भी माना गया था। इसे ध्यान में रखते हुए सेक्टर के लिए वार्षिक योजना इस प्रकार बनाई गई कि संघम की महिलाओं की माँगें पूरी की जाएँ और उस दिशा में उनकी क्ष्मताओं के निर्माण पर बड़े पैमाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। दूसरी बात यह हुई कि राज्य में पंचायत चुनावों की घोषणा की गई। ये चुनाव अक्तूबर 2000 में होने वाले थे।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष की गतिविधियों में दल के सदस्यों और विशेषत: संघम की महिलाओं के प्रशिक्षण का समावेश किया गया। अंतर यह था कि पहले इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसके द्वारा संघम की महिलाओं द्वारा मांगी गई जानकारी देना दल के लिए संभव हो। बाद के प्रशिक्षण में प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता और चुने गए प्रतिनिधियों की भूमिका एवं जिम्मेदारियाँ जैसे पहलुओं को श्यामिल किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनावों में वे अवश्य भाग लेंगी।

जैसे जैसे पंचायत चुनावों की तारीख नजदीक आने लगी, यह अनुभव किया गया कि संघम की महिलाओं तक व्यापक स्तर पर पहुँचने की आवश्यकता है, विशेषत: तब, जब महिलाएँ चुनाव लड़ने के लिए इतनी उत्सुक थीं। अत: पहुंच-अभियान चलाया गया। अभियान का मूल उद्देश्य था चुनावों से पहले मतदाताओं में जागृति निर्माण करना और चुने गए सदस्यों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों की जानकारी देना। इस प्रकार मेडक, महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद और आदिलाबाद जिलों में तीन दिवसीय मेलों का आयोजन किया गया। मेलों के दौरान निम्नलिखित मुख्य बातों पर ध्यान दिया गया :

- चुनी गई महिला प्रतिनिधियों, चुनाव में हारी हुई महिलाओं, आनेवाले चुनाव लड़ने की योजना बनानेवाली महिलाओं और संघम की मतदाता महिलाओं के बीच अनुभवों का आदान-प्रदान।
- चुनाव और मतदान संबंधी जानकारी का प्रसार।
- चुने हुए प्रतिनिधियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों संबंधी जानकरी तथा ग्रामसभाओं के महत्त्व का प्रसार।
- विविध सरकारी विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी जानकरी।

संघम की महिलाओं ने मेल में अपने जो विचार व्यक्त किए, उससे पता चलता है कि उन्होंने इन मेलों को काफी पसंद किवा। कर्यक्षेत्र से आनेवाली रिपोर्टे भी उत्साहवर्धक हैं।

अपने अधिकारों को जानने की आकांक्षा...

राजनीति में अपने लिए जगह बनाना

करीमनगर जिले के गंगाधारा मंडल में अचमपल्ली गाँव बसा है। इस याँव में संघम का नाम श्रीलक्ष्मी महिला संधम है जिसके 40 सदस्य हैं। इस गांव की अनुसूचित जाति की बस्ती को काफी समय से पानी की भयंकर कमी का सामना करना पड़ रहा था। दूरदराज से पानी लाने में होने वाली तकलीफों का सामना महिलाओं को ही करना पड़ता था। जनकरी 2001 में आयोजित जन्मभूमि कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों के सम्मुख अन्होंने पानी की समस्या के बारे में बताया, पसंतु अधिक्रियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे महिलएं बहुन क्रुद्ध हुई। उन्होंने अधिकारियों के वाहनों का घेराव किया। उस मौके पर उपस्थित विधायक ने महिलाओं के साथ अभद्रता से बात की और कहा कि काम पूरा कराना सरपंच का काम है। इस पर महिलाओं ने कहा कि उन्होंने सरपंच से पहले ही संपर्क किया था और सरपंच उन्हें उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। 'हमें मालूम है कि सरपंच को 29 प्रकार के काम करने पड़ते हैं, पर उसने उनमें से कुछ भी काम नहीं किए हैं। जब हमने उससे पूछा कि इस काम के लिए आबंटित बजट का उसने क्या किया है, तो उसने कहा कि वह हमें कोई स्पटीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है।" तब अधिकारियों ने सरपंच को बुलाया और पूछा कि पानी को समस्या पर विचार क्यों नहीं किया गया। तब उसने कहा कि इसके लिए निधि नहीं था। अमली जाँच पड़ताल से पता चला कि सरपंच ने निधि का दुरुपयोग किया है और अपने लिए एक घर बना लिया है। क्रुद्ध महिलाओं ने आगे कहा कि यदि काम पूरा नहीं होगा तो उच्चतम अधिकारियों से उत्तरदायित्व निर्धारण की मांग करने में भी वे नहीं हियकिचाएँगी। अंतत: सरपंच निधि लौटाने के लिए तैयार हुआ।

## "करीमनगर में

 आयोजित मेले के दौरान हमें पता चला कि ग्रामपंचायत को निघि आबंटन किया जाता है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। हमें यह भी पता चला कि पंचायत सदस्यों के क्या काम होते हैं। इस जानकारी से सुसज्ज होने के बाद ही हमने तय किया कि हम यह मामला जन्मभूमि बैठक के दौरान अधिकारियों के ध्यान में लाएँग। हमारे प्रयास सफल हुए और अब हमारी बस्ती (वाडा) में पानी है।"सरपंच का मामला सुलझाने के बाद इंजिनीयर को बुलाया गया। पीने के पानी के लिए बोअरवेल की खुदाई हेतु जगह का चुनाव किया गया। अब बोअरवेल का काम पूरा होगा ही, ऐसी उम्मीद महिलाओं के मन में उत्पन्न हुई। परन्तु उनकी समस्याएँ यहीं खत्म नहीं हुईं। गाँव के उच्च वर्ग के लोग इस चुनी गई जगह से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि इससे उनके पानी आपूर्ति पर प्रभाव पड़ेगा। इस समय महिलाओं ने कार्यकर्ता से सहायता मांगी। उसने और अन्य महिलाओं ने मिलकर इंजिनीयर को दुबारा बुलाया और उसे यह स्पष्ट करने को बाध्य किया कि चुनी हुई जगह की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर यदि बोअरवेल की खुदाई की जाए तो उच्च वर्ग की पानी की आपूर्ति पर कोई असर नहीं होगा। काफी चर्चा के बाद परस्पर सहमति से मामला सुलझाया गया और मार्च महीने में बोअरवेल खुदाई का काम शुरू हुआ।

पानी के मुद्दे पर पाई गई सफलता संघम के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थी। इससे संघम को भारी मान्यता मिली और उसमें मजबूती आई। संघम की नेता गंगम्मा कहती है "करीमनगर में आयोजित मेले के दौरान हमें पता चला कि ग्रामपंचायत को निधि आबंटन किया जाता है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। हमें यह भी पता चला कि पंचायत सदस्यों के क्या काम होते हैं। इस जानकारी से सुसज्ज होने के बाद ही हमने तय किया कि हम यह मामला जन्मभूमि बैठक के दौरान अधिकारियों के ध्यान में लाएँगे। हमारे प्रयास सफल हुए और अब हमारी बस्ती (वाडा) में पानी है।"

मेलों के तुरंत बाद सभी जिलों में ग्रामीण शिक्षा समितियों के चुनाव हुए। इन समितियों के सदस्य के रूप में पहले कई संघम महिलाएँ चुनी गई थीं। तथापि यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि इन चुनावों में


वार्मिक प्रलियेदन 2000-2001

दिसंबर 2000 में ग्रामीण शिक्षा समितियों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के रूप में चुनी गई संघम महिलाएँ

| अनुक्रमांक | जिला | अध्यक्ष | सदस्य |
| :---: | :--- | :---: | :---: |
| 1 | आदिलाबाद | 38 | 106 |
| 2 | करीमनगर | 10 | 69 |
| 3 | महबूबनगर | 40 | 81 |
| 4 | मेडक | 14 | 40 |
| 5 | निजामाबाद | 13 | 30 |
|  | कुल | 115 | 326 |

मेडक जिले के अंडोलेमंडल के कोडईकल गॉँव में 50 सदस्यों वाला संघम (स्नेह महिला संघम) काफी मजबूत था। दिसंबर 2000 में ग्रामीण शिक्षा समिति के लिए चुनाव हुए। संघम की महिलाओं ने पहले ही तय कर लिया था कि वे अपनी एक सदस्य-मनेअम्मा को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करेंगी। वस्तुत: गाँव के लोगों ने ही ऐसा करने के लिए संघम की महिलाओं को प्रेरित किया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि वे अधिक प्रभावशाली ढंग से काम करेंगी। यहाँ यह उल्लेख करना ज़रूरी है कि ग्रामीण शिक्षा समिति के चुनाव हमेशा ही राजनीतिक हस्तक्षेप और तनावों में लड़े जाते हैं।

चुनाव के दिन अपने उम्मीदवार के समर्थन में संघम की सभी महिलाएँ मतदान के स्थान पर एकत्र हुईं। शीघ्र ही मनेअम्मा को विजयी घोषित किया गया और संघम की महिलाओं को बहुत खुशी हुई। परंतु सरपंच के बेटे ने एक समस्या खड़ी की। वह स्वयं अध्यक्ष बनना चाहता था। चुनाव का फैसला मानने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है। गुस्से के मारे उसने परिणाम दर्शाने वाले कामजात फाड़ डाले।

संधम की महिलाओं ने कहा कि सरपंच के बेटे के पास ग्रामीण शिक्षा समिति का चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह अविवाहित है और नियमानुसार पाठशाला में नामांकित बच्चों के अभिभावक ही चुनाव लड़ सकते हैं। पर उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। संघम की महिलाओं ने प्रसंगावधान रखते हुए फाड़े गए कागज के टुकड़े एकत्र किए। मुख्याध्यापक के साथ उन्होंने MEO से संपर्क किया और निष्पक्ष चुनाव के प्रमाण के रूप में उन्हें कागज़ के टुकड़े दिखाए। MEO इससे बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ वे गाँव में आए। प्रत्येक के साथ बात करने के बाद उन्होंने घोषित किया कि चुनाव वैध है और अध्यक्ष के पद पर मनेअम्मा का निष्पक्ष चयन हुआ है।

संघम की महिलाओं ने कहा कि सितंबर में संगरेड़ी में पंचायती राज मेला हुआ था। उसमें उन्हें ग्रामीण शिक्षा समिति के चुनावों के लिए आवश्यक योग्यताओं की जानकारी मिली थी। 'पहले हमें सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता था और उसकी जानकारी बाद में दी जाती थी। हमें यह तय करने का अधिकार कभी नहीं था कि हम ग्रामीण शिक्षा समिति का हिस्सा बनना चाहती हैं या नहीं। मेले के बाद हमें पता चला कि चुनाव के समय से ही हमें समिति का हिस्सा बनने और यह देखने की आवश्यकता है कि समिति अपने काम प्रभावशाली ढंग से क़रे।"

संघम की महिलाओं ने मेले के दौरान चुनावों में भाग लेने के लिए काफी उत्साह दिखाया। ग्रामीण शिक्षा समिति के चुनावों के परिणामों से यह जाना जा सकता है। संघम की कई महिलाओं ने चुनाव लडा और उनमें से कई महिलाएँ चुनी भी गई। केवल सिरुपुर (U) मंडल में ही संघमों की 60 महिलाएँ ग्रामीण शिक्षा समिति के सदर्यों के रूप में चुनी गईं।

इसके अलावा, मेलों ने संघमों के गठन की प्रक्रिया भी सुगम बनाई। निजामाबाद दिले के येलारेड़ी मंडल में 20 संघम बनाए गए - 10 गांधारी में और 10 नागीरेड्डीपेट मंडल में। संघमों और सरकारी अधिकारियों के बीच अच्छे आपसी संबंध बनाने में भी ये मेले सफल हुए।

आदिलाबाद जिले में पंचायत के चुनाव पर विवाद के बादल छा गए। यह ऐसा आदिवासी इलाका है, जहाँ स्थानीय प्रशासन की अपनी प्रणाली है और इस कारण पंचायती राज की प्रणाली में उनकी रुचि सीमित है। अत: जागरुकता निर्माण करते की दृष्टि से संघम स्तर पर ढेर सारी चर्चाएँ की गईं। संघम की महिलाओं ने मेले के दौरान चुनावों में भाग लेने के लिए काफी उत्साह दिखाया। ग्रामीण शिक्षा समिति के चुनावों के परिणामों से यह जाना जा सकता है। संघम की कई महिलाओं ने चुनाव लड़ा और उनमें से कई महिलाएँ चुनी भी गईं। केवल सिरुपुर (U) मंडल में ही संघमों की 60 महिलाएँ ग्रामीण शिक्षा समिति के सदस्यों के रूप में चुनी गईं।

## सर्व महिला पंचायत

स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती हुई सहभागिता के मुद्दे पर उनके साथ चर्चा करते हुए सर्व महिला पंचायत की संकल्पना को समर्थन देने का विचार सामने आया जिसमें गाँव के सभी स्तरों के जाति समूहों का प्रतिनिधित्व हो। यहाँ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे गाँव को सरकार नकद प्रोत्साहन राशि देती है।

मेले के दौरान इस विचार पर संघम की महिलाओं के साथ चर्चा की गई। उन्होंने माना कि गाँव में संघम की पहचान स्थापित करने में इससे मदद मिलेगी। परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इससे गाँव के लोगों में काफी झगड़े होने की संभावना है। "जब आरक्षित सीटों के बावजूद हमें पंचायत में आने देने के लिए पुरुष तैयार नहीं हैं, तो वे दुनिया की किसी भी कीमत पर पंचायत के सभी सदस्यों के रूप में महिलाओं को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ${ }^{\prime \prime}$ तथापि, वे गाँव में इस बात पर चर्चा के लिए तैयार थीं कि देखें इसका क्या परिणाम होता है।

विविध क्षेत्रों से आने वाली रिपोर्टें सम्मिश्र स्वरूप की थीं। अधिकांश गॉवों में पुरुषों ने सर्व महिला पंचायत की कल्पना का जोरदार विरोध किया। "क्या आप चाहते हैं कि हम महिलाओं के राज्य में रहें और बिना कुछ किए घर में बैठे रहें ?' "'जब उनके लिए सीटें आरक्षित हैं, तब भी वे कुछ नहीं कर पा रही हैं। अब यदि पूरी पंचायत ही महिलाओं से बनेगी, तो गाँव का क्या होगा ? ${ }^{\prime \prime}$ कुछ गाँवों में पुरुष इस कल्पना पर दिखावे की बातें कर रहे थे या यह कहते हुए विलंब कर रहे थे कि
"वक्त आने पर देखा जाएगा।" कुछ गाँवों में जहाँ संघम ने कुछ समय तक काम किया था, संघम के काम को देख चुकने के बाद पूरे गाँव ने इस कल्पना को समर्थन देना स्वीकार किया है। तथापि, जब तक सचमुच चुनाव नहीं हो जाते, यह कहना मुश्किल है कि यह समर्थन सचमुच का है या केवल नाम् के लिए है।

सर्व महिला पंचायत' पर चर्चाओं के समय महागाँव की सुश्री जंगुबाई और अन्य

आदिलाबाद जिले के सिरपुर (यू) मंडल के महागांव के लोगों ने सर्वसम्मति से सर्व महिला पंचायत के लिए स्वीकृति दी है, जिसमें अधिकांश पदों पर संघम की महिलाएँ होंगी। अब यह देखना बाकी है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर तो नहीं है। उनके विश्वास ने हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करें और विचार करें कि इससे क्या क्या प्रगति हो सकती है।


चुनावों के परिणामों के आधार पर आनेवाले वर्ष के लिए महिलाओं के क्षमता निर्माण संबंधी अगली योजनाएँ बनाई जाएँगी ताकि वे अपनी भूमिका पर बेहतर विचार करें और सशक्तिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँ।

कि सी राष्ट्र के स्वास्थ्य का मूल्यांकन उस राष्ट्र की जनता के स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर किया जाता हैं। किसी समूह या समाज के स्वास्थ्य की स्थिति सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तत्त्वों के मिश्रण का परिणाम होती है। महिलाओं के विशेष संदर्भ में, जो परिवारों और समाजों की देखभाल का केन्द्र हैं, उनकी स्थिति असमान होती है। उनपर भारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उन्हें उचित मान नहीं दिया जाता। तथापि हमारा यह अनुभव रहा है कि जब महिलाओं को यह जानकारी दी जाती है कि क्यों, किन कारणों से बीमारी होती है और इनसे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो वे अधिक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम होती हैं।

परियोजना क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों की दृष्टि से सन 2000-2001 का वर्ष दल और संघम की महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण था। संघमों द्वारा उठाई जाने वाली मांगों को ध्यान में रखते हुए दल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में संघम की महिलाओं के लिए सूचनाओं के प्रसार, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है।


स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश रमस्याएँ थोड़ी सी सावधानी बरतने से रोकी जा सकती हैं। इस तथ्य को समझने के बाद जिलों के कई संघमों ने पीने का सुरक्षित पानी प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। इसी प्रकार, पर्यावरण की स्वच्छता और व्यक्तिगत आरोग्य के मुद्दे अन्य महत्त्वपूर्ण पहलू हैं, जिन पर संघमों में इस वर्ष ध्यान केन्द्रित किया है। मंडल संगठनों ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए और यह देखने के लिए सहमति दर्शाई थी कि सभी गाँवों को पीने का सुरक्षित पानी मिले।

विविध क्षेत्रों से आने वाली रिपोट्टों और सामान्य निरीक्षण से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि महिला समता परियोजना के गॉवों में कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृश्य में सुधार हो रहा है। हमारी परियोजना क्षेत्रों में महिलाओं की गर्भावस्था या प्रसूति के दौरान होने वाली मृत्यु और बीमारी की दर पर ध्यान देने से हमें पता चला है कि दिए गए प्रशिक्षण का स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने और उनका उपयोग करने में सकारात्मक परिणाम हुआ है (विशेषत: निजामाबाद जिले के 'तान्डास' में महिलाओं और बच्चों की प्रतिरोधक शक्ति के स्तर में वृद्धि) जुलूसों, कलाजाथा कार्यक्रमों, ग्रामसभाओं आदि के जरिए इस मुद्दे पर विशेष बल दिए जाने के कारण यह संभव हुआ है।

यौन संबंध के सुरक्षित तरीकों के संबंघ में लोगों में जागरुकता लाना और उन्हें प्रेरित करना लगभग सभी जिलों की एक मुख्य गतिविधि थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम पर काफी धन, समय और शक्ति खर्च की जा रही है, तथापि विविध कारणों से लोगों ने इसमें रुचि नहीं दर्शाई है और इस संक्रामक बीमारी की उन्हें जानकारी नहीं है। ऐसे समय पर तेजी से फैलती हुई एचआईवी/एड्स की समस्या पर जागरुकता लाने के लिए ग्रामसभाओं, जुलूसों और कलाजाथाओं के अलावा गोल्लासुदुलू-एक पारंपरिक लोक माध्यम के जरिए महिला समता द्वारा किए गए प्रयासों को लोगों ने हाथों हाथ लिया। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग और ग्रामवासी दोनों ने महिला समता की प्रशंसा की। एचआईवी के साथ साथ अन्य कई यौन रोगों के प्रतिरोधक साधन के रूप में कंडोम के इस्तेमाल के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए इन कार्यक्रमों में कंडोम वितरित किए गए।

स्वास्थ्य नीति की जानकारी देने और "सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य'' के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकारी कार्रवाई के बारे में लोगों को जागरुक बनाने में निजामाबाद और करीमनगर के दलों ने जेवीवी (जन विज्ञान वेदिका) के साथ मिलकर काम किया था।

> ऐसे समय पर तेजी से फैलती हुई एचआईवी/एड्स की समस्या पर जागरुकता लाने के लिए ग्रामसभाओं, जुलूसों और कलाजाथाओं के अलावा गोल्लासुदुलूएक पारंपरिक लोक माध्यम के जरिए महिला समता द्वारा किए गए प्रयासों को लोगों ने हाथों हाथ लिया।

अन्य विविध मुद्दों के साथ साथ पिछ्ले वर्ष महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और घरेलु हिंसा के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा की गई। इसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संघम रत्तर की चर्चाओं का महत्त्वपूर्ण भाग बनाया गया ।

सँवों में और मंडलों में विद्यमान स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में लोगों का मत जानने और यह जानने के लिए कि एक स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की दिशा में लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताएँ पूरी करने में ये सेवाएँ कहाँ तक सफल हुई हैं, निजामाबाद के दस गाँवों और करीमनगर के सात गाँवों में सर्वेक्षण और समूह चर्चाएँ कराई गईं। एकत्र जानकारी से स्पष्ट प्रकट हुआ था कि गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य निगरानी सेवाओं में सुधार किया जाना आवश्यक है और पीने का सुरक्षित पानी और स्वच्छता की सुविधाओं जैसी मूलभूत सुविधाओं के सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। जिला मुख्यालय में सम्पन्न अंतिम बैठक में स्वास्थ्य अधिकारियों के सम्मुख ये एकत्र किए गए आँकडें प्रस्तुत किए गए और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली विविध संस्थाओं के साथ मिलकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया।

नवंबर 2000 के अंतिम सप्ताह में कोलकाता में सम्पन्र "नेशनल पीपल्स हेल्थ असेंबली" में पाँच सदस्यों के दल ने भाग लिया। वहाँ इस बात पर पुन: बल दिया गया कि लोगों की ज़रूरतों के आधार पर ही स्वास्थ्य योजना तैयार की जानी चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य निगरानी सेवाओं को मुख्य केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

इस वर्ष दल ने एक और महत्त्वपूर्ण महलू "अंध विश्वास'" पर काम किया। महबूबनगर और निजामाबाद के क्षेत्र में अंधविश्वास अधिक प्रचलित था। कोई व्यक्ति "चेताबदी" (काला जादू/जादूटोना) कर रहा है, इस विश्वास के कारण कई हत्याएँ हुईं। एक जादूगर की सहायता से महबूबनगर के मगानूर मंडल में और निजामाबाद के येल्लारेड़ी मंडल में जादू के कई कार्यक्रम किए गए ताकि लोगों में जागरुकता आए और वे ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहें। इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम काफी उत्साहवर्धक थे और इन अंधविश्वासों के बारे में बास बार सोचने के लिए लोगों को प्रेरित करने में इनके सकारात्मक परिणाम हुए। कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने महिला समता से सहायता ली। इसके लिए विशेष सामग्री तैयार की गई और लोगों में बाँटी गई।

अन्य विविध मुद्ददों के साथ साथ पिछले वर्ष महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और घरेलु हिंसा के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा की गई। इसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संघम स्तर की चर्चाओं का महत्रवपूर्ण भाग बनाया गया। प्रशिक्षण विषयक जागरुकता को इस तथ्य में देखा जा सकता है कि ग्राम और मंडल स्तर पर महिलाएँ इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं।

इस वर्ष के अंत में दल के लिए 5 दिनों के उन्मुखता और प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ महबूबनगर जिले में दीर्घ प्रतीक्षित आरसीएच परियोजना कार्यान्वित हुई। जहाँ महिला समता के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन 7 मंडलों में यह परियोजना लागू की जा रही है। गाँवों में ग्रामसभाओं का आयोजन किया गया और ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ता और महिला आरोग्य संघों की उपस्थिति के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लोगों को परियोजना की जानकारी दी गई। ये लोग ग्रामवासियों और स्वास्थ्थ विभाग के बीच संपर्ककर्ता का काम करेंगे।

## स्वास्थ्य मेला

इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी राज्यस्तरीय मेले का आयोजन। यह मेला जीवनचक्र दृष्टिकोण में महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर केन्द्रित था, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की जीवन की सभी स्थितियों का समावेश होता है। अब तक आयोजित सभी कार्यक्रमों में जीवनचक्र दृष्टिकोण के संपूर्ण स्वरूप का अवलोकन किया गया। मेले से संबंधित पुस्तिका में यही दृष्टिकोण अपनाया गया। तदनुसार एक बहुसमावेशक पुस्तिका तैयार की गई, जिसमें निम्न बातों का समावेश किया गया था -

## - समस्या

- आवश्यकताएँ
- लिंगभेद
- उपलब्ध सुविधाएँ - सरकारी और निजी स्तर पर
- संघम की भूमिका
- अगली कार्य योजना

समूहों में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :

- बाल्यावस्था : स्वस्थ बच्चा ही स्वस्थ विश्व सुनिश्चित करता है।
- किशोरावस्था : परिवर्तन काल-पहचान की तलाश
- प्रौढ़ावस्था : अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है
- वृद्धावस्था : बुद्धिमानी और अनुभव के स्वर्णिम वर्ष

वर्ष 2001-2002 को महिलाओं के सशक्तिकरण का वर्ष घोषित किया गया है। ऐसे समय पर, यह अनुभव किया गया कि राज्य स्तर पर यदि एक मेला आयोजित किया जाए, तो नीतिनिर्धारकों और कार्यान्वयनकर्ताओं को महिलाएँ यह बता सकेंगी कि स्वास्थ्य के संबंध में क्या नीति होनी चाहिए। लिंगभेद को दृष्टि में रखते हुए संवेदनशील स्वास्थ्य नीति तैयार करने में अभी बहुत समय लगेगा। इसी कारण सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य की ALMA ATA घोषणा की असफलता के परिणामों को हम भुगत रहे हैं।

8 मार्च 2001 को राज्य की राजधानी में जीवनचक्र दृष्टिकोण पर महिलाओं का स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया


7 जिलों से लगभग एक हजार संघम महिलाओं ने मेले में भाग लिया। मेले का मुख्य विषय था जीवनचक्र दृष्टिकोण; अत: समस्याओं को पहचानना, स्वास्थ्य के मूलभूत साधनों तक पहुँच, संघम की आवश्यकता और भूमिका आदि से संबंधित चर्चाएँ हुई। इस मेले ने संघम की महिलाओं को सरकारी अधिकारियों के साथ विचारविमर्श करने और अपनी मांगें प्रस्तुत करने का अवसर दिया।

मेले के परिणामस्वरूप वारंगल और नालगोंडा जैसे नए जिलों में संघमों का गठन किया गया। यहाँ से मिलने वाली रिपोटों से मेले के सकारात्मक परिणामों का पता चल सकता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर प्रशिक्षण की मांग विविध स्तरों से बढ़ी है।

8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, मेले के लिए एकत्र हुई महिलाओं ने महिलाओं के अधिकार और विशेषत: स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों के समर्थन में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। महिलाओं
 और शहर के परिवर्तनवादियों के लिए यह एक अनोखा अनुभव था, जब लगभग 1000 महिलाएँ महिलाओं के मुद्दों पर आनंद गीत गाते हुए, हाथों में बैनर और पर्चे पकड़े हुए महिला अधिकारों पर समर्थन की मांग करते हुए सड़कों पर आईं। दूसरे जिले की महिलाओं से मिलने और उनके साथ अनुभवों के आदानप्रदान से महिलाओं ने खूब आनंद उठाया।

## भावी दिशाएँ

तीन दिवसीय मेले के अंत में महिलाओं ने एक कार्ययोजना तैयार की। वर्ष 2001-2002 के लिए इसी चौखट के भीतर एक कार्ययोजना तैयार की गई। इसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं :

- लिंग भेद मिटाने के लिए कार्य करना।
- महिलाओं के पुनरुत्पादन अधिकारों का विशेष संदर्भ देते हुए महिलाओं के अधिकारों संबंधी जागरुकता निर्माण करना।
- महिला लक्ष्यित परिवार नियोजन का विरोध करना।
- मादा भूरण हत्या जैसी बालिका विरोधी प्रथाओं का संघम तीव्र विरोध करेंगे।
- स्तनपान को बढ़ावा, सुरक्षित प्रसूति, रोगों से संपूर्ण प्रतिरक्षण।
- इसके लिए संघम संभाव्य मंच की तलाश करंगे। महिला समता या तो स्वास्थ्य विभाग से या स्वयं महिला समता से ही प्रशिक्षण दिलाएँ।।
- आईसीडीएस सेवाओं तक पहुँच, और जहाँ ये सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँउनकी मांग करना।
- वृद्ध महिलाओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देना और इसके लिए दल में क्षमता निर्माण।
- संघम की महिलाओं की सरकारी कार्यक्रमों में अधिक पहुँच (जीवन की प्रत्येक स्थिति में)
- मानसिक स्वास्थ्य का महत्व समझना और घरेलु हिंसा के मुद्दे पर विचार करने के लिए कदम उठाना।
- जहाँ आईसीडीएस काम नहीं कर रहे हैं (आंगनवाडियों में वितरित अनाज के उत्पादन के संदर्भ में) वहाँ पूरक पोषण या सामूहिक स्वास्थ्य वित्त योजनाएँ जैसी योजनाएँ शुरू कर स्वास्थ्य के मामले पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए संगठन बनाना।
- पीने के सुरक्षित पानी की उपलब्धता और स्वच्छता की आदतों पर ध्यान केन्द्रित करना।

हमें आशा है कि आनेवाले वर्षों में महिलाएँ संपूर्ण सशक्तिकरण प्रक्रिया में स्वासश्य के मुद्दे को निर्णायक मुद्दा बनाकर दृढ़ता से प्रत्तुत करेंगी।

## प्राकृतिक संसाधन और आस्तियों का निर्माण

प्रा कृतिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच और उनपर महिलाओं का नियंत्रण इस मुद्दे पर चर्चाएँ इस क्षेत्र के मध्यस्थता केन्द्रों का मुख्य मुद्दा रही हैं। पिछ्ले वर्ष भर में इन चर्चाओं के नरीजे सामने आए और संधमों द्वारा शुरू की गई विविध गतिविधियों में इन्हें देखा जा सकता है।

## समता धरणी

इस क्षेत्र की सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि यूएनडीपी से निधि प्राप्त कर आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के सहयोग से महिला संघमों द्वारा संपोषणीय शुष्क भूमि कृषि परियोजना को लागू किया गया। आंध्र प्रदेश महिला समता समिति के परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत 500 गाँवों में यह परियोजना लागू की जा रही है, जिसका मूल उद्देश्य है उत्पादक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच और उनपर महिलाओं के नियंत्रण को सुसाध्य बनाकर घरेलु अनाज की सुरक्षितता सुनिश्चित करना। यह तय किया गया कि आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी की परियोजना के अन्तर्गत इस परियोजना को 'समता धरणी' कहा जाएगा। समता का अर्थ हैं समानता और धरणी का अर्थ है धरती। दोनों शब्द कृषि में महिलाओं की समानता के सूचक हैं।

नवंबर 1999 में वचनपत्र ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और निधि की पहली किस्त जुलाई 2000 में जारी की गई। विलंब के परिणामस्वरूप संघमों को खरीफ का मौसम गँवाना पड़ा। और वास्तविक जोताई की शुरुआत रबी के मौसम में ही हो सकी। 5 जिलों के 49 संघमों ने प्रति गाँव औसत 10 एकड़ भूमि में जोताई शुरू की। प्रति संघम रु. $35,000 /$ की दर से 234 संघमों ने अगली किश्नों के रूप में खेती के लिए अल्प सी सहायता पाई। तथापि अधिकांश संघमों ने जोताई शुरू करने के लिए अगले खरीफ मौसम तक रुकना पसंद किया।

जिन 49 गाँवों में जोताई शुरू की गई थी, वहाँ की मुख्य फसलें थीं, ज्वार, मकई, धान, मूँगफली और सब्जियाँ। जिस उत्साह से महिलाओं ने काम करना शुरू किया, वह दल के लिए प्रेरणास्वोत था।

पेड़ारेड्डीपेट गाँव मेडक जिले के पुलकुल मंडल में बसा है। यहाँ के महिला संघम का नाम है 'ज्ञान ज्योति महिला संघम'। इस संघम की भूमिहीन महिलाओं को अनुसूचित जाति निगम से भूमि प्राप्त हुई थी। तथापि, इस भूमि पर अनावश्यक पेड़ पौधे फैले हुए थे और यह खेती के उपयुक्त नहीं थी। हतोत्साहित हुए बिना संघम ने तय किया कि समता धरणी के तहत खेती के लिए इस भूमि को लिया जा सकता है। महिलाओं ने मिलकर भूमि साफ की। समता धरणी परियोजना से प्राप्त निधि की सहायता से उन्होंने भूमि को कृषि योग्य बनाया।

औसत उत्पादन अपेक्षित फसल का $60 \%$ रहा। तथापि इससे संघम महिलाएँ हतोत्साहित नहीं हुईं। गर्मी के महीनों में उनकी अनाज की घरेलु ज़रूरतें पूरी करने के लिए यह पर्याप्त होगा। उन्हें आशा है कि खरीफ मौसम में बेहतर फसल होगी।


हमने जाना कि यह बंजर भूमि नहीं है, बल्कि अब तक इसे बंजर रखा गया था....

कुछ जिलों में, जहाँ संधम ने सब्जियाँ उगाई, वहाँ फसल का प्रतिफल शीप्र मिला। गंगाधारा मंडल के ओध्याराम गांव के महिलाओं ने चार एकड़ भूमि ली है। यहाँ वे मूँगफली और धान के अलावा सब्जियाँ भी उगा रही हैं (धनिया, प्याज और राई)। करीमनगर में बेचने के लिए धनिया ले जाने पर पहले मौके में महिलाओं को केवल रु. $60 \%$ मिले। इससे वे बहुत दुखी हुईं। तथापि, अगली बिंक्री के समय वे रु. 600/- पाने में सफल हुईं, जिसका उपयोग उन्होंने धान की मुख्य फसल के लिए यूरिया खरीदने में किया। उन्होंने 10 किलो राई भी उगाई और अब मूंगफली की फसल की कटाई की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपनी आँखों में चमक लिए ये महिलाएँ कहती हैं, "हमारा सपना है कि खेती से होने वाले लाभ से हम एक भैंस खरीदें और गॉँव में दूध बेचें।" यहाँ यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि महिलाएँ करीमनगर के रिथू बाजार में सब्जियाँ बेचना चाहीती हैं। बाजार के अधिकारियों ने कहा है कि जब ये महिलाएँ अपने लिए फोटोग्राफ प्राप्त कर लेंगी, तब वे उन्हें पहचान पत्र देंगे।


अनाज की सुरक्षा का एक कठिन पहलू है अनाज का भंडारण। इस विषय पर चर्चाएँ शुरू हुईं। महिलाओं ने सामूहिक दृष्टिकोण से 5 गाँवों के लिए एक गोदाम बनाना तय किया। यह गोदाम अनाज बैंक का काम करेगा और वे अनाज का इतना भंडारण करने के लिए काम करेंगी कि जब काम नहीं होता, उन महीनों की उनकी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। कुछ संघम एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने गोदाम भवन के वास्तविक निर्माण की शुरुआत के रूप में छोटे पैमाने पर काम शुरू क्यिया।


अनुसंधान संस्थाएँ आकाश के तारे तो नहीं !

> महबूबनगर जिले के नारवा मंडल में पाथेरचेडु गाँव के विजयालक्ष्मी महिला संधम में 30 महिलाएँ हैं। समता धरणी परियोजना विशेषत: अनाज की सुरक्षा के मुह्दे पर हुई चर्चाओं ने उन्हें दो बोरे भर धान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एक संघम सदस्या बुद्धम्मा के घर उसे जमा करने का प्रबंध किया। फिर उन्होंने तय किया कि जमा किया गया धान केवल अभाव के समय काम में लाया जाएगा। तब लोग धान उधार ले जा सकेंगे और कुछ अधिक धानसहित उसे वापस लौटा सकेंगे (इस पद्धति को नागू कहा गया)। समता धरणी परियोजना के तहत जब उन्हें गोदाम उपलब्ध हो जाएगा, तब वे इस पद्धति को बड़े पैमाने पर शुरू करेंगी।

अनाज संग्रहण की जो गतिविधियाँ संघम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च इंस्टिटयूट, राजेन्द्रनगर द्वारा उन्हें तकनीकी सलाह दी जा रही है।

एक ओर जहाँ समता धरणी परियोजना की शुरुआत उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक रही, वहीं दूसरी ओर आनेवाले वर्ष में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। तथापि, संघम की महिलाएँ पीछे नहीं हटेंगी और वे इन सब का सामना करने के लिए तैयार हैं।

## संयुक्त वन प्रबंधन

यह मुख्यत: आदिलाबाद जिले से संबंधित है। सन् 1999-2000 में चर्चाओं और कार्यशालाओं के जरिए इस दिशा में दल का क्षमता निर्माण किया गया था। इस वर्ष ये चर्चाएँ संधमों के स्तर तक पहुँची। वन संरक्षण के मुद्दे पर सामूहिक बैठकें आयोजित की गईं। इनका उद्देश्य था वन संरक्षण के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के प्रति महिलाओं की जागरुकता बढ़ाना, वीएसएस में उनकी सहभागिता बढ़ाना और वन विभाग के साथ संपर्क स्थापित करने में उन्हें सक्षम बनाना। महिलाओं को ऐसे गाँवों में भी ले जाया गया, जहाँ सामूहिक प्रयासों के कारण वन संरक्षण काफी हद तक सफल हुआ था।

इन प्रयासों की सफलता जैनूर मंडल के उन तीन गाँवों में देखी जा सकती है जहाँ वन विभाग ने दाबोली, मुक्करगुडा, गोवरीगोंडुयुडा और गोवरी कोलमगुडा को पौधशाला (नर्सरी) तैयार करने की जिम्मेदारी सौपी है। वन विभाग ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस गतिविधि में वे महिलाओं के संघमों को प्राथमिकता देंगे। यह संघमों के लिए बेहतर जीवन का अवसर तो है ही, इससे संघमों और वन विभाग के
 बीच सकारात्मक संबंध भी बनता है और मुख्य धारा में पहचान प्राप्त करने के संघमों के प्रयासों का मूल्यांकन भी होता है।

## पनढ़ाल विकास

PIA के रूप में आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी ने 13 गाँवों में पनढ़ाल विकास का काम शुरू किया था, जो पूरा हो गया है। हम अट्यंत संतोष के सांथ यह र्रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता बेहतरीन थी, चाहे वह पनढाल के निर्माण का काम हो, या पनढ़ाल समितियों के सदस्य के रूप में क्रम करना हो। कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता देखकर पीडी, डीपीएपी ने आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी को अन्य तीन गाँवों में पनढ़ाल विकास कार्य शुरू करने के लिए बुलाया। इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और योजना कार्यशाला में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

दो संघम महिलाओं, पनढ़ाल विकास दल और आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी के दो सदस्यों ने गुजरात राज्य में चल रहे पनढ़ाल संबंधी प्रयासों को देखने के लिए गुजरात राज्य का दौरा किया।

इस मौके पर उन्हें आगाखाँ रूरल सपोर्ट कार्यक्रम, वृक्ष प्रेम सेवा समिति और सावरकुंडला ग्राम विकास समिति के द्वारा किए जा रहे कामों को देखने का अवसर मिला। संघम की महिलाओं ने इस दौरे का आनंद उठाया और लौटकर इसके बारे में सकारात्मक जानकारी दी।

इसके अलावा, इसी दौरान हुआ भूकंप उनके जीवनकाल का एक रोमांचक अनुभव था। आज हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वे सुरक्षित हैं और उन्होंने हमें बताया कि भूकंप का अनुभव क्या होता है !

## पर्यावरण दिवस के आयोजन

संघमित्र मेला दिल्ली 2000 में सभी महिला समताओं की संघम महिलाओं ने 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का निश्चय किया था। उन्होंने तय किया कि इस दिन वृक्षारोपण किया जाए और इसमें विशेष रूप से बाल मित्र केन्द्रों और चेह्ली संघमों के बच्चों को शामिल किया जाए। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि बच्चों ने ही नहीं, बल्कि संघम की महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ इन आयोजनों में भाग लिया। ग्राम स्तर पर बच्चों ने पाठशाला की इमारत के पास पेड लगाए और पौधों को अपने घर भी ले गए। मंडल स्तर पर बच्चों ने


मंडल कार्यालय के पास पेड़ लगाए। ये पौध वन विभाग ने उपलब्ध कराए थे। सभी जिलों में इन आयोजनों में वन अधिकारियों और मंडल परिषद के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्षेत्र से आने वाली रिपोर्टें बताती हैं कि बच्चे अपने बोए पौधों की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। पशुओं से बचाने के लिए उसके चारों और बाड़ लगाई है और नियमित पानी देते हैं।

इसं प्रकार, पर्यावरण दिवस के आयोजन 'इको-कैम्पेन' के रूप में सामने आए हैं, जो प्रतिवर्ष वनीकरण, पर्यावरण के संरक्षण तथा स्थायित्व की आवश्यकता पर जोर देने के लिए मनाए जाएंगे।

## समाज के जैव-वैविध्य की बहियाँ

पिछले वर्ष मेडक और महबूबनगर के दल सदस्यों को प्रशिक्षण देने के बाद 7 गाँवों में समाज के जैव वैविध्य की बहियाँ शुरू की गई थीं। यद्यपि, अन्य कई कामों को पूरा करने में व्यस्त रहने के कारण इस मामले में कोई विशेष प्रगति नहीं की जा सकी तथापि, अगले वर्ष इस मुद्दे के विकास के लिए परियोजना क्षेत्र में विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

## भावी योजनाएँ

प्रति वर्ष हमारी योजना कार्यशाला में इस बात पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है कि आने वाले वर्ष में क्या करने की आवश्यकता है, विशेषत: कौन-सी गतिविधियाँ होनी चाहिए, कौन सी परियोजनाएँ शुरू की जानी चाहिए, आदि। इस वर्ष हम पीछे मुड़कर कार्यक्रम का मूल्यांक्न कर यह देखना चाहते थे कि भावी कार्यक्रमों पर उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे। अत: इस उद्देश्य से हमने एक अवलोकन कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें मेडक, महबूबनगर और करीमनगर जिलों के संगठन सदस्यों और पुराने कार्यकर्ताओं को शामिल किया।

इस कार्यशाला में हमने इस विषय पर चर्चा की कि महिला समता से व्यक्तिगत रूप में और संघम के रूप में हमने क्या क्या पाया। हमने अनुभव किया कि हमने सचमुच बहुत कुछ सीखा है, अन्य बहुत सी बातों के साथ साथ - व्यक्तित्व विकास, स्वयं के आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने के कौशल, स्वतंत्रता, बातचीत के कौशल, अन्य गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना, विविध मुद्दों पर कार्रवाई करना आदि भी सीखने को मिला। हमने इस बात पर भी चर्चा की कि हमारी उपलब्धियाँ क्या रहीं, क्या बाधाएँ आईं और भविष्य में हम क्या पाने की आशा करते हैं। इन चर्चाओं से यह बात सामने आई कि बाधाओं पर विचार किये जाने को और योजनाओं को अधिकाधिक रूप में लागू करने के लिए संभव कार्य योजनाएँ तैयार करने की आवश्यकता है। हम जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, वह है - समानता, सशक्तिकरण और सामूहिक लाभ के लिए संसाधनों पर नियंत्रण।

फिर, राब आदर्श संगठन के स्वरूप पर चर्चा होने लगी, संगठनों के सदस्यों ने उसकी कल्पना करते हुए, उसे दृश्य रूप में प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने अपनी सामाजिक कार्यसूची, अपनी आवश्यकताएँ और अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सामने रखा -

- अपनी क्षमताओं को मजबूती देना और कौशल निर्णय।
- हमें अपनी साक्षरता और अंकीय कौशल का विकास करना चाहिए।
- विविध स्तरों पर सूचनाओं और संसाधनों तक पहुँचने की क्षमता।
- संवेदनशील लैंगिक दृष्टिकोण।
- सामाजिक मुद्दों पर काम करना।
- आर्थिक गतिविधियों पर काम करना।
- कानूनी अधिकारों से संबंधित जानकारी से सुसज्ज होना।
- मंडल स्तर पर महिला शिक्षण केन्द्र और वृद्धाश्रमों की शुरुआत करना।
- जानकारी केन्द्र स्थापित करना।
- बाल एवं प्रौढ़ शिक्षा के महत्त्व पर जागरुकता उत्पन्न करना।
- चेली संघमों के गठन में सक्षम होना।
- विविध सरकारी विभागों और अन्य संस्थाओं के साथ एकरूपता।
- संगठन समिति प्रतिवर्ष बदली जाए।
- जिला स्तर पर संगठनों का मजबूत संजाल तैयार करना।
- मेलों और जनमंचों का आयोजन।
- न्यूनतम और समान मजदूरी के लिए संघर्ष।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकना।
- स्थानीय प्रशासन में भाग लेने के लिए महिलाओं को सहयोग देना।
- कार्यकर्ता निर्माण करना।
- कार्यक्रम की योजना बनाकर उसे लागू करने की जिम्मेदारी उठाना।
- उपर्युक्त समस्याओं को सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सरकार पर दबाव डालना।

वर्ष 2001-2002 के लिए बनाई गई वार्षिक योजना अवलोकन कार्यशाला में की गई चर्चाओं का नतीजा है और संगठनों की उपर्युक्त सूचित प्राथमिकताओं से पूर्णत: सुसंगत है। हम प्रतिबद्धता और सभी संबंधितों के सहयोग के साथ इस लक्ष्य को पाने के लिए चल पड़े हैं।

## हम निम्नलिखित कार्यशालाओं और विचारगोष्ठियों में सहभागी हुए

F हिला समता ने सदैव ही क्षमता निर्माण को महत्त्व दिया है, फिर चाहे वह संघम की महिलाओं के बीच हो, चाहे स्वयं महिला समता के दल के बीच हो। कार्यशालाओं और विचारगोष्ठियों में उपस्थित रहकर हमने जो कुछ भी सीखा, उससे कार्यक्षेत्र में उठनेवाले मुद्दों के बारे में हमारी जागरुकता बढ़ाने और हमारा ज्ञान-आधार व्यापक बनाने में हमें काफी सहायता मिली।

- समता धरणी के जानकार व्यक्तियों, दो कार्यकर्ताओं और एक डीपीरी ने 21 से 26 जनवरी 2001 को औरंगाबाद में संपन्न ‘प्रथम नेशनल आर्गोनिक कान्फरन्स' में भाग लिया।
- 6 से 8 दिसंबर 2000 को बंगलोर द्वारा हार्सली हिल्स, चित्तूर में आयोजित 'परियोजनाओं में लिंगसंबंधी पहलुओं की संपोषणीयता की निगरानी' संबंधी लिंगसंजाल कर्यशाला में एक सलाहकार और एक डी पी सी ने भाग लिया।
- 20 से 24 मार्च को वासन, हैदराबाद द्वारा आयोजित " "्राकृतिक संसाधनों से संबंधित आजीविका, समानता और लिंग पर अनुभवों का प्रलेखन" पर प्रलेखन कार्यशाला में सलाहकारों में भाग लिया।
- 26 से 27 मार्च 2001 को सीईसी हैदराबादद्वारा आयोजित "Civil Society cutting edge initiatives in the millennium" पर राष्ट्रीय कार्यशाला में सलाहकारों के दो सदस्यीय दल ने भाग लिया।
- डीडीएस हैदराबाद ने "A.P. Coalition in Defence of Diversity" पर कार्यशाला आयोजित की। 9 जनवरी 2001 को एक जानकार व्यक्ति और दो सलाहकारों ने इसमें भाग लिया।
- एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली द्वारा 'किशोरावस्था-एचआईवी/एड्स पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 11-12 नवंबर 2000 को आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य कार्यालय के दो सदस्यों ने भाग लिया।
- 29 जनवरी से 3 फरवरी 2001 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित "Training of Trainers in Women's Health Counselling" पर आयोजित गोष्ठी में राज्य कार्यालय के जानकार व्यक्ति और एक डीपीसे से भाग लिया।
- 6 से 8 फरवरी 2001 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के सेंटर फॉर वूमन्स स्टडीज' ने 'इंटरनेशनल सेमिनार ऑन वूमन, एजिंग एण्ड एम्पावरमेंट' पर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें राज्य कार्यालय के दल ने भाग लिया।
- नेशनल कमिशन ऑफ वूमन और एस वी युनिवर्सिटी, तिरुपती ने संयुक्त रूप से एक कार्यशाला आयोजित की, जिसका विषय था 'महिलाओं के स्वास्थ्य के विशेष संदर्भ में महिलाओं का सशक्तिकरण"। इसमें 25 से 26 नवंबर 2000 को एक सलाहकार और एक डी पी सी ने भाग लिया।
- अस्मिता रिसोर्स सेंटर फॉर वूमन, हैदराबाद ने "प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा"' पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की, जिसमें 11 से 13 दिसंबर 2000 को राज्य कार्यालय के जानकार व्यक्ति और एक सलाहकार ने भाग लिया।
- 30 नवंबर से 01 दिसंबर 2000 तक कोलकाता में जेवीवी द्वारा आयोजित "पीपल्स हेल्थ असेंबली" में एक जानकार व्यक्ति और 4 डीपीसी ने भाग लिया।
- केंचुआ खाद ईकाइयाँ स्थापित करने के लिए मेडक और मेहबूबनगर जिले की संघम महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- मेडक की संघम महिलाओं ने ICRISAT पटनचेरू को भी भेंट दी, जहाँ उन्होंने चना (chickpea) और चरी (sorghum) के प्लॉट देख। इन संभावनाओं की भी तलाश की गई कि क्या अगली रबी फसल के लिए ICRISAT से बीज मिल सकते हैं।
- दो संघम महिलाओं, पनढ़ाल विकास दल और आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी के दो सदस्यों ने गुजरात राज्य में किए जा रहे पनढ़ाल संबंधी प्रयासों को देखने के लिए गुजरात का दौरा किया। इस दौरान उन्हें आगा खाँ रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, वृक्ष प्रेम सेवा समिति और सावरकुंडला ग्राम विकास समिति द्वारा किए जा रहे कामों को देखने का अवसर मिला। संघम की महिलाओं ने इस दौरे का आनंद उठाया और इसके बारे में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
- फरवरी 2001 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 'कृषि एक्सपो 2001' को 18 संघम महिलाओं और दल के 6 सदस्यों ने भेंट दी। इन महिलाओं ने इस अनुभवं से खूब आनंद उठाया।

₹स वर्ष दल के सदस्यों ने विविध संस्थाओं में लिंग घटकों को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई :
- 'जेंडर इन हेल्थ' विषय पर पूर्व गोदावरी जिले के डीआरडीए काकीनाडा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण मिला।
- लिंगविषयक परिद्शश्य के विकास हेतु एपीएआरडी द्वारा आयोजित उनके नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में नवचयनित एमपीडीओज के दो बैचों को प्रशिक्षण मिला।
- वनों का संरक्षण और स्थायित्व पर काम कर रही गैर सरकारी संस्थाओं के संजाल और एपीपीएस के कार्यकर्ताओं को अनन्तपुर में लिंग पर प्रशिक्षण।
- स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता पर नालगोंडा जिले के भोनगिरी में काम कर रही संस्था PEACE के महिला सदस्यों को प्रशिक्षण।
- रंगारेड्डी जिले की सीडीपाओज और आईसीडीएस सुपरवाइजरों के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण का आयोजन।


## कार्यपालक समिति के सदस्यों की सूची

| अनुक्रमांक | नाम और पदनाम | सदस्यता स्थिति |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. | डॉ. आई. वी. सुब्बाराव, आईएएस | अध्यक्ष |
|  | सरकार के सचिव, |  |
|  | शिक्षा विभाग |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |
| 2. | सुश्री शालिनी प्रसाद, आईएएस | शिक्षा विभाग की |
|  | राष्ट्रीय परियोजना निदेशक | नामिनी |
|  | महिला समाख्या |  |
| 3. | डॉ मनमोहन सिंग, आईएएस | सदस्य |
|  | निदेशक, |  |
|  | शालेय शिक्षा |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |
| 4. | श्री एम नागार्जुन, आईएएस | सदस्य |
|  | निदेशक, एफएसी, |  |
|  | प्रौढ़ शिक्षा |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |
| 5. | श्री एन श्रीनिवास राव, आईएएस | सदस्य |
|  | ओएसडी, |  |
|  | वित्त विभाग |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |
| 6. | श्री पी. के. झा, आईएफएस | सदस्य |
|  | संयुक्त सचिव, |  |
|  | पंचायत राज एवं |  |
|  | ग्रामीण विकास विभाग, |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |
| 7. | श्रीमती शालिनी मिश्रा, आईएएस | सदस्य |
|  | निदेशक, |  |
|  | महिला विकास एवं |  |
|  | बाल कल्याण विभाग |  |
|  | आंध्र प्रदेश सरकार |  |

अनुक्रमांक नाम और पदनाम सदस्यता स्थिति
8. श्री संजय नारायण, आईएएस

वित्तीय उप-सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
नई दिल्ली
9. श्री अशोक ओगरा

उपाध्यक्ष (दक्षिण एशिया)
डिस्कवरी कम्यूनिकेशन इंडिया
9/1 बी, कुतुब इन्स्टिटयूशन एरिया
अरुणा असफअली मार्ग
नई दिल्ली 110067
10. सुश्री विमला रामचंद्रन

एक्ससी-1, सहविकास
68, आई.पी. एक्स्टेन्शन
दिल्ली 110092
11. डॉ. कल्याणी मेनन सेन

फ्लैट नं. ई-12
आईएफएस अपार्टमेंटस
मयूर विहार फेज - 1
नई दिल्ली - 110091
12. सुश्री गीता मेनन सदस्य

394-डी, सेक्टर-बी
सर्वधर्म कॉलनी, कोलार रोड
भोपाल, मध्य प्रदेश - 462016
13. श्री जवाहर सदस्य

एस एन आई आर डी
पोस्ट बॉक्स नं. 24 रैलपेट
ओंगोले - 523001
14. सुश्री मृदुला

सदस्य
डी पी सी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू - मेडक
अनुक्रमांक नाम और पदनाम सदस्यता स्थिति
15. सुश्री आर झाँसी रानी सदस्य

डी पी सी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू - महबूबनगर
16. सुश्री ई. अनीता सदस्य

डी पी सी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू - करीमनगर
17. सुश्री वी प्रभावती सदस्य

डी पी सी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू निज़ामाबाद
18. सुश्री एम उमा देवी सदस्य

डी पी सी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू आदिलाबाद
19. सुश्री ज्योत्स्ना

सदस्य
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू वारंगल
20. सुश्री के तनुजा सदस्य

आर पी
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू नालगोंडा
21. सुश्री वासन्ती

सदस्य
महिला कार्यकर्ता
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू नालगोंडा
22. सुश्री विजया रेखा सदस्य

महिला कार्यकर्ता
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डीआईयू मेडक
23. सुश्री नन्दिनी प्रसाद

सदस्य सचिव
राज्य कार्यक्रम निदेशक
राज्य कार्यालय

## जिला कार्यान्वयन इकाइयों के पते

आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
प्लॉट नं. 7, जलालबाग
कलवाकुंटा, गांधी सेंटिनर स्कूल के पास
संगारेड्डी, मेडक
फोन - 08455-76916
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
डी. नं. 8-2-15 बी, टीचर्स कॉलोनी
महबूबनगर - 509001
फोन - 08542-41765
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
एच. नं. 7-4-34/1 कश्मीरगड्डा
करीमनगर - 505002
फोन - 08722-47071
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
एच. नं. 5-6-573/7बी/बी
प्रगतिनगर
निज़ामाबाद-503003
फोन - 08462-35308
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
27-3-106, डीएफओ ऑफिस के पास
रेल्वे स्टेशन के पास
बेल्लमपल्ली, आदिलाबाद
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
एच. नं. 2-7-5, एक्साइज कॉलोनी,
सुबेदारी, हनमकोंडा,
वारंगल
फोन - 08712-540247
आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी
C- 39 गरुडाद्रि कॉलोनी
कलेक्टरेट के पास, नालगोंडा
फोन - 08682-44085

## लेखा-परीक्षकों की सिपोर्ट

1. हमने 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश महिला समता संघ, हैदराबाद, का तुलनपत्र और उससे संलग्न उसी दिनांक के वर्षान्त के आय और व्यय खाते का परीक्षण किया है, और रिपोर्ट देते हैं कि :
2. क) हमने वे तमाम जानकारियाँ तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं, जो हमारी जानकारी और मान्यता के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षण के लिए आवश्यक थे।

ख) जहाँ तक बहियों के परीक्षण से प्रकट होता है, सोसायटी के द्वारा उचित खाता बहियाँ रखी गई हैं।

ग) इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलनपत्र तथा आय और व्यय खाते खाता बहियों के अनुसार हैं।
घ) हमारी राय, हमारी जानकारी तथा दिए गए स्पर्टीकरणों के आधार पर टिप्पणियों के अनुसंधान मे प्रस्तुत खाते निम्न दो नामलों में वास्ताविक और सहाँचित्र दशांते है :

1. 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार सोसायटी का स्थिति दर्शक तुलनपत्र तथा
2. उसी दिनांक के वर्षान्त का सोसायटी का आय और व्यय खाता और आय से अधिक व्यय।

कृते बालाजी नायडु एण्ड कं. चार्टर्ड एकाजन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु भागीदार
स्थल : हैदराबाद
दिनांक : 21.5.2001

### 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र



खातों और इस के साथ शामिल किये गये परिशिष्टों पर की गई टिप्पणियां लेखा के ही भाग हैं।

कृते बालाजी नायडु एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

कृते आंध्र प्रदेश महिला समता संच

के. उमा भाहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

स्थल : हैदराबाद
दिनांक : 21.05.2001

## आंध्र प्रदेश महिला समता संघ

हैदराबाद

### 01.04 .2000 से 31.03 .2001 के वर्ष का आय और व्यय खाता



खातों और इस के साथ शामिल किये गये परिशिष्टों पर की गई टिप्पणियां लेखा के ही भाग हैं।

कृते बालाजी नम्यड़ एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु
भागीदार

कृते आंध्र प्रदेश महिला समता संघ

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रराद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

स्थल : हैदराबाद

## आंध्र प्रदेश महिला समता संघ <br> हैदराबाद

1.4.2000 से 31.3.2001 तक के वर्ष के दौरान प्राप्तियों और भुगतानों का लेखा


| प्रबंधन लागत |  |
| :---: | :---: |
| राज्य कार्यालय |  |
| वंतन | 1,10,546.00 |
| मानदेय | 7,54,247.00 |
| किराया | 1,11,000.00 |
| कार्यालयीन व्यय | 88,318.25 |
| आकस्मिकताएँ | 31,213.45 |
| मुद्रण एवं लेखन सामप्री | 31,532.75 |
| दूरभाष प्रभार | 87,469.95 |
| डाक महसूल और तार | 9,097.75 |
| पेट्रोल | 55,553.60 |
| वाहन अनुरक्षण | 28,998.70 |
| स्थानीय वाहन व्यय | 42,407.75 |
| यात्रा व्यय | 34,530.25 |
| विद्युत प्रभार | 37,808.00 |
| बैंक प्रभार | 15,852.00 |
| बीमा | 74,745.00 |
| लेखा परीक्षण प्रभार | 35,000.00 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 83,583.00 |
| पीएफ-इडीएलआईएस | 15,780.00 |
| पीएफ - प्रशासन प्रभार | 34,944.00 |
| डीआईयू - मेडक |  |
| वेतन | 48,954.00 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 43,299.00 |
| मानदेय | 4,04,688.00 |
| समेकित महॅयाई भत्ता | 9,600.00 |
| किराया | 50,000.00 |
| कार्यालयीन व्यय | 22,408.00 |
| आकस्मिकताऍ' | 8,169.50 |
| मुद्रण एवं लेखन सामगी | 18,450.00 |
| दूरभाष प्रमार | 9,757.75 |
| डाक महसूल और तार | 646.00 |
| डीज़ेल | 6,410.60 |
| वाहन अनुरक्षण | 19,622.00 |
| स्थानीय वाहन व्यय | 2,353.00 |
| यात्रा व्यय | 7,736.00 |
| विद्युत/जल प्रभार | 7,141.50 |
| बैंक प्रभार | 2,330.00 |
| बीमा | 13,301.00 |
| डीआईयू - महबूबनगर |  |
| चेतन | 99,896.00 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 46,530.00 |
| मानदेय | 4,11,862.00 |
| समेकित महॅगाई भत्ता | 14,400.00 |
| किराया | 47,616.00 |
| कार्यालयीन व्यय | 14,165.25 |
| आकस्मिकताएँ | 7,788.50 |
| मुद्रण एवं लेखन रामग्री | 18,947.00 |
| दूरभाष प्रभार | 14,348.75 |
| डाक महसूल और तार | 1.131 .50 |


विवरण भुगतान रु.

| डीज़ेल | $23,382.25$ |
| :--- | ---: |
| वाहन अनुरक्षण | $25,453.00$ |
| स्थानीय वाहन व्यय | 157.00 |
| यात्रा व्यय | $24,481.00$ |
| विद्युत प्रभार | 856.00 |
| बैंक प्रभार | $3,660.00$ |


| डीआईयू - वारंगल |  |
| :--- | ---: |
| मानददेय | $50,500.00$ |
| अंशदायी भविष्य निधि | $4,440.00$ |
| किराया | $21,000.00$ |
| कार्यालयीन व्यय | $15,662.50$ |
| आकस्मिकताएँ | $\mathbf{4 1 5 . 0 0}$ |
| मुद्रण एवं लेखन सामग्री | $\mathbf{5 , 6 3 8 . 7 5}$ |
| दूराष प्रभार | $4,281.50$ |
| डीज़ेल | $2,261.10$ |
| वाहन अनुरक्षण | $7,494.00$ |
| स्थानीय वाहन व्यय | $2,768.00$ |
| यात्रा व्यय | $14,025.00$ |
| विद्युत प्रभार | 266.00 |
| बैंक प्रभार | 25.00 |


| डीआईयू - नालगोंडा |  |
| :--- | ---: |
| मानदेय | $30,960.00$ |
| अंशदायी भविष्य निधि | $2,700.00$ |
| किराया | $17,600.00$ |
| कार्यालयीन व्यय | $13,397.80$ |
| आकस्मिक्ताएँ | 44.00 |
| मुद्रण एवं लेखन सामगी | 649.50 |
| दूरभाष प्रभार | $2,748.60$ |
| स्थानीय वाहन व्यय | 593.00 |
| यात्रा व्यय | $6,774.00$ |
| विद्युत प्रभार | 403.00 |

राज्य कार्यालय-कार्यकलाप
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाऍ $\quad 13,431.35$
प्रलेखन $\quad 5,56,230.00$
फीस और मानदेय $\quad 7,200.00$
विचारगोष्ठियों और कार्यशालाएँ

- चयन 1,06,090.30
- संघ कार्यशाला $16,558.00$
- वर्षिक योजना और बजट $31,891.80$
- जैंडर 2,565.00
- अन्य $19,810.00$
- शिक्षा में प्रयुक्त साधन $2,128.00$
- विचक्षणता कार्यशाला $43,932.50$
- क्षमता निर्माण 49,398.90

प्रशिक्षण व्यय

- शिक्षा 40,620.15
- प्रथम अवस्था $\quad 15,545.65$
- द्वितीय अवस्था $\quad 7,162.90$
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षण $2,902.00$

7: - अन्य $4,815.50$

## बैठक व्यय

- केन्द्रीय दल

42,274.05

- लेखा

31,623.40

- अन्य

64,386.55

- ईसी की बैठकें

94,316.65

- एनआरजी

27,980.00

- वार्पिक योजना और बजट
905.60
- शिक्षा
833.50
- पंचायत राज

29,691.45

- एनआर और एबी
718.00
- एसपीडी बैटकें

14,571.00

- स्वास्थ्य

19,966.50
संराधन केन्द्र

- आंक्स्मिकताएँ

30,000.00

- कार्यसंजाल और प्रलेखन $42,760.00$

कार्यक्रम समीक्षा
27,487.35
कार्यक्रम जारी करना
30,904. 35
स्वास्थ्य मेला
4,22,586.00
सहायता अनुदान
4,16,800.00
डीआईयू - महबूबनगर - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय

2,18,856.00
सहयोगिनियों का एफटीए
48,000.00
सहयोगिनियों का सीपीएफ
$23,453.00$
सह्टयोगिनियो की आक्मिक्ताएँ
$22,364.30$ संघ व्यय

1,573.50
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाऍॅ
5,358.00
विचारगोष्ठियाँ और कार्यशालाएँ

- चयन

7,795.75

- कृषि

2,957.50
प्रशिक्षण व्यय

- स्वास्थ्य

48,488.60

- साक्षरता

20,301.30

- अन्य

20,283.40

- लेखा
614.00
- शिक्षा
151.00

वैठक व्यय

- सभीक्षा

42,039.25

- अन्य

45,791.25

- लेखा
- समूह इकाइयॉ/संघ 22,197.45
- केन्द्रीयदल
- कार्यपालक समिति बैठक

1,178.05

- आहरण

29,218.35

- पंचायत रहज 15,682.85
- कृपि

2,625.75

- वार्पिक कार्ययोजना और बजट

2,047.50

पंचायत राज
91,643.60
सीआरसी बालिकाऐ 546.00

बाल मित्र
$7,255.00$
बालमित्र केन्द्र व्यय

- प्रशिक्षण

46,964.40

- शिक्षकों का मानदेय

बालिका संघ बैठक
बाल मित्र केन्द्र ग्राम सभा
$1,63,350,00$
$65,116.40$

प्रदर्शन भेंट
महिला शिक्षण केन्द्र
रंघम निधि
डीआईयू - मेडक - कार्यकलाप
सहयोगिनियों का मानदेय $2,47,291.00$
अंशदायी भविष्य निधि - सहयोगिनियाँ
सहयोगिनियों का एफटीए
सहयोगिनियों की आकस्मिक्ताऐ
पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ
प्रलेखन
विचारगोष्टियाँँ और कार्यशालाऍ
प्रशिक्षण व्यय
बैटक व्यय
समाचार पत्रक
संघम निधि
बालमित्र केन्द्र्र
महिला शिष्धण केन्द्र व्यय
पेले/रैलियाँ
डीआईयू - करीमनगर - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय सहयोगिनियों का अंशदायी भविष्य निधि
सहयोगिनियों का एफटीए
सहयोणिनियों की आकस्मिक्ताएँ
संघ व्यय
समाचार पत्रक
पुस्तकें और आधिधिक पत्रिकाएँ
प्रलेखन
विचारगोष्ठियाँ और कार्गशालाएँ
प्रशिक्षण य्यय
बैट्क व्यय
महिला शिंक्षण केन्द्र व्यय
मेले/रैलियाँ
बालमित्र केन्द्र (एनएफई)
संघम निधि
डीआईयू - निजामाबाद - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय

99,393.00
सहयोगिनियों का अंशदायी भविष्य निधि $10,960.00$
सहयोगिनियों का एफटीए 26,700.00
सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ
संघ व्यय
13,507.80

पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ
33,868.50
प्रलेखन

| दिवरण | प्राप्तियाँ रु. | विवरण | भुगतान रु. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | विच्चरतोष्ठियों और कार्यशालाएँ | 6,787.50 |
|  |  | प्रशिक्षण व्यय | 21,928.00 |
|  |  | बैठक व्यय | 75,567.15 |
|  |  | बालमित्र केन्द्र व्यय | 30,220.00 |
|  |  | महिला शिक्षण केन्द्र व्यय | 2,45,854.50 |
|  |  | मेले/रैलियाँ/शिविर | 1,20,979.45 |
|  |  | डीआईयू - आदिलाबाद - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय | 1,41,806.50 |
|  |  | सहयोगिनियों का अंशदायी भविष्य निधि | 15,140.00 |
|  |  | सहयोगिनियों का एफटीए | 30,900.00 |
|  |  | सहयोगिनियों की आकस्पिक्ताऍ | 17,713.00 |
|  |  | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकऍ | 1,885.00 |
|  |  | सामग्री तैयार करना और प्रलेखन | 1,155.40 |
|  |  | विचारगोष्ठियॉ और कार्यशालाएँ | 1,246.00 |
|  |  | प्रशिक्षण व्यय | 34,429.00 |
|  |  | बैठक व्यय | 35,916.75 |
|  |  | महिला शिक्षण केन्द्र व्यय | 39,547.75 |
|  |  | बालमित्र केन्द्र्र व्यय | 43,700.50 |
|  |  | मेल//रेलियाँ | 73,494.75 |
|  |  | डीआईयू - वारंगल - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय | 43,987.00 |
|  |  | सहघयोगिनियों का अंशदायी भविष्य निधि | 5,144.00 |
|  |  | सहयोगिनियों का एफटीए | 13,200.00 |
|  |  | सहयोगिनियों की आकस्मिक्ताएँ | 5,702.60 |
|  |  | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ | 637.25 |
|  |  | विच्चारगोष्ठियॉ और कर्तर्यशालाएँ | 3,401.50 |
|  |  | प्रशिक्षण व्यय | 3,001.50 |
|  |  | बैठक च्यय | 18,123.80 |
|  |  | मेला/रैली | 3,216.75 |
|  |  | डीआईयू - नालगोंडा - कार्यकलाप सहयोगिनियों का मानदेय | 20,780.00 |
|  |  | सहयोगिनियों क्र अंशद्ययी भविष्य निधि | 1,920,00 |
|  |  | सहयोगिनियों का एफटीए | 6,000,00 |
|  |  | सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ | 7,805.20 |
|  |  | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ | 250.00 |
|  |  | सामग्री तैयार करना/प्रलेखन | 25.50 |
|  |  | विचारगोष्ठियाँ और कार्यशालाऐ | 4,646.80 |
|  |  | प्रशिक्षण व्यय | 6,232.00 |
|  |  | बैठक व्यय | 15,579.75 |
| " |  | इति शेष |  |
|  |  | हाथ में नकदी |  |
|  |  | राज्य कार्यालय | 5,964.25 |
|  |  | मेडक | 2,657.35 |
|  |  | महबूबनगर | 557.00 |
|  |  | करीमनगर | 421.20 |
|  |  | निजामाबाद | 1,448.95 |
|  |  | आदिलाषाद | 198.00 |
|  |  | वारंगत | 560.75 |


| विवरण | प्रपप्तियाँ रु. | विधरण | भुगतान रु. |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | बैंक में नकदी <br> - राज्य कार्यालय <br> $\left.\begin{array}{l}\text { - खाता संख्या } 15614 \\ \text { - खाता संख्या } 15623\end{array}\right]$ <br> आंध्र बॅक अशोक नगर शाखा <br> - मेडक बचत खाता (सं सी ऑण्ड आई 1040) भारतीय स्टेट बैंक संगारेड्डी <br> - महबूबनगर (बचत खाता सं. 15806) आंध्र बैंक, महबूबनगर <br> - करीमनगर (बचत खाता सं 33029) आंध्र बैंक, करीमनगर <br> - निजामाबाद (बचत खाता सं. 183537) आंध्रैंक, करीमनगर <br> - आदिलाबाद (बचत खाता सं. 222/एसएएसबी/सीऑण्डआई स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, असिफाबाद <br> - वारंगल (बचत खाता सं 106483 आंध्र बैंक, क्रीमनगर | $\begin{array}{r} 1,06,052.10 \\ 3,56,639.25 \\ 24,951.00 \\ \\ 2,823.96 \\ 19,434.35 \\ 1,08,591.00 \\ \\ 63,119.00 \\ 27,660.00 \end{array}$ |
| समता धारणी <br> समता धारणी के लिए प्राप्त निधियाँ | 1,42,53,685.00 | समता धारणी राज्य कार्यालय |  |
| प्राप्त्याज |  | क्षमता निर्माण | 25,153.50 |
| राज्य कार्यालय | 6,101.00 | फुटकर | 28,917.55 |
| मेडक | 1,318.00 | अन्तर्राज्यीय प्रदर्शन भेंट | 47,684.30 |
| महबूबनगर | 4,781.00 | अन्तर्राज्यीय प्रदर्शन भेंट | 3,854.50 |
| करीमनगर | 4,784.88 | प्रलेखन | 9,900,00 |
| निजामाबाद | 4,072.00 |  |  |
| आदिलाबाद | 2,921.00 | डीआईयू मेडक |  |
|  |  | माइक्रे कैपिटल | 20,65,000.00 |
|  |  | जिला संसाधन समूह | 50,230.00 |
|  |  | कृति उपकरण | 30,000.00 |
|  |  | अनाज बैंक | 40,000.00 |
|  |  | कृमि खाद | 60,000.00 |
|  |  | मंडल स्तरीय कार्यशाला | 5,972.75 |
|  |  | सामग्री निर्माण | 680.00 |
|  |  | मामलों पर आधारित कार्यशाला | 5,622.00 |
|  |  | डीआईयू महबूबनगर माइक्रो कैपिटल | 23,10,000.00 |
|  |  | जिला संसाधन समूह | 57,846.50 |
|  |  | मंडल स्तरीय कार्यशाला | 10,070.75 |
|  |  | सामग्री निर्माए | 330.00 |
|  |  | कृमि खाद | 40,000.00 |
|  |  | डीआईयू करीमनगर माइक्रो कैपिटल | 15,75,000.00 |
|  |  | जिला संसाधन समूह | 45,801.75 |
|  |  | मंडल स्तरीय कार्यशाला | 3,948.50 |
|  |  | डीआईयू निजामाबाद माइक्रो कैपिटल | 5,60,000.00 |
|  |  | जिला संसाधन समूह | 8,139.75 |

विवरण प्राप्तियों रु. विवरण भुगतान रु.


कृते बालाजी नायड्ड एण्ड कं.
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

कृते आंध्र प्रदेश महिला समता संघ

## जी. बालाजी नायड्ड

भागीदर
स्थल : हैदराबाद
दिनांक: 21.5.2001

के. उमा माहेश्वरी लेखा अधिक्नरी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

| क्रतम | विवरण | 01.04 .2000 के दिन अथशेष | 30.09 .2000 के पहले परिवर्धन | 01.102000 के पश्चात परिवर्धन | कुल जोड़ | $\begin{aligned} & \text { मूल्य } \\ & \text { की द } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { मूल्य } \\ & \text { =हास } \end{aligned}$ | 31.03.2001 की स्थिति क़्र अनुसार इतिशेष |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 01 वाहन |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - राज्य कार्यालय | 53032.00 | 0.00 | 000 | 53032.00 | 20\% | 10606.00 | 42426.00 |
|  | - मेडक | 361978.20 | 000 | 0.00 | 361978.20 | 20\% | 72395.20 | 289583.00 |
|  | महबूबनगर | 361978.20 | 0.00 | 0.00 | 361978.20 | 20\% | 72395.20 | 289583.00 |
|  | करीपनगर् | 169660.00 | 0.00 | 0.00 | 169660.00 | 20\% | 33932.00 | 135728.00 |
|  | निज़ामाबाद | 220507.20 | 0.00 | 0.00 | 220507.20 | 20\% | 44101.20 | 176406.00 |
|  | आदिलाबाद | 245008.00 | 0.00 | 0.00 | 245008.00 | 20\% | 49002.00 | 196006.00 |
|  | वारंगल | 0.00 | 0.00 | 398922.00 | 398922.00 | 10\% | 39892.00 | 359030.00 |
| 02. कार्यालय उपकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - राज्य कार्यालय | 62231.40 | 3980.00 | 689000 | 73101.40 | 10\% | 6966.40 | 66135.00 |
|  | - मेडक | 50026.00 | 0.00 | 000 | 50026.00 | 10\% | 5003.00 | 45023.00 |
|  | महलूबनगर | 13020.30 | 0.00 | 0.00 | 13020.30 | 10\% | 1302.30 | 11718.00 |
|  | करीमनगर | 29344.00 | 0.00 | 0.00 | 29344.00 | 10\% | 2934.00 | 26410.00 |
|  | निजामाबाद | 17881.20 | 0.00 | 0.00 | 17881.20 | 10\% | 1788.20 | 16093.00 |
|  | आदिलाबाद | 17881.20 | 0.00 | 0.00 | 17881.20 | 10\% | 1788.20 | 16093.00 |
|  | वारंगल | 0.00 | 0.00 | 24055.00 | 24055.00 | 5\% | 1203.00 | 22852.00 |
|  | नालयोंडा | 0.00 | 0.00 | 16455.00 | 1645500 | 5\% | 823.00 | 15632.00 |
| 03. फर्निचर एवं जुड़नार |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - राज्य कार्यालय | 167406.00 | 0.00 | 33616.00 | 201022.00 | 10\% | 18422.00 | 182600.00 |
|  | - मेडक | 48583.80 | 0.00 | 0.00 | 48583.80 | 10\% | 4858.80 | 43725.00 |
|  | महबूबनगर | 71316.00 | 0.00 | 18242.00 | 89558.00 | 10\% | 8044.00 | 8151400 |
|  | करीमनगर | 73733.00 | 0.00 | 0.00 | 73733.00 | 10\% | 7373.00 | 66360.00 |
|  | निज़ामाबाद | 51074.00 | 0.00 | 0.00 | 51074.00 | 10\% | 5107.00 | 45967.00 |
|  | आदिलाबाद | 43646.00 | 0.00 | 13500.00 | 57146.00 | 10\% | 5040.00 | 52106.00 |
|  | कारंगल | 000 | 0.00 | 30242.00 | 30242.00 | 5\% | 1512.00 | 28730.00 |
|  | नालगोंडा | 0.00 | 0.00 | 41184.00 | 41184.00 | 5\% | 2059.00 | 39125.00 |
| 04. दृक-श्राव्य उपकरण |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ₹ाज्य कार्यालय | 24481.80 | 0.00 | 71680.00 | 96161.80 | 10\% | 6032.80 | 90129.00 |
|  | - मेडक | 27136.00 | 0.00 | 0.00 | 27136.00 | 10\% | 2714.00 | 24422.00 |
|  | महबूबनगर | 18528.30 | 0.00 | 0.000 | 18528.30 | 10\% | 1852.30 | 16676.00 |
|  | करीमनगर | 23175.00 | 0.00 | 0.00 | 23175.00 | 10\% | 2318.00 | 20857.00 |
|  | निज्ञामाबाद | 21465.00 | 0.00 | 0.00 | 21465.00 | 10\% | - 2147.00 | 19318.00 |
|  | आदिलाबाद | 21465.00 | 0.00 | 0.00 | 21465.00 | 10\% | 2147.00 | 19318.00 |
| 05. कम्प्यूटर |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - राज्य कार्यालय | 119047.20 | 0.00 | 245484.00 | 364531.20 | 60\% | 145073.20 | 219458.00 |
|  | - मेडक | 31728.00 | 0.00 | 0.00 | 31728.00 | 60\% | 19037.00 | 12691.00 |
|  | महबूबनगर | 31728.00 | 0.00 | 0.00 | 31728.00 | 60\% | 19037.00 | 12691.00 |
|  | करीमनगर | 31728.00 | 0.00 | 5230.00 | 36958.00 | 60\% | 20606.00 | 16352.00 |
|  | निज़ामाबाद | 0.00 | 0.00 | 50676.00 | 50676.00 | 30\% | 15203.00 | 35473.00 |
|  | आदिलाबाद | 0.00 | 0.00 | 46055.00 | 46055.00 | 30\% | 13817.00 | 32238.00 |
| Q6. झेरोक्स मशीन |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - राज्य कार्यालय | 69665,60 | 0.00 | 0.00 | 69665.60 | 20\% | 13933.60 | 55732.00 |
|  | - मेडक | 23784.00 | 0.00 | 0.00 | 23784.00 | 20\% | 4757.00 | 19027.00 |
|  | महवूबनगर | 23784.00 | 0.00 | 0.00 | 23784.00 | 20\% | 4757.00 | 19027.00 |
|  | करीमनगर | 49773.60 | 0.00 | 0.00 | 49773.60 | 20\% | 9954.60 | 39819.00 |
|  | निज़ामादाद | 49773.60 | 0.00 | 0.00 | 49773.60 | 20\% | 9954.60 | 39819.00 |
|  | आदिलाबाद | 37458.40 | 0.00 | 0.00 | 37458.40 | 20\% | 7491.40 | 29967.00 |
|  | जोड | 2663028.00 | 3980.00 | 10022.31.00 | 3669239.00 |  | 697380.00 | 2971859.00 |

आंध्र प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद
31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सावधि जमाराशियां परिशिष्ट - II

|  | बैंक और शाखा का नाम | एफ.डी.आर. क्रमांक | अवधि |  | ब्याज <br> दर | राशि | उपचित <br> ज्याज |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | से | तक |  | रु. पै. |  |
| 01. राज्य कार्यालय |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - आंध बैंक | 0322261-65 | 23.03.2001 | 08.05.2001 | 6.5\% | 25,00,000.00 | 4,007.00 |
|  | हैदराबाद |  |  | जोड़ : अ |  | 25,00,000.00 | 4,007.00 |
| 02. | डीआइयू - मेडक | 444385-88 | 29.03.2001 | 14.05.2001 | 6.5\% | 2,00,000.00 | 107.00 |
|  | संगारेड्डी |  |  | जोड़ : आ |  | 2,00,000.00 | 107.00 |
| 03. | डीआङयू - महबूबनगर आंध्र बैंक | 734668-70 | 27.03.2001 | 26.04.2001 | 4.75\% | 1,50,000.00 | 98.00 |
|  | महबूबनगर |  |  | जोड़ : ई |  | 1,50,000.00 | 98.00 |
| 04. | डीआइ्यू - करीमनगर आंध्रैंक | 351046-49 | 29.03.2001 | 14.05.2001 | 6.5\% | 2,00,000.00 | 107.00 |
|  | करीमनगर |  |  | जोड़ : ई |  | 2,00,000.00 | 107.00 |
| 05. | डीआइयू - निजामाबाद आंघ्र बैंक | 283563-66 | 29.03.2001 | 14.05.2001 | 6.5\% | 2,00,000.00 | 107.00 |
|  | निजामाबाद |  |  | जोड़: उ |  | 2,00,000.00 | 107.00 |
| 06. | डीआइयू - आदिलाबाद स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद | 0638368-71 | 28.03.2001 | 13.05.2001 | 6.5\% | 2,04,915.00 | 146.00 |
|  | आसिफाबाद-126 |  |  | जोड़ : ऊ |  | 2,04,915.00 | 146.00 |
| 07. | डीआइयू - वारंगल आंध्र बैंक | 0200211-14 | 28.03.2001 | 13.05.2001 | 6.5\% | 2,00,000.00 | 143.00 |
|  | नक्कालकुंटा |  |  | जोड़ : ए |  | 2,00,000.00 | 143.00 |
|  | जोड़ (अ + आ + इ + ई + Ј + ऊ + ए) |  |  |  |  | 36,54,915.00 | 4,715.00 |

आंध्र प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद
31.03.2001 की स्थिति के अनुसार सावधि जमाराशियां और अग्रिम

परिशिष्ट - III

| क्रम विवरण | राशिश |  |
| :--- | :--- | :---: |
|  | रु. पैसे |  |

1. किराये की जमा-राशि

- राज्य कार्यालय $60,000.00$
- मेडक

24,000.00

- महबूबनगर

13,100.00

- कर्रीमनगर

10,000.00

- निज़ामाबाद

13,857.00

- आदिलाबाद

9,000.00

- वारंगल

6,000.00

- नालगोंडा

4,400.00

कुल जोड़ : अ
$1,40,357,00$
02. अग्रिम

- राज्य कार्यालय

27,332.00

- महबूबनगर

3,752.25

- करीमनगर

2,600.00

- आदिलाबाद
$-2,000.00$

कुल जोड़ : ब
31,684.25

कुल जोड़ : अ + ब
$1,72,041.25$

# आंध्र प्रदेश महिला समता संघ 

हैदराबाद
31.03 .2001 की स्थिति के अनुसार नकद और बैंक शेष

परिशिष्ट ~ IV

| क्रम विवरण | राशि |  |
| :--- | :--- | :---: |
|  | रु. पैसे |  |

1. हाथ में नकदी

- राज्य कार्यालय

5,964.25

- मेडक

2,657.35

- महबूबनगर
557.00
- करीमनगर
421.20
- निजामाबाद

1,448.95

- आदिलाबाद
198.00
- वारंगल
560.75

कुल जोड : अ
11,807.50
02.

बैंक में नकदी

- बचत खाता क्रमांक 15614 आंध्र बैंक

1,06,052.10

- बचत खाता क्रमांक 15623 अशोक नगर शाखा

3,56,639.25

- बचत खाता क्रमांक C\&I 040

24,951.00
एसबीआइ, रांगारेड्डी

- बचत खाता क्रमांक 15806

2,823.96
आंध्र बैंक, महबूबनगर

- बचत खाता क्रमांक 33029

19,434.35
आंध्र बैंक, करीमनगर

- बचत खाता क्रमांक 183537

1,08,591.00
आंध्र बैंक, निजामाबाद

- बचत खाता क्रमांक 222/SSB/CEI
$63,119.00$
एसबीएच, अरिफाबाद
- बच्त खाता क्रमांक 106483

27,660.00
आंध्र बैंक, वारंगल
कुल जोड : ब
7,09,270.66
कुल जोड : अ + ब
7,21,078.16

# आंध्र प्रदेश महिला रमता संघ 

हैदराबाद
31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च

31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च

डीआड्दयू - मेडक
परिशिष्ट - VI

| क्रम विवरण | राशि |
| :--- | :--- |
|  |  |


$\qquad$

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्य्रक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद

### 31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च

| डीआइयू - महबूबनगर |  | परिशिष्ट- VII |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | वेतन | 99,896.00 |
| 02. | अंशदायी भविष्यनिधि | 46,530.00 |
| 03. | मानदेय | 4,11,862.00 |
| 04. | समेकित महँगाई भत्ता | 14,400.00 |
| 05. | किराया | 47,616.00 |
| 06. | कार्यालयीन व्यय | 14,165.25 |
| 07. | आकस्मिकताएँ | 7,788.50 |
| 08. | मुद्रण और लेखन सामग्री | 18,947.00 |
| 09. | दूरभाष प्रभार | 14,348.75 |
| 10. | डाक महसूल और तार | 1,131.50 |
| 11. | डीजल | 8,221.50 |
| 12. | वाहन अनुरक्षण | 28,784.75 |
| 13. | स्थानीय वाहन व्यय | 4,647.00 |
| 14. | यात्रा व्यय | 26,309.50 |
| 15. | विद्युत प्रभार / जल प्रभiर | 20,231.00 |
| 16. | बैक प्रभार | 3,669.00 |
| 17. | बीमा | 14,495.00 |
|  |  | 7,83,042.75 |

[^2]नंदिनी प्रसाद
राज्य कर्यक्रम निदेश्रक
31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च


के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

### 31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च

| डीआइयू - निज़ामाबाद |  | परिशिष्ट - IX |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | मानदेय | 2,26,384.00 |
| 02. | अंशदायी भविष्यनिधि | 24,723.00 |
| 03. | समेकित महॅगाई भत्ता | 3,000.00 |
| 04. | किराया | 41,643.00 |
| 05. | कार्यालयीन व्यय | 37,890.50 |
| 06. | आकस्मिकताएँ | 12,312.75 |
| 07. | मुद्रण और लेखन सामग्री | 18,352.50 |
| 08. | दूरभाष प्रभार | 10,986.75 |
| 09. | डाक महसूल और तार | 809.00 |
| 10. | डीजल | 10,252.30 |
| 11. | वाहन अनुरक्षण | 49,051.00 |
| 12. | स्थानीय वाहन व्यय | 2,135.50 |
| 13. | यात्रा व्यय | 22,073.45 |
| 14. | विद्युत प्रभार / जल प्रभार | 7,235.00 |
| 15. | बैंक प्रभार | 120.00 |
|  |  | 4,66,968.75 |

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध्र प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद
31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च


## के. उमा माहेश्वरी

लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

आंध प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद
31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च

| डीआइयू - वारंगल |  | $\frac{\text { परिशिष्ट - XI }}{\text { राशि }}$ |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण |  |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | मानदेय | 50,500.00 |
| 02. | अंशदाय़ी भविष्यनिधि | 4,440.00 |
| 03. | किराया | 21,000.00 |
| 04. | कार्यालयीन व्यय | 15,662.50 |
| 05. | आकस्मिकताऍ | 415.00 |
| 06. | मुद्रण और लेखन सामग्री | 5,638.75 |
| 07. | दूरभाष प्रभार | 4,281.50 |
| 08. | डीजल | 2,261.10 |
| 09. | वाहन अनुरक्षण | 7,494.00 |
| 10. | स्थानीय वाहन व्यय | 2,768.00 |
| 11. | यात्रा व्यय | 14,025.00 |
| 12. | विद्युत प्रभार | 266.00 |
| 13. | बैंक प्रभार | 25.00 |
| - |  | 1,28,776.85 |

31.03.2001 के वर्षान्त का प्रबंधन खर्च


### 31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| राज्य कार्यालय |  | परिशिष्ट - XIII |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | पुस्तके और आवधिक पत्रिकाएँ | 13,431.35 |
| 02. | दस्तावेजीकरण | 5,56,230.00 |
| 03. | फीस और मानदेय | 7,200,00 |
| 04. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 2,72,374.50 |
| 05. | प्रशिक्षण व्यय | 1,11,543.60 |
| 06. | बैठक व्यय | 3,27,266.70 |
| 07. | संराधन केन्द्र | 72,760.00 |
| 08. | कार्यक्रम संमौक्षा | 27,487.35 |
| 09. | कार्यक्रम जारी करना | 30,904.35 |
| 10. | स्वास्थ्य मेला | 4,22,586.00 |
| 11. | सहायता अनुदान | 4,16,800.00 |
|  |  | 22,58,583.85 |
|  |  |  |

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रश़ाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

# आंध्र प्रदेश महिला समता संघ 

## हैदराबाद

### 31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : मेडक |  | परिशिष्ट - XIV |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | सहयोगिनियों का मानदेय | 2,47,291.00 |
| 02. | सीपीएफ - सहयोगिनियां | 27,569.00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 52,350.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ | 29,149.60 |
| 05. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाऍ | 7,227.35 |
| 06. | दस्तावेजीकरण | 3,080.50 |
| 07. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाऍ | 6,724.25 |
| 08. | प्रशिक्षण व्ययं | 38,978.45 |
| 09. | बैठक व्यय | 97,737.80 |
| 10. | समाचार पत्रक | 9,900.00 |
| 11. | रंघम निधि | 1,53,600.00 |
| 12. | बालमित्र केंद्र (एनएफइ) | 2,45,635.70 |
| 13. | महिला शिक्षण केंद्र व्यय | 2,95,075.90 |
| 14. | मेला/रैलियाँ | 1,77,787.10 |
|  |  | 13,92,106.65 |

31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : महबूबनगर |  | परिशिष्ट-XV |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | रहलयोगिनियों का मानदेय | 2,18,856.00 |
| 02. | सीपीएफ-सहयोगिनियां | 23,453.00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 48,000.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ | 22,364.30 |
| 05. | संघ व्यय | 1,573.50 |
| 06. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ | 5,358.00 |
| 07. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 10,753.25 |
| 08. | प्रशिक्षण व्यय | 89,838.30 |
| 09. | बैठक व्यय | 1,67,188.90 |
| 10. | बालमित्र केन्द्र (एनएफइ) | 2,80,460.80 |
| 11. | एमएसके खर्च | 2,84,809.80 |
| 12. | संघ निधि | 1,32,000.00 |
| 13. | मेले/रैलियाँ | 99,444.60 |
|  |  | 13,84,100.45 |

### 31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : करीमनगर |  | परिशिष्ट- XVI |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | सहयोगिनियों का मानदेय | 2,58,402.50 |
| 02. | सीपीएफ - सहयोगिनिया | 27,868.00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 59,700.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताऍँ | 26,569.50 |
| 05. | संघ व्यय | 18,508.25 |
| 06. | समाचार पत्रक | 2,252.00 |
| 07. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ | 5,020.00 |
| 08. | दस्तावेजीकरण | 9,182.25 |
| 09. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 38,326.15 |
| 10. | प्रशिक्षण व्यय | 15,925.35 |
| 11. | बैठक व्यय | 87,676.20 |
| 12. | एमएसके खर्च | 2,96,215.10 |
| 13. | मेले/रैलियाँ | 1,34,447.42 |
| 14. | बालमित्र केन्द्र (एनएफइ) | 80,289.45 |
| 15. | संघ निधि | 1,44,000.00 |
|  |  | 12,04,382.17 |

### 31.03 .2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : निज़ामाबाद |  | परिशिष्ट-XVII |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | सहयोगिनियों का मानदेय | 99,393.00 |
| 02. | सीपीएफ-सहयोगिनियां | 10,960.00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 26,700.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ | 13,507.80 |
| 05. | संघ व्यय | 33,868.50 |
| 06. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ | 2,882.25 |
| 07. | दस्तावेजीकरण | 12,796.80 |
| 08. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 6,787.50 |
| 09. | प्रशिक्षण व्यय | 21,928.00 |
| 10. | बैठक व्यय | 75,567.15 |
| 11. | बाल मित्र केन्द्र का व्यय | $30,220.00$ |
| 12. | महिला शिक्षण केन्द्र का व्यय | 2,45,854.50 |
| 13. | मेले/ ैैलियाँ/शिविए | 1,20,979.45 |
|  |  | 7,01,444.95 |

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रराद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

### 31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

परिशिष्ट - XVII

रु. पैसे

1. सहयोगिनियों का मानदेय

1,41,806.50
02. सीपीएक - सहयोगिनियां $15,140.00$
03. सहयोगिनियों का एफटीए $30,900.00$
04. सहयोगिनियों की आकस्मिकताएँ 17,713.00
05. पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाएँ $1,885.00$
06. सामग्री तैयार करना / दस्तावेजीकरण
$1,155.40$
$\begin{array}{ll}\text { 07. विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ } & 1,246.00\end{array}$
08. प्रशिक्षण व्यय $34,429.00$
09. बैठक व्यय $35,916.75$
10. महिला शिक्षण केन्द्र का व्यय 39,547.75
11. बाल मित्र केन्द्र का व्यय $43,700.50$
12. मेले/रैलियाँ व्यय 73,494.75

कुल जोड
$4,36,934,65$

## हैदराबाद

31.03.2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : वारंगल |  | परिशिष्ट - XIX |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | सहयोगिनियों का मानदेय | 43,987.00 |
| 02. | सीपीएफ- रहयोगिनियां | 5.144 .00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 13,200.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताऍ | 5,702.60 |
| 05. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाऍ | 637.25 |
| 06. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाऍँ | 3,401.50 |
| 07. | प्रशिक्षण व्यय | 3,001.50 |
| 08. | बैठक व्यय | 18,123.80 |
| 09. | मेले/रैलियाँ व्यय | 3,216.75 |
|  |  | 96,414.40 |

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रराद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

### 31.03 .2001 के वर्षान्त का कार्यकलाप व्यय

| डीआइयू : नालगोंडा |  | परिशिष्ट- XX |
| :---: | :---: | :---: |
| क्रम | विवरण | राशि |
|  |  | रु. पैसे |
| 01. | सहयोगिनियों का मानदेय | 20.780 .00 |
| 02. | सीपीएफ-सहयोगिनियां | 1,920.00 |
| 03. | सहयोगिनियों का एफटीए | 6,000.00 |
| 04. | सहयोगिनियों की आकस्मिकताऍ | 7,805.20 |
| 05. | पुस्तकें और आवधिक पत्रिकाऐँ | 250.00 |
| 06. | दस्तावेजीकरण | 25.50 |
| 07. | विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 4,646.80 |
| 08. | प्रशिक्षण व्यय | 6,232.00 |
| 09. | बैठक व्यय | 15,579.75 |
|  | कुल जोड | 63,239.25 |

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रराद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

## आंध्र प्रदेश महिला समता संघ

## हैदराबाद

01.04 .2000 रो 31.03 .2001 के वर्ष के लिए निधियों के उपयोग का प्रमाणपत्र

| विवरण | राशि | राशि |
| :---: | :---: | :---: |
|  | रु. पैसे | रु. पैसे |
| क. 01.04 .2000 की स्थिति के अनुसार अक्षय अतिशेष |  | 46,97,899.20 |
| ख. भारत सरकार से प्राप्त निधियॉ |  | 1,30,00,000.00 |
| ग. जोड़ : क + ख |  | 1,76,97,899.20 |
| घ. किया गया व्यय |  |  |
| 1) प्रबंधन लागत | 49,15,395.98 |  |
| 2) कार्यकलाप लागत | 75,37,206.37 |  |
| 3) क्रयय की गई आस्तियाँ | 10,06,211.00 |  |
| 4) जमा राशियां, अग्रिम और भविष्य निधि | 2,48,361.25 |  |
|  |  | 1,37,07,174.60 |
| च. अक्षय राशि : ग-घ |  | 39,90,724.60 |
| छ. प्राप्त ब्याज |  | 2,03,134.56 |
| ज. वसूल किया गया अग्रिम |  | $\cdot 1,81,720.00$ |
| झ. आईईसी सामग्री की बिक्री से प्राप्त निवल प्राप्तियाँ |  | 414.00 |
| 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार इतिशेष |  | 43,75,993.16 |
| निम्न के संबंध में अक्षय राशि का ब्यौरा |  |  |
| हाथ में नकदी |  | 11,807.50 |
| बैंक में नकदी |  | 7,09,270.66 |
| सावधि जमा-राशियों |  | 36,54,915.00 |
| 31.03.2001 की स्थिति के अनुसार शेष |  | 43,75,993.16 |

कृत्ते बालाजी नायडु एण्ड कं.
कृते आंध प्रदेश महिला समता संघ
चार्टर्ड एकाउन्टन्ट्स

जी. बालाजी नायडु
भागीदार

के. उमा माहेश्वरी
लेखा अधिकारी

नंदिनी प्रसाद
राज्य कार्यक्रम निदेशक

हैदराबाद

### 01.04.2000 से 31.03.2001 के वर्ष के दौरान किये गये व्यय का विवरण

| विवरण | राज्य कार्यालय <br> ₹. पैसे | डीआइयू <br> मेडक | डीआइयू महबूननगर | डीआइ्रयू क्रीमनगर | डीआइयू <br> निजामाबाद | डीआइएयू आदिलाबाद ₹ु. पैसे | डीआइयू <br> वारंगल <br> रु. पैसे | डीआइयू नासगोंडा ₹. पैसे | जोड़ सु. पैसे |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| क. प्रबंधन लागत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| वेतन | 1,10,546.00 | 48,954.00 | 99,896.00 | 78,586.00 | 0.00 | 90,885.00 | 0.00 | 0.00 | 4,28,867.00 |
| अंशदायी भविष्य निधि | 83,583.00 | 43,299.00 | 46,530.00 | 41,564.00 | 24,723.00 | 19,282.00 | 4,440.00 | 2,700.00 | 2,66,121.00 |
| मानदेय | 7,54,247.00 | 4,04,688.00 | 4,11,862.00 | 3,67,620.50 | 2,26,384.00 | 1,78,601.00 | 50,500,00 | 30,960.00 | 24,24,862.50 |
| समेकित महॅगाई भत्ता | 0.00 | 9,600.00 | 14,400.00 | 6,600.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
| किराया | 1,11,000,00 | 50,000.00 | 47,616.00 | 30,500,00 | 41,643.00 | 37,375.00 | 21,000.00 | 17,600.00 | 3,56,734.00 |
| कार्यालयीन व्यय | 88,318.25 | 22,408.00 | 14,165.25 | 11,062.50 | 37,890.50 | 15,588.00 | 15,662.50 | 13,397.80 | 2,18,492.80 |
| आकस्मिकताएँ | 31,213.45 | 8,169.50 | 7,788.50 | 5,724.35 | 12,312.75 | 5,189.50 | 415.00 | 44.00 | 70,857.05 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री | 31,532.75 | 18,450.00 | 18,947.00 | 11,558.00 | 18,352.50 | 10,413.00 | 5,638.75 | 649.50 | 1,15,541.50 |
| दूरभाष प्रभार | 87,469.95 | 9,757.75 | 14,348.75 | 20,954.25 | 10,986.75 | 11,626.75 | 4,281.50 | 2,748.60 | 1,62,174.30 |
| ड्डाक महसूल और तार | 9,097.75 | 646.00 | 1,131.50 | 890.00 | 809.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 13,139.25 |
| पेट्रोल / डीजल | 55,553.60 | 6,410.60 | 8,221.50 | 23,457.55 | 10,252.30 | 23,382.25 | 2,261.10 | 0.00 | 1,29,538.90 |
| वाहन अनुरक्षण | 28,998.70 | 19,622.00 | 28,784.75 | 31,094.03 | 49,051.00 | 25,453.00 | 7,494.00 | 0.00 | 1,90,497.48 |
| स्थानीय वाहन व्यय | 42,407.75 | 2,353.00 | 4,647.00 | 1,216.00 | 2,135.50 | 157.00 | 2,768,00 | 593.00 | 56,277.25 |
| यात्रा व्यय | 34,530.25 | 7,736.00 | 26,309.50 | 17,159.50 | 22,073,45 | 24,481,00 | 14,025.00 | 6,774.00 | 1,53,088.70 |
| विद्युत प्रभार/जल प्रभार | 37,808.00 | 7,141.50 | 20,231.00 | 4,962.75 | 7,235.00 | 856.00 | 266.00 | 403.00 | 78,903.25 |
| बैंक प्रभार | 15,852.00 | 2.330 .00 | 3,669.00 | 2,780.00 | 120.00 | 3,660.00 | 25.00 | 0.00 | 28,436.00 |
| बीमा | 74,745.00 | 13,301.00 | 14,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,02,541.00 |
| लेखा परीक्षण फीस | $35,000.00$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| पीएफ-इडीएलआइएस | 15,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780.00 |
| पीएफ-प्रशासन प्रभार | 34,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,944.00 |
| कुल जोड़ | 16,82,627.45 | 6,74,866.35 | 7,83,042.75 | 6,55,729.43 | 4,66,968.75 | 4,47,514.50 | 1,28,776.85 | 75,869.90 | 49,15,395.98 |

आंध्र प्रदेश महिला समता संघ
हैदराबाद

### 01.04.2000 से 31.03 .2001 के वर्ष के दौरान किये गये व्यय का विवरण

| विवरण | राज्य कार्यालय | कीआध्रू <br> मेडक | जीआइयू महबूबनगर | खीआइयू करीमनगर | डीआइयू <br> निज़ामावाद | 太ीआड्यू आद्विलाबाद | डीआइयू वारंगल | डीआइयू नालगोंडा | जोड़ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | रु. पैसे | रु. पैसे | F. पैसे | रु. पैसे | रु. पैसे | ऊ. पैसे | रु. पैसे | ए. पेसे | रु. पैसे |
| ख. कार्यकलाप लागत |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| मानदेय-सहयोगिनियां | 0.00 | 2,47,291.00 | 2,18,856.00 | 2,58,402.50 | 99,393.00 | 1,41,806.50 | 43,987.00 | 20,780.00 | 10,30,516.00 |
| सीपीएक-सह्योगिनियां | 0.00 | 27,569.00 | 23,453.00 | 27,868.00 | 10,960.00 | 15,140.00 | 5,144.00 | 1,920.00 | 1,12,054.00 |
| एफटीए - सह्योगिनिया | 0.00 | 52,350.00 | 48,000,00 | 59,700.00 | 26,700,00 | 30,500,00 | 13,200,00 | 6,000.00 | 2,36,850.00 |
| आकस्मिकताए- सहयोगिनियां | 0.00 | 29,149.60 | 22,364,30 | 26,569.50 | 13,507.80 | 17,713.00 | 5,702.60 | 7,805.20 | 1,22,812,00 |
| पुस्तके और आवधिक पत्रिकाएँ | 13,431.35 | 7,227.35 | 5,358.00 | 5,020.00 | 2,882.25 | 1,885.00 | 637.25 | 250.00 | 36,691.20 |
| दस्तावेणीकरण/सायग्री तैघार करना | 5,56,230.00 | 3,080.50 | 0.00 | 9,182.25 | 12,796.80 | 1,155.40 | 0.00 | 25.50 | 5,82,470.45 |
| फीस और मानदेय | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| विचारगोष्ठी और कार्यशालाएँ | 2,72,374.50 | 6,724.25 | 10.753.25 | 38,326.15 | 6,787.50 | 1,246.00 | 3,401.50 | 4,546.80 | 3,44,259.95 |
| प्रशिक्षण व्यय | 1,11,543.60 | 38,978.45 | 89,838.30 | 15,925.35 | 21,928.00 | 34,429.00 | 3,001.50 | 6,232.00 | 3,21,876.20 |
| बैठक व्यय | 3,27,266.70 | 97,737,80 | 1,67,188.90 | 87,676.20 | 75,567.15 | 35,916.75 | 18,123.80 | 15,579.75 | 8,25,057,05 |
| संघम निधि | 0.00 | 1,53,600.00 | 1,32,000.00 | 1,44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,29,600,00 |
| संघम कुटीर | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| संघम व्यय | 0.00 | 0.00 | 1,573.50 | 18,508.25 | $33,868.50$ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,950.25 |
| एनएफइ प्यय (बालमित्र) | 0.00 | - 2,45,635.70 | 2,80,460.80 | 80,289.45 | 30,220,00 | 43,700.50 | 0.00 | 0.00 | 6,80,306.45 |
| जिला मेला/जुलूस/शिकिर | 4,22,586.00 | 1,77,787.10 | 99,444.60 | 1,34,447.42. | 1,20,979.45 | 73,494.75 | 3,216.75 | 0.00 | 10,31.956.07 |
| एपएसके व्यय | 0.00 | 2,95,075.90 | 2,84,809.80 | 2,96,215.10 | 2,45,854.50 | 39,547.75 | 0.00 | 0.00 | 11,61,503.05 |
| संसांधन केन्द्र | 72,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.760 .00 |
| सहायता अनुदान | 4,16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,16,800.00 |
| कार्यक्रमं समीक्षा | 27,487.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,487.35 |
| कार्यक्रम जारी करना | 30,904.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,904.35 |
| शैक्षिक कार्यकलाप (आयएनएनओ) कार्यक्रम | म 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| समाचार पत्रक | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 2,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,152.00 |
| कुल जोड | 22,58,583.85 | 13,92,106,65 | 13,84,100.45 | 12,04,382.17 | 7,01,444.95 | 4,36,934.65 | 96,414.40 | 63,239.25 | 75,37,206.37 |

## आंध्र प्रदेश महिला समता संघ <br> हैदराबाद

01.04.2000 से 31.03.2001 के वर्ष के दौरान किये गये व्यय का सिवरण

| विवरण | पाज्य कार्यालय रु. पैसे |  | जीआइयू <br>  <br> रु. $\qquad$ | उीआइयू करीमनगर रु. पैसे | ीीआघयू <br> निज़ामाबाद <br> रु. पैसे | डीआइयू आदिलाबाद <br> ₹. पैसे | डीआइयू वारंगल रु. $\qquad$ पैसे | उीआइयू नालगोंडा रु. $\qquad$ | जोड़ रु. पैस |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| ग. क्रूय की गई आस्तियां |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| कार्यालयीन उपकरण | 10,870,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,055.00 | 16,455.00 | 51,380.00 |
| वाहन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,98,922.00 | 0.00 | 3,98,922.00 |
| दृक्श्र्राव्य उपकरण | 71,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,680.00 |
| फर्निचर और जुडनार | 33,616.00 | 0.00 | 18,242.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 30,242.00 | 41,184.00 | 1,36,784.00 |
| कम्प्यूटर | 2,45,484.00 | 0.00 | 0.00 | 5,230.00 | 50,676.00 | 46,055.00 | 0.00 | 0.00 | 3,47,445,00 |
| जोड़ : ग | 3,61,650.00 | 0.00 | 18,242.00 | 5,230.00 | 50,676.00 | 59,555.00 | 4,53,219,00 | 57,639.00 | 10,06,211,00 |
| घ. जमा राशियां, अग्रिम और भविष्यनिधि |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| किराये की जमा राशि | 60,000.00 | 24,000,00. | 13,100.00 | 10000.00 | 13,857.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 4,400.00 | 1,40,357.00 |
| अग्यिम | 27,332.00 | 0.00 | 3,752.25 | 2,600.00 | 0.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,684.25 |
| ईपीएक और सीपीएफ | 35,219,00 | 13,320.00 | 13,440.00 | 6,000.00 | 3,241.00 | 5,100,00 | 0.00 | 0.00 | 76,320.00 |
| जोड़ : घ | 1,22,551.00 | 37,320,00 | 30,292.25 | 18,600.00 | 17,098.00 | 12,100.00 | 6,000.00 | 4,400.00 | 2,48,361.25 |
| जोड़ (क+ख+ग+प) | 44,25,412.30 | 21,04,293.00 | 22,15,677.45 | 18,83,941.60 | 12,36,187.70 | 9,56,104.15 | 6,84,410.25 | 76,75,115.27 | 1,37,07,174.60 |
| वसूल किया गया अग्रिम |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| किराये की जमाराशि | 60000.00 | 24,000,00 | 13,100.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,22,100,00 |
| अग्रिम | 4,780.00 | 2,000.00 | 0.00 | 3,856.00 | 8,000.00 | 4,554.00 | 0.00 | 0.00 | 23,190.00 |
| संदेय ईपीएफ और सीपीएफ | 6,908.00 | 7,448.00 | 5,960.00 | 6,352.00 | 3,342.00 | 3,780.00 | 1,620.00 | 1,020.00 | 36,430.00 |
| जोड | 71,688.00 | 33,448.00 | 19,060.00 | 20,208.00 | 17,342.00 | 17,334.00 | 1,620.00 | 1,020.00 | 1,81,720.00 |
| प्राप्त ब्राज |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| सावधि जमाराशियो पर | 1,10,002.00 | 9,287.00 | 12,492,56 | 20,725.00 | 11,869.00 | 18,298.00 | 0.00 | 0.00 | 1,82,673.56 |
| बैक बचत खातों पर | 11,208.00 | 1,177.00 | 5,850,00 | 1,646.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,461.00 |
| जोड | 1,21,210.00 | 10,464.00 | 18,342.56 | 22,371.00 | 12,449.00 | 18,298.00 | 0.00 | 0.00 | 2,03,134.56 |








漓





4. सా No
5. NDo $2 \pi \in 5$ sand sorack arsix




Wh w w w

> slage dhande asdins:

## marme of minor

## ANDHRA PRADESH MAHILA SAMATHA SOCIETY

No. 39. Aravindnagar Cotony, Domaiguda, Hyderabad - 29.


[^0]:    
    
     arocily look place Mer parents rushed Hellowe ho phial，and he vas soon with plysical dayer

[^1]:    76
    Mn．Nandini Praned．
    State Prognomme Dinector，
    A．P．Mahile Semintha Sociaty，
    39．Aravinda Nagar Colony；
    Domalguda．
    HYDERABAD－500029

[^2]:    के. उमा माहेश्वरी
    लेखा अधिकारी

