## Collective

## Shength




Mahila Samakhya, Uttar Pradesh,
3/8-9. Patrakarpuram, Gomtinagar. Lucknow 226010
Phone: 0522-391394 Fax: 397062 e-mail : msup1@rediffmail.com Website : www indev.nic.in/ms

## Collective Shongth



In the landscape of spring there is neither better nor worse: The flowering branches grow naturally, some long, some short.

Annual Report 2000-2001
Mahila Samakhya, Uttar Pradesh


## Uttar Pradesh and Uttaranchal 2000-2001



## Demographic Profiles of Uttar Pradesh and Uttaranchal

| Percentage of population below poverty line | 38.9 |
| :--- | :--- |
| Percent Scheduled Caste | 21.0 |
| Percent Scheduled Tribe | 0.2 |
| Crude Birth Rate | 36.2 (10.0 all India Average) |
| Infant Mortality Rate | 104 |
| Life expectancy Women | 49.6 |
| Life expectancy Men | 54.1 |
| Total Fertility Rate (children/women) | 5.1 (3.6 all India average) |
| Differential school enrollment | 587 girls/1000 boys |
| Mean age at marriage for girls (years) | 16.7 |
| Percent Female workforce | 84.56 |
|  |  |


| Total Population of Uttar Pradesh | 166.05 |
| :--- | :---: |
| Sex ratio (per 1000 males) | 898 |
| Decadal Growth Rate | 25.80 |
| bensity of Population (pop/sq.km) | 689 |
| Total | 57.36 |
| Women. |  |
| Men. | 42.98 |

Source Census data 2001

Coverage And Out reach 2000-2001


The Programme has been expanded to 6 new districts: .. . . ... . . . . since Aug. 2000

* 171 groups of Tehri, which till previous year were counted as saving groups are now counted under 'Sangha Anshdan' as all the groups decided to donate their savings for their fight against harassment of women and development of their village


## Programme Field Workers



- The Programme has been expanded to 6 new districts : .. . . ... . . . . since Aug. 2000 19 Sahyoginies under UNDP programme in 4 *DISTRICT


## Through The' Word' Understand The 'Would'

## Contents

Highlights of the year
Foreword
1.Sanghas the way forward ..... 1-4
2.Expansion into new areas ..... 5-7
3.Capacity Building ..... 8-11
4.Empowerment initiatives
Education12-15
Social Change : New Paradigms ..... 16-19
Health ..... 20-22
Nari Adalat : Women's Court ..... 23-25
Political Participation and Self Governance ..... 26-28
Sustainable Agriculture and Food Security ..... 29-31
Restoration and Conservation of Natural Resources ..... 32
Economic Self Reliance ..... 33-35
Kishori Sangha ..... 36-38
Mahasangha ..... 39-42
5.Researches, Studies and Documentation ..... 43-47
6. Visibility ..... 48-54
Kumbh Mahotsava
Sashaktikaran MahotsavaGender Research and Resource Centre
7.Future Strategies ..... 55-56
B.Snap Shots ..... 57-58Policy InterventionsEmpowerment, Advocacy and Media
Audit Report ..... 59-61
Glossary \& Abbreviations ..... 62
List of Executive Committee Members


## Highlights of the Year

- More than 600 Sangha women of 16 districts of Mahila Samakhya,EFA,CARE and DPEP celebrated the Mahila Sashaktikaran Mahotsav in Lucknow, in the National Year of Women's Empowerment.
- MS along with other partner NGOs formulilited the state Policy for Women, UP.
- The MS national programme was awarded the UNESCO Noma Award for innovations in women's liferacy
- Several government departments and NGOs sought technical assistance and cooperation from MSUP.
- The programme expanded in six new districts with the support of DPEP.
- In 200 villages women Sanghas are doing organic farming with support from GOI and UNDP. Collective farming isa unique achievement as it enables women to establish themselves as farmers.
- The Sanghas facilitated $100 \%$ enrolment of children in primary schoois in 755 villages. Children of all sangho women are going to school across all the 10 districts.
- Sangha women have saved over 17 lakh rupees. $95 \%$ women of the sanghas are meeting their short-term credit needs through intra-group lending. Some sanghas are also making innovative efforts of income generation.

The Nari Adalats dealt with 350 cases, of which over $65 \%$ were resolved successfully.

D In 230 villages the sanghas continued to oppose the custom of 'Gudiya Patakka' (doll beating) and are * changing age old rituals leading to women's harassments.

Ginls of 207 kishori sanghas took up gender and givironment issues at village level, joining hands with the sanghas.

- Sangha women have increasingly interfaced with Panchayats for women friendly, village development programmes/initiafives.

The programme functionaries underwent visioning exercises in two phases to determine and plan strategic interventions at field level for the long term sustainability of MSinitiatives.

Voluntary women health Teaders are spreading health messages in the community and seeking men's particiaption in women's health promotion.

Sangha women trained on herbal medicines are running herbal medicine center and treating the village people out of their free will. Some of them are now receiving CTDA fellowship to run the centers.

Kishori Sanghas are emerging as second level of leaders and taking initiatives against social customs, rituals and practices indicative of women harrassment.

- 365 Kishories studied in 7 residential literacy centres and 201 have passed class Vth examination.


## Foreword

Mahila Samakhya is an integrated programme of empowering women with a focus to enhance their capacities to create a space for themselves, negotiate for their rights and live a life of dignity and self respect. Mahila Samakhya is making efforts towards creating a BALANCE in the disbalanced society where BALANCE stands for $B$-bargaining for their rights by developing A- analytical skills and, L- learning about the world, A-ask questions, $N$-negotiate with power structures, develop $C$ capacities for change and E -empowerment.
We work with women of the most marginalised sections of the society from all indicators of social demography, i.e., women, poorest of the poor, scheduled caste and tribes, illiterate and uneducated. Geographically, as well, the areas selected for programme operation are the most interior villages of the most backward block of the district chosen. The development indicators are very poor and usually no NGO is working in these areas.
In the last 12 years Mahila Samakhya has expanded its grassroot level work from 4 districts to 12 in U.P. and 4 in Uttaranchal. Expansion had been not only in geographical terms but also in roles and responsibilities. Once Mahila Samakhya was misperceived as an organisation to create conflicts in homes and a threat to menfolk, is now seen as their benefactor and mentor. Men come from nearby villages to request to start Mahila Samakhya programme in their villages to help and empower women as they have experienced the direct positive impact on their families of women's empowerment. Mahila Samakhya has a very positive image among the govt. functionaries and authorities, police and administration, who help us in cases of violence against women and resolution of matters requiring their intervention. Our help is also sought continuously for successful
implementation of their programmes of pulse polio, enrollment drives, health check up camps etc.

Beginning its journey from village level sanghas it has grown into cluster and block level organisation of village women growing as Strong Federations on issues of violence against women, human and gender rights, village development, (education, health, water ,road etc.) and access to government schemes . After a very rich experience at micro level we are now heading towards meso and macro levels to make our voices heard far and wide as well as spread our learnings and success stories at the grassroot level to enrich others for replication and save the time and energy spent in identifying the best practices and processes. With its hard working and committed cadre of workers we have developed immense potential to grow as a Gender Research and Resource Centre for its own programme and for mainstreaming gender issues in other programmes. We envisage the Resource Centre to support these cluster level and block level federations in sixteen districts in their struggle and endeavour to establish a gender and social just society. Availability of trainers and resource persons for all cadres of functionaries from grassroot to managers with rich field experience would be a great strength of the resource centre.
In our endeavour to march towards macro level, we set up a pandal at Kumbha Mela with IEC materials to sensitise people on gender issues. Social mobilisation activities like rally, street plays, distribution of pamphlets etc were carried out with wide ranging impact. A study was also carried out to identify the gender stereotypes prevalent in Indian psyche on gender roles, responsibilities and empowerment of women.
The evolution of Mahila Samakhya from grassroot programme implementor to policy developer is also worth mentioning. We
have the honour of being invited by the WCD department, U.P. to develop the State Policy for Women. We accomplished it within a period of one and a half months with support from grassroot women and all leading NGOs and intellectuals of the State. It has been handed over to the WCD department for consideration and declaration.
After 12 years' rigorous efforts to empower women we celebrated women power in this National Year of Women Empowerment by hosting a Mahotsava for them. Six hundred village women participated in it and baffled the press, electronic media, the government and even the voluntary sector agencies with their negotiation skills, information power and a deep and analytical understanding of women issues and ways to handle them even when power structures are involved. These women were not only at the receiving end but were acting as information providers to all the visitors across all castes, creeds and sections of the society. These women even went to meet the Governor of U.P. and interacted with him. This was a great occasion for both the empowerment process as well as demonstration of empowerment.
Until and unless panchayats, our village level bodies of decision making, are strengthened, no efforts towards development and empowerment will be sustained.
A shift in Mahila Samakhya approach had been to sensitise all members of panchayats, men or women alongwith members of gramsabha on rights' perspective and gender issues instead of just women of sangha for greater support and faster change. Such panchayats are raising and resolving women issues with a gender justice approach instead of the patriarchical approach with which the women's cases are usually handled in panchayats. It is a challenge for us to achieve the goal of sensitising Panchayt Pradhans and activate all the committees of at least 80 panchayats for good governance by the end of this year and
make them ideal villges.
Some other shifts in the programme relate to efforts towards convergence and sensitisation of authorities and men in general. Training ANMs, initiating dialogue with the police, BSAs, administrative officials etc. are few to mention.
The World Bank Review Mission was very impressed with Mahila Samakhya efforts towards women empowerment and its mobilisation processes and techniques for community participation in education programme. They expressed their desire to have Mahila Samakhya programme in all DPEP districts. However, looking at our capacities we agreed for expansion in 6 districts (five in U.P. and one in Uttaranchal now ). The programme is doing well in the new districts under the expansion strategy developed on our previous experiences. Efforts towards convergence and strategic involvement of men is initiated from the very beginning.
Establishing women as farmers and ensuring their food security was a major initiative taken this year with financial support from UNDP through GOI and technical support from State Institute of Management and Agriculture. This project has given a major boost to our empowerment efforts as women are now in control of finances as well as technical knowhow for which the men folk look upon them for support.
The last but not the least it may be said that the change may be slow but it has begun, that the change will be brought by women who are emerging as a big united force to work for social justice systems, good governance, increase in accountability of officials and administrators, food security, better health and hygiene, preservation of traditional knowledge systems.


Manju Agrawal
State Project Director

Sangha The Way Forward

- In various phases of evolution and strengths

Itsue based action with a feminist perspective
Role transformation of sahyoginies

- Cluster level focus of activities
- Emergence of Mahasanghas
- Core committees emerging in sanghas : health, education, PR, violence, agriculture etc.
- Old sanghas helping new sanghas to emerge as entities

Sangha is the collective of women with a strong identity and a common goal to fight against social and gender injustice and make organized efforts to establish an equitable society with a place for themselves and their daughters. The sangha, in each village, provides the space where women can meet, be together, and begin the process of reflecting, asking questions, speaking fearlessly, thinking, analyzing and above all feeling confident to articulate and address their needs through the collectives. It is a process oriented empowerment programme and not a delivery mechanism. People involved in the programme are the ones who take it ahead as a life mission.
These sanghas have provided the collective strength for women, usually from poor and marginalised groups, to overcome barriers to their participation in and access to education and development. As a collective they have the strength to overcome social pressures and norms which are responsible for their participation in the development processes, and to articulate demands for themselves and their daughters, which they are unable to do as individuals.
The process of mobilizing and organizing women is done by a sahayogini or facilitator who looks after 10 villages. This is not an


Collectivity is our strength
easy process since the programme does not have any tangible services or benefits to offer. The process of rapport building is done through regular visits, gaining the confidence and faith of the women, listening to what they have to say and enabling them to clearly articulate their problems.

## Processes

As mentioned earlier Mahila Samakhya is a process oriented programme where the processes are quite defined but not the targets:

- Selection of community based worker called sahyogini.
- Community mobilization using various IEC techniques.
- Building relations of trust.
- Formation of collectives (Sanghas) and developing into them feelings of solidarity and a strong identity with emotional bondage.
- Informal environment of discussions on personally and


Women raising their voice against injustice

## socially relevant issues e.g. Ration Cards, Wages,

 Environments etc- Deep analytical discussions to help women understand how various social issues are related to them and how important is their collective strength in the reformation process in favor af women and development of the village.
- Use of songs, their analysis, training's and workshops on concept of Gender and collective identity.
- Issue based training's in the local context

Consequently, the programme has responded to the needs of the women which range from educational demands, livelihood and health concerns, accessing resources, participation in panchayati raj, violence against women and other gender issues. Sanghas in all the districts have taken initiatives to address wide ranging issues/problems, viz.:

- Increase the social status of women and girls.
- Raising voices against practices and rituals indicative of women's harassment e.g., dowry, child marriage, violence against women, child labor, alcoholism, neglect of girl child etc.
- Struggling for equal and minimum wages.
- Improving civic amenities.
- Access to health facilities for women and children.
- Actively accessing resources from development projects, forest department etc.
- Ensuring educational opportunities for themselves and their children, especially girls.
- Entering the political sphere through elections to panchayati raj bodies as well as putting pressure for good governanace. The village level collectives are now coalescing into cluster and block level women federations for stronger voice and visibility. Now many of the issues not solved at village level due to extreme social pressures are more easily resolved by pressure from these federations described later in detail.
- Sanghas are in various phases of evolution and strengths.
- Taking issue based action with a feminist perspective.
- Sahyoginis are adopting the role of trainers as well.
- Emergence of women federations at cluster and block levels.
- Core groups/teams in sanghas and federations on health, education, PRI, violence, agriculture etc.
- Old sanghas helping new sanghas to emerge as entities.



## Attributes of Strong Sangha

- Has a strong collective identity.
- Takes initiatives in identifying a common cause.
- Holds meeting regularly, with active participation by members.
- Women have developed leadership qualities.
- Takes an independent decision on the course of action to be followed in resolving issues.
- Establishes linkages with village level institutions.
- Have acquired a 'social space' and status.
- Understands issues with a gender perspective.
- Women's ability to influence their own families and communities.
- Are aware of their rights and have the ability to access information.
- Operates as a pressure group.
- Are in a position to network with other sanghas.


## Concerns

As the sanghas are becoming stronger and are able to take on a number of problems and issues at village and cluster level on their own, MS is considering reducing their dependency on the programme. In the last two years capacity building and skill development inputs have gone into strengthening sanghas to move towards autonomy. But, all sanghas are not at the same level of empowerment or capable of functioning without looking up to sahyoginies or the DIU. Hence they have voiced their concerns as mentioned below :

- The mediocre sanghas might deteriorate if they have no help from MS, the local resource group or DIU. They get perturbed and shaken by political pressure, local mafia and other dominant groups in the village, who see empowered vocal women as a threat to their wrong doings.
- Even if they were on their own, they would require some hand holding for a while one or two years- till they are firmly on their feet. The need for a guide, philosopher and friend in critical times of distress is essential for sustaining the morale building and confidence.
- They have apprehensions about the right contact with other NGOs, government departments, official's etc. who might ignore them without the MS backup. Poor dalit, marginalised
women fear that their voices may not be heard if the MS support is not there, even though they have adequate credibility.
- They feel that they require some more capacity building in terms of networking, negotiating, entrepreneurship development, financial management and dealing with complicated issues and taking them up at block and district level.
- The need to make the sanghas and their members economically sustainable in the local market conditions even though women's work force participation is reducing with the onslaught of globalization.
- The challenge before the programme is to assist the sanghas to maintain their standing and firmly establish themselves as entities to continue the struggles.

Kishanptr village in sitapur is an example where the sangha is monitoring the primary school and the regular participation of giris. It discovered that the children have not received school rotions under school feeding programme, which is an incentive given to children. The parents refused to take the ration as the fair price shop-keeper was unwilling to give the full quota per child. The sarghia went to the SDM and made a compliant. Through hits order they were abte to get for the children the right anomit of 6 kilos per child for three months.

In 15 villages in Allahobod sanghas have given proposals for mining lease contracts. Five sanghas have aleady got the contracts while for the other 10 the processes of awarding the contracts are underway. The Government has allocated two criteria for awarding contracts to sanghas- groups must have collective savings and they must be residents of the area. This decision on the part of the Government came after much lobbying and struggle by the sanghas who are from disadvantaged groups as they had to struggle with dominant political and caste forces.


# Expansion into New Areas 

S. Six new districts, 330 villages

- Low levels of women's literacy in selected blocks Wornen unaware of development programmes
* Changed strategies for operationalising programmme
- Groups emerging as sanghas

In continuation of the partnership with District Primary Education Programme (DPEP) Mahila Samakhya (MS) expanded its work area in six new districts, building upon its past experiences and success of phase I and II districts since August 2000. The six new districts are: Jaunpur, Mau, Muzzafarnagar, Mathura, Pratapgarh and Uttarkashi- through primary activities. These were basically- identification of the block, preliminary visits for data collection, introduction to the area, identification of villages, sahyoginies, selection and training of staff etc.
The districts covered have the following literacy and demographic profile:

Literacy rate of male and female of selected districts and blocks

| District | Total | Female | Male | Block | Total | Female | Male |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Mar | 43.80 | 27.9 | 594 | Kopaganj | 34.4 | 22.8 | 54.3 |
| Mathura | 47.3 | 29.7 | 640 | Chata | 30.1 | 8.2 | 47.0 |
| Jaunpure K \% | 42.2 | 22.3 | 822 | Machlishahar: | 35.7 | 14.8 | 55.1 |
| Utarliash | 47.2 | 23.6 | 687 | Mori | 30.1 | 13.6 | 45.0 |
| Muzaf faricger | 44.0 | 29.12 | 56.63 | Uoan | 34.4 | 18.5 | 47.7 |
| Pratepganh | 404 | 20.5 | 80.3 | Kalakaikar | 314 | 13.7 | 48.8 |

During the several visits made by the state office team and other field functionaries it became evident that the situation of women and girls was not very different from anywhere in the State or from the other districts where MS is


Har gali mein dastak deti mahilain working. While each district had region specific and local variations in terms of socio-economic development, social and educational status of women. However secondary data analysis, field visits, discussions with village women and PRA activities pointed at some common denominators:

- Very low literacy rates of women in the blocks selected of the identified districts. The enrolment, retention and achievement of girls in schools at primary level was also very poor.
- There was high incidence of violence and oppression of women in areas of economic prosperity.
- Women were unaware of government development programmes and their implementation.
- There were few or even no NGOs working in the selected blocks.
- The infrastructure for health care was quite poor at village and block level.
- The social position of women was affected due to discrimination, traditional values and subjugation.


Men participating in PRA exercise
When programme interventions were being planned by the MS team, DPEP SPD and other resource persons, it was decided to have a focussed operational strategy and expand in new areas through the existing strong sanghas and grass-root workers of old districts and develop new sanghas as active pressure groups to particularly impact girls' education and the education of women themselves. Some other strategic issues were:

- All grass-root workers will be selected simultaneously and the work in all 50 villages would start together.
- To render experienced management, administrative and programme support it was decided that a Resource Teams from old districts would provide support and technical assistance in the expansion in
new areas. Even administration of the new would be the responsibility of the DPC from the nearest MS district.
- The location of the district office would be in the operational block for better outreach and relationship of the DIU with the sanghas.
- The sahyoginies would focus on 6-7 villages of the cluster of 10 villages initially, and ensure community and sangha participation in mobilising women through their own examples in the remaining 3-4 neighboring villages.
- Sanghas would be extensively trained on issues of community action education of girls-enrolment, retention and achievement, school monitoring, participation and activation of VECs, campaigns on issues related to school, health, violence and oppressionetc.
- Ensure that the training filters adequately from top to grassroot to sangha women.
- Direct training of grassroot workers and all members of sangha would be encouraged.
- Network with all departments for convergence of development schemes at village/ block level.

In the 330 villages of these six districts Mahila Samakhya not only has a presence but has become a point of reference for sangha activities. The community mobilisation activities started in connection with the school enrolment drive helped people and particularly women to come forward to take initiatives. The house to house contacts also drew women from their homes. They look forward to attend the weekly group meetings and discussing their problems about workload, discrimination of girls, domestic violence, irregularity of teachers, social customs and prejudices and other village events/happenings. They have also begun to identify issues for action in a strategic manner. They are requesting sahyoginies to
give them information on health, government programmes/schemes, school related schemes which are provided by the sahyogini issue wise. Core-teams visit the block office, the health centers and dialogue with government officials -DM, SSP, BSA, CMO, BDO and other lower rank functionaries of the departments and invite them for direct meetings with sanghas and gather relevant informations.

In Mau, the men in one village said that "Since Mahila Samakhya programme came ta our village, women have stared giving importance to their identity and enumerate the chores. We are helping them in the household chores."

During community mobilisation campaign book reading, role play, painting competitions, showing of phad etc. activities were carried out. Impressed by the campaign the adolescent girls requested, "We like the Mahila Samokhya programme in our village. Please include us in the programme activities." The children expressed, "We hod never seen books like these. Now we love to read books."

Some significant achievements that have emerged in the past year in these areas are:

- Visibility of programme identity in government and private organisations and field level.
- Constant effort by the DIU has enabled a supportive relationship between sanghas, the ANM and the health department.
- Males participate generously in community mobilisation and other activities.
- Sanghas are developing strategies to deal with problems at village level.

In another village in Mau, a woman was thrown out af her house by her son and daughter-in-law. After several rounds of discussians and counseling from a feminist perspective by sahyogini alongwith sangha women issue was resolved and they all agreed to live together in the same house.

In one village in Jaumpur women camplained that kerosene oil and sugar were not made available to dalit women at the ration shop. The matter was taken up in the panchayat, where it was resolved that these items would be distributed in the presence of the pradhan.

## Some parameters of selection of sahyoginies

- Belong to a disadvantaged caste group/community.
- Have a basic level of education for writing reports etc.
- Should not have pressures by family members regarding their mobility.
- Have basic understanding and sensitivity towards women's problems and issues.
- Should have the capacity and strength to travel and stay with communities in the villages.
These are not easy to fulfill and meet in the context of the local situations of each district.


## Challenges

- Poor literacy levels among village women makes the sahyogini selection a very tough and difficult task.
- High turn-over of sahyoginis due to family pressure.
- Sahyoginies not willing to work in 10 villages due to high incidence of violence, molestation and rape cases.
- The work got hampered due to natural and social calamities like flood and communal violence.


## Capacity Building

## - For new and old functionaries and sanghas <br> - Visioning for the future <br> - Capacity building of teachers <br> - Issue based training of sangha committees - Sind Mophent ental programme planning

The MS UP programme, with its expanded dimensions and growth into 16 districts, now faces challenges of management and administration in regard to selection and training of personnel and field functionaries, linkages, dealing with managerial issues, coordination of activities and programmes, besides day to day work of running the office and facilitating fund flow to the DIUs.

The past year saw the induction of a large number of team members both at state and district level through an intensive process. Capacity development and training of new inductees to the programme is as crucial as the renewal of capacities, of existing personnel in tune with the renewed demands from the sanghas and sahyoginies. The accelerated pace of learning and information of sanghas places constant demands on the programme and its functionaries to fulfill their needs. Capacity development and trainings responding to newer needs and demands is always a challenge.

The State office organised trainings and workshops for sahyoginies, JRPs/RPs and DPCs along with the State office team.


Umar dhal gayi to kya josh abhi baki hai

Training/Workshop conducted at the State level

| Subject/training | Resource person/s | Districts | Personnel/Participants |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Teacher's training | TNIRANTAR, Delhi | All districes | MSK teachers / 28 |
| PLA training | GEAG; Gorakhpur | All districts | RPs, JRPs, State Office |
| (2 phases) | - |  | Consultonts /56 |
| Sovings and credit | Sanjerestha, Manju | All districts | DPC, RP, JRP, Sahyoginies |
|  | Dubey Smriti Singh |  | /120 |
|  | Mainta Dubey: |  |  |
| Legal Literacy | MARG, Delhi | Sitapur, Pauri, | JRP, sahyoginies, State |
| 2 batches | \% \% | Auraiyo Nainitol, | Office |
| $\cdots$ |  | Allahabad | Consultants $/ 75$ |
| < |  | Saharanpur, |  |
| \% | \% \% | Gorakhpur |  |
| Orientation training | State Office team | New Blocks | Sahyoginies /29 |
|  |  | of old district |  |
| ${ }^{1}$ Research | ICRW/ Delhi | Tehri \& Sakaranpur | DPC, RP, Sahyoginies, |
| Methodology for |  |  | State Office |
| case study of |  |  | Consultants/ 20 |
| . domestic violence |  |  |  |
| Orientation Training | Runu Chakaravarthy, | All new districts | Schyoginies / 30 |
|  | Ganga Sharma, Res-: | under DPEP 3 |  |
|  | ource Persons and $\cdots$ |  |  |
| , + , \% | Junior Resource |  |  |
|  | Persons of districts. |  |  |
| Gender Training | Runiu Chakarvarthy and | All districts | RPs, JRPs and state |
| Canceptual chrity | Dr Manju Agraud | and state Office | Office consultants / 28 |
| Towards posidve | SWASTI, Lucknow | All districts | RPs, Stenos, Accountants, |
| inter personel |  |  | State Office Team / 25 |
| relations | , |  |  |
| Visioning | Dr. Manju Agrowal | All Districts | DPCs, RPs, JRPs, State |
| Workshop I | and MSUP team, |  | Office Team $/ 42$ |
| Visioning | Dr. Kalyani Merion Sen | All Districts | DPCs, RPs, JRPs, State. |
| Workshop II | Ms Runu Chakravarti | 为 | Office Team \% 42 |
|  | Ms Renuka Misishira |  |  |
|  | Ms Nandini Prasad |  |  |
|  | Ms Manda Bisht |  |  |
|  | Dr Manju Agarwal |  |  |
|  | Ms Nishu Mehrotra: |  |  |
|  |  |  |  |

Table 7

Similarly the Districts organised trainings on various subjects for sahyoginis, sahelis / anudeshikas, RPs/JRPs and sangha women through out the year.


Karyakram ki disha nirdharit karti karyakarta
As is visible from table 788, investments in capacity building were taken up by the districts, particularly at the level of sahyoginies, so that the sanghas could directly benefit through training inputs. When this level has the proper orientation and perspective the trickle down effects to sanghas, it is seen to be,is tremendous. Due to expansion of the programme considerable inputs were made by way of orientation trainings of new anudeshikas, sahelies, sahyoginies and JRPs. The older sahyoginies and anudeshikas provided their valued experience as inputs. For some trainings such as orientation of Sahyoginies and JRPs/RPs, accomplished senior trainers from outside the programme

along with older functionaries from the programme were involved.

The major Shift in training interventions in the current year were:

- The role of programme functionaries as trainers.
- Development of a Resource Group and their capacity building for training inputs to other organisations.
- A focussed understanding of gender perspectives.
- Planning strategies for the future direction of the programme towards sustainability.

Staff Training organised at the District level


Table 8
Sangha Trainings/Workshops conducted at the District level

| Dist† | Education | Panchayat |  | Health |  | Law |  | Animal health care | Saving \& Credit |  | Gender |  | Adolescent's life skills |  | Economic |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Noof No ofTrg parti |  |  |  | No of No of |  | No of Parfi | $\begin{aligned} & \text { Noot Noof } \\ & \text { Tro . Part } \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \mathrm{Noot} \\ & \mathrm{Trg} \end{aligned}$ | $\text { No of } \begin{gathered} \text { Part } \mathrm{No} \text { of } \\ \text { Trg } \\ 14 \end{gathered}$ |  | $\text { No } \mathrm{Narti}$ | No of Trg | Noo of | No. of | $\begin{gathered} \mathrm{No} \\ \text { of Parti } \end{gathered}$ |
| Saharanpur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ${ }_{4} 14$ |  |  | 6 |  |  |
| Tehri: | 233 |  |  | $5$ | $97$ | $\frac{9}{4}$ | $28$ | 400 | 6 | 130 | 32. | 800 |  |  |  | 88 |
| Allahabad | 9.423 |  |  |  | 70 |  | 70 | 2uxty: | 13 | 928 | 56 | 310 |  | + |  |  |
| mi |  | 65 | 900 |  |  | 80 | 1267 |  | 40 | 308 | 117 | 2254 |  |  |  |  |
| Autraya |  | 2 | 35 | 4 | 118. | 7. | 187 | +T+ | 29 |  | 6 | 196 |  |  |  |  |
| Garakhpor |  |  |  | 17 | 712 |  | 237 |  |  |  | 19. | 881 |  |  |  |  |
| Nainital |  | 55 | 1378 | 48 | 1024 | 43 | 1277107 | \% |  |  | 53 | 1422 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 827. | 6 | 444 | 26 | 04711 |  |  | 1426 | 17 | 483 |  |  | 2 | 333 |
| totot | 233 | 164 | 3322 | 143 | 3217 | 185 | " | 20.400 |  |  | 355 | 8004 |  | 217 | 32 | s. |

Table 9

## Some experiences of training in MS from new staff sahyoginies and sangha women

In Tehri the Traditional Birth Attendants have become more sensitive and supportive to pregnant women during and after deliveries after receiving training from MS.

A sangha member Lakshmi from a Sangha in Auraiya, was able to obtain a loan from a government programme for economic sustenance, after she lost her husband. She obtained information and support from the sangha to achieve this.


Entertainment


I can also teach my sisters

In Nainital the Panchayati Raj Trainings of sangha women have made them proactive to participate in Panchayat affairs to make Panchayats accountable for village development. The trainings have also inspired many women to contest the Panchayat elections

Under the WHO health training initiative, 86 sangha women of the 144 trained in Tehri, ore active para-health workers. They monitor the ICDS centres, link up with the ANM for immunisations and other health related work in the villages.

# EMPOWERMENT INITIATIVES 

## Education

- Active support for universalising education
- Monitoring of schools and activation of VECs
- Kishorl kendras and MSKs have focused on education of drop out girls
- Ifinovative curriculum for kendras, based on local Siluation
- Continuing/ technical education for women and adolescent girls

Initially, education was not perceived as a primary need by women who have been deprived of the basic necessities of life, denied of their rightful place in the family and society. Gradually, during the course of their personal evolution, selfempowerment and unfolding of personalities they have demanded education and literacy not only for themselves but, for their children, particularly daughters. This demand has required the programme to facilitate components for the various needs.
$\because$ Education centres


Table 10

Presently only 32 Balkendras are operational because many children have moved to primary schools as access has improved due togovernment and EFA initiative.


Woman using her newly acquired literacy skills

The Mahila Saksharta kendras are run for a period of 18 months, to enable participants to learn basic skills of reading and writing. The Kishori Kendras and Mahila Saksharta Kendras run for two to four hours daily, when women and girls are free from their household chores and works in the fields. Besides these, camps are also held to assist young drop out girls to return to school. Bal kendras caters to 6-12 year old children who either never went to school due to inaccessibility on dropped out due to teacher absenteeism, poor quality of education or harsh attitude of the teacher. Now the parents are eager to link their children and adolescent girls education to the mainstream education system. In the MS centers knowledge base and understanding of the curriculum, local systems, perceptions of social context cast a good foundation, which is usually not a part of formal school education.

Mahila Shikshan Kendras (MSK - the residential learning centres) are run for a period of six to eight months. This is a place where the girls or women feel most at home, secure and surrounded by a learning environment throughout the day and during the entire length of their stay in the MSK. It is like a dream come true for them, where they are free of domestic chores and household responsibilities. The learning environment too is congenial, at their pace, active and interestingly exciting.

The MSKs prepare the girls to take the class five exam after a planned course to transact the existing school curriculum. However, there is much more learning beyond the school curriculum that helps the girls to learn, to question, to analyse, to think and to participate in the classes. They are able to express themselves through many participatory learning activities, taking study tours, explore the village and understand social structures that mould their lives. Many times the MSK teachers and students learn together thus shrinking the gap between the teacher and the taught. When they move on to formal schools, the learning environment is quite different, yet the girls do well and are able to adjust themselves to the new context. For the MSKs special curricula are developed at the field level with the participation of women and teachers alongwith specialists for these subjects. The MSKs run short term courses to improve the literacy skills of women e.g., women of saving groups, women farmers under Sawera Programme. MSKs are also used for residential trainings on health, gender perspective building and other social issues.

The teacher's selection. duration of courses, place of the centre, selection of participants. timing of the centres and their monitoring and evaluation are done by involving sangha women.


Adolescent girls in residential literacy centre
Vidyavati from Bailo village was struggling to survive with her four children after her husband's death. Her family too segregated her and her children for fear of taking their responsibility. She had to participated in different trainings at the sangha level befare her husband's death. Afterwards she again joined the literacy camp to revive her forgotten competencies for further improvement. She participated in Anudeshika Trainings and worked actively in Saksharta Camps. Now for two years she has been running the Kishori Kendra and has educated all girls from three hamlets, thereby paving the way for thein to join primary school.

Sixteen years old Pinki from Bankatiya village belongs to o poor Muslim fomily in Bhothat block of Gorakhpur. She had attended only the village Madarso to learn Arabic in order to read the Holy Quran. She had a great desire to ottend school, but due to poverty her parents were unable to fulfill her wish. Pinki joined the Kishori Kendra and within two years was able to appear for class five exams alongwith other girls. When the teacher of the Kishari Kendra left, she took charge of the centre. She would go from house to house and ask parents to send their daughters to the literacy centres. They readily sent them as she proved as the perfect role model. Now she is teaching in another Kishori Kendra, 5 Kms. away from her village, at Maulakhor. Her porents are so happy that they have bought her a bicycle to commute to work.

Taravati from Kuamau village in Sitapur, is a 27 year old daughter-in-law and sangha member, who joined the MSK last year. Her family supported her to attend the literacy camps and the MSK in three phases, to attain basic education after which she was able to pass class five. She even learnt cycling at the MSK to the surprise of the villagers. Today she is the role model in the village for many women and girls who emulate her. Taravati still continues to do her household chores and work outside as well.

In Nainital, 28 year old Godavari from Ghaghreti village, left her husband's home as she was constantly harassed by him and his fanily, there in her natal village she jained the sangha and desired to study in the Kishori Kendra. In the beginning she used to feel shy studying with young adolescents, but the Sahell encouraged her to continue. Now she is able to read, write and do sums up to the level of class eight. This year she proposes to appear for the class eight exams.

## Focus of the curriculum

- A feminist perspective and gender focus to transact the curriculum.
- Incorporation of the local situation, geography, history and mileu.
Learning environment that is friendly, fearless, participatory and exploratory.
Development of other skills besides education like cycling, judo, sewing etc.
- Critical self-evaluation and analytical skills along with decision-making capacities.
Preparation to appear for the class five exam ta continue upper primary education.
- Information about health and hygiene especially responding to womens needs and with a feminist perspective.
- Science and Maths are as per the syllabus of basic education system.

MSKs curriculum

| History <br> - Women's movement <br> - Women's contribution to history <br> - Status of women <br> - Patriarchy <br> - Feminism <br> - Local History | Hind <br> - Formation of words E sentences <br> - Creation of stories on local events and experiences <br> - Gathering information <br> - Working on local issues through reading/writing <br> - Language in the contex of women |
| :---: | :---: |
| Panchayat/Law <br> - Structure of panchayots and judiciary <br> - Administration and participation <br> - Women and the panchoyats/law <br> - Discrimination dgainst women <br> - Womeriand violence <br> - Low enforcement machinery <br> - Women's rights, work, violence, inheritance, dowry, child marriage, custody of childrenietc <br> - Discussions based on experiences of wornen and Kishoris | Health <br> - Womenhealth <br> - Reprodective health <br> - Family life Education <br> - Nutrition <br> - Hygiene <br> - Cultural values and its relations with women's health |

Table 11

The above description is just a sample of the topics that are taken up in the centres so that women and Kishories develop an understanding and perspective of women's issues along with the upgradation of their literacy and numeracy competencies. They are transacted using simple classroom innovations that are gender sensitive and women/girl friendly. Motivational activities by the field functionaries by way of specially composed songs, street plays, slogans, melas, jathas, surveys and PRA combined with visual material, help the women and the community to value education at the village level.

## Impact

The impact of $M S$ educational initiatives has been visible by the fact that in 755 MS villages all children of all sangha women are attending school. The educational awareness campaigns have led to $100 \%$ literacy in 165 villages. 201 out of the 365 kishoris who attended the 7 MSKs have appeared for the class five exams. About 10,000 men, women and children have used the 235 mobile and stationary libraries set up by MS to sustain and upgrade their level of information and literacy skills. 331 sanghas continually monitor the attendance of the children, particularly girls in schools. Sanghas have been active in mobilising and activating 108 VECs in their areas of operation.

Educational initiatives and outcomes

| Activities | Sanghas |
| :--- | :---: |
| Total Literacy | 165 villages |
| Interventions in éducation system | 365 sanghas |
| Participation of VECs to support schools | 108 VECs |
| Sangho women as members of VECs | 226 VECs |
| All children of sangha women enrolled in schools | 755 villages |

Table 12


## Social Change : New Paradigms

- Men are supporting women on their issues and helping in domestic works.
- Initiatives against child marriage, mismatched martlage, dowry etc.

6. Discysions for curbing evils like gambling and aledtolism, women got their wages raised.

- Whmenlabourers have become mining contractors.
- Increased male participation.

The sanghas have been institutional in influencing social change in their own way through their attitudes, actions and processes at community level in a variety of local practices and customs. They have been instrumental in altering discriminatory practices against women, taking up action against orthodox customs, challenging traditions and norms to give a new direction to age old patriarchal norms. They have taken up issues to establish women's identities as 'selves' with a personhood to ensure that the secondary roles they are pushed into no longer bind them to conform. The women's own critical analysis, social queries, positive actions and tireless efforts to deal with traditions and customs have strengthened sanghas in their collective action and to establish themselves as pressure groups against oppressive, political, social, cultural forces.
Voice against oppression of single and childless women
During sangha meetings when women come together they talked about their personal problems and sufferings in the family as they now have a forum to share their life situations. Women who had lost their husbands spoke about the trials they had gone through at every step. They do not want to feel isolated through

discrimination. They feel strongly against the term 'widow' used to label them, the social sanctions imposed on them to control their mobility, sexuality, autonomy and economic independence. Hence the term 'single woman' (Ekal Aurat) is used for all women who are on their own: lost their husbands, sought to live separately from their husbands or have been deserted by their husbands, because they do not have children or never married.

> In Gwast Bhageta village a sangha women said "I had always waited ta dress tp and participate in auspicious rituals and ceremonies of my son. But my sister-in-law was asked by the fanily to perform the wedding rituals because I had lost my husband.

Indrasena, a sangha member of Aratola village in Allahabad asked her sister-in-law to conduct all the ceremonies af her son's wedding, even though she was single (widow).

Düring a workshop inauguration in Gorakhpur o widow woman was asked to light the lamp which she initially refused, as she was apprehensive that it would be inauspicious. On insistence by all participants she lighted the lomp to commence the workshop. This was o day she said she would always remember in her life.

In continuation of this initiative the sangha women of Raji village of Gorakhpur district took up the issue of the second marriage of a young girl Indravati who had lost her husband. They discussed the matter within the village and with her family. Her brother was quite resistent to the idea initially. Finally Indrovati was married to Barkhu, for whom it wos the first marriage.

## Discrimination against the girl child

Discussion and analysis with sangha women on women issues made them realize the discriminative practices against girls. They decided to take care of the health, education aspiration and sensitivities of their own daughters and others as well. In relation to this they treat their daughters and daughter-in laws with equality giving the opportunities to develop as themselves. Boys and men are coming forward to understand and help mothers, sisters and daughters by sharing work at home and outside like bringing water, washing clothes, care of the cattle etc. They are developing sensitivity towards work loads of girls and women.

In Auraiya women hove changed the practice of 'Jhengi' and 'Tesu' tradition where the former is represented os the girl and the latter as the boy, to be married during a festival. The dummy of Jhengi married during a festival is immersed in the river but 'Tesu' is brought back home. They feel that if they keep 'Jhengi', the girl, it is unlucky. Many sanghas have changed this rituol and keep. 'Jhengi' as a symbol of giving value, love, and affection to girls.


Jhengi-Tesu rituals modified to increase the status of girl child

## Child Marriage

The sanghas have intensively taken up the issue of child marriage in villages as well as the problem of young girls being married to older men so that parents do not have to pay dowry. These are issues that constantly crop up in sangha meetings a place where they feel comfortable to share and discuss their family problems. This sharing has given them possibilities for action to change attitudes of the community through organized collective actions.

Asha, of Kurtha village in Chakia (Varansi) was successful in preventing her 12-year-old sister's marriage. Even after much logical analysis when her parents refused to listen to her she threatened to register a complaint with the police. Her father listened to her eventually and her sister's marriage was stopped.

In Saharanpur and Varansi, sanghas have been successful in their attempts to relieve many young girls of the oppression of early marriage.

The kishori sangha in Sohanchida village, Saharanpur was able to delay the marriage of Tabassum of their group for two years. They, alongwith other sangha women, discussed and debated with Tabassum's parents and her grandmother to persuade them to delay the marriage as Tabassum wanted to study. Her parents understood the malaise of early marriage and agreed to postpone her marriage.

In Pauri district, 14 year old Kanta was betrothed to a 70year ald man. During the engagement ceremony when Kanta saw her would be husband, she protested. When her porents did not see reason in her protest she lodged an FIR with the village patwari, The betrothal was broken at the initiative of Kanta as she did manage to convince the patwari who dialogued with her father to be reasonable in the interest of her future.

## Alcohalism and gambling

In undivided UP in the district of Tehri, Nanital, Gorakhpur, Auraiya and Allahabad alcoholism and gambling plague the lives of village women. They are often subjected to violence, harassment and ill treatment because of these. Sangha women have discussed and taken up matters of beating, harassment, and humiliation within the group and at Panchayat level with men. They have also carried out campaigns and other strategies to battle against alcoholism so that they can lead safe and
harmonious lives. Their strategies have been successful at local level among sanghas and mahasanghas, but at district level they have yet to make a wider impact as the battle would include political forces and state interests.

In Kapadia village, Jkhali block, Tehri, the local brew was the cause of much harassment for women as they were taken on by men when they went to collect fodder fuel in the forest. The sangha women decided to take action by breaking of 8 'bhatties' where the brew was made. They even complained to the Naib Tehsildar for raiding the houses where the 'bhatties' were located. All those, who were caught, were punished.

In Bhathat block, village Kotwa men gamble away their meager earnings. When the women stop them they are subjected to violence and ill treatment. The sanghas held an open meeting to tackle the issue and warned the men that they would register a case with the police if they were found gambling in public places. The pradhan and other men of the village were invited to this meeting to draw up a solution to the gambling menace. The men took a decision to end their gambling.

## Wages

In rural areas it is a common practice to discriminate between the wages of men and women for the same work done. Women of the sangha, majority of whom are wage earner, are well aware of this discrimination. They have taken up the demand of equal pay for equal work. They have consistently struggled to raise wages engaging in dialogue with contractors, landowners and


Equal wages for equal work
government departments. In Varansi and Allahabd the sanghas have actively struggled to raise wages. In the latter district the agricultural wage earners (women) had their wages raised from 1.25 kg grain to 3.5 kg grain. Some sanghas have even succeeded, after much struggle, to get 'land on lease' in their own names for
 mining and have became contractors forsaking the role of labourers.

## Tow RespectiAll Those, Wha Respect Women.) IS

## Health

## Start up of Sanjeevani Kendras as holistic health centres

## Setting accountability of government health functionaries

## Chienged health practices, focus on herbal and

 tractional medicine
## Copaeity building of women healers or Gyanis

 - Ralised consciousness about preventive healthSangha women have moved a long way since they started bringing up their health problems and issues of public health in the sangha meetings. The attempt has been to develop a resource base of traditional health culture with women at the centre, enabling them to take charge of their health, of their children, family and the community, thereby strengthening local health traditions. Women have been able to learn and generate awareness about health in a holistic way. Through these initiatives women have:

- Spread information and awareness about health
- Promote herbal and traditional medicines
- Network with similar centres and the existing structures to obtain services
- Develop an understanding of women's health issues for taking action.
In the current year special health trainings were organised at all levels in which sangha women, sahyoginies and DIU functionaries took part. The sanghas have formed health care teams at sangha/cluster level to train and disseminate information about protected pregnancies, family welfare, gynaecological problems, UTIs, STDs, immunisation, seasonal


Sangha woman on her mission to prevent and promote health care
health problems, sanitation, skin diseases, stomach disorders etc.
The major health interventions were:

1) Disseminate information about government health services and help women to access them; health and nutritional awareness in the context of local foods.
2) Promotion of herbal medicines i.e. identification, cultivation, preservation of various herbs and preparation of medicines from them. In Tehriand Varanasi particularly, the revival of traditional medicinal practices, promotion of herbal medicines and their knowledge has been spread through Sanjeevani Kendras that are herbal medicine centres run by sangha women. The knowledge of these women has been honed through trainings by specialist practitioners. Today many of the sangha women have attained stature as local practitioners and
are addressed as Gyanis, who are consulted regularly for several types of diseases. They have developed their own herb gardens to cultivate some species of herbs not available locally. They prepare the medicines for disbursement, on demand, at the Sanjeevani Kendras. The centres are located at cluster level in the blocks and are run by the Gyanis. In Varanasi there are 23 Gyanis, while in Tehri there are 12 who run 7 and 4 Sanjeevani Kendras, in the respective districts. They have adopted the role of health trainers for Sangha women in their own districts, as well as others. In Varanasi, Gyanis have trained 100 sangha women in traditional medicine.


Women preparing medicine from herbs
3) Besides this, $\mathbf{3 0 0}$ out of $\mathbf{8 0 0}$ sangha women who have been trained in Preventive and Social Health in partnership with the WHO rural health programme, in four districts are actively working as voluntary community health leaders. They have become trainers and have further trained Sanghas.

In Jakhinidhar and Bhilangana blocks of Tehri, Herbal medicine practitioners Raju Devi and Chankhi Devi are conducting field research on jaundice and stomach disorders (joku) through a fellowship from a Canadian organisation, networking through Jagori.

This yeor 37 trainings were orgainsed on Women and General Health at different levels in our 6 districts that benefited 721 participants.
Apart from this in Gorakhpur district, 13 workshops were organised on adolescent girl's health and 404 girls participated in it. In the same way a 5-day workshop benefited 45 participants in Pauri one cluster level and Four sangha level workshops in Nainital districts benefited 141 participants.
4) The sangha women have forged partnerships with ANMs to obtain the public health care services as can be seen from the table no. 13. The health core teams have endeavored to ensure that:

- The government PHCs provide support for immunisation camps.
- The ANMs are more proactive in rendering assistance to pregnant mothers through the PHCs by participating in sangha meetings.
Women demand the services meant for them at the health centres, thereby setting accountability as a pressure group.Sanghas take up village cleanliness and sanitation issues, disseminate information about nutrition and general health.

Initiatives taken to improve women＇s health

| District | Sanghas／ village women＇s pressure on PHCs | Support of ANMs to sanghas： | Health \＆Family， welfare info in sanghas | Purific－ ation of village wells |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  | \％ 6 没 |  | 䜌䜌 |  |
|  | 1／4 48 | 103： |  | \％ F |
| arantas | 2919 | 58 | 41 | S |
| \％ | 7782 |  |  |  |
| 4．${ }^{\text {a }}$ |  |  |  |  |
| Aurays | 9188 | \％ | 10 |  |
| ，Sifapur． | 27883 | \％ 31 |  | 9 |
| \％Nainital | 18138 | \％ 45 | \％ 4 | 11 |
| Total | $337 / 1423$ | 675 | 4713 | 252 |

Table 13

In a nutshell， 1423 women from 337 sanghas went to the PHCs to access health care for themselves or to facilitate it for the community； 675 sanghas are able to network and muster support from their local ANMs； 713 sanghas are well equipped with informations about health and family welfare and well purification work has been taken in 252 villages by sangha women．The data is only indicative of the efforts，which are much larger and broader in the approach and perspective．
The districts－Allahabad，Gorakhpur，Auraiya，Chitrakoot， Nainital and Sitapur have regularly facilitated the organisation of health camps with the support of PHC doctors，ANMs and the local public health service providers
With the training interventions in holistic health for women， public and general health a lot of changes have been observed in the sanghas：

Health interventions and outcomes

| Changed practices | No of sanghas |
| :---: | :---: |
| Wonen accessing faelofies of P4ts by themselves | 651 |
| Sminumisation of all thildrei in the vildoge ： | $7 \%$ |
|  | 667 |
|  |  |
|  |  |
|  | Kive |

Table 14

In Sitapur 9 sanghas put pressure on the PHC to render effective health services．The ANM used to sit in a particular place in Husainpur village，which women were not aware of． The sangho spoke to her and called her to their meeting，to put forth their problem．Now she regularly visits the village and meets the women at a place convenient to them．

Our Trained Birth Attendants（TBA）successfully using their knowledge for promoting women＇s health status in their areas． They hove：

In Varanasi district，administered check ups to 112 pregnant wornen，conducted 100 safe deliveries and provided post partum care．

In Tehri district administered check ups to 185 pregnant women，conducted safe deliveries，provided post partum care and counselling in family planning and services to 740 women．

In Saharanpur district，administered check ups to 435 pregnant women，conducted 518 safe deliveries and provided post partum care and counselling in family planning methods to 499 women．

## Nari Adalat : Women's Court

- Setring in motion the social justice system
, Facilitating resolution to women's cases with sensitivity
- Enlisting the support of the police and Panchayats
- Determining the public accountability of
- perpetrators of crimes
- Democratic decisions through public involvement

A decade ago, in ' 91 when the MS programme started, women in the sanghas did not raise their voices against injustice. They found that the power of money, class,caste and sex ratio forced them into silence. Currently, the politics of vote banks has encouraged religious fundamentalism and communalism, due to which wealth and status discriminations have become more pronounced. Often women are targeted as victims in the class and caste war.

Women have to live with sexual assault (domestic \& public), battering, bashing, mental torture, murder, rape, harassment for dowry, discrimination, lack of food and health care. The sanghas have been the focal point where such issues, problems and violations are discussed. To deal with them the women have taken courses in legal literacy in the majority of districts. The sanghas not only resolved the problems of members of the sanghas but many women from their villages and those from other nearby villages started to come to them for help. Women of Nari Adalats are equipped with skills of analysis and negotiations, a feminist approach and perspective.
These women are recognised as sensitive to women issues and effective arbitrators. Thus evolved the need for women courts i.e. a place where women could bring their cases with confidence to be heard in the right perspective: where there is no hassle of

running around, fees and legal complexities of a formal court.
Hence the need for Nari Adalats which are now held on a regular basis every month.

Nari Adalat

| District | No. of Nari Adalat | Date of Nari Adalat |
| :---: | :---: | :---: |
| Tehri | 08 | $8{ }^{\prime \prime}$ of every month |
| Soharanpur | 03 | $23^{\prime}, 24^{\circ}$ and $25^{\prime \prime}$ |
|  |  | every month |
| Sitapur | 01 | 28, of every month |

Table 15

There was a systematic effort by sanghas to reach out to women, who were oppressed, harossed tortured and troubled. The Nari Adalats constituted by credible and legally literate women of the sanghas, has been able to disburse social justice through public support to resolve issues with gender justice. This year they took up 350 cases, of which 250 were resolved, while the rest are in the resolution process.


Their strategies have been:

- Discussions and counseling sessions with the victim and her family and that of the opposite party.
- Attain social-justice for the women and acceptability of the decisions undertaken.
- Involve the local Panchayats if and when necessary.
- Exert public pressure for resolution of the case for wider acceptability.
- Follow up on the cases after the decisions so that there is little chance of reversal.
- Multi pronged Approach in complicated cases so as not to leave any thing to chance. Draw support from the family, Panchayat, police, administration, concerned department as and when required.
- Why are informal Nari Adalats successful when formal structures exist to assist women, including courts, laws and constitutional rights? The afflicted women feel that Nari Adalatas are:
- Flexible and sensitive to the women's point of view.
- Create public pressure to enlist support for the case.
- Have a positive image with the police, administration and the local people.
- The women conducting the Nari Adalats are from the local area so they have credibility.
- The process adopted for the cases are not complicated or long drawnout.
- Each case is handled in its own perspective and context.
- The final decision on the case is arrived at with the consent of both parties and consensus of public opinion.
- The Adalats do not take up fire fighting, but set in motion longtermsocial reform processes.


Sangha members seeking help from police for solving cases

Phoolvati of district Sitapur, on death of her husband, gave the entire jewellery she hod with herself to her brother to be kept safely for her daughter's marriage. But after 15 years when her daughter was to be married, he refused to give it back. The case came to Nari Adalat. Arbitration by the women solved the case though it took about 7 months and the brother ultimately returned the jewellery touching the feet of his niece. Phoolwati got the jewellery back os well as her relation with her brother got strengthened due to the counselling skills and attitudinal change brought by women jury af Nari Adalat.

40 year old Subodhini of Tehri was staying with her mother for the last twelve years as her husband did not have a regular work or a job so the in-laws constantly chided her that she was a burden on them. Mean while, her husband obtained ex-party divorce and proposed to remarry. She brought her case in the Sahara Sangha. The Sangha women went to meet her husband and in-laws to prevent them for remarrying and to bring back Subodhini to their home. After sevral rounds of negotiations which took about four months, subodhinits husband remarried her and they settled down in a separate house in Ghansali.
"Just mentianing the word Nari Adalat gives a feeling of awnership and oneness. When we went there, it was clearly visible that it was women's court where decisions are taken fram a women's perspective. During the hearing of a case a woman's individuality is taken into account along with her family and social circumstances. Now we understand why the Nari Adalat is sa popular" :- A visit by Sakshi, Delhi


## Political Participation and Self Governance

- Training of sanghas \& panchayat members about Panchayat functioning and programmes
Sanghas active interface with Panchayats
- Women's agendas included in Panchayat programmes
W. Wemen members of Panchayats more sensitive and active
Wore women want to be included in capacity building initiatives for Panchayat participation

The Panchayati Raj Act and its subsequent amendments proved a pace setter for the sangha women to participate in selfgovernance at village level to bring forth women sagendas in relation to village development programmes. The road to participation was definitely not easy for these women, as was the case with millions across the country.
Today the picture of their participation is certainly different from what it was way back in 1995, before the first Panchayati Raj elections in the state. At that time the issues that confronted the sangha women were those of ignorance, fear, illiteracy, insecurity, marginalisation, lack of information, resistance frommenand therefore diffidence on the part of women.
After having taken the courage to participate in the elections, being elected and having an understanding of political processes, both through training and experience the women's understanding of the Panchayati Raj System has undergone a sea change. Not only have they become active members of the Panchayat, but have actually taken up issues with a women's perspective into the political forums, despite the multiple road blocks within the system, its functionaries and other players continue to plant in their way.
Massive efforts are being made to motivate sangha women to come forward and participate in political processes and decision making processes at village level for which it is important for


Keen interest shown by participants of PRI workshop in MS literature
them to be formally associated with panchayat bodies. We expect a much greater representation of sangha women in panchayat after the election to be held in May 2000.

No. of Sangha Women as Pradhan, Panchayat, BDC \& Zila Parishad members

| DISTT | PRADHAN | PAN <br> MEMBER | BDC <br> MEMBER | $\begin{array}{\|l\|} \hline \text { ZILA } \\ \text { PARISHAD } \end{array}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| NAINITAL | 9 | 75.7 |  |  |
| VARANASI | 7 | 67,3 |  |  |
| PAURI | 12 | $137 \quad 2$ |  |  |
| SITAPUR | Z4 | 47 |  |  |
| SAHARANPUR | 6.5 | 36.3 |  |  |
| CHITRAKOOT | $3 \ldots$ | 38 |  |  |
| ALL AHABAD | 4 |  |  |  |
| GORAKHPUR | 2 2\% |  |  |  |
| AURATYA |  |  |  |  |
| TOTAL | 51.8 |  |  |  |
|  |  | Table 16 |  |  |

*The data given above far U.P. districts are based on election's held in the year 2000.
*The data for UTTRANCHAL districts are based on the previous election, as no recent election has been held after that.

The interventions that are taking place to politically empower women through Gram Sabha support, information, training and understanding the system are spelt out here:

- Before the Panchayati Raj elections, sangha women were made aware and trained intensively in districts through phads, discussions, mock elections, posters and handbills, songs, street plays etc.
- They were guided about electioneering and the whole process of the elections through information booths- these were set up by MS for all the candidates, men or women who wanted to file nominations for the elections.
- The sanghas were motivated to participate in the elections by voting so that they knew how to exactly vote and prevent misuse of their votes by illegal measures. They in turn educated other people in their villages.
- The women who won the elections were further trained to understand their roles and responsibilities in order not to be sidelined in the Panchayats or the committees.
- They were also guided about the budget of the Panchayats so that they could raise the appropriate questions about expenditure and at the same time demand proposal/budget for the right programmes to benefit the disadvantaged groups, the women and the children.
- The general public was also educated about the significance of the open meeting 'khuli bhaithaks' of the Gaon Sabha where they have a crucial role to play regarding the decisions for development programmes at village level.
Currently we can see what difference the women members from sanghas, who are in the Panchayats, have made in their respective areas.


## Sangha in Panchayat

| Sangha activities at Panchayat Level | No of |
| :--- | :--- |
| sanehas |  |
| Concrete information about functioning of Panchayats | 403 |
| Information about Panchayat Committees | 240 |
| Working relationship with Panchayats | 415 |
| Sangha members as members of Panchayats | 278 women |
| Have activated Panchayat Committees | 231 |
| Participated in open gram sabha meetings | 357 |
| Made efforts to institute open meetings of the gram sabha | 259 |
| Enlisted the support of Women Pradhans | 230 |
| Sensitised men pradhans to women's issues at village level | 145 |
| Taken up women's issues in Panchayats | 101 |
| Attained success with wormen's issues in Panchayats | 75 |
| Taken up social/development issues in Panchayats | 171 |
| Attained success in accomplishing social issues with Panchayats | 136 |
|  |  |
| Table 17 |  |

Taking up women's issues and obtaining their successful resolutions is still an uphill task for sanghas, while taking up social issues is much easier. This speaks of the dominance of the power structure reflecting male attitudes towards women. Nevertheless, whatever the road sanghas has made is no small achievement as most of the sangha have women members belonging to disadvantaged groups and communities.

The sangha women took a strong initiative in the case of a school where the teacher was absconding for quite some time. In Amel village, Betalghat block of Nainital, the teacher never came to school on time and was very often irregular. His behaviour towards the students was also very rude and he used abusive language. When things went beyond control, as he did not pay heed to the sangha, the women decided to take up the matter to the Panchayat. The sangha went to the lady pradhan, Dhana Devi and together they met the teacher to have a dialogue regarding parents' grievances. The teacher's attitude, behaviour and regularity improved for a short while, after which he again lapsed into old ways. When the sangha confronted him again, he knew he could not get away with errant behaviour. Consequently he decided to reform his ways and is regular in his duties.

Sonia, is a Sahyogini elected as Pradhan of Nenki village in district Chitrakoot, is an embodiment of women empowerment. When Sonia saw most of the Pradhan's husbonds at the Chirakoot block panchayat meeting, she questioned the BDO whether the meeting was of all Pradhan or their husbands. She boldly declared that the meeting can not take place untill the women Pradhans attend it. Other female Pradhans present there, supported her and the BDO was forced to hold the meeting with the Pradhans only.Thereafter only the Pradhans participate at the meetings and not the husband of women Pradhans. She has succeeded in breaking the popular mith of 'Pradhanpatis'.

In Parsia village of Bhathut block of Gorakhpur district, the sangha women wanted ta have o permanent place 'thikana' for meetings, where they could sit unhindered discuss their joys and sorrow, This was a genuine need felt by them and they discussed about this several times with the group. On 15 May 2001 the vomen strongly raised this issue in the open grail Sobhi heefing. After rigorous discussians the gram sabha accepted their proposal. The pradhan suggested to provide the Thikana' between the Panchayat Bhawan and Secretary's residence. This will take less space and reduce the cost. All the villagers volunteered in building 'Thikana'.

In Sirsala kalan village in Rompur block of Saharanpur district a Muslim woman was elected as Gram Pradhan, but her husband used ta attend the Pradhan's meetings. She was a regular visitor to the sangha meeting. Gradually she got motivated by the discussions held in these meetings and thought that if "I am elected as a Pradhan I must exercise my rights and execute my duties as a Pradhan". First of all she removed her veil (burqua) and started attending block level meetings. She actively participated in all village level activities. She took special interest in "Namankan Abhiyan" and motivated a large number af girls to go to school and also sent her own daughters to school. Her initiatives were not limited ta the education field, she insured proper distribution of food grains at the ration shops as well.

## Sustainable Agriculture and Food Security

- 200 sanghas actively involved in sustainable agriculture
- Poor marginalised women have taken up agriculture through land leases
- Kisan Samakhya Samoohs (KSS) are demonstrating successful agricultural practices
- KSS in Tehri are promoting bio pesticides, bio fertilisers and indigenous seeds
- Women are producing and marketing their own produce
Poor, rural farm-women who constitute the base of the sanghas were always trying to grapple with traditional farming practices and at the same time fulfilling the responsibility of being food providers at home. They had a great fund of indigenous knowledge, which was being disregarded in the face of modern agricultural practices. In Tehri in particular, women faced the problem of maintaining bio- diversity addressing the issue of land degradation along with keeping the home fire's burning. While women for ages have been doing 70 to $80 \%$ work of farming yet they have never been accepted as farmers.
The opportunity to maintain traditional practices with efficient farming techniques, use labour saving tools and technology, cultivating traditional and local varieties of food grains and decide upon production processes themselves came their way. Last year, in collaboration with the UNDP and GOI and in technical cooperation with the Department of Agriculture, UP, Mahila Samakhya sanghas were able to take a new step forward. A total of 200 sanghas of 9 blocks in four districts Chitrakoot, Saharanpur, Terhi and Varanasi were able to start a collective


Women farmers participating in meetings
farming initiative for economic and agricultural sustainability. The major goal of this collaboration is to enhance the agriculture skills/practices of food production to enable them to support production on their own farms and develop the farming system itself. The objectives of this project are to:

- Establish women as farmers \& enable them to have control over resources
- Enhance agricultural production.
- Minimize loss of crops and produce.
- Diversify agriculture
- Provide women farmers an updated knowledge of relevant sustainable agriculture technologies
- Improved agricultural and horticultural practices among women.
- Develop a Provisional Public Distribution System.
- Resolve gender issues related to food security.

The Kisan Samakhya Samoohs (KSS) are provided assistance and technical support of Gorakhpur Environmental Action Group facilitated by the state office. The existing DIUs extend the


Table 18
management and implementation support through RPs, JRPs and sahyoginis. Funds for the project are directly transferred to the DIUs, which in turn disburse them to the sanghas accounts as Micro Capital Assistance.
The activities that the KSS have taken up have been:

- Village surveys and PRA.
- Developing seasonal cropping plans.

In Tehri district KSS of Semalth village of Jakholi block ventured to cultivate vegetables. They cultivated French beans in 11/2 Nali group's field for the first time. They applied fechiniques learned during the various trainings soll management, pest and disease control methods. After 45 days the total yield was 1.7 quintals of beans. The group retained 65 kgs . for self-consumption and sold the the rest of the 39 kgs . ot the rate of Rs 10/-per kg. in the local Ghansall market. In this village, vegetable consumption is negligible and fresh vegetables are a luxury for poor families. French bean cultivation has added to the nutritional value of the food besides bringing additional income with very low investments.

- Obtaining agricultural implements.
- Develop linkages/alliances with other departments/ institutions.
- Formed a district agriculture committee.
- Capacity building through the Agriculture Department for learning new practices.
- Study tour trips to learn best practices in other sustainable agriculture programmes.
Some of the initiatives taken up by the sanghas have been significant in the short time span that they have begun this activity.

In Saharanpur, in Buddhakera village, the entire house, property and cattle of a woman who did not belong to MS sangha, were burnt. Yet sangha women collected grains, clothes and money to help her. This set an example for other villagers who then came forward to help her. They accepted that the women initiated something in which men had lagged

Everyone was laughing when Ranjana, a K5S member, from Dadwal village in Chakiya block, Varanasi decided to cultivate HUW-234. This is a late variety of wheat about which she had learnt in the training workshop at the Agriculture Training Centre in Chargawan, Gorakhpur in December 2000. In her yillage all farmers cultivated the traditional wheat variety. Consequently seed replacement was poor resulting in 9-10 quintals per bigha. However, confident and determined, Ranjana cultivated the new variety on 1 bigha of land and got a yield of 12 quintals, 3 quintals more than the neighbouring farms. Other K5S and farmers visited her farm and requested her to provide seeds for the next season. She has the potential to market seeds of this new variety in her area.

In Tehrl 49 kss out of 50 are doing farming with organic nanure and no chemical inputs. They are using indigenous varieties of seeds for preserving bio-diversity. They have regenerated old agricultural lands that were lying fallow for over 15-20 years.

Some potential of this project are:

- Training workshops for KSS members in which simple visual materials are available to them.
- Gender sensitive resource persons to help women understand agriculture and farming systems that they can manage efficiently.
- Audio-visual documentation of success stories to encourage others and to disseminate the best practices.
- Wider dissemination of sustainable practices organic fertilisers, bio- pesticides, land and water management for fertility conservation, conservation of bio-diversity, vermicomposting, oil cake, PSV culture, BGA, Trichoderma and Azotobactor culture usage etc, both within the groups and to others through them.
- Development of a wide range of visual training materials for easy learning for neo literate women.
- Women are feeling strong and empowered after having land lease in their names.
- Women are identified as skilled farmers as their farms are becoming models for other farmers.
- Increase in respect and social status as well as selfconfidence.
- Improved nutritional status of women as they are using their procure for themselves, their daughters and other family members.
- Establishment of kitchen nursery/garden.
- Able to establish the importance of organic farming and bio diversity and have even demonstrated increase in the crop field.
- Their role as decision maker is increasing as they are doing all work from buying seeds to selling crops themselves.
This project has paved the way for sustainability of sanghas for economic security through locally based activities which women had been doing traditionally. It is not only making them selfreliant in terms of food but also gradually developing efficient farm management systems that will be the forerunners of sustainable agriculture, and can be replicated. Sanghas in other districts are already asking for such information. $\frac{185}{4}$


## Restoration and Conservation of Natural Resources:

Protection of the environment and regeneration of natural resources has direct implications on livelihood of women and survival and hence emerged as a key agenda of the sanghas:

- Create awareness about the role of environment in the life of women.
- Enable them to jointly evolve strategies for dealing with forest fires, deforestation and bio-diversity.
- Constitute Van Panchayat.
- Formation of Eco Clubs for children and adolescents.
- Promote rituals like "Maiti Andolan".
- Organize free plantation drives.

Chaur and Bhatwara sanghas of Tehri have banned the cutting of " kachhi wood" and have pressurised forest authorities not to plant pine trees as they are extremely harmful for the soil as well as cause forest fire.
Sanghas are networking with Forest, Soil conservation, and other Departments for plantation. Sangha women have negotiated with these departments to plant 52000 trees in


Plantation by newly wed couple is now a ritual


Girls committed to protect the environment
Tehri on wages in their own villages. They have also taken the responsibility to take care of the plants after plantation, the most critical issue, as most of the plants die after plantation.
Sixty eight sanghas of Tehri are promoting bio-farming and have boycotted use of chemical fertilisers and seeds. A lesson on the issue has been incorporated in the syllabus of literacy camps and centers.
Nineteen kishori sanghas have started nurseries of fruit, vegetables and fodder trees.
'Maiti Andolan', the ritual to plant trees on the occasion of wedding, has been further extended and associated with every major event in the family whether it is admission of the child in the school or death in the family.
Ms created a pressure on the administration to pass orders of banning the use of polythene in the district of Tehri

## Economic Self-Reliance

- Generate awareness among women regarding their economic contribution and rights in the family expenditure.


## 6. Assist in the formation of saving groups.

## - Facilitate women for collective income generation activities like cooperative farming, catering etc.

The concept of economic self-reliance in MS has been one of breaking free from economic dependence from the husband, the family, the oppressive employer, the money-lender and the market forces. The objective is also for the women to have some money of their own, to help themselves and other women in dire necessity, think of a saving for old age, be able to take decisions to educate children, access health care, build or repair a house or invest in self employment. These are things that sangha women always wanted to do for themselves but only got the chance to think about and take action for, when they came together as a collective to determine the changes that they envisaged for their lives.

With these realizations the sanghas expressed the demand for savings and credit activities. With the influx of development programmes and the self-help group environment surrounding them at village level the sanghas too took up thrift and credit activities. But their perspective was definitely different and so were the many deliberations at every level on how to go about it. Their dilemmas for handling money were-

- maintaining the bonding in the sangha,
- evolving collective decision making processes,
- protecting the interests of dalit and marginalised women,
- evolving women friendly rules, regulations and procedures.

- The saving groups of the sanghas were a little concerned with how much money they can accumulate, how fast it can multiply, how many assets they can facilitate for the family through access to loans from the bank out of the government schemes. The needs of the sangha women for thrift and credit were equally valid to redeem themselves from money lenders, take action for social justice, equitable distribution of resources, re-dressal for violence and access to education and health care.

In each of the 10 old districts, sanghas are at various stages of strength and maturity, have evolved membership rules and regulations, borrowing and lending procedures, terms and conditions of membership for thrift and credit, defined the kind of (cash or goods) and amount of savings they would undertake on a weekly/monthly basis. The new sanghas learn from the old sanghos and evolve their own thrift and credit
procedures and processes. A group of $10-20$ women save between Rs. $5-50$ (weekly/monthly) depending on the income level and capacity to save. Today the dimensions of this activity have grown so that there are 507 saving groups having an amount of Rs 17,94 Lacs across the State. This may also be mentioned that all sanghas are not daing savings. It entirely depends on their own desire and need to do so.

## The typical features of MS saving groups are:

- Savings are initiated on the basis of group/sangha needs.
- Management of funds and book keeping is done by educoted members of the sangha.
- Women decide as to how, why and on what they will spend the money and where they will invest it.
- They prioritize the disbursement of credit to the members during the group meeting.
- The rate of interest on loans varies between 2-6\% depending on who is taking the loan and the purpose for


## Sanghas have three types of funds:

| Sangha grant | Savings fund | Membership contribution |
| :---: | :---: | :---: |
| This is | These are the | This is a token con |
| eoch strong songha for a | Which some member's | butory sum in some |
| fod of three years @Rs | The songla put together | sanghas in Gorakhpur |
| 500 per month. It is used | to meet small credif needs | Sitapur and Auroly |
| Sy the sangha to help very. | for consumption loans for | which is treated |
| poor women take ut | educaton' heal | donation to the sang |
| issues make visits to | coses eppaing th | This is considered to be |
| other sanghos and | house, elebravion or | The fund that will fele |
| district/ block offices | paying off the money | sanghas to set up cluster |
|  | lender, this fund is the | Tevel and mahosangho |
| Some sangtas tiave | circulation capital aniong | initiatives in their bloc |
| invested this as a corpus | the members who sove. |  |
| too to obtain loans tor |  |  |
| income generation. |  |  |
| 76:08Lae | 17.94Lac | 11.69Lac. |

Table 19
which the loan is taken. The loan is not given for child marriage, dowry etc. Whereas interest free loan is given to very needy and poor women.

- The majority of sanghas have intro group lending (95\%). Only sanghas in Varanasi and Tehri (5\%) lend their money to other women out side the sangha.
- Sanghas women have started using their money for collective income generating activities and individual selfemployment.
- Those sanghas that are exploring income-generating options have invested some of their capital in the bank until they decide what they would like to do or what is feasible for them (between Rs 2500-22,000).
- $80 \%$ of the sanghas save regularly as per their norms.
- $\mathbf{3 0 - 4 0 \%}$ members are able toutilise their savings.
- $10 \%$ members are able to obtain credit more than once from the group.

Economic Status of Sanghas

| District No. of | Soving |  | Contribution |  | MS Grant to sanghas In Lacs. | Total of $A+B+C /$ sangh Fund in lacs. |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | No. of sanghas | in Lacs. | No. of Sanghas | Total contribution in lacs |  |  |
| Chitrakoot | 15. | 0.72 |  |  | 0782 | 08.58 |
| Soharanpur: | 168 | 5.46 |  | 00 | 2234 | 28.80 |
| Telir |  | 0.00 | 171 | 1131 | 16.62 | 27.93 |
| Varanáá | 170 | 3\%\% |  | 0.00 | 09.66 | \%1336 |
| Allahabad | 33 | 234 |  | 0.00 | 102:88 | 09.43 |
| Pautus | 22 | 143 |  | $0: 00$ | 03.44 | 04:87 |
| Aoineya | 15 | 070 | 35 | 0.20 | 02,76 | 03.6 |
| Gorahthior |  | 0.32 | 16 | 0,10 | 03, 60 | 03:60 |
| Nainital | 4 | 118 |  | 0.00 | 0 04:08. | 05:26 |
| Sitapur |  | 0.64 | 30 | 0.08 | 02.88 | 03.59 |
| Total |  | 17,94 | 252 | 11.69 | 76.08 | 105.08 |

Table 20

Responding to the literacy levels of women, Mahila Samakhya has developed an account book keeping system to facilitate the maintenance of various types of fund the women generate. All sahyoginies and most of the animators have been trained on the new system and are finding it useful, easy to learn and follow. The capacity building of sanghas was undertaken by the DIUs and State for thrift and credit activities and economic self-reliance: - Special Residential Literacy Camps are held for the animators. - Linkages with income generating groups.

- Dissemination of information about government development programmes at the district level.
Consequently women have taken up both individual and collective economic activities. They are trying to enter nontraditional areas for economic sustainability, as is visible from what they have undertaken so far:


## Income Generation Activities

| Collective activities in sanghas | No | Individual work taken up in villages by sangha women | No |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Collective farming | 200 | Box making for sweets (mithai) | 5 |
| Catering business | 3 | Bead making | 2 |
| Tent, durries \& utensil |  | Food grain marketing | 2 |
| hire | 3 | Shawl \& durry weaving | 3 |
| Dairy farming | 6 | Stitching/knitting | 10 |
| Silica and other mining | 7 | Consumershops | 7 |

Baseda village in Nangal Block, Saharanpur, women often pawned their jewelery or cattle with money lenders and were exploited. They were constantly paying interest and were not oble to redeem their goods. In ' 95 the sangha women started saving Rs 10 per month. Now they are oble to save Rs 30 per month. In '98 they procured a loan of Rs 30,000 from the bonk and took up various economic activities -buy a buffolo, open o flour-mill, start a small consumer shop, hire out bamboos for construction etc. Today the sangha women have capital savings of Rs 70,000 and even earn Rs 1400/per month as interest. They have been able to pay bock the loon they had taken earlier.

Kol women in Shankargarh, Allahabad, hove been able to free themselves from the bondages of mining contractors and hove leased land on their own for mining, from the savings within the sangha.

Forty five women in Sitopur took o training to moke cardboard boxes for packing sweets and started marketing them on their own. Songha women in three villages Piroula,Kochpur and Kunwarpur purchased wheat, rice and jaggery in bulk for marketing in the off season

In Varanasi, Budhwal village, the sangha members leased 8 Biswa of land for cultivating poddy. After producing 760 Kilos of paddy they were able to pay off the principle amount and also make a profit.

+ makeaprof


## Kishori Sanghas

- 207 Kishori sanghas have emerged in second line leadership
-They are raising issues of education, dowry, child maritige ete.

3. Cantifiling to improved life skills and interperstotel relations

Within the last three years Kishori Sanghas have become a growing phenomenon in the MS programme. Across seven districts there are 207 Kishori Sanghas, that have been inspired by the women's collectives. Young girls who are daughters of sangha women, a part of camps, literacy centres and MSKs felt the need for coming together and having a forum of their own, like their mothers. Their voluntary effort to form Kishori Sanghas could not be ignored and MS functionaries started supporting them by updating the kishories with information relevant to them, initiating discussions on social issues to develop analytical and negotiation skills and imparting training on gender, health and other social injustice issues. The learning environment they experienced was friendly, supportive, catered to their needs and provided them with information not available at home or in schools.

## Growth of Kishori Sanghas




We too have made our own sangha

The Kishori Sanghas are a forum where girls can express themselves freely, learn to shed their shyness, ask questions to satisfy their anxiety to explore their world, seek solutions to social and political issues and align with sangha women in their trovails and experiences. They provide an opportunity for young adolescent girls to meet and discuss problems that affect them and an environment that is safe; friendly and non threatening.

Table 22

## Inputs

Literacy skills
Information update
Skills to analyze reflect and negotiate Life skills to deal with the world
Skill to raise issues
Gender and social perspective
Skills to break myths
Courage to face the oppressive world


## Outputs

Increased self-confidence and self-esteem
Courage to raise issues oppressive to women
Negotiate with family and authorities for injustice Improved health and hygiene
Greater happiness and better quality of life Better interpersonal relations with other women and relatives
Ability to create space for themselves in own fomily and husband's family

The activities of Kishori sanghas centred around regular meetings, refresher camps, study tours, operating libraries, environmental conservation, theatre and writing workshops and trainings on specific subjects of their interest. They have cultivated the confidence to dialogue with adults at home instead of just being silent listeners.

Intervention by Kishori Sangha


| $\square$ Gender Discrimination | $\square$ Girl child Education |
| :--- | :--- | :--- |
| $\square$ Eve Teasing | $\square$ Reproductive Health |
| $\square$ Ritual and Blind Faith | $\square$ Environment |

In Tehri Kishori Sanghas by and large have taken up village cleanliness and sonitation drives and therefore often compelled boys to join hands too, who earlier never took up such initiatives.

Apart from Kishori Sanghas there was also a demand for Kishori Literacy Centres (Kishori Kendras) where adolescent girls fulfill their dream of continuing their education and joining mainstream schools after filling the gap in their education. These centres not only assist them to join school, but also enable them to learn life skills to deal with the world that school education usually does not render.
After spending some time in the Kishori Kendras brushing up their rusted basics many Kishoris join the Mahila Shikshan Kendras the residential learning centres- for a period of six months. This is the place where they feel most at home, secure and surrounded by a learning environment through out the day and during the entire length of stay in the MSK. It is like a dream come true for them, where they are free of domestic chores and household responsibilities. The learning environment too is congenial, at their pace, active and interestingly exciting.
When they move on to formal schools the learning environment is quite different and difficult to adjust yet the girls do well and are able to adjust themselves to the new context.

In Nainital district Kishories had a training on Panchayati Raj. They were able to relay the information about gram sabhas and gram panchayats to their parents thus informing them of the processes and procedures. This enables adults to develop an understanding how they can participate effectively in village self governance.

Mandira Didi, we have learnt so much about our rights, now we can take up the matter if the need arises. (MSK Gorakhpur)

In Jhiwall village the Kishori Sangha has taken the initiative of setting up a nursery of fruit trees in a plot of land given for the purpose by the Kishari Kendra anudeshika.

Asha's father arranged the marriage of her 12 year old younger sister. Asha tald her father that this was not right and against the law. But he persisted and contimued with the arrangements for the wedding. However, Asha was determined and kept pestering her father that she would complain against him ta the police for solemnising a child marriage. Eventually her father relented and postponed the marriage until her sister grew up. (MSK Varanasi).

The Kishoris af the MSK in Sitapur took on the initiative of starting a campaign far cleanliness in Mishrik block, starting from the area around the MSK. They involved about 300 people from the villages for the campaign to clean up the drains and remove the heaps of garbage. After that they submitted a nemorandum to the SDM.


Receiving technical training

[^0]
## Mahasanghas

6. The village and cluster level sanghas are coalescing to form mahasanghas (women federation) and are able to make a dent in the patriarchal system and attitudes

- Mahasanghas are forming issue wise core committees
- Access and disseminote information and make the government system more accountable
- A group of 4-10 village level sanghas have evolved into cluster level forums to have a louder voice and greater visibility. For the same cause they have a third level structure of mahasangha which are the block level agglomeration of 40-80 sanghas, usually having a representation from cluster level issue wise committees of sanghas. This is a fairly recent phenomenon over the last two years as sanghas felt the need to have a voice and presence over women's issues covering a larger area and to network across blocks and districts in the future. About four to fifteen clusters get together, to constitute a Mahasangha in a block/district. Presently there are 12 Mahasanghas in Tehri, Varanasi, Gorakhpur, Auraiya, Saharanpur, Nainital and Pauri districts.

The sangha women are well acquainted with the fact that the MS programme is time bound and will be there for a certain period only. They want to have an identity, presence and a future as collectives to be able to maintain the spaces they have developed at present. In view of the programme roll back situation within a period of one or two years, they have started the process of developing an identity at cluster level and at block level as Mahasanghas which is independent of Mahila Samakhya.


Govt. officials Sharing information in Mahosangha meetings
At the cluster level four to ten sanghas meet regularly on a monthly basis to discuss village level problems, failures/successes, share information and knowledge, plan strategies for critical issues and maybe just come together to celebrate Women's Day or any other festival of their choice. In some areas sanghas have even directly linked up to a Mahasangha, where cluster level meetings are not so regular due to distances. The cluster level sanghas have various issue wise committees Health, Violence, Savings and Credit, Panchayat interface, Education etc. that are responsible for those problems and issues. These committees then select representatives on rotation for the Mahasanghas. Women take responsibilities and hold positions on a voluntary basis according to their interests and capacities. Which issue wise committees will be constituted at village, cluster and block level

sanghas is entirely dependent on their needs and demands.Hence they vary from district to district and cluster to cluster.

The women have decided that the committees will be of 4-5 members, of which one person must be literate. The leadership of the committee wauld be in ratation so that all members can learn to take initiative. The tasks of the issue wise committees is again decided by women themselves like:

- Disseminate related information/knowledge to clusters and sanghas.
- Learn and take over respansibilities from the previous committeè team and hand over to the new team members.
- Enlist the participation of Mahasangha team members at the cluster level for local issues and problems.
- Report the developments at the cluster level to the Mahasangha.
- Plan the agenda and activities to be taken up for the forthcoming quarter.
- Plan and strategise for increasing accountability of the Government programmes and build pressure for good governance.
- Plan the strategies for initiating collective action.

Presently, Mahasanghas are not formal bodies or registered federations, cooperatives or societies having rules regulations and formalised procedures. Nevertheless, they do have informal systems of:

- membership, code of conduct for representatives and members


## Federation Support To MS

MS has supported women groups to come up as federation, it is also a fact that now federations are providing support to the expansion of MS programme in 6 new districts.
Federation committees provide support in mobilising community in the new emerging sangha areas, supporting sahyoginis exposures etc: Varonasi Sewapuri Mahasangh supported to Jaunpur MS. Saharanpur Mahasangh supported to Muzzafarnagar: Auraiya Mahosangh supported to Mathura.

- dates \& venue for meetings, agendas for every meeting, monthly reports of activities
- visit schedules to attend cluster level meetings,
- terms of assistance and strategies for dealing with the problems of clusters and other sanghas
- Generating funds through village and cluster level sanghas for various expenses.
The Mahasanghas are debating on the processes for registration and formalising their existing set up, but they also

> In Songaon Village in Nainital, the sanghas took a major initiative to root out sale and consumption of liquor in their area. One sangha heard of a man Hariya who had bought a 30 litre canister of local liquor to his house to sell. They confronted him, caught him red handed and confiscated his stock. Then the sangha called a meeting of the Mahasangha and the matter was put up for hearing. The men from all the villages were also called alongwith Hariya. In that meeting it was decided that no one would sell liquor in the whole Mahasanghe area. Whoever sold it would be ostracised by the community and would be fined punitively as well. To drive home the message Hariya' sliquor was publicly burnt by the women, while he was punitively fined for his deed. He even made a public apology and asked forgiveness.
need to prepare themselves further with certain capacities and competencies. They are debating and having discussions with resource persons, making visits to see other such collectives and federations to learn from the best practices.
The area wise issues Mahasangha deal with may be of:

- alcoholism and social harassment of women,
- school monitoring, campaigns for enrolment of children,
- afforestation, environmental protection, eradication of the use of plastic bags,
- removal of traditional discriminatory practices agains $\dagger$ women and girls,
- action on issues of rape and violence against women,
- land rights and wages,
- women's health, public health and sanitation, immunisation,
- access to development programmes of the government
- interface and dialogue with panchayats for village development.
- other matters which sanghas or cluster sanghas put up.

The women's leadership that has emerged at the cluster level has engaged with Panchayats, taken up local issues forests, violence, land rights, public facilities-set accountability of government functionaries and developed local networks for information and assistance etc. They feel the need to carry this forward to sustain what they have struggled for in the last few years. Today they have definitely emerged as a force of numbers across the districts as is visible from the table below.

District Wise Data


Table 23

The Mahasangha meetings provide women the opportunity to buy, sell and exchange products they have made as part of their economic development enterprises. In areas where they are doing collective farming, the women exchange seeds with each other, and share new practices they are learning. They even sell pickles, spices, herbal medicines that they are making. The meetings provide the forum for sharing successful strategies to tackle problems. The women also exchange notes on savings in sanghas and how they plan to take up economic activities. The upcoming sanghas get opportunities to learn from other sanghas. Dowryless and without pomp and show ideal marriages are being performed among federation member's marriagable children as a outcome of federation meetings. Above all, sangha women have developed a larger space of their own, a presence and a collective force besides the occasion to move out of their villages to bring their agendas to the forefront.

The purpose of having block or district level Federations as envisaged by the Mahasanghas are:

- Move forward with the feminist perspective of empowerment.
- Develop linkages with government programmes for accessing them for sanghas or clusters of sanghas.
- Have a presence as block/district level pressure groups for issues that affect women.
- Develop a network with other such groups and NGOs in the area.
- Have resource/information centre for women's groups and sanghas.
- Assist strong sanghas to support new sanghas training and information inputs.
- Document all meetings, actions taken and follow up planned activities.
Presently there are enormous challenges in the face of Mahasanghas to develop as strong Federations. Some of them are as under:

1. Need for some common issues, which can keep a strong bondage among members for along time to sustain their initiatives.
2. Need to establish linkages with district level and state level federations.
3. Lack of resources and mobility among women.
4. Family, caste and social pressures to abide by norm a $n$ d values cherished for ages but oppresive to women
5. .Need for resources and social support to raise women issues.
But women are firm in the process of defining what they want and how they want to do it.


## Researches, Studies and Documentation

- Six studies by MS, individuals and NGOs
- Studies also involve process documentation of initiatives by sanghas
- Helped MS to reflect on programme issues to make mid course corrections
- Gave further insights to additional research
- Intensive documentation and IEC material develapment
- Recagnitian of Mahila Dakia Newsletter in Switzerland.

MS has provided an active ground for field researchers and studies where some research initiatives have been undertaken by MS itself assures as independent researchers and organisations in the last year. This has not only exposed MS functionaries to academic discourses but also provided opportunities to be involved in researches under the guidance of specialists and experts. Some of the researches that took place are:
a) Women in Grassroots Democracy and Panchayati Raj- a comparative study of the role of women pradhans conducted by Dr. PN Sharma and Dr. Vani Vinayak. The study conducted in one block each of Nainital and Varanasi districts examines how MShas influenced the over all functioning of those Panchayats where women from sanghas hold office or as members enabling management of the Panchayat activities according to procedures and rules prescribed in the Panchayati Raj Act. It was conducted in 4 and 3 MS villages in Varonasi and Nainital respectively, and two villages each in both the districts


We are developing our own newspaper
where MS is not operating (in the same block). Significantly, what emerged is that where sangha women were members of Panchayats:

- They are determined to make a difference, as they owe their present position to the sangha.
- They infuse sensitivity about women's issues not only within their own Panchayat, but also in those of the neighbouring villages. Women's groups both within and outside Panchayats become local pressure groups.
- Members are actively engaged in monitoring ongoing development programmes and education/literacy of girls.
- The sanghas act as watch dog bodies to make the Panchayats more proactive and transparent.
- The male members and secretaries of Panchayats have developed good working relationships with the women leaders.
- Women members of the Panchayats interact directly with male officials at Panchayat and block levels and their viewpoints and ideas are taken with respect.
- Women's participatian in gaon sabhas and Panchayat meetings has substantially increased, where they express themselves openly.
- The women members have a higher level of confidence to question and put forth their ideas. They no longer behave as 'dummy' candidates of their husbands or sons, in the Panchayats.
- A sensitized male pradhan supported by village women and sangha is as effective as a women pradhan of sangha.
- It is observed that in the panchayats where sangha women are pradhans or active members more village development proposals have been put forward and sanctioned compared to welfare proposals.
- There is a definite positive spread effect in neighbouring villages.
- It has become very obvious that the political empowerment process of sangha women has started to transform entrenched value systems, cultural norms, behavioral patterns to institute social change through the active participation of women.
b) Mujhe Jawab Dol (Answer Mel): Women's grassroots activism and social spaces in Chitrakoot (India) by Dr. Richa Nagar, Department of Women's Studies, University of Minnesota, USA. This micro study highlights how "feminist activists strategically use and create spaces to generate collective dialogue and critical reflection on issues of patriarchy and violence. It shows how the programme created a space for rural women to evolve politically and how women subsequently pulled the organisation in the direction(s) of their emerging political consciousness. Women began to theorise the

Omwatis is ward member of Balia kheri, villoge in Balia kheri Block of Sahoranpur. The Pradhan never called her to the Panchayat meetings. The Pradhan started construction of kharanja (roadside of bricks) using substandard bricks/naterials. without consulting any other panchayat nember. When Onwati came to know she told the Pradhan to ise new brieks as per sanctian in the project. The Pradhan didn't ISten to her Onwati warned him that if he continued the constrution, she dongwith other villagers would remove all The bricks, Under this pressure the Pradhan had to build the kharanja with new bricks. Now he invites Omwati to his meetings regularly which he had never done before. Omwati ensures to see all agendas and minutes. She signs the agenda only when she is fully satisfied.
conceptual meaning of empowerment and dis-empowerment in their everyday lives, and the manner in which their struggles around literacy, technology, economic security were inseperable from the deeply ingrained gendered practices of violence in their communities."
She describes how "women activists built their campaigns within the organisation and then took it to the streets of Chitrakoot, stirring intense responses and passionate discussions in every space they transversed."

## c) Study of Nari Adalats in partnership with ICRW

This study was designed after an observation by International Centre For Research on Women (ICRW) that the community based initiatives adopted by MS and some other NGOs to deal with domestic violence are much more effective than formal procedures, panchayats and courts. This study in collaboration with the ICWR is being conducted in Saharanpur and Tehri districts in the perspective of women initiated community-level responses to Domestic violence. This is a part of a larger
universe, which extends to MS Gujarat and SMS (Shramajibee Mahila Samity), in West Bengal. In MS UP, it is examining the ongoing efforts of Nari Adalats at reducing and preventing family violence, both by changing the nature of community level responses and by helping to shape community norms and attitudes that condemn violence. The study is also an effort towards process documentation of Nari Adalat.
It will document case studies and assess responses by developing appropriate indicators. The study will also provide valuable insights into developing evaluation parameters for measuring successful resolution of domestic violence cases and assessing the potential replicability of such women oriented social justice interventions in other regions.

## d) Needs of Adolescent Girls

The study was designed by Manju Agarwal. This was taken up to assess the learning needs of adolescent girls which took into account their mothers and the teachers of the Kishori Kendras and MSKs as well. The study highlighted that rural teenage girls are:

- Encompassed by a lot of insecurity and hidden fears depressive environment of the home, ill treatment by inlaws, being beaten to death and harassment in the matrimonial home etc.
- They are unaware of the implications of early marriage, pregnancy, child-care, nutrition and general good health.
- They have low self-esteem, self-confidence and a sense of loneliness.
- Deprived of education due to community attitudes regarding safety and security.
- Strict social and family control on mobility and other activities.
- The problem of illigitimate pregenancies due to no knowledge about sexual relations and its importance for them. These problems are addressed through the Kishori Sanghas and through literacy and education in Kishori Kendras and MSKs.
- The information they seek is largely on issues related to-why they face discrimination, the meaning of marriage, how children are born, why they like to groom themselves and look beautiful, why they are called shameless on making inquiries about sex and why women are accused when girl children are born?
- It is also observed that there is no one in their social milieu to provide them correct information about any of these issues.


## e) Impact Study af MSKs: An Action Research by MS and NIRANTAR

This study is conducted in three phases in Auraiya and Sitapur MSKs to assess the situation of Kishoris before they join the MSK, transformation during their stay in the MSK and sustainable changes in there own personality, impact on immediate surrounding, their role in achieving the expected objectives of the MSK. A major finding that emerged from this study was that girls become highly aware, self confident and vocal, no longer remaining docile and submissive. They are able to raise their voices against social mal practices, violence and discrimination at home and in the public arena.
The study illustrated that:

- The girls in MSKs were from economically and socially disadvantaged groups whose mother had no education while fathers of few girls were educated. There were a number of physically challenged girls who had availed the opportunity to join the MSK.
- The active participation of girls and their families have
contributed to the success of the centres showing that parents do want their daughters to attain education.
- The girls have become confident of dealing with issues and have started to reflect and analyse their situation and that of their mothers to take action through dialogue and negotiations.
f) In Sevapuri block of Varanasi district the programme was phased out in 1998-99. In order to assess the components of the programme which sustained when the MS structure was withdrawn and to identify the processes which should be adopted in withdrawal process, the challenges and threats inherent in it, study was designed and conducted by MS in cooperation with Dr. Ranjana Tiwari and Ms. Bindu Singh. It emerged that in 30-40 villages of the block the sanghas:
- Have a regular monthly meeting on the $20^{\prime \prime \prime}$ of the month.
- They transacted and exchange their traditional knowledge of herbal medicines and for other economic activities.
- Take up village and cluster level development issues to the block for solving their problems- drinking water, education, health, housing etc.
- Have formed a Mahasangha at block level to build their network for information and action.
- Take up matters for village development with the Panchayats in their respective villages.
- There is a marked reduction in the cases and incidences of violence against women in the area.
After the study it was observed that a greater planning and process initiatives were required before the phasing out. It is also evidenced that inspite of 2 years since withdrawal women are still very active and have clear vision of women issues but they needed some hand-holding to be recharged to take collective initiatives. As a strategy MS is, presently, providing resource support and capacity development through a JRP to
strengthen the Mahasangha so that it can have an identity as a registered body and can sustain itself financially through grants and other sources of financial aid, besides generating its own resources.
Documentation
The program requirements for information, educational materials, posters, songs and other communication materials helped to generate a great deal of documentation for the various activities. They are not only being used within the programme but are being requested by other agencies and NGOs for use in their projects. Educational and IEC materials in particular are in high demand. This year there were a lot of publications too as we participated in the Kumbh Mela in January-February and celebrated the Sashaktikaran Mahotsav at the state level in March. Publications were undertaken by all districts in the context of their needs for dissemination of information.

The Newsletter 'Mahila Dakia' published by M.S. Chitrakoot had been received acclaimations from a visitor of Switzerland. He sent a letter and offered money to print out more copies of the Newsletter for wider circulation as it conveys messages in simple way. All the newsletters published by districts are being prepared by the Sangha women and kishories.

In the course of activities and programs women wrote many slogans in all the districts. Mahila Samakhya negotiated with PARAG - the UP Pradeshik Milk Cooperative to print some slogans on the milk packet for gender sensitization as their contribution to this National Year of Women Empowerment 2001. They readily agreed and the slogan "Beti ko bhi doodh pilao, beta beti farq mitao' is now printed on all milk and curd packets of PARAG.

## Materials produced




Table 24

## Visibility



Kumbh mele mein mahila samakhya ka stall
The Mahahakumbh at Allahabad at the commencement of the Millenium provided MS with an opportunity to organize two exhibitions and stalls on the banks of the Ganges for over a month from 6th January to $9^{\prime \prime}$ February. It was a great occasion for community mobilization and advocacy for women's issues and education, as 30 million people visited the Mela. About two million people who visited the stall were the old and the young, women and men, literate and illiterate, urban and rural. The district functionaries took turns to organize:

- presentation of issue based papers and discussions
- street plays, rallies and quiz competitions
- cultural programs
- slogan writing
- informal mock women's courts
- information dissemination on women's health, education and
panchayati raj institutions
- environmental protection
- Sale and free distribution of information handouts. Four handbills specially developed for the Mela were distributed widely.


## A Small study was conducted to observe:

1. Why is women's empowerment necessary?
2. Visitors opinions about stereotypes prevalent about male and female attributes and roles across different sections of the society.
The data from these are being collated for analysis.


Handbill distributed far gender sensitisation

## Women's Empowerment Mahotsava

A State level Women's Empowerment Mahotsava was organized in Lucknow during $19^{\prime \prime}$ to 24 th March, in which 600-700 women from the 16 districts of MS participated. The objectives of organizing this Mahotsava were to enable poor rural women from the sanghas to:

- Interact and interface with government and nongovernment departments and organizations on one platform to develop a common understanding for women's issues and their development.
- Have a common arena to come together, to share their experiences from across the state as activists.
- Disseminate a sensitivity and right perspective about their own empowerment process as a mass movement.
- Generate sensitivity and seek commitment from the government on women's issues through a Mahila Panchayat.
- Get exposure and information and increase mobility.

The sangha women had the opportunity to dialogue and interact with senior officials, judges, ministers, the governor, intellectuals, writers and poets/poetesses to make presentations to them about their initiatives and experiences at the village level.

Some of the highlights of this exciting Mahotsava were:

- The festival was entirely designed, planned and managed by women of Mahila Samakhya State, district offices and grassroot level. However NGOs of Lucknow were involved from the initial phase and they all extended their support overwhelmingly.
- Several local and national organizations and international agencies were also involved in coming together to reach out to the women Jagori, ICRW, Nirantar, Chetna, UNICEF,
- CARE, SEWA, BETI, NYKS, UPVAN, DPEP, CRS, SSK, Bahai, Women's Studies,L.U., I.T. and others.
- The Government Departments represented were Police, Health, Information and Public Relations, Panchayati Raj, Women and Child Development, Social Welfare Advisory Board, Rural Development, Education PCDF etc.
- Women were able to share, learn, attain self-confidence, travel to widen their horizons and carry back memories to their sanghas.
- Meetings with senior officials and ministers helped to dispel many misconceptions and demonstrated that village women are not dumb and uninterested in the affairs of the world.
- The Mela got media coverage on Doordarshan for half an hour and there was intensive newspaper coverage for the many days the Mela was on.
- There was a huge demand for the booklets, posters and handbills published by the Mahila Samakhya State/districts on the various issues.


## Quotes and Clippings

"We are so many we will change the world for us".
"I could not understand the language of other district but I could make out that every women's story is same"
"I could not believe I was getting so much love from my sangha's sisters. I have never got this much of love from any one".
"It was a feeling of flying high in the air when I was sitting on the same dias with ministers".

## Gender Research and Resource Centre

In the course of its long journey of over twelve years MS has emerged as a Resource Centre on women's issues, participatory learning, women centred processes, action research and need based education with a feminist vision. This vision has included dialogue with power structures, interface with government, linkages with organisations/ institutions to engender and enhance the quality of life for women.
The experience of the programme has enabled the building of specific capacities and strengths among the functionaries and as a programme to forge wide-ranging partnerships across sectoral programmes of the government and grassroot level organisations. MS strengths have emerged as:

- Commitment to work for the participation of women in all sectors of development education, health, environment, law and human rights, economic empowerment and others that affect women's lives.
- In depth understanding of women's issues to enable them to engage in developmental processes through informed decisions and choices.
- Participatory learning and action, reviews, monitoring and evaluation processes.
- Engendering research and community action on issues of identity, health, violence and social justice, political participation and right to a life of human dignity.
- Transfering knowledge, skills, competencies through trainings that create awareness, critical reflection and action towards gender equality.+
- Working with women, girls and the community to assist them to organise for collective action around issues that affect
their daily lives, to enable them to strategise for active struggles for their rights.

The Centre will:

- Promote and strengthen the technical and professional capacities of MS and other stakeholders through a deeper conceptual understanding of women's issues across all levels and all sectors.
- Provide capacity building, training and other field level inputs in areas of-
- Gender orientation
- Documentation and material production
- Organisational development, planning and management, implementation, review and monitoring
- Capacity building for community mobilisation, campaigns, advocacy and networking.
- Assist organisations/institutions in gender diagnosis, needs assessment, gender sensitive management, monitoring and evaluation, policy formulation and disseminate trends and practices.
- Enhance the visibility and participation of poor disadvantaged women to enable them to negotiate for resources, protect their interests and autonomy and institute policy change.
- Undertake action research and studies in partnership on women's and girls' education, rights issues and violence on women, women's participation in self governance, legal and health issues and women's econamic empowerment.
- Partner and network with like minded orgnisations local, national and international- for advocating women's rights through campaigns on violence, communalism, food security, environmental protection, land and forest produce usufruct rights and the rights of women, girls, dalits, single women and other disadvantaged groups.

Consultancy Services and Technical Support


Functions of the centre


Powerful presence on the road


Street corner play on women issues for public awareness


Inaugural lighting by the Minister Basic Education, Mr. Baleshwar Tyagi


Sangha women questioning in the pandal of 'Women and Violence'


Minister, Women \& Child Dev. Ms. Prabha Dwivedi hearing the issues raised in Mahila Panchayat


Minister, Social Welfare, Ms. Premlata Katiyar distributed prizes on Veledictory


Competetions were the centre of attraction


Direct dialogue with the Governor, U.P. Mr. Vishnukant Shastri

## open debate on empowerment

## Citr Comiespondent

Still long way to go'

## 'Still a long way to go'

vi HT Live Correspondent year fir mesen to come at par 1414

33 pe not enough, wome clamour for higher quot

Guly SP Monnan Aatipmnco Cell CDCID, diredtor dopartmenert of wonnen whifere Mr imanimi of the momern. who hed presear asic








 wounen in the gevacibilyut.
 thinise than minpulid bo stopyend oct by wotters thennetves He the

Speaking on therem *thed the the number of the
 Wa*

Ministe haws Deftro

## 

## Education need

of the hour:
und bulp hit making better

 one of the mon wownert.






 ber houndith antryptin the wown




## open debate on empowerment

## City Correspondent

## LUCKNow Pw leer Nat

I!

# 33 pe not enough, women clamour for higher quota. 

ITI Live Correspondent

the elation or hod to withdrew from the rect Another major probated was thu4ewen

## 'Still a long way to go'

## 

vi s
tuncormposem Courcorn smakwin "xi immix
 ${ }^{c} \mathrm{truef}_{\mathrm{C}}$

## me

tie ingested on educkivortant one of the most important aspers for empowerment rehelua controversy was as Trier, sue here too. as prominemid that if very That incas that the ell woman corruption to enter med allow corruption cor can br net house. conc from the wow (/) amer speakers ed the


duly, SP Women Aetintance Coll CBCID. director depmetraent of women wolliare Mr demands of the women, who had present mic ed memorandum to her on the occasion dit
ter they are elected, they art not al te to ste for the khulf sadie or the operas?
 not know what their rights stu of hies they function in tho piencheyat. No ecteti ing water. lack of proper medical fret: and lack of proper residential spacention wore of the other creations aliscussed women in the Jarkehnyat.

Speaking on the ore things that should be stopped of by women themselves. He the added that as the number of the women in media wat bl

Minister need of the how



Minister, Wamen \& Child Dev. Ms. Prabha Dwivedi hearing the issues raised in Mahila Panchayat


Minister, Social Welfare, Ms. Premlata Katiyar distributed prizes on Veledictory


Competetions were the centre of attraction


Direct dialogue with the Governor, U.P. Mr. Vishnukant Shastri

## Future Strategies

Mahila Samakhya has traversed the spread of 16 districts in the course of 12 years to enable poor, marginalised rural women attain their human rights. It has been a journey of trials and errors, struggles, fights, experiments and innovative strategies towards empowerment. Learning by doing was the richest experience that enabled us to realize that we could achieve the same goals in the second phase of the programme at half the rate. With this new realization we feel the need to share our successes and failures in the field, the processes of effective mobilization and organizing women and increasing their life skills, strategies to increase their self-confidence and their participation at different levels of power structures and our experiences. It will be our achievement, if by any means we can share our experiences to enhance the learning of other organization's and people's efforts towards women's empowerment, by such sharing. Consequently, MS will endeavor to make investments in the future to realize these through:

- Process documentation of quality of our learning's, experiments, successes and failures, field strategies and practices.
- Facilitating technical assistance through training's/ capacity building to other organizations and government departments.
- Consistent advocacy for women's issues.
- Policy interventions at state and national level for the interests of women-rural and urban.
- Conducting action researches and studies on issues affecting women to further their interests and inform policy makers.
- Networking with other like-minded organizations to build strong pressure groups for advocacy and lobbying.
- Mainstreaming gender issues in all sectors of development.
- Working with men to build their sensitivity and enlist support for women.


Men on the path of gender senstivity : reading MS newsletters

- Building a resource system of indigenous, traditional knowledge of women in areas of traditional / herbal medicine, agricultural practices, bio-diversity conservation and regeneration for sustainable development and food security.
- Developing roll back strategies for the programme after ensuring women centred cluster/block level institutions for good governance, social justice and economic sustainability.

In the new millenium, our efforts will be to assist sanghas to realize their objectives through intensive capacity building inputs for social, political and economic autonomy and selfreliance, so that sanghas can:

- Form federations to achieve their interests and goals through collective action.
- Interface with Panchayats and bring about good local governance and convergence of services.
- Take action to achieve the goals of universalisation of education through 100\% enrollment, retention and achievement of children, particularly girls, in schools.
- Activate $\mathbf{1 0 - 2 0 \%}$ VECs, in operational areas, to extend support to schools.
- Promote literacy and continuing education among women and adolescent girls through life skill training's, innovative learning materials and IEC aids.
- Sensitize men and women towards women's health needs, preventive health, traditional medicine and cures to sustain holistic health care centres Sanjeevani Kendras- as focal points of health in villages.
- Ensure that the Nari Adalats become the centres of social justice where the police and other local machinery give full support. Spread legal literacy to all sanghas to make them active participants in the law enforcement and social justice process.
- Sanghas to have information, linkages and networks for economic empowerment: access to and control over resources; production, marketing and management of their produce. They have the competencies to analyze, select and decide what kinds of schemes and programmes they would take up.
The challenges before the programme are to assist the sanghas to maintain their standing and firmly establish themselves as federations to continue their struggle on-women issues already initiated The programme envisages that in the next two
years it has to redefine itself to consistently provide assistance to the sanghas in view of their apprehensions and concerns. For doing this, the programme structure has to evolve as a resource support body at State and district levels with implementation taking a back seat. MS UP will be taking up the challenge to provide the:
- Up gradation of their capacities and skills through training to develop sanghas and the block resource groups.
- The local and regional networking among sanghas and other NGOs, activist groups, government departments and development agencies.
- Strengthening of the education of sangha women for participating in PRI's, entrepreneurship development, natural resource management and regeneration, traditional and alternative medicine and health care, sustainable agriculture and food security, banking and financial management and accessing government development programmes at village and block level.
- Understanding of issues and how they affect their lives so that they can strategize for appropriate action through their networks.



## Palicy Interventions

Mahila Samakhya has been invited by the GOUP, through the Department of Women and Child Development to develop the State Policy for Women, in the National Year of Women's Empowerment. The Policy was drafted through an extensive consultation process with government departments, NGOs, activists, intellectuals, sangha women at grassroots level and other National and State level members and supporters of MS. It has taken a great deal of effort to include the interests of women across all level and sectors so that it is comprehensively progressive in its perspective to impact the situation of women in UP. The draft document has been presented to the government in August 2001.

## Empowerment, Advocacy and Media

Mahila Samakhya has been highlighted in the local as well as National and International print and electronic media quite considerably. This has been due to the fact that we had two events that had a wide outreach and impact for visibility the Kumbh Mela and the Sashaktikaran Mahotsav, at State level. Besides these the local language press regularly covered district level activities and programmes from time to time. Doordarshan and other TV channels also gave coverage of Mahila Samakhya showing the actions sanghas have taken on the issues that have affected them.
In addition to these coverages, the national dailies, All India Radio, BBC and T.V. channels are seeking opinions of MS functionaries, inviting them to share their experience and participate in debates on empowerment issues.
Earlier the media and the general public were of the view that


> GO-VO Partnership in development of draft policy for women of U.P.

Mahila Samakhya is just like any other welfare programme for women. They also had a wrong perception of empowered women who only raised slogans and had nuisance values. During interactions, press meetings and field visits the media persons realised that the Mahila Samakhya programme has a different ethos, philosophy, operational strategy, capacities and strengths that make it different and sustainable.
Today Mahila Samakhya has a media team and has developed an alliance with the media to be able to shift its focus and project poor rural women's issues, their need for education, health awareness, social justice, rights as equal citizens and as aware, independent and autonomous individuals. Therefore, they have been able to write about glimpses of the programme from the villages in the Mahila Samakhya districts, voice their opinions, express their struggles, experiences and speak about their successes too.

During the Sashaktikaran Mahotsav there were almost 100 items of news and features in the national dailies, on the sangha women who had come from 16 districts to the State capital. There was news coverage of the daily events for the week long programme, interviews of sangha women, their activities, visit to the Governor House to meet the governor, presentation of a memorandum to the Minister of Women and Child development, other follow up initiatives including the presentation of the State Policy for Women by Mahila Samakhya to the department of Women and Child Development.

Apart from this the local media has been active in covering the routine activities of the sanghas in the districts in the local language dailies and T.V. channels. There have been recordings for AIR, Doordarshan and Star TV. Doordarshan presented an half-hour programme on Mahila Samakhya on the National network in March.


Women empowerment captured in carnera

## We will sing together, dance together laugh together and live together

MAHILA SAMAKHAYA, UTTAR PRADESH
3/8-9, PATRAKAR PURAM, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH '2001


# MAHILA SAMAKHAYA, UTTAR PRADESH <br> 3/8-9, PATRAKAR PURAM, GOMTI NAGAR, LUCKNOW 

INCOME \& EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2001

| PARTICULARS | AMOUNT(Rs) |  |  |  | PARTICULARS | AMOUNT(Rs) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | GOI | EFA | DPEP | Total |  | GOI | EFA | DPEP | Total |
| MANAGEMENT EXPENDITURE : |  |  |  |  | By Grant Received |  | i |  |  |
| To Office Staff Honoraria (Saiaries) | 353999954 | 1524448.00 | 46187390 | 552632144 | Govemment Of India | 2550000000 | ; |  | 25500000.00 |
| To Employer's Contribution to CPF | 399678.00 | 15955100 | 23800.00 | 583029.00 | Education for All Project |  | 125308196 |  | 1253081.96 |
| To Office Expenses | 2862300.13 | 1270701.71 | 1615470.62 | 574847248 | Distt Pnmary Education Programme |  |  | 6700000.00 | 670000000 |
| To TA/DA Expenses | 1164973.54 | 386105.75 | 17236044 | 1723439.73 | By Bank Interest Received | 67349.72 |  | 40.00 | 6736972 |
| To Contingencies | 107858.70 | 107972.04 | 53611.49 | 269442.23 |  |  |  |  |  |
| ACTIVITY EXPENDITURE : |  |  |  |  | By Excess of Expenditure over |  |  |  |  |
| To Workshop, Semmar, Trainings, External |  |  |  |  | Receipts C/o to Fund A/c |  | 717328086 |  | 7173280.86 |
| Evaluation, Documentation, Publication, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a)State Office | 276249214 | 542191.73 | 35956466 | 3664248.53 |  |  |  |  |  |
| (b)Distt. Implementation Units | 264547575 | 108683260 | 27190350 | 400421185 |  |  |  |  |  |
| To Child Care Centres | 40941345 | 17409772 | 1135.00 | 584646.17 |  |  |  |  |  |
| To Sahyogini Expenses | 1852702.05 | 749232.15 | 7476750 | 267670170 |  |  |  |  |  |
| To Mahila Sangh Expenses: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (a) Expenses on Activities | 679600.45 | 319421.25 | 18499.00 | 101752070 |  |  |  |  |  |
| (b) Cont. to Sangha Fund | 193600000 | 51900000 | 000 | 2455000.00 |  |  |  |  |  |
| To Technical Vocational Tramings | 11226.00 | 6840.00 | 000 | 18066.00 |  |  |  |  |  |
| To Mahila Shikshan Kendras | 229105975 | 107705510 | 0.00 | 336811485 |  |  |  |  |  |
| To Grant To N.G.O's | 526840.21 | 0.00 | 0.00 | 526840.21 |  |  |  |  |  |
| To Innovative Educational Programme | 90311695 | 17459842 | 6327100 | 1141086.37 |  |  |  |  |  |
| To Kishori Sangh | 63753250 | 255090.35 | 250000 | 895122.85 |  |  |  |  |  |
| To Loss on Buy Back of Equipments | 162212.00 | 7312500 |  | 235337.00 |  |  |  |  |  |
| To Depreciation (As per Annexure"A") | 127790700 | 000 | 32155000 | 159945700 |  |  |  |  |  |
|  | 2417038816 | 842636282 | 3440307.11 | 36037058.09 |  |  |  |  |  |
| To Excess of Receipts over Expenditure $\mathrm{C} / \mathrm{O}$ to Surplus Fund Account | 1396961.56 |  | 3259732.89 | 4656694.45 |  |  |  |  |  |
| TOTAL | 2556734972 | 542636282 | 670004000 | 4069375254 | TOTAL | 25567349.72 | 842636282 | 670004000 | 4069375254 |
| AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Charte | ed Accoun |  |  |  | $\Delta$ |  |  |  |
|  | 19 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (1004 ${ }^{\circ}$ i | $u$ |  |  |  | NJU AGARV | AL) |  |  |
| Place: LUCKNOW | )' | P. Gupta |  |  | STATE PR | OGRAMME | DIRECTOR |  |  |
| Date . 24 ?n | - | Partner |  |  | \& MEMBER SECR | ARY EXEC | JTIVE CON | MITTEE |  |

MAHILA SAMAKHAYA, UTTAR PRADESH
3/8-9, PATRAKAR PURAM, GOMTI NAGAR, LUCKNOW
RECEIPTS \& PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH '2001


AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE
for G. P. GUPTA \& CO.

Place: LUCKNOW
Date : $24 \hat{M}$
(G.P. Gupta)

Partner
(MANJU AGARWAL)
STATE PROGRAMME DIRECTOR
\& MEMBER SECRETARY EXECUTIVE COMMITTEE

## Glossary \& Abbreviations

| Amla | Sour berry used for herbal medicine preparations | Sanghas Thikanas | Collectives of women at village level Meeting and shelter places of sanghas |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Anudeshikas | Teachers of children's education' centres | Van Panchayats | Village councils forforest management |
| Aurat | Woman | Zilla Parishad | District Council of Panchayats |
| BalKendras | Children's education centres | Abbreviations |  |
| Bigha | Measure ofland equal to hectares |  |  |
| Bidi | Local cigarette made of leaf and tobacco, | ANM |  |
| Buddhi | Intelligence |  | Additional District Magistrate |
| Chikan | Embroidery on fine fabric | $B D C$ $B G A$ | Block Development Committee |
| Chowkidar | Guard | BGA | Blue Green Algae (Water Weed) |
| Dai | Midwife | BSA | Basic Shiksha Adhikari( Basic Education Officer) |
| Dalit | OppressedLowerCaste | CARE | Cooperative forAssistance and Relief Everywhere |
| Durries | Woven floormats | CRS | Catholic Relief Services |
| Gaon Sabha | Village general body | DIU | District/mplementation Unit |
| Ghunghat | Veil | DPEP | District Primary Education Programme |
| Gyani | Woman having deep knowledge of herbal medicines | GOI ICRW | Government of India International Centre for Research on Women |
| Jal | Water | JRP | Junior Resource Person |
| Jattha | Community mobilisation activity | KSS | Kisan Samakhya Samoohs |
| Kalam | Pen | MSK | Mahila Shikshan Kendra |
| Khuli Baithak | Open meeting of village general body | NABARD | National Bank for Agriculture and Rural |
| Kishori | Adolescent girl |  | Development |
| Kishori Kendra | Education centre for adolescent girls | NYKS | Nehru Yuva Kendrá Sangathan |
| Kishori sangha | Collective of adolescent girls | PHC | Primary Health Centre |
| LokAdalat | Public forum for dispensation of justice | PRA | Participatory Rural Appraisal |
| Mahasangha | Block level formation of up to 70 sanghas | PRIS | Panchayati Raj Institutions |
| Mahajan | Moneylender | PSB | Phosphate Solutionazing Bacteria |
| Mahila Saksharta Kendras | Women's literacy centres | $R P$ | Resource Person |
| Mahila Shikshan Kendra | Residential education centres for women and adolescent girls | SDM SEWA | Sub Divisional Magistrate <br> Self Employed Women's Association |
| Neem | Subtropical tree with curative properties | SSK | Sahbhagi Shikshan Kendra |
| Nukkad | Streetplay | SSP | Senior Superintendent ofPolice |
| Mela | Fair | UNDP | United Nations Development Programme |
| Mithal | Indian sweet | VEC | Village Education Committee |
| Nari Adaiat | Women's Court |  |  |
| Panchayatiraj | Local self governance under the Panchayati RajAct |  |  |
| Phad | Painted scroll on cloth with a theme |  |  |
| Pradhan | Village chief |  |  |
| Sahelies | Teachers of women's literacy centres |  |  |
| Sahyoginies | Field level coordinators of 10 sanghas |  |  |

## Executive Committee Members

Principal Secretary
(Chairman)

Education, Govt. of U.P. Lucknow
National Project Director
Mahila Samakhya, GOI, New Delhi
Under Secretary
Finance Advisor
Deptt. of HRD, GOI, New Delhi
State Project Director
Education For All.
GOU.P. Lucknow

## Secretary

Basic Education, GOU.P. Lucknow
Secretary
Women \& Child Development, Govt. of U.P. Lucknow
Ms. Renuka Mishra (NRG) NIRANTAR, New Delhi Dr. Kalyani Menon Sen (NRG) UNDP, New Delhi
Ms. Kameshwari (NRG)

Ms. Runa Banerjee
SEWA, Lucknow
Director
ICDS, GOU.P. Lucknow
Director
Basic Education, GOU.P. Luelhhow Director
Alternative and Innovative
Education,
GOU.P. Lucknow

## Representative

FINANCE, GOU.P. Lucknow

## Representative

Rural Dev. GOU.P. Lucknow
District Prog. Coordinators
Mahila Samakhya, U.P. Lucknow
State Programme Director
(Member Secretary)
Mahila Samakhya,
U.P. Lucknow


## UTTAR PRADESH

## Saharanpur

30, Bhagwati Colony, Near Police Station
Behat Road, Saharanpur, U.P.
Phone: 0132-664250
Fax:0132-713050

## Chitrakoat

427/38-2, Rampuri,
Purana Bazar. Chitrakoot, U.P.
Phone: 05198-PP-35511
Fox:05198 35420

## Sitapur

Shivpuri Colony. Near Homeguard Office, Sitapur, U.P.
Phone:05862-43761
Fax:05862-44586

## Varanasi

S-24/3,A-5, K-4 Mahavir Nagar,
near Doctar's Colony, Taktakpur.
Varanasi, U.P.
Phone: 0542-347574
Fax: 0542-348444

Allahabad
83/63 A, R. V. Ram Charan Das Road
Balrampur House, Allahabad, U.P.
Phone: 0532-440724
Fax: 532-441813
Pratapgarh
Vill. Khansama Ka Purwa,
Alapur, Kalakankar,
Pariyawan,
Pratapgarh, U.P.
Auraiya
100 Thotrai,
(Near Shubhala Pharmacy),
Auraiya, U.P.
Phone: 05683-45043
Fax:05683-44913
Gorakhpur
H.N. B-689, Swami Dayo Nand Nagar (Near Shastri Nagar Chauraha), Gorakhnath Road, Gorokhpur, U.P. Phone: 0551-260138 Fax: 0551-331656

## Jaunpur

House No. 145,
Mohalla Sayyad Barha,
Machali Shahar, Jaunpur
Phone: 05454-72020
Mathura
Plot No. 2, Dwarika Enclave
Krishna Nagar,
Mathura
Phone. : 0565-424578
Muzaffarnagar
C/O Sri Babu Singh (Ex-MLA)
Mohallo Mazra, Mazra Road
Shamli, Muzaffornagar
Phone: 01398-50199
Fax: 01398-53950
Mau
F-126, Officers Coiony
(Opp.Residence ADM, Mau)
Civil Lines, Mau, U.P.
Phone: 05472-29779

## UTTARANCHAL

## Tehri Garhwal

Sector-2,G-31,(Near Collectorate),
New Tehri (Tehri Garhwal)
Uttaranchal
Ph: 01376-32483
Fax: 01376-32444
Pauri Garhwal
Post Box No-C-7, Near Lisa Depot
Kotdwar, Pauri
Phone : 01382-24590
Fax:01382-25125
Nainital
C/o Mr. S.S.L. Kher, Para Mountsey,
Tallital, Nainital, Uttaranchal
Phone : 05942-37470
Fax: 05942-35906
Uttarkashi
Village-Mori Nanai Block-Mori
Main Bazar, Uttarkashi, Uttaranchal
Phone :PP-013733-3366, 3309



महिला समीख्या, उत्तर प्रदेश
3/8-9 पच्चकार्युस, गोमतींनगर, लखनक 226010
फोन :0522-391394 फ्रैक्स 397062 ई-मेलः msup1@rediffmail.com वेबसाईट www.indev.nic.in/ms

[^1]
## संघ शवित



मिलकर संघ शक्ति बढ़ायें, भेदभाव को जड़ से हटायें

वार्षिक रिपोर्ठ, महिला अमाइवा, उत्तर प्रदेश


वार्षिक रिपोर्ट 2000-2001

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल 2000-2001


वार्षिक दिपोर्ठ $2000=2001$

## उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल का जनांकीय विवरण

| गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत | 38.9 |
| :--- | :--- |
| अनुसूचित जाति का प्रतिशत | 21.0 |
| अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत | 0.2 |
| अशोधित जन्म दर | 36.2 [सम्पूर्ण भारत में औसत दर 10.0$\}$ |
| शिशु मृत्यु दर | 104 |
| महिताओं की औसत आयु | 49.6 |
| पुरूषों की औसत आयु | 54.1 |
| कुल प्रजनन दर \{बच्चे/महिताएं\} | 5.1 [सम्पूर्ण भारत में औसत दर 3.6$\}$ |
| स्फूल में होने वाले नामांकन में अंतर | 587 लड़कियां/1000 लड़के |
| लड़कियों के तिये विवाह हेतु औसत आयु \{वर्ष\} | 16.7 |
| महिलाओं पर काम के बोझ का प्रतिशत | 84.56 |

साभार : जनगणना आंकड़े : 1991


साभार : जनगणना आंकड़े : 2001

## कार्यक्रम एक नजर में 2000－2001

|  | $\begin{aligned} & \stackrel{\rightharpoonup}{e_{c}^{c}} \\ & \stackrel{\rightharpoonup}{4} \end{aligned}$ | 密 |  | $\begin{aligned} & \text { 酋 } \\ & \frac{k}{v} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \frac{\rightharpoonup}{w} \\ & \frac{\stackrel{\rightharpoonup}{w}}{\underline{w}} \\ & \frac{w}{w} \end{aligned}$ | 昰 | 愿 | 炎 | 毞 | $\frac{\frac{V}{E}}{\frac{E}{E}}$ | 容 |  | 苌 | 它 | 唇 | $\stackrel{1}{2}$ | 䛗 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| विकास खण्ड | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 |
| गाँव | 71 | 230 | 230 | 194 | 155 | 180 | 130 | 120 | 140 | 130 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 1910 |
| सशक्त समूह | 45 | 152 | 180 | 141 | 104 | 102 | 54 | 42 | 53 | 63 |  |  | － | － |  |  | 936 |
| सशक्त संघ रोल |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| मध्ये संघ | 16 | 54 | 40 | 35 | 29 | 40 | 38 | 22 | 42 | 51 | － | 5d | － | － |  |  | 367 |
| कमजोर संघ | 10 | 24 | 10 | 18 | 22 | 18 | 13 | 6 | 15 | 7 | \％ |  |  | － |  |  | 143 |
| उभरते संघ | － | － | － | － | － | 20 | 25 | 50 | 30 | 9 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 464 |
| महासंघ | － | 3 | 3 | 2 | － | 1 | 1 | － | 1 | 1 | － |  | － | － | 4 | － | 12 |
| किशोरी संघ | 5 | 34 | 42 | 22 | － | 32 | 23 | 23 | － | 26 | － |  | － | － | － |  | 207 |
| बाल केन्द्र | － | － | － | 18 | 5 | － | 5 | － | 4 | － | － | － | － | － | － |  | 32 |
| किशोरी केन्द्र | 4 | － | 45 | － | 7 | － | 2 | 2 | 22 | － |  | － | － | － | － | － | 82 |
| साक्षरता केन्द्र | 13 | 24 | － | － | 4 | － | － | 3 | － | － |  | － | － | － |  | － | 44 |
| म．शि．केन्द्र | － | 2 | － | 1 | 1 | － | － | 1 | 1 | 1 | － | － | － | － | － |  | 7 |
| पुस्तकालय | － | 5 | － | 60 | 18 | 25 | 28 | 15 | 49 | 17 | 6 | － | － | － |  | － | 223 |
| ठिकाना | － | 36 | 3 | 3 | － | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | － | － | － | － |  | － | 52 |
| संघ बचत＋ | 15 | － | 168 | 170 | 35 | 22 | 15 | 19 | 22 | 41 | － | － | － | － | － | － | 507 |
| संघ अनुदान | 14 | 40 | 144 | 90 | 33 | 19 | 28 | 35 | 28 | 41 | － | － |  | － |  |  | 472 |
| संघ अंशदान | － | 171 | － | － | － | － | 35 | 30 | 16 | － | － | － | － | － | － | － | 252 |
| नारी अदालत ／सहारा संघ |  | 8 | 3 | － | － | － |  | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | 12 |
| संजीवनी केन्द्र | － | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | － | － | － | － | － | － |  |  | 10 |
| हैण्डपम्प मैकौनिक |  |  |  |  | 15 |  |  |  | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

$\bullet$ अगस्त， 2000 से कार्यक्रम का विस्तार 6 नये जिलों में हुआ।
－टिहरी के 171 संघ बचत इस वर्ष संघ अनुदान करने लगे हैं। क्योंकि समूह ने निश्चय किया कि अपने अंशदान का उपयोग महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में और गाँव के विकास करने पर व्यय करेंगे।
वार्षिक निपोर्ट $2000-2001$

## 

## महिला समाख्या कार्यकर्ता



कार्यक्रम का विस्तार छः नये जिलों में $\qquad$ अगस्त, 2000
${ }^{*} 4$ जिलों में 19 सहयोगिनियां यू 0 एन 0 डी०पी० कार्यक्रम के तहतु कार्यरत् हैं।

## "अंगूठ छोड़ उंगली को साधो राब्दो से दुनिया को बांधो"

अनुक्रमणिका
कार्यक्रम की झलक-वर्ष की उपलख्वियाँ
प्राक्कयन

1. संघों के बढ़ते कदम 1-3
2. कार्यक्रम का विस्तार नये क्षेत्रों में 4-6
3. आंतरिक क्षमताओं का विकास 7-10
4. सश्नक्तिकरण के प्रयास

शिक्षा 11-14
सामाजिक बदलाव के लिये पहल 15-18
महिला स्वास्थ्य 19-21
नारी अदालत 22-24
पंचायतों में सहभागिता और स्वशासन 25-27
टिकाक खेती और खाद्य सुरक्षा 28-30
पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाघनों का पुनः प्रचलन 31
आर्यिक आत्मनिर्भरता 32-34
किशोरो संघ 35-37
मह्यासंघ 38-41
5. शोघ, अध्ययन और दस्तावेजीकरण 42-46
6. व्यापकता की ओर

47-54
पहा कुंम मेला
सशक्तिकरण महोस्सव
जेण्डर शोष एवं संसाषन केन्द्र
7. अतीत से भविष्य तक 55-56
8. छपते-छपते 57-58

नीतिगत हसतषेप
सशक्तिकरण, एडवोकसी एवं मीडिया
सम्प्रेषण आख्या 59-61
शब्द कोष/शद्द संकेत 62
कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची


वार्षिक निपोर्द 20002001 \%/

## वर्ष की उपलब्दियाँ एक नजर में

- राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के अवसर पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महोत्सव में महिला समाख्या के 16 जनपदों की 600 से अधिक महिलाओं और विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं / सरकारी विभागों की अनेको महिलाओं ने प्रतिभागिता की।
- महिला समाख्या उत्तर प्रदेश ने "उत्तर प्रदेश की महिला नीति कुष प्राखूप " कीा निर्माणे में मुख्य भूमिका निभाई।
- इस वर्ष "महिला समाख्या कार्यक्रम" को यूनेस्को द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों के कारण " नोमा पुरस्कार" प्रदान किया गया।
- अनेक सरकारी विभाग व स्वैच्छिक संस्थायें महिता समाख्या उत्तु प्रदेश द्वारा तकनीकी सहायता ले रही हैं।
- डी०पी०ई०पी० के सहयोग से कार्यक्रम का 6 नैये जिलो में विसता किया ग्रयद
 समूहों की सभी महिलाओं के बच्चे स्कूल जा रहे हैं।
- इस वर्ष संच महिलाओं ने 17 लाख रूपये की बचत की। $95 \%$ संघ मिंलायें अपनी छोटी-छोटी जरूरतें अब संघ बचत द्वारा पूरी कर रही हैंचिकुछ संध इसे पूंजी से आय उपार्जन के कार्य भी कर रहे हैं।
- 230 संघों में ‘गुड़िया पटक्का’ रीति को जेण्डर संवेदनशीलता से जोड़ते हुये उसको बदलने का प्रयास किया। ‘गुडिया पीटने’ के बजाय उसको झुलाया जाता है। साथ ही महिला विरोधी दूसरी परम्परागत प्रथाओं को भी बदलने का प्रयत्न किया गया।
- 207 किशोरी संघ की किशोरियों ने संघ के साथ मिलकर जेण्डर और पर्यावरण के मुद्दों को उठाया।
- पंचायतों में महिला मुदूदों और ग्राम विकास सम्बन्धी योजनाओं में संघ महिलाओं द्वारा पहल करने के प्रयासों में तेजी आ रही है।
नारी अदालतों में 350 मुद्दे आये, जिसमें से 65 प्रतिशत मुदूदे सुलझा लिये गये।

1. महिला समाख्या द्वारा किये गये प्रयासो का प्रभाव लम्बे समय तक बना रहे, साथ ही किस तए है से क्रायंकूम में स्थायित्व आये इन बातों पर् सभी कार्यकर्ताओं के साथ० 2 चरणों में विचार विमर्श "विजन कार्यशाला" के दौरान किया ग़िया और उसमें हस्तक्षेप्रे की कुछ नई रणनीतियों का निर्माण किया गया।
2. भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से $\mathbf{2 0 0}$ महिला समूह जैविक कृषिं क्रार्यु कर रहे हैं मिलाओं द्वारा सहकारी कृषि का यह अनूटा प्रयास है, जिसे मूहिंलाओं को केष्टक के रूप्ये पंहचान मिल रही है।

- स्वैच्छिक मैंिला स्वास्थैय कार्यंकर्ताओं द्वारा समुदाय में स्वास्थ्य संदेश पहुचायें जा रहे हैं। मेहिला स्वास्थ्य मुदूदों पर पुरूषों को संवेदित करने का प्रयास भी इनके द्वारा किया जारहा है।
- प्रशिक्षित ममहिलाओं (ज़ी़ी़बूटी ज्ञानी) द्वारा नारी संजीवनी केन्द्र चलाये जा रहे हैं, ज़हॉँ वे स्वेच्छा से गावै वालों का इलाज कर रही हैं। ऐसी ही कुछ महिलाओं को सी. आई.डी.ए. (सीडा) द्वारा केन्द्र चलाने के लिये वज़ीफा दिया जा रहा है।
- किशोरी संघ भी नेतृत्व की भूमिका में उभर रहे हैं और महिला शोषण को बढ़ावा देने वाले सामाजिक रीति रिवाजों / प्रथाओं के विरूद्ध आवाज उठा रहे हैं।
- 7 आवासीय महिल़ा शिक्षण केन्द्र में 365 किशोरियों ने शिक्षा प्राप्त की, जिसमें से 201 किशोरियों ने कक्षा 5 की परीक्षा पास की।


## प्राक्कथन

महिला समाख्या महिता सशक्तिकरण का एकीकृत कार्यकम है और इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की क्षमताओं का विकास करना है ताकि महिलायें अपने अधिकारों की मांग कर सकें। अपनी अलग जगह बना सकें तथा आत्म सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकें और समानता आधारित समाज का निर्माण करते में सहायक हो सके। हम समाज के उस समूह के साथ काम कर रहे हैं जो सामाजिक सूचकांकों पर सबसे वंचित समूह के रूप में चिन्हित किये गये हैं अर्थात अनुसूपूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों की निरक्षर और निर्धन महिलाएं।

कार्यकम के कार्यक्षेत्र के चयन के समय भी यह ध्यान रखा गया कि ऐसे क्षेत्रों का चयन हो जो भौगोलिक रूप से सबसे पिछड़े बॉॉक और गांव हों। साथ ही वे क्षेत्र विकास के सूचकों में भी कमजोर स्थिति में हो और आमतौर पर जहां कोई स्वैच्छिक संस्था कार्य नहीं कर रही हो।

12 वर्षों में महिला समाख्या ने अपने कार्यक्रम का विस्तार 4 जिलों से 16 जिलों में कर लिया है, जिसमें 12 जिले उत्तर प्रदेश और 4 जिले उत्तरांचल में हैं। यह विस्तार न केवत भौगोलिक रूप में हुआ बल्कि इसके साथ-साथ भूमिका व जिम्मेदारियों का भी विस्तार हुआ है। आज महिला समाख्या अपनी घर तोड़ने वाली व पुरूष विरोधी छवि से बाहर आ चुकी है। अब पुरूष भी इसको अपने लिये लाभकारी व परामर्शी संस्था के रूप में देख रहे हैं। आस-पास के क्षेन्रों के पुरूष अपने गांव में महिला समाख्या की मांग करते हैं क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण परिवार के लिये बहुत लाभकारी रहा है। सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के मध्य भी महिला समाख्या की बहुत सशक्त सकारात्मक छवि है। महिला हिंसा से संबंधित मुद्दूं और जहां भी कार्यक्रम के दौरान उनकी जरूरत होती है, वे पूरा सहयोग देते हैं। पल्सपोलियो, नामांकन अभियान व स्वास्थ्य कैम्प आदि के क्रियान्वयन में महिला समाख्या भी सतत् व सफलतापूवर्क सहयोग दे रही हैं।

संघ स्तर से शुरू हुई यात्रा आज क्लस्टर एवं ब्लाक स्तर से होते हुए महिलाओं के एक ऐसे फेडरेशन \{महासंघ\} तक पहुंच गयी है जो कि महिला के विरूद्ध होने वाली हिंसा, मानवीय व जेण्डर अधिकार, ग्रामीण विकास \{शिक्षा, स्वास्थ, जल, जंगल व सड़क आदि\}

और सरकारी योजनाओं तक पहुंच के लिये सशक्त व सक्रिय दबाव समूह के रूप में कार्य कर रही है। इतने वर्षों के व्यावहारिक, जमीनी व सूक्ष्म अनुभवों ने हमको प्रेरित किया है कि हम अपने अनुभवों को, सीखों को, अपनी सफलताओं की आवाज को दूर-दूर तक विस्तारित व प्रचारित करें जिससे अन्य व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनको अपने कार्य के लिये पुनः उस लम्बी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े, बल्कि वे हमारी सीखों व अनुभवों से जल्दी आगे बढ़ सकें।

महिला समाख्या ने जेग्डर शोध व संसाथन केन्द्र की स्थापना की है। आज हमारे पास परिश्रमी और प्रतिबब्ध कार्यक्ता उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से हम महिला समाख्या में और साथ ही अन्य कार्यक्रमों में भी जेण्डर दृष्टिकोण विकसित करने में सहयोग दे रहे हैं। यह जेण्डर शोष एवं संसाधन केन्द्र 16 जिलों में क्षेत्रीय तथा जिला स्तर पर महिलाओं द्वारा स्थापित महासंघ को जेण्डर विभेदीकरण व सामाजिक न्याय आधारित समाज की स्थापना में भी पूर्ण सहयोग दे सकेगा। जमीनी स्तर से लेकर प्रबंधकीय स्तर तक के सशक्त क्षेत्रीय अनुभवों से युक्त कुशल सन्दर्भ व्यक्तियों की उपलब्धता इस संसाधन केन्द्र की मुख्य शक्ति है।

सूक्ष्मता से व्यापकता की ओर जाने वाले प्रयासों में एक प्रयास कुम्भ मेले में लगाया गया पण्डाल था, जिसमें लोगों में जेण्डर संवेदनशीतता विकसित करने के लिए आई०ई०सी० सामम्री का वितरण किया गया। सामुदायिक गतिशीलता के लिए रैली, नुक्कड़ नाटक, पचों आदि का भी वितरण किया गया। मेले के दौरान ही एक अध्ययन करवाया गया, जिसमें महिलाओं व पुरूषों के कार्य, भूमिका, जिम्मेदारियों व महिला सशक्तिकरण के प्रति उनकी समझ को जानने का प्रयास किया गया। संकलित तथ्थ्यों को विश्नेषित किया जा रहा है।

जमीनी कार्यक्रम क्रियान्वयनकर्ता के रूप से नीति विकासकर्ता की भूमिका में आना महिता समाख्या के लिए एक विशेष उपलब्धि रही है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने महिला समाख्या को एक विश्वास के साथ आमंत्रित किया और उत्तर प्रदेश की महिला नीति का प्रारूप निर्माण करने की जिम्मेदारी दी।हमने इस कार्य को सहर्ष स्वीकारते हुए एक से डेढ़ माह के समय में ग्राम स्तरीय महिलाओं, राज्य की प्रमुख स्वैच्छिक संस्थाओं व बुद्धजीवियों के सहयोग से सफलतापूर्वक पूर्ण किया। नीति प्रारूप महिला एवं बाल कल्याग

## विभाग को विचार व घोषणा के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है।

महिला सशक्तिकरण के लिए 12 वर्षों के कठिन प्रयासों और उनके प्रमावों ने हमको महिला सशक्तिकरण वर्ष के अवसर पर एक महोत्सव आयोजित करने के लिये प्रेरित किया। महोस्सव में 16 जिलों से आयी लगभग 600 महिलाओं ने प्रतिमागिता निभाई। इन महिलाओं की बातचीत की क्षमता, सूवना शक्ति, गहन विश्लेषण क्षमता, महिला मुददों पर उनकी समझ़ और मुददों को हल करने की उनकी क्षमता ने इलेक्ट्रानिक और प्रेस मीडिया के साथ-साथ सरकारी व स्वैछ्छिक संस्थाओं के पदाधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। समाज के समी जाति व धर्म के लोगों के साथ महिलाएं न केवल सीखने की अवस्था में थी, बल्कि वे सूचना संप्रेषण में भी सक्षम थीं। ।े महिलाएं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलने गर्यी वं उनसे बातचीत धी की। यह महोत्सव सशाक्तिकरण की प्रक्रिया व सशक्तिकरण का प्रदर्शन दोनों ही अवस्थाओं के संगम का विशिष्ट दृश्य था।

हमारा मानना है कि विकास व सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पंचायत और ग्राम स्तरीय निर्णायक समितियों की पूर्ण सक्रिय व मजबूत किया जाये। इस उद्देशे्य के साथ महिला समाख्या अब संघ महिलाओं के साथ-साथ पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम सभा के सदस्यों को उनके अधिकारों, कर्तवों व जेण्डर मुददों पर संवैदित करने का भी प्रयास कर रही है, जिससे परिवर्तन को तीव्र गति से लाने में उनका सहयोग लिया जा सके। पे पंचायतें महिला भुददों पर पितृसत्तात्मक सोच के स्थान पर नारीवादी नजारिये से विचार कर मुद्दों/ समस्याओं को सुलझझाने का प्रयास कर रही हैं। पंचायतों को संदेदनशील बनाने के प्रयास को महिला समाख्या ने एक चुनौती के रूप में लिया है, जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों, समितियों, विभिन्न विभागों के साय जुड़ाव स्थापित करना व अधिकारियों तथा आम पुरूषों को संवेदनशील बनाना तथा कम से कम 80 पंचायतों की समस्त समितियों को इस वर्ष के अन्त तक सक्रिय करना तय किया गया हैं। कार्यक्रम में बदलाव के अन्तर्गत ए० एन० एम० का प्रशिक्षण किया गया, पुलिस विभाग, बी०एस०ए० के प्रशासनिक अधिकारियों के साय वार्ता भी की गयी ।

विश्व बैंक मूल्यांकन समिति महिला समाख्या द्वारा, महिला सशक्तिकरण के लिए किये गये प्रयासों और शैक्षिक कार्यकमों में सामुदायिक सहभागिता हैतु की गयी सके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

गतिविधियों से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने महिला समाख्या कार्यक्रम को सभी डी०पी०ई०पी० जिलों में विस्तारित करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हमने अपनी क्षमताओं को देखते हुए इस वर्ष कार्यक्रम को 6 जिलों में ही विस्तारित किया, जिसमें से 5 जिले उत्तर प्रदेश और एक जिला उत्तरांचल के अन्तर्गत है। पूर्व के अनुभवों के आधार पर बनायी गयी नई विस्तार नीति के तहत सभी जिले सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इन जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न विभागों व स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ जुड़ाव और पुरूषों की अधिक से अधिक भागीदारी हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

भारत सरकार के माध्यम से यू०एन०डी०पी० द्वारा कित्तीय सहयोग तथा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान से तकनीकी सहयोग द्वारा महिला समाख्या ने इस वर्ष महिलाओं को कृषक के रूप में स्थापित करने तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। इस कार्यक्रम ने महिला सशाक्तिकरण के प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया क्योंकि महिलाओं का वित्तीय तथा तकनीकि संसाघनों पर नियंत्रण बढ़ा है तथा अब पुरूष भी उनसे मदद लेने लगे हैं।

अंततः यह कह सकते हैं कि परिवर्तन की गति धीमी हो सकती है परन्तु परिवर्तन का आर्भ हो चुका है। यह परिवर्तन उन्हीं महिलाओं से आयेगा जो सामाजिक न्याय,स्वच्छ स्वशासन, प्रशासकों तथा कर्मचारियों की जबाददेही में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, बेहतर स्वास्य तथा खव्छता, परम्परागत ज्ञान के संरक्षण के कार्यों में एक जुट होकर एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आ रही हैं।


मंजु अग्रवाल
राज्य परियोजना निदेशक

[^2]- विभिन्न चरणुों में संघों की सशक्तता।
- नारीवादी नर्जरिये से मुदूदों का हल।
- सहयोगिनी के कार्य में बदलाव।
- क्लस्टर स्तरीय गतिविधियों को वरीयता
- महासंघो का निर्माण
- संघों में स्वास्थ्य, पंचायतीराज, शिक्षा, कृषि व महिला हिंसा पर समितियों का निर्माण
- पुराने व मजबूत संघों द्वारा नये संघो को उभारने व पहचान बनाने में सहयोग।

संघ महिलाओं का ऐसा समूह हैं जिसकी एक सशक्त दबाव समूह के रूप में पहचान है तथा जो एक सामान्य लक्ष्य के तहत अपने लिए तथा अपनी बेटियों के लिए एक ऐसे समाज को बनाने के लिए प्रयतशील है जिसमें सामाजिक अन्याय तथा सामाजिक भेदमाव के स्थान पर समान अधिकार, सम्मान एवं समानता हो। संघ में गांव की प्रत्येक महिला को जगह मिलती है, जहां वे एक साथ मिलकर आत्मविश्वास से अपनी बात कह सकती हैं, संगटित होकर अपनी आवश्यकताओं, अपनी शंकाओं के संबंध में प्रश्न उठा सकती हैं। यह एक प्रकिग्रा आधारित सशक्तीकरण का कार्यकम है इसमें कुछ दिया नहीं जाता है। इससे जुड़े लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही अपनी जिन्दगी का मिशन मानते हैं। इन संघों से महिलाओं को, विशेषतया गरीब व वंचित समूह की महिलाओं को, एक सामूहिक शंक्ति का साथ/सहयोग मिलता है, जिससे वे शिक्षा व विकास में सफल भागीदारी निभा रही है। संगठित होकर महिलाओं की ताकत बढ़ी है तथा वे विकास की प्रक्रिया की बाधित करने वाले सामाजिक दबाव व बाधाओं को दूर करने में सफलता प्राप्त कर रही हैं। वे अपने तथा अपनी बेटियों के लिए बेहतर स्थितियों की लिए मांग करने लगी हैं, जिसे अकेले पाना सम्भव नहीं हैं।

महिलाओं को सामुदायिक स्तर पर गतिशील व जागरूक बनाने एवं संगठित करने के लिए सह़योगिनी या सुगमकर्ता द्वारा 10 गांवों में प्रक्रियायें व गतिविधियां की जाती हैं। यह प्रक्रिया सरल नहीं है क्योंकि कार्यकम द्वारा कोई भी लामदायक योजना/सेवायें उपलब्ध नहीं करायी जाती है। महिलाओं से रिश्ते व जुड़ाव बनाने के लिए सम्पर्क और बैठकों के साथ-साथ महिलाओं का विश्वास जीतने तथा उनकी समस्यायें सुनने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र अमण भी किये जाते है।
प्रक्रियायें-
महिला समाख्या एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रक्कियायें लक्ष्य आधारित न होकर परिभाषित की जाती हैं।

- सहयोगिनी, सामुदायिक कार्यकर्ता का चयन $\mathbf{1 0}$ गांवों के बीच में से किया जाता है।

संधो


संगठन ही हमारी शक्ति है

- सामुदायिक गतिशीलता के लिए विभिन्न प्रकार की सूचना/शैक्षिक/संचार प्रणालियों/तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है।
- गांव स्तर पर महिलाओं का विश्वास प्राप्त कर उनसे रिश्ते बनाये जाते हैं।
- नारीवादी सोच के साय संघ (समूह) का निर्माण किया जाता है। संघ की एक सशक्त व स्वतंत्र पहचान बनायी जाती है।
- व्यक्तिगत व सामाजिक मुददे जैसे राशन कार्ड, मजदूरी, पर्यावरण आदि पर चर्चाओं/बातचीत के लिए अनौपचारिक माहौल बनाया जाता है।
- गहन विश्लेषणात्मक चर्चाओं के माध्यम से सामाजिक मुददों को महिलाओं के संदर्भ में समझा व उठाया जाता हैं तथा महिलाओं/गांवों के विकास में सामूहिक शक्ति की महत्ता को ध्यान में रखते हुये उनको सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है।
- नारीवादी सोच तथा सामूहिक पहचान बनाने के लिये स्थानीय गीतों का चयन, प्रयोग एवं विश्लेषण किया जाता है।
- स्थानीय मांग के आधार पर विषयवार प्रशिक्षण/कार्यशालायें की जाती हैं।

कार्यक्रम की गतिविधियों ने महिलाओं को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, पंचायती राज में भागीदारी, महिला हिंसा और जेण्डर जैसे मुददों पर पहल करने के लिए सशक्त बनाया है। सभी जिलों में संघों ने अपने


अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाती महिलाएं
स्थानीय मुददों/परेशानियों में हस्तक्षेप करने के लिए प्रयास किये हैं। संघों का प्रभाव निम्न बातों से स्पष्ट परिलक्षित होता है :

गांव स्तर के संघ (समूह) अब कलस्टर व ब्लाक स्तर पर महिला फेडरेशन (महासंघ) के रूप में अपनी आवाज उठते और जुड़ते हुये दिख रहे हैं। जो मुददे अत्यधिक सामाजिक व राजनैतिक दबाव के कारण संघ गांव स्तर पर नहीं सुतझा पाते हैं, वे मुददे अब फेडरेशन (महासंघ) स्तर पर सुलझाये जा रहे हैं। महासंघ के संघंध में विस्तार से आगे के पृष्ठों में कहा गया है।

सशक्त संघों की विशेषताएं :

- नारीवादी सोच के साथ विषयवार मुददों में पहल करने के लिए क्रियाशील हैं।
- सहयोगिनी की भूमिका प्रशिक्षक के रूप में उभर रही है।
- महिला फेडरेशन ब्लाक व कलस्टर स्तर पर सशक्त पहचान बना रहे हैं।
- संघ तथा फेडरेशन स्तर पर महिलाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती राज, हिंसा, शोषण, कृषि आदि मुददों की विषयवार टीम है।
- संघ संदर्भ समूह के रूप में नये संघों को उभारने में सहयोग कर रहे हैं।
- महिलाओं एवं लड़कियों का सामाजिक स्तर पर महत्व बढ़ा है।
- महिला विरोधी परम्पराओं, रीति रिवाजों, दहेज, बाल विवाह, महिला उत्पीड़न, बाल मजदूरी, शराब व हिंसा, लड़कियों पर ध्यान न देना आदि भुददों के प्रति सवाल कर संघों ने घर, परिवार व समुदाय में बदलाव के लिए पहल की है। समान व न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- शिष्टाचार व रहन सहन को बेहतर बनाया है।
- महिलाओं व बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा है।
- विकास परियोजनाओं, वन विभाग आदि के संसाधनों तक संघ सक्रिय रूप से पहुँच रहे हैं।
- स्वयं तथा अपने बच्चों के लिए विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के अवसर सुनिश्चित कर रहे हैं।
- राजनैतिक क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सक्रिय भागीदारी कर व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।


तालिका 5

## सशक्त संघ के गुण :

- एक सशक्त सामूहिक पहचान बनाना।
- सामान्य मुद्दूों /कारणों की पहचान करने में पहल करना।
- सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से नियमित बैठके आयोजित करना।
- महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता का विकास करना।
- मुद्दों के सुलझाने की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना।
- ग्रामीण स्तर की संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना।
- समाज में अपना विशिष्ट स्थान व प्रतिष्ठा अर्जित करना।
- जेण्डर की समझ के साथ मुद्दों को भली प्रकार समझना।
- महिलाओं में अपने, परिवार व समुदाय को प्रभावित करने की क्षमता का विकास करना।
- महिलाओं में इक के प्रति पहचान और जानकारी तक पहुँचने की क्षमता विकसित करना।
- एक दबाव समूह के रूप में कार्य करना।
- दूसरे संघो से संपर्क, समन्वय विकसित करने की क्षमता उत्पन्न करना। बाधायें:

संघ सशक्तिकरण प्रक्रिया से इस योग्य बन गये हैं कि वे अपनी बहुत सी परेशानियों/मुददों को ब्लाक व कलस्टर स्तर पर स्वयं सुलझाने लगे हैं तथा धीरे-धीरे उनकी निर्भरता कार्यक्रम पर कम हो रही है। विगत दो वर्षों में क्षमता निर्माण व तकनीकी विकास से संघ मजबूत होकर स्वायत्ता की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु अभी सभी संघ सशक्त नहीं हुए हैं। वे अभी भी सहयोगिनी व जिला इकाई के सहयोग के बिना क्रियाशील होने के योग्य नहीं हो पाये हैं। उनकी दुविधायें निम्नवत हैं :-

- संघ की किसी सशक्त महिला के. द्वारा अन्याय के प्रति आवाज उठाने से इन संघों की सामूहिकता कभी-करी राजनैतिक, स्थानीय माफिया और प्रभावशाली समूह के दबाव से प्रभावित हो जाती हैं।
- यद्यपि इनमें संगठनात्मक सोच/सामूहिक शक्ति है, फिर भी इन संघों को एक-दो सालों तक और मजबूत करने की जरूरत है। स्वायत्त बनने के लिए इन्हें साहैस और आत्म विश्वास के साथ-साथ निर्देशन, दार्शनिकता तथा सहियोग की आवश्यकता है।
- यद्यपि इनकी पहचान बनना शुरू हो गई है फिर भी इन्हें अन्य संस्थाओं/सरकारी विभागों/अधिकारियों के साथ उपयुक्त तरह से सम्पर्क करने में आशंकायें हैं। इन्हें लगता है महिला समाख्या के सहयोग के बिना विभागों के अधिकारियों द्वारा गरीब, दलित व वंचित समूह की महिलाओं की बात नहीं सुनी जायेगी।
- संघ महिलायें ब्लाक व कलस्टर स्तर पर आवाज उठाने, मुद्दे सुलझाने के साथ-साथ नेटवर्किंग, उद्यमिता विकास, वित्तीय प्रबन्धन जैसे उलझे मुदूदों को सुलझाने जैसे

विषयों में कुछ और क्षमता विकास की आवश्यकता महसूस करती हैं।

- वैश्वीकरण के युग यें महिला श्रम शक्ति की सहभागिता घटती जा रही है फिर भी संघो और उनके सदस्यों को आर्थिक रूप से स्वायत्त बनाने की जरूरत है।
- कार्यक्रम के समक्ष यह चुनौती हैं कि संघों के अस्तित्व कायम रहें और ये हमेशा अन्याय के विखूद्ध आवाज उठाते रहें।

सीतापुर के किशिपपुर गांव में संघ महिलायें लगातार प्राइमरी स्कूल का अनुश्रवण करने के साथ साथ लैडकियों की लियमिति उपस्पिति एवं स्थायित्व की बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इन्होंने विद्यालय में अल्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज न मिलने की शिकायत एस०डी०एम० से की। अन्त में इन्हे प्रयेके बच्वे को 3 माह में 6 किलो अनाज दिलाने में सफलता मिली।

इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लाक में 15 संघों द्वारा खनन लीज के लिए प्रस्ताव दिया गया था। इनमें से 5 संघों को लीज पर खनन के लिए जमीन मिल गयी है। जबकि 10 संघों के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं। सरकार ने संघों की लीज पर खनन पट्टे देने के लिए दो मापदण्ड बनाये थे। प्रथम समूह की अपनी बचत और द्वितीय समूह उस क्षेत्र का स्थायी निवासी हो। उपरोक्त अहतायें सरकार की तरफ से संघों द्वारा बहुत संघर्ष व बातरीत के बाद तय हुई।


## 

 कार्यक्रम का विक्तार नये प्थेत्तों में

- 6 लये जिलों के 330 गांवों में कार्यक्रम का विस्तार
Q. चयतित ब्बॉक में महिलाओं की शिक्षा का स्तर कम
- विकासशील कार्यकमों के बारे में जानकारी का अभाव
- कार्यक्रम क्रिसान्ययन की रणनीति में बदलाव

कार्यक्रम की उपलब््यियों एवं सफलताओं ने महिला समाख्या कार्यक्रम को "महिला सशक्तिकरण" की दिशा में एक अत्यंत कारगर व सफल प्रयास के रूप में स्थापित किया है। सशक्तिकरण के प्रथम दो चरणों की सफलताओं के अनुभवों के आधार पर उत्तर प्रदेश में डी०पी०ई०पी० परियोजना के तृत्तीय चरण की शुरूआत होने पर पुनः महिला समाख्या कार्यक्रम से परियोजना के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किये सये। प्रस्तावित योजना के आधार पर "सभी के लिये शिक्षा परियोजना प्रोजेक्ट बोर्ड" से महिता समाख्या के सिद्धांतों व शर्तो को सुरक्षित रखते हुए वर्ष 2001-2005 तक के लिये डी०पी०ई०पी० तृतीय चरण के तहत 6 जिलों मऊ, मथुरा, जौनपुर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर और उत्तर काशी में महिला समाख्या कार्यक्रम को चलाने का प्रस्ताव रखा गया और यह निश्चय किया गया कि परियोजना के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए कार्यकम की गतिविधियों को पांच वर्ष में योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में इस बात पर विशेष जोर दिया जाएगा कि संघो को एक ऐसे दबाव समूह के रूप में तैयार किया जाये जो महिलाओं के विरूद्ध होने वाली बाहरी व घेरूल हिंसा को रोकने, लड़िकोों के नामांकन, शिक्षा, स्कूल व्यवस्था आदि के संदर्भ में स्वयं जिम्मेदारी लें। कार्यक्रम विस्तार के संदर्भ में राज्य व जिलों के कार्यकत्ताओं के साथ कार्यशाला करके विस्तार रणनीति तय की गई।


## विस्तार रणनीति के मुख्य बिन्दु :

- विस्तार के लिये महिला समाख्या कार्यक्रम के \{नॉन निगोशियेबिल\} सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया जायेगा।
- एक सन्दर्भ व्यक्ति, एक जूनियर सन्दर्भ व्यक्ति, एक कार्यालय सहायक, एक लेखाकार, एक सहायक व एक वाहन चालक के साथ कार्यालय ब्लाक स्तर पर होगा।
- नये जिलों से जुड़े जिलों की जिला कार्यक्रम समन्वयक ही सये जिले का कार्य भी देखेंगी। पुराने जिले की जिला क्रियान्वयन इकाई तथा स्टाफ नये जिले में कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार करने के साथ-साथ कार्यकम को लागू करने में सहायता देंगे।
- पुराने महिला समाख्या जिलों की संघ/सहयोगेनी/अनुदेश्शिका/किशोरी का एक संसाधन समूह नये जिलों में बॉक स्तर पर विस्तार करने में सहायता देगा।


हर गली में दस्तक देती महिलायें

- क्रमिक तौर पर चुनाव के बजाए सभी सहयोगिनियों का चुनाव एक साथ होगा तथा सभी जिलों के एक ब्लॉक के कम से कम 50 गांवों में कार्यक्रम श्रुरू किया जाएगा।
संघो के सश्तिकरण के लिये निम्नलिखित रणनीतियां अपनायी जाएंगी :-
- यह सुनिश्चित करना कि सभी प्रशिक्षण विषय ऊपर से नीचे संपूर्णता से पहुँचें इसलिये प्रयास किया जायेगा कि पूरे संघ की महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाये।
- कुछ चुनी गई क्षमतावान महिलाओं को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाए व उन्हें कार्यक्रम विस्तार में विषयवार प्रशिक्षक के रूप में उभारा जाए।
- नयी कार्यनीति के अनुसार लगभग सभी जिलों में कार्यालय ब्लाक स्तर पर स्थापित किये गये हैं। इससे कार्यक्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव बनाने में सहायता मिल रही है।
- महिलाओं के बीच कार्यक्रम की एक पहचान बनी है। क्षेत्र भ्रमण, वातावरण निर्माण, सम्पर्क/मीटिंग, सर्वे, पी०एल०ए० के माध्यम से कार्यकम की एक सशक्त नींव डालने की कोशिश की जा रही है।

कार्यक्कम विस्तार के प्रारम्भिक स्तर पर क्षेत्र के महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित किया गया। सभी जिलों में महिलाओं की साक्षरता पुरूषों की अपेक्षा काफी कम पायी गई है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दी गयी तालिका 6 से स्पष्ट है।

चयनित जिलों के चयनित ब्लॉक में साक्षरता दर :


तालिका 6

यद्यपि हर जिले की सामाजिक, आर्थिक व भौगौलिक स्थितियों भिन्न पाई गई, परन्तु इन जिलों में महिलाओं व लड़कियों के सन्दर्भ में उठने वाली समस्याएं लगभग मिलती-जुलती हैं। गांव की प्रोफाइल तैयार करते समय ब्लॉक व ग्राम स्तर के जो आंकडे प्राप्त हुये उसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं -

- जिलों के चयनित ब्लाक में महिलाओं की साक्षरता दर बहुत कम पाई गई।
- आर्थिक सम्पन्नता वाले क्षेत्रों में महिला हिंसा व उत्पीड़न अधिक पाया गया।
- इन चयनित ब्लॉकों में स्वयं सेवी संस्थाओं का सर्वया अभाव है।
- गांवों व ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के स्वास्थ की देखभाल के संसाधन भी असंतोषजनक पाये गये।

मक जिले मैं पुरषों का कहना है कि महिला समाख्या कार्यक्रम श़ुरू होने के बाद महिलाएं अपने अस्तित्व व कम्न की महत देने लगी है और हमने भी घर के कामों में सहभागिता शुरू कर दी है।

- प्राथमिक स्तर पर स्कू में लड़कियों का नामांकन, स्थायित्प एवं उपलब्धियों की स्थिति बहुत कम थी तथा बच्चों की उपस्थिति कम होने के कई कारण पाये गये जैसे स्क्लों में बैठने की जगह, शौचालय न होना, अध्यापकों का अभाव, बच्चों के अनुपात में क्कूलों का अभाव आदि।
- लड़कियों की शिक्षा के प्रति उदासीनता के भी कई कारण पाये गये जैसे बाल विवाह, लड़का-लडकी में भेदभाव, यौन हिंसा, स्कूल की दूरी, आशिक्षा एवं अन्य सामाजिक कुरीतियां आदि।

विस्तारित 6 जिलों के 330 गांवों में कार्यक्रम की पहचान बंनने लगी है। नई सहयोगिनियों ने पुराने जिलों के संदर्भ समूह के सहयोग से हर गांव में सम्पर्क करके प्राथमिक जानकारियां प्राप्त कर ली हैं, जिसके कारण कार्यक्राओं का क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों के

साथ गहन परिचय तथा रिश्ते बने हैं। संघ बनने की प्रक्रिया लगमग हर जिले में श्रुरू हो गई है। महिलाएं संगठित हो रही हैं, उनकी विश्लेषणात्मक सोच विकसित हो रही है और वे अपने-अपने घरो में औरत की जिंदगी से जुड़े पुद्दों पर बातचीत करने लगी हैं। जिलों में आयोजित विभिन्न गतिविधियां बड़ी वैठके, जत्ये, कार्यशालाओं आदि में महिलाओं के साथ पुखष भी सक्रिय हो कर भाग से रहे हैं।
क्षेत्रों में महिलाएं संघ बैठक का इंतजार बड़ी उत्तुकता से करती हैं। इन बैठकों में ये महिलाएं अपने व्यक्तिगत समस्याओं के साथ-साथ हिंसा, मार-पीट, काम का बोड़, सामाजिक रीतिरिवाज, रूटियां तथा स्थानीय मुद्दों पर सवाल उठाने लगी हैं। साथ ही ये स्वास्थ, शिश्षा एवं सरकारी विभागों से संबंधित योजनाओं एवं सूचनाओ की विस्तार से जानकारयां मांगने

मयुरा जिले में जत्ये के दौरान आयोजित गतिविधियां जैसे चित्रकारी, पुस्तक पढना, नाटक आदि मे महिलाओं, पुसूषों के साय-साय लड़के-लड़कियों ने भी सहभागिता की। इस दौरान निम्न तातें प्रंकाश में आई :

- बच्चों का कहना था कि इस प्रकार की पुस्तकें हमने पहले कमी नहीं पढ़ी। हमें ऐसी पुस्तके पढ़ना अच्छ लगा।
- किशेरियों ने कह्म कि हमें महिला समाख्या कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसमें हमें भी श्यमिल क्रिया जाए।

लगी हैं। इस संदर्भ में जिलों में सहयोगिनियों ने विषयवार टीम गठित की है। ये टीमें योजना बनाकर उपरोक्त विभागो से सूचनाएं इकट्रा करके संघ बैठको के माध्यम से गांवो तक पहुँचा


पुरुषो ने भी दी अपने गाँव की जानकारी

रही हैं। कुछ गांवो में संघो ने स्थानीय मुद्वदों पर रणनीति बनाकर हस्तक्षेप करना श्रुरू कर दिया है।

उपलब्दियां :

- महिला समाख्या कार्यक्रम की पहचान व सकारात्मक छवि क्षेत्र स्तर पर महिला पुरूषों के साथ-साथ ब्लॉक स्तर के सभी सरकारी विभागों, प्रशासन व पुलिस विभाग में स्थापित हो चुक़ी हैं और वे लगातार सहयोग दे रहे हैं।
- डी०आई०यू० के लगातार प्रयासों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा ए०एन०एम० के साय संघो का जुड़ाव बनने में सफलता मिली है।
- नई रणनीति के तहत् एक वर्ष के अंदर महिला समूह संघों का स्वरूप लेने लगे हैं।
- मुद्दों पर चर्चा करने तथा नई-नई जानकारियों को जानने के लिये महिलाएं संघ

प्रॉपषुर्टिले के तिलौरापुर गांव की संघ वैठक में लड़कियों के सूल में मोजन की प्रयोगात्मक प्री़ीना के दौरान टीवरों बारा किये गये छूआघूत का मुद़्वा उठाया गया । संघ महिलाएं भास-पास के गोंवों की महिलाओं व पुरूों के साप मिलकर सूल में गई। अघ्यापकों से बात-चीत की तथा ज्ञाति के काधार पर अपमान करने के लिये उन्हें फटकारा। अंततः अध्धापक ने कापी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का भरोसा दिलाया।
 का तब प कीजी गिलनें की मुद्या पंचायत में लाया गया जहां पर पंचायत सदल्यों तथा संघ महिलाधओ ने वह तय किया कि राश़न की दुकान का सभी सामान प्रथान की उपस्थिति में दिया जाएया

बैठकों का उत्सुकता से इंतजार करती हैं।

- गांव व ब्लॉक स्तर की समस्याओं के संबंध में महिलाएं रणनीति बनाकर क्रियाशील हो रहीं हैं।
- सामुदायिक गतिशीलता में पुरूष वर्ग स्वयं सहभागिता कर रहे हैं।

मङ लिले के घवरिया गाँद में एक बेटे ने अपनी माँ को घर से लिकाल दिया था। संघ बैठक में बगातार इस पुद्दे पर बहून्बेट को समझाया गया। अन्य लोगों के सामने मी उन्हे समझाया गया अन्त में समझ्रौता हो गया। अब माँ बहू-बेटे के साय सुशी से रह रही है।

सहयोगिनी चयन के मापदण्ड :

- सहयोगिनी किसी भी जाति की महिला मुद्दों के प्रति संवेदनशील और पूर्वाग्रहों से मुक्त महिला होनी चाहिये।
- उसमें दूसरों के साय बातचीत करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और समझाने की क्षमता होनी चाहिये।
- उसके अंदर जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिये।
- उसमें गांव के समुदाय के साय रहने और यात्रा करने की क्षमता होनी चाहिये।
- उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां तथा दबाव उसके काम को प्रभावित न कर सके।
- वह इतनी शिक्षित हो कि रिपोट आदि लिख सके।


## चुनौतियां

- महिलाओं मे साक्षरता दर की कमी के कारण सहयोगिनी स्तर के कार्यकर्ताओं का न मिलना।
- पारिवारिक दबाव के कारण कुछ समय बाद कार्यक्ताओं द्वारा कार्य छोड़ देना।
- महिला हिंसा, छेड़छड़, बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण कुछ सम्पन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने $9 ०$ गांवों में काम करने के लिये मना कर दिया।
- प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ तथा सामुदायिक लड़ाई-झगड़ों के कारण काम का बाधित होना।
- प्रत्येक जिले की स्थानीय स्थितियों-सामाजिक, आर्थिक व भौगोलिक के साथ-साथ निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर प्राथमिक स्तर पर कार्यक्ताओं का मिलना एवं चयन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।



## आव्तरिक क्ष्रमताओं का विकाझ

Q. नये व पुराने कार्यकर्ताओं और संघ के लिये विशेष बुनियादी प्रशिक्षण्प

- भविष्य में कार्यक्रम के दिशा निर्देशन हेतु गहन चिंतन
- शिक्षिकाओं के क्षमेता विकास पर विशेष बल
Q. संघों की मुद्दूदा आधारित समितियों का प्रशिक्षण
- स्वयं के विकास और कार्यक्रम के लिये योजना निर्माण

महिला समाख्या कार्यक्रम के विस्तार \{16 जिलों में\} के साथ ही प्रशासनिक व प्रबंधात्मक जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। एक ओर जहॉ दिन प्रति दिन के कार्यो, जिला क्रियान्वयन इकाई के साथ समन्वयन तथा धन प्रबन्धन के लिये प्रयास करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम से जुड़े नये कार्यकर्ताओं की क्षमता वृद्धि, सरकारी विभागों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के जुड़ाव के साथ ही कार्यक्रम एवं गतिविधियों के साथ समन्वय जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
बीते वर्ष में राज्य एवं जिले स्तर पर बड़ी संख्या में नये कार्यकर्ताओं का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया द्वारा किया गया। इन नये कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण भी उतना ही कठिन था, जितना कि पुराने कार्यकर्ताओं की संघों और सहयोगिनियों की क्षमताओं को नवीन मांगों के अनुसार विकसित करना। संघों की सीखने की क्षमता व जानकारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है इसलिये पुराने कार्यकर्ताओं निरन्तर क्षमतावृद्धि की जरूरत भी पड़ रही है। वे इसकी पूर्ति के लिये कार्यक्रम व कार्यकर्ताओं से मांग करते हैं। लोगों की आवश्यकताओं और मांगों के आधार पर कार्यकर्ताओं की, चाहे वे नवनियुक्त कार्यकर्ता हों या पुराने, क्षमता वृद्धि करना कार्यक्रम का एक हिस्सा रहा हैं। इसीलिये नवीन आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यकर्ताओं की क्षमता विकसित करते रहना महिला समाख्या ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है।
इस वर्ष राज्य कार्यालय द्वारा जूनियर सन्दर्भ व्यक्तियों, सन्दर्भ व्यक्तियों, समन्वयकों के लिये विविध विषयों पर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं जो तालिका 7 में दी गयी हैं :


उमर ढल गयी तो क्या जोश अभी बाकी है

## राज्य स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण व कार्यशालाएं



राज्य की भांति ही जिलों द्वारा क्षेगे स्तरीय कार्यकर्ताओं तथा संघ महिलाओं की क्षमता वृद्धि हेतु भी इस वर्ष अनेक प्रशिक्षण आयोजित किये गये।


कार्यक्रम की दिशा निर्धारित करतीं कार्यकर्ता

तालिका-7 एवं 8 से भलीभाँति स्पष्ट है कि सहयोगिनी समूह की क्षमता वृद्धि पर विशेष रूप से बल दिया जाता है, जिससे संघो तक जानकारी समुचित ढंग से पहुंचायी जा सके। वरिष्ठ प्रशिक्षकों और पुराने कार्यकर्ताओं की मदद से नये कार्यकर्ताओं जैसे अनुदेशिका, सहेली, सहयोगेनी और जूनियर सन्दर्भ व्यक्ति आदि की क्षमता वृद्धि के लिये अनेक प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। प्रशिक्षणों के दौरान पुरानी सहयोगिनियों, अनुदेशिकाओं तथा संघ महिलाओं ने अपने क्षेत्र स्तरीय महत्वपूर्ण अनुभवों के माध्यम से नये कार्यकर्ताओं की सोच / ज्ञान को बढ़ाया है। इस बात का सतत प्रयास किया गया कि कार्यक्रम विस्तार के साथ-साथ सहयोगिनियों का दृष्टिकोण भी उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जाये, जिसे संघों पर प्रभावशाली तरीके अपनाये जा सके।

जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण/कार्यशालाएं

इस वर्ष प्रशिक्षण के विषयों में हुये कुछ विशेष परिवर्तन :

- कार्यकर्ता को प्रशिक्षक की भूमिका में लाना।
- संस्थाओं के क्षमता विकास/प्रशिक्षण हेतु संसाधन समूह का विकास करना।
- जेण्डर दृष्टिकोण पर समझ़ और स्पष्ट करना।
- कार्यक्रम स्थायित्व एवं भविष्य में दिशा निर्देशन की रणनीति बनाना।


जिला स्तरीय संघ प्रशिक्षण एवं कार्यशाताएं
तालिका 8


तालिका 9

सहयोगिनी व संघ महिलाओं के प्रशिक्षण के दौरान मिले कुछ अनुभव :-

औरैया जिले के गोहना गांव की संघ महिला लक्ष्म में कानून की जानकारी होने के उपरांत अपने पति की मृत्यु के पश्चात बिना रिश्वत दिये जीवन यापन हेतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये 10 हजार सूपये की धनराशि को प्राप्त किया।

टिहरी जिले की परम्परागत द्राईयों में महिला समाख्या के द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के पश्चात संवेदनशीलता बढ़ी है। अब वे गर्भवती महिला व प्रसव के पश्चात महिलाओं की ज्यादा देखभाल कर रही हैं।


प्रशिक्षण के दौरान उल्लास के क्षण


प्रशिक्षक की भूमिका में संघ महिला

नैनीताल जिले में संघ तया क्लस्टर स्तर पर पंचायत के प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रशिक्षणों का महिलियायं व्यावृहारिक प्रयोग कर रहीं हैं। ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वे पंचायतों पर ग्राभ विकास सम्बन्धी कार्यककमों के लिये दबाव डाल रही हैं, साय ही प्रशिंक्षंणों ने उन्हें पंचायत चुनावों में खड़े होने के लिये प्रेरित किया हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्बू००च०ओ०) प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 84 संघों की 144 महिलायें आज पैरामेड़िकल वर्कर की तरह कार्य कर रही हैं। वे आई०सी०डी०एस० (समेकित बांल विकास परियोजना ) केन्द्रों के सही क्रियान्वयन के लिये उन पर दबाव बना रही हैं । साथ ही ए०एन०एम० के साथ मिल कर टीकाकरण व अन्य स्वास्य गतिविधियों को ग्राम स्तर पर कर रही हैं।

## शिक्षा

- शिक्षा सर्वसुत्भ क करनेने हुतु सक्रिय सहयोग।
- स्कूलों की निग्गतीनी ओर ग्राम शिक्षा समितियों की सकियता करना।
- किशोरी केन्द्रों और म मे शि० के० द्वारा स्कूल छोड़ देने वाली लड़कियों का शिक्षा की मुख्य धरा से जुड़ाव।
- स्यानीय स्थितियों पर आधारित अभिनव पाठ्यक्रमों का निर्माण
- किशोरियों/महिलिओओं के लिये सततू/तकनीकी शिक्षा

प्रारम्भ में ख्वयं महिलाओं द्वारा ही शिक्षा को प्राथमिक आवश्यकता के रूप में नहीं देखा जाता था, क्योंकि वे अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित र्था। औरत का परिवार व समाज में कोई उचित स्थान नहीं था। धीरे-धीरे उनके खव विकास की प्रक्रिया के दौरान जब वे ख्व सशक्त हुईं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं को जाना, तब नं केवल स्व शिक्षा की मांग शुरू की, बल्कि अपने बच्चों के लिये विशोष तौर से अपनी बेटियों के लिये भी शिक्षा की मांग प्रारक्ष की। कार्यकम ने इस मांग को पूरा करने हेतु तथा उनकी इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संसाधन उपलब्ध कराये।

## अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था

| शिक्षा के केन्द्र | संख्या | प्रतिभागी |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. बाल़केन्द्र | 32 | 675 जिसमें 75 प्रतिश लड़कियां हैं। |
| 2. किर्शोरी केन्द्र | 82 | 1289 किशोरियां |
| 3. मंहिला साक्षरता केन्द्र | 44 | 502 महिलायें |
| 4, स14रत, केस | 98 | 605 महिलायें एवं 1402 |
|  | 7 | 365 किशोरी |

तालिका 10
इस समय कुल 32 बालकेन्द्र ही चल रहे है। क्योंकि सरकार व ई०एफ०ए० द्वारा किये गये प्रयासों के कारण आज स्कूलों तक बच्चों की पहुंच बढ़ गई है।

महिला साक्षंरता केन्द्र 18 महानों के लिये चलाये जाते हैं जिसमें प्रतिभागियों (महिलाओं) की पढ़ने-लिखने की क्षमता विकसित की जाती है। किशोरी केन्द्र और महिला साक्षरता केन्द्र दिन में 2-4 घण्टे के लिये चलाये जाते हैं। महिला व किशोरियों अपने दैनिक घरेबू कार्यों से खाली होने पर इन केन्द्रों में पढ़ने के लिये आती हैं। इसके आतिरिक्त साक्षरता कैम्प में उन

के प्रयास


शिक्षा का मतलब समझती संघ महिला
किशोरियों को पढ़ाया जाता है जिनकी किन्हीं कारणवश पढ़ाई छूट गई है। कमजोर आर्थिक स्थिति, स्लूल की दूरी, अध्यापक/अध्यापिका द्वारा किये गये बुरे व्यवहार, उनकी अनुपस्थिति, शिक्षा का खराब स्तर आदि कारणों से जिन 6-12 वर्ष के बीच की उम्र के बन्चों का सूल घूट जाता है, वे बातकेन्द्र में पढ़ते हैं। शैक्षिक गतिविधियों के कारण अब बच्चों के माता पिता भी चाहते हैं कि उसके बच्चे शिकाष्षा प्राप्त करें और वे इसके लिये यथा सम्भव प्रयास भी कर रहे हैं। महिलाओं व समुदाय के लोगों की शिक्षा के प्रति प्रेरित करने, उसके महत्व का ज्ञान कराने के लिए ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ताओ द्वारा प्रेणादायक गीत, नुक्कड़ नाटक, नारे, मेला, जन्या, सर्वे और पी०आर०ए० आदि गतिविषियां उनके मध्य की जाती हैं।

महिला समाख्या के केन्द्रों द्वारा दिया गया ज्ञान, पाठ्यक्रम के प्रति समझ, स्यानीय व्यवस्था व सामाजिक मुद्दों पर दृष्टिकोण निर्माण इन बच्चों/ किशोरियों के लिये एक अन्छा आधार साबित हुआ हैं जबकि इस तरह की क्षमता निर्माण करी भी मुख्य धारा के स्कूल का हिस्सा नहीं रहा है।
महिता शिक्षण केन्द्र (म०शि०के०-आवासीय शिक्षण केन्द्र) :- महिला शिक्षण केन्द्र 6 से 8 माह तक के लिये चलाये जाते हैं, जिसमें महिला व किशोरियां पढ़ने आती हैं। यह वह स्थान है जहों पूरे समय ये किशोरियॉं, महिलायें घर जैसा महहूस करती हैं और उनको सुरक्षा व

## 

शिक्षा का वातावरण मिलता है । यह समय उनके लिये उस अधूरे सपने के पूरे होने जैसा होता है, जहां उनको घर के कामों व जिम्मेदारियों को बिल्कुत भी नहीं निभाना पड़ता है और जहॉं पढ़ने का वातावरण भी उनकी सीखने की क्षमता और रूचि के अनुसार उत्साहपूर्ण होता है।

महिला शिक्षण केन्द्र में किशोरियों को पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम (जो उनके लिये बनाया गया है) के साथ-साथ मुख्य धारा के स्कूलों के पाठ्यक्रम को भी तैयारी करवाई जाती है, जिससे वे कक्षा पांच की परीक्षा दे सकें। केन्द्र में स्कूलों के पाठ्यक्रम के अलावा किशोरियों में प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने, सोचने और समझने की क्षमता व शिक्षा के प्रति रूचि का विकास किया जाता है। इसके अतिरिक्त शैक्षिक भ्भमण, सहभागी शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से अभिव्यक्ति के कई अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं, जिससे वे गांव वं सामाजिक ढ़ांचे को सममझ सके और अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। महिला शिक्षण केन्द्र की अध्यापिका और किशोरियां एक साथ मिलजुल कर पढ़ाई करती है, जिससे अध्यापिका और छात्रा के बीच की पूरी कम होती है। हालांकि जब वो परम्परागत स्कूलों में जाती हैं, तो उनको इससे बिल्कुल भिन्न वातावरण मिलता है, लेकिन वे उसमें भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और अच्छी तरह से समन्वय कर पा रही हैं। महिला शिक्षण केन्द्र के लिये क्षेत्रीय स्तर पर विशेषजों, अध्यापिकाओं और गांव की महिलाओं के साथ मिलकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है।

शिक्षिकाओं का चयन, पाठ्मयक्रम, केन्द्र का स्थान व समय, प्रतिभागियों का चयन, उसका अनुश्रवण और मूल्यांकन इत्यादि गतिविधियों का संचालन और क्रियान्वयन षूरी तरह से संघ महिलाओं के संक्रिय सहयोग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन सभी केन्द्रों के लिए विशेष पाठ्ययक्रम का निर्माण किया जाता है, जिसमें संघ महिलाओं, शिक्षकों और विषय विशेषजों की पूर्ण प्रतिभागिता होती है।

महिता शिक्षण केन्द्र में अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। बचत संघों की पदाधिकारी, ‘सवेरा कार्यक्रम’ से जुड़ी महिलायें आदि की अक्षर क्षमता को विकसित करने के लिये अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। महिला शिक्षण केन्द्र में संघ महिलाओं के स्वास्थ्य व जेण्डर दृष्टिकोण विकसित करने और अन्य सामाजिक मुदूदों पर आवासीय प्रशिक्षण भी आयोजित किये जाते हैं।

जिला सीतापुर करमौली गांव की तारावती जो कि उस गांव की बहू है। अपने परिवार के सहयोग से उसने साक्षरता कैम्प के तीनों चरणों और महिला शिक्षण केन्द्र में पढ़ाई करने के पश्चात पांचवी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने शिक्षा के साथ साइकिल चलाना सीखकर गावं वालों को अचम्भित कर दिया। आज वह गाँव वालों के लिये आदर्श (उदाहरण) है, जिसका गाँव की सभी किशोरियां और महिलायें अनुकरण करना चाहती हैं। आज भी तारावती अपने घरेलू कायों व बाहर के कार्यों को कुशलता के साथ कर रही हैं।


महिला शिक्षक केन्द्र में पढ़ती किशोरियां

16 वर्षयय पिंकी बनुकटिय़ा गावं के मुसल़मान परिवार से हैं जो जिला गोरखपुर में भटहट् ब्लाक के अन्निग्गुत आता है। उसनें गाावं में स्थित मदरसे में सिर्फ अरबी की पढ़ाई की थी, जिससे हह हुरान पढ़ सके। उसकी पढ़ने की बहुत इच्छा थी किन्तु गरीबी के कारण वह पढ़ाई उंदि कर सकी। जब गांव में किशींरी केन्द्र खुला तो उसने उसमें पढ़ाई की और दो वर्ष की प्रढाई के बाद ही उसने कका पांच की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जब किशोरी केन्द्र की अनुदीशका चली एह तो उसने ख्वये ही किशोरी केन्द्र चलाना श़ुरू कर दिया। वह घर-घर गई और सबसे अपनी बेटियों को केन्द्र पर पढ़नें के लिये भेजने की कहा। किशोरियों के माता-पिता तुर्त्त तैयार हो गये क्योंकि वह गांव वालों के लिये एक आदर्श के रूप में थी। आज वह अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर एक गांव में किशोरी केन्द्र चला रही है। उसके माता पिता खुशः हैं। समय की बचत हो सके इसलिये उन्होंने उसके आने जाने के लिये साईकिल खरीद दी है।

## पाठ्यक्रम की विशेषताये

- नारीवादी वं जैएडर आधारित पाठ्यम
- स्थानीय परिस्थिति, भौगोल्किक व ऐतिहासिक विशेषताओं का समावेश।
- सीखंचे का वातावरण् सहज, मित्रवत, भयमुक्त व सहभागिता से परिपूर्ण।

D महिलाओं की आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित जानकंरियादा नारीवादी दृष्टिकोण से देना।
शिक्षा से साथे साथ अन्य क्षमताओं का भी विकास जैसे साइकिल चलाना, जूडो, लेख़ कीशल, सिलाई आदि।

- ऐसी पद्दाति प्यें बल जिससे आलोचनत्मक, स्वमूल्यांकन, विश्लेषण क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो।
पांचवी कक्षा की परीक्षा के साथ-साथ किशोरियों को आगे की पढ़ाई के लिए तैयार कर्ना।
बैलो गाँव की विद्यावती अपने पति की मृत्यु के पश्चात अपने 4 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से
जीवन यापन कर रही थी। पति की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वालों ने भी उसे अलग कर
दिया। अब उसके ऊपर ही अपने बच्च्चों के लालन-पालन की पूरी जिम्मेदारी है। अपने पति
की मूल्यु के पूर्व भी वह संघ कैठकों व प्रशिक्षणों में नियमित रूप से भाग लेती रही थी। पति
की मृत्यु के पश्रचात उसने अपनी पढ़ने-लिखने की क्षमता को बढ़ाने के लिये साक्षरता कैप्प में
भाग ल्लिया। उसने अनुदेश्शिका प्रशिक्षण्य में भाग लिया और विभिन्न जगहों पर लगने वाले
साष्करता कैम्पों में निरन्तर सहयोग दिया। अब वह के वर्ष से किशोरी केन्द्र चला रही है उसने
बैलो के तीन पुरवों की सभी किशोरियों को साक्षर बना दिया है। शिक्षा के माध्यम से वह
किशोरियों के लिये प्रायमिक स्कूलों में दाखिले का रास्ता बना रही है।

28 वर्षीय गोदावरी जो कि जैनीतीाज जिले में घधराती गांव में रहती है लगातार ससुराल वालों और पति की प्रताड़ना से दुख़ी होकर मायके वापस आ गई । मायके आने के बाद उसने संघ बैठकों में आना शुरू किया और सघ में ही किशोरी केन्द्र में पढ़ने की इच्छा जाहिर की। भुरुआत में उसको केन्द्र पर किशोरियों के साथ पढ़ने में शर्म आती थी लेकिन सहेली ने लगातर उसक उस्साहवर्श्न किया अप्ने अंथक प्रयास से आज वह लिखने-पढ़ने, जोड़-घटाने में सक्म है ाहस वर्ष सम्भवतेः कहु करका आठ की परीक्षा में बैठेगी।

| इतिहास <br> - महिला आन्दोलन <br> - इतिहास में महिलाओं का योगदान <br> - महिलाओं का स्तर <br> - पितृसत्ता <br> - नारीवाद <br> - स्थानीय इतिहास | हिन्दी <br> - शब्दों का विन्यास <br> - स्थानीय घटनाओं व स्व अनुभव पर <br> - कहानी निर्माण <br> - सूचनाओं का संकलन <br> - स्थानीय मुद्दों पर लिख/पढ़कर कैसे कार्य करें <br> - महिताओं के संदर्भ में भाषा |
| :---: | :---: |
| पंचायत/कानून <br> - पंचायत और न्याय पालिका का ढांचा <br> - प्रशासन और सहभागिता <br> - महिला एवं कानून और पंचायत <br> - महिलाओं के साथ विभेदीकरण <br> - महिला और हिंसा <br> - कानून का दबाव <br> - महिलाओं के अधिकार - कार्य, उत्तराधिकार, हिंसा, दहेज, बाल विवाह, बच्चों पर अधिकार आदि कानून केविषयों पर जानकारी <br> - महिलाओं व किशोरियों के अनुभव के आधार पर चर्चा | स्वास्थ्य <br> - महिला स्वास्थ्य्य <br> - प्रजनन स्वास्थ्य <br> - किशोरी जीवन कौशल शिक्षा <br> - पोषण <br> - साफ-सफाई <br> - प्रजनन स्वाश्थ्य <br> - महिता स्वास्थ्य संबन्धित सांस्कृतिक मूल्य |

तालिका 11
उपरोक्त पाठ्यक्रम एक संक्षिप्त उदाहरण है जोकि महिला शिक्षण केन्द्र में पढ़ने वाली किशोरियों व महिलाओं के साथ चलाया जाता है। पाठ्यकम के माध्यम से उन्हें किशोरियों व महिलाओं के भुददों को समझने और नारीवादी नजरिया विकसित करने में सहायता मिलती है। साथ ही उनकी शिक्षा का स्तर और गणना करने की क्षमता का भी विकास होता है। पढ़ाई के दौरान ही जेण्डर सवंदनशीलता और किशोरियों व महिलाओं के साय मित्रवत्व व्यवहार की क्षमता सहजता के साथ विकसित कर दी जाती है।

## प्रभाव-

शिक्षा विस्तार के लिये किये गये अथक प्रयासों के प्रभाव स्वरूप आज हमको कुछ सफलताएं भी दिख रही हैं 1775 गांव की संघ महिलाओं के सभी बच्चे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। 7 महिला शिक्षण केन्द्रों में पढ़ने वाली 365 किशेरियों में से 201 किशोरियों ने पांचवीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। 223 पुस्तकालयों से 10,000 लोगों ने किताबें पढ़ी। लगातार किये जा रहे जागरककता प्रयासों के कारण आज 165 गांवों में 100 प्रतिशत नामांकन हुआ है ।ंशिक्षा के इन सभी प्रयासों में संघ महिलाएं लगातार सहयोग, अनुश्रवण व मूल्यांकन का कार्य कर रही हैं। साय ही वे देख रही हैं कि नामांकित करवाये गये बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं। संघों ने 108 ग्राम श्रिक्षा समितियों को गतिशील किया है।

शिक्षा के लिये किये गये प्रयास और उनके परिणाम


तालिका 12


## भामाणिक बहृताव के लिये पहल

## पुरषों द्वारा भुदूदों और घरेलू कायों में सहयोग। बबाल विवाह, बेैमेल विवाह और दहेज के विरुद्ध पहल।

- जाराब बनाने, बेचने तथा जुआा खेलने जैसी बुराइयों के रोकने पर चर्चा।
- मंहिला मजदूरी की दरों में बढ़ोत्तरी।
- खदान ठेकेदारों के रूप में महिलाओं की पहचान।
- एकन, संतानहीन महिलाओं की परम्परागत सामाजिक स्थितियों में सकास्यामक बदलाव के प्रयासों में बढ़ोत्तरी।
- कार्यक्रम गतिविधियों में पुरुष सहभागिता में वृद्धि।

महिला समाख्या ने अपने मूल सिद्बांतो व उद्दश्शों के साथ गांव स्तर पर महिलाओं के ऐसे जागरूक व स्वितंत्र समूहों का निर्माण किया है जो सामाजिक परिर्रतन की प्रक्रियाओं की शुरूआत कर रहे हैं। निश्चित ही महिला समाख्या के कार्यक्ताओं व संघो की महिलाओं ने इस . बदलाव में एक सत्व्तेरक का काम किया है। संघ आज इतने सशक्त हो गये है कि रूढ़िवादी विचारों, महिला विरोधी व्यवहारों तथा परम्पराओं की चुनौती दे रहे हैं तथा बदलाव के लिये दबाव समूह के रम में प्रयास कर रहै हैं। महिला समाख्या के प्रशिक्षणों में महिलाओं के अस्तित्व, उनके सुख दुख व सामाजिक स्थितियाँ आदि पहतुओं पर चर्चा की जाती है। इससे महिलाओ में एक दूनरे के प्रति संवेदेनशीलता व समझ़्रदरी बढ़ती है। यह एक ऐसी सोच है जो केवल ऊपरी तौर पर मुद्दूों को सुलझाती ही नहीं है वरन् महिलाओं की समस्याओं के कारणों का विश्लेषण कर सामाजिक बदलाव लाने के लिये प्रयास करती है।
अकेली व संतानहीन औरत की स्थिति में बदलाव के संबंध में किये गये इस्तक्षेप :
कार्यकम की शुरुआत से बैठकों तथा कार्यशालाओं में समाज में महिलाओं की विभिन्न स्थितियों के बारे में चर्चा होती रही है। इन चर्चाओं में महिलायें खुलने लगती है तथा अपने मन की बात, जिंदगी के निजी अनुमवों को बताती हैं। जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, उनके साथ आम जिंदगी में कदम-कदम पर कैसा व्यवहार होता है? वे कैसा महसूस करती है? ऐसे ही एक प्रशिक्षण में संघो की कुछ एकल महिताओं ने अपने मन की बातें बतायींः

[^3]

गोरखपुर की संघ महिला श्यामदेई ने बताया, "हमारे बच्चे नहीं हैं। जन हभारे पति की मृत्यु हुई थी, तो लोग हमें डायन कहने लगे चे। गांद के लोग हमें कच्चों को छूने नहीं देते ये।"

इलाहनाद के आराटोला गांव की संघ महिला इन्द्रासना ने अपने केटे के विवाह में सारे शुम काम अपनी देवरानी, जो कि एकल औरत है से करवाए।

कार्यक्रम के शुरूआती दौर पर महिलाओं की स्थितियों व विधवाओं के संबंध में बनी सोच तथा व्यवहार को बदलने का निर्णय लिया गया। समी ने मिल कर तय किया कि अपने पति की खो चुकी महिला को विधवा की जगह 'एकल औरत' कहा जाएगा । इसी सोच को बढ़ाते हुए संघ बैठकों में विधना, बांझ्श की छवि से संबंधित नकारात्मक रिवार्जों और सामाजिक लोकाचारों पर लगातार बातचीत व चर्चा की जाती है। इन चर्चाओं और विचार विमर्श का परिणाम निम्न केस स्टडी में स्पष्ट दिखता है कि कैसे गोरखपुर व इलाहाबाद की संघ महिताओं ने ख़्ढ़िवादी मान्यताओं और अंध विश्वासों को बदलने का प्रयास किया विशेष्तः एकल औरत के संदर्भ में।

गोरखपुर के हेलानी गांव की एकल औरत से जब दीप जलाने को कहा गया तो वह बोली, "दीदी हम दी़ीप नहीं जलांएगे, कुछ अशुभ हो जाएगा।" सभी ने उसको समझाया। अन्ततः उस महिता से दीप़ जलवाकर कार्यभाला का शुभांरभ किया गया।

इलाहाबाद्ट के घमंसी गां में संश मठिता ने अपनी एकल बेंटी, जिसके चार बच्च हैं, का विवाह एक विना क्य वालि निप्र परूप के साष किया।
 हु्भाकी, को एकल महिला है, के विवहि का पश्न संघ बैठक में उठाया । उसके परिवार में मां, प। तथा गोंवे वालों से लगातार धर्चों की गईं। शुरू में भाई इन्कार कर रहा था। अंततः सब तैयार हो गये और विसंबर माह में इन्द्रावत्ती का विवाह अविवाहित बरखू से कर दिया गया। इन्द्रावती आजन वहुत खुश है।

## रीतिरिवाज एवं परम्पराओं में बदलाव के लिये किये गये हस्क्षेप :

सामाजिक लिंग संबंधी सोच के तहत संघो ने उन आदशों, रीतिरिवाजों व त्यौहारों पर सवाल उठाने शुरुू कियें हैं, जो निश्चित तौर पर बालिकाओं और महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाते हैं। सीतापुर व गोरखपुर जिले में गुड़िया पीटने की परंपरा के माध्यम से औरत के शोषण तथा सामाजिक स्थिति पर ढेरों सवाल उठाये जा रहे हैं जैसे गुंड़िया को क्यों पीटते हैं? लड़के ही गुड़िया को क्यों पीटते हैं? आदि । सीतापुर व गोरखपुर जिले में वर्ष 1997 से इस परंपरा को बदलकर गुड़िया झुुलाने की प्रथा शुरू करने से महिलाओं व लड़कियों ने समाज की बंधी बंधाई परंपराओं व रूदियों से बाहर निकलने की कोशिश चल रही है। इन सवालों के माध्यम से बेटियों और महिलाओं के हक व अधिकार की बातें संघ बैठकों मे लगातार की जाती हैं। इस वर्ष सीतापुर के 90 गांवों में तथा गोरखपुर के 140 गांवों में 'गुड़िया पीटें नहीं गुड़िया झुलायें' इस नारे के साथ कार्यशाला बैठकें एव जत्थे के माध्यम से महिलाओं की स्थिति पर चर्चाएं चलाई गई। इस्सी तरह की एक संघ बैटक में गोरखपुर के जमुनिया गांव की संघ महिला का कहना था - ‘हम लोग पहले नहीं जानते थे कि अपमान क्या है? सम्मान क्या है? पर अब जानकारी हो गई है कि हमें पीट कर हमारे शरीर को घायल करते हैं और पुतरी \{गुड़िया\} पीटकर आत्मा घायत करते हैं $\mid$ इस अभियान में संघ स्वयं परम्पराओं को बदल कर सशक्त उत्र्रेक की भूमिका निभा रहे हैं।


झंडी-टेंसू परंपरा में बदलाव द्वारा लड़की के स्तर में वृद्धि का प्रयास
लड़की-लड़का भेदभाव पर किये गये हस्तक्षेप :
एक आम धारणा है कि लड़के से वंश चलता है तथा लड़की पराया धन्न होती है। इस सोच ने लड़के को ज्यादा महत्व दिया हैं तथा लड़की के साथ पैदा होने से पहती ही से भेदभाढ शुरू हो जाता है, यह भेदेभाव लड़की की सोच/मानसिकता एवं विकास की कैसे प्रभावित करता है यह़ ग्रोखखपुर की सैतवार गांव की संघ महिला के बताये अनुभव सी और भी स्पष्ट होता है।

बचप्त में हमसे कहती थी कि घर का काम करो, बकरी चराओ। मां भाई को खाने के लिये अण्डा देती घी, पहनने के लिये अच्छा कपड़ा देती थी और स्कूल भी मेजती थी। हमें बहुत बुरा बगता था। एक्दुष कि नहीं पाते थे और मन मसोस कर रह जाते थे।

लड़कियों के महत्व को स्थापित करने के लिये हर जिले में संघ महिलाओं तथा समुदाय में बाततचीत की जाती है। इसी संदर्भ में सीतापुर व बांदा जिले में संघ महिलाओं तथा कार्यक्ताओं ने स्वयं लड़की के जन्मोत्सव पर गाये जाने वाले गीत बनाये व गाये। इसी तरह अन्य जिलों में भी संघ महिलायें अपनी लड़कियों की देखभाल, शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य आदि पर विशेष ध्यान देने लगी हैं। घर परिवारों में लड़कियों को सम्मान/ममता/समता और प्यार देने के लिये पहल की जा रही है।

ीरीया संष महिलाओं ने महिला विरोधी ‘क्ज़ंदी और वैंदू’ ल्यौहार मनाने की परंपरा को भी बनलों। है। इस ल्योहार में ‘झोंदी को लड़की का और टँचू की लड़क' का प्रतीक मानकर सजाया जाता है तथा उनकी शादी को त्यौहार के रूप में धूमथाम से मानाते हैं। दूसरे दिन झेंदी पानी में बहा केते हैं। लोगो में यह अंघ विश्वास है कि यदि घर में लेंदी को रखेगें तो कुछ अपशगुन हो जाएगा। गांव की संघ महिलाओं ने अपने घरों में इस परम्परा की बदलने के साय बहुओं और लड़कियों के प्रति सकारात्यक सोच का विस्तार किया है।

महिला तथा किशोरी संघो ने मिलकर सभी महिलाओं को सम्मान, प्यार और महत्व देना शुरू किया हैं क्योंकि हर महिला किसी न किसी की बहन या बहू होती है। इसी संदर्भ में लड़कियों ने अपने घर में मां-बाप, भाई-बहन से बात करके अपनी भाभियों के काम के बोझ्न जैसे मुद्दों पर हस्तक्षेप करना शुरू किया है। अब घर के पुरूष भी बाहर से पानी लाने, पशुओं को चारा डातने तथा बाहर के अन्य कामों मे सहभागिता करने लगे हैं। सीतापुर में शगुन परम्परा में भी बदलाव लाने की कोशिश की गई है। शगुन परंपरा में जब बहू ससुराल आती हैं तो उसको छड़ी लगाई जाती है। संघ महिलाओं के प्रयास से आज बहू को छड़ी के बजाय मिठाई खिलायी जाने लगी है।

## बाल विवाह/बेमेल विवाह को रोकने के लिये किये गये प्रयास :

बाल विवाह महिलाओं के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में महिलाओं तथा लड़क़ियों में जागरूकता आयी है। दिन प्रति दिन अपने गांव व परिवार में बाल विवाह के कारण कम उम्र में मां बनने से मृत्यु तथा महिलाओं की प्रजनन संबंधी गंभीर बीमारियों आदि समस्याओं से महिलायें अनभिज्ञ नहीं हैं। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिये ये संघ की महिलाएं तथा किशोरियां बाल विवाह तथा बेमेल विवाह के मुद्दे पर सामाजिक दबाव बनाकर हस्तक्षेप कर रहीं हैं। संघ महिलाओं के साथ किशोरियां भी अपने घरों में बाल विवाह से होने वाली परेशानियों के बारे में चर्चा व बातचीत करती हैं तथा इन्हें रोकने में सफल हो रही हैं।

बनारस जिले के चकिया ब्लॉक के कुर्थिया गांव की आशा ने अपनी 12 वर्ष की छोटी बहन का विवाह रूकवाने के लिये परिवार के सदस्यों तथा अपने पिता से बात-चीत की परन्तु घर वालों के न मानने पर उसे धमकी देनी पड़ी कि आपने यदि मेरी बहन का विवाह किया तो में धाने में रिपोर्ट लिखवा "ूूंग। अन्त में पिता को आशा की बात मान्नी पड़ी।

सहारनपुर के सोहनचिचिड़ा गांव की किशोरियों ने अपनी सहेली तबस्सुम का निकाह रूकवाने के लिये अपनी मीं तौथा तंबस्तुम की दादी से बात की और उन्हें समझ़ाया। महिलाओं ने पुरुषों से चर्च्चो की तथा ज्यायैसंगत तकौ से समझाया। इसका परिणाम यह हुआ कि तबस्सुम का विवाह दो वर्ष के बाद करनें का निर्णय लिया गया।

जागरकता एवं आत्म विश्वास ने जहां बाल विवाह जैसी परंपरा को रोकने में मदद की है वहीं महिलाएं व लड़कियां बेमेल विवाह रोकने में मी सफल हो रहीं है।

पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के जैगांव में 14 साल की कमला की शादी 70 साल के वृद्ध से की जा रही थी। सगाई के दिन जब कमला ने अपने होने वाले पति को देखा तो उसने इस शादी का विरोध किया। घर वालों के न मानने पर उसने पटवारी के पास एफ०आई०आर० दर्ज करवायी। पटवारी ने कमलां, उसके पिता तथा उसके भावी पति के साथ बातचीत करके शादी को ख़कवाया।

## भराब व जुए के मुद्ददे पर हस्तक्षेप :

नवगठित उत्तरांचल के जिले टिहरी, नैनीताल अथवा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, औरैया या इलाहाबाद हों, लगभग सभी जिलों में शराब तथा जुए जैसे मुदूों ने महिलाओं के जीवन को हिंसा एवं उत्पीड़न से व्यथित कर रखा है। आदमी शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं परन्तु भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। औरतों पर हिंसा होती है, बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ता है। बहुत से क्षेतों में बुजुणों की देखा-देखी युवा पीढ़ी ने भी शराब पीना व जुआ खेलना शुरू कर दिया है। अपने बच्च्वों को सही राह पर लाने के लिये तथा समाज से इस बुराई को दूर करने के लिये महिलाएं पंचायत तथा गांव की बैटकों में पुरूषों से बात करके उनका सहयोग ले रही हैं। शराब बन्दी के लिये महिलाएं नई-नई रणनीतियां तैयार करके इसे रोकने का प्रयास कर रहीं हैं।

> टिहरी के कपड़िया गांव में कच्ची शराब बनने तथा पीने की समस्या उठाई गई। इसी कच्ची शराब के कारण जखोली ब्लॉक के एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी। पुरूष शराब पी कर जंगल में घूमते रहते हैं, जिससे महिलाओं की अकेले जंगल जाने में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। संघ महिलाओं ने आपस में चर्चा की तथा मिलकर कच्ची शराब की 8 भट्टिटयों को तोड़़। इसके बाद तहसील में जाकर नायब तहसीलदार से शिकायत करके छापा भी उलवाया। सभी संबधित व्यक्ति पकड़े गये और उन्हें सजा हुई।

महिताएं शराब बन्दी के साथ-साथ गांव में जुआ खेलना जैसे मुद्दे पर संघ बैठकों में बातचीत करती हैं तथा इसे रोकने के लिये अलग-अलग रणनीतियां बना कर हस्तक्षेप कर रहीं है।

## 



मेहनत बराबर मेहनताना बराबर
गोरखपुर के मटहट ब्बॉक के कोटवा गांव में आदमी लोग सुतुआम जुआ खेलते थे। औरतों के भना करने पर जुन्हें मारते-पीटते थे। संघ महिलाओं ने इस भुद्दे को खुली वैठक में रखा और कहा किं हम थाने में प्रार्यना पत्र देंगे संघ महिलाओं ने प्रधान तथा समुदाय के साय बातचीत करेके इस मुदुदे को सुलझाया । अब गांव में जुआ खेलना बंद हो गया है।

औरैया के रहट्परखा गांव में संघ बैठक स्थल के पास 6 युवक अक्सर जुआआ खेलते ये। एक दिन वें महिलाखओं को जुआ खेलते हुए मिल गये। महिलाओं ने पानी से भरी बाल्टियों व लाठियों से उन पर अचानक हमला कर दिया। समी घबरा कर भाग गये। अब इस स्थान पर ज़ुआा खेलना बंद हो गया।

## मजदूरी बढ़ाने के लिये पहल :

महिला समाख्या कार्यक्षेत्र में महिलाओं को मजदूरी दरों का ज्ञान है। सभी संधों में ऐसा वातावरण बन गया है कि महिलाएं बराबर काम बराबर मजदूरी की मांग करती हैं। इलाहाबाद तथा बनारस जिले की संघ महिलाओं ने लगातार अपनी मजदूरी बढ़ाने के प्रयास किये है। संघ महिलाएं इतनी सशक्त हो गईं कि ठेकेदारों तथा ज़र्मीदारों के साथ अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिये टक्कर ले रहीं है। अब वे प्रतिदिन मजदूरी की जगह खेती की कटाई तथा बुआई का काम ठेके पर करने लर्गीं हैं। इलाहाबाद में कुछ संघो ने बहुत प्रयास के बाद अपनी मजदूरी 5 पाव अनाज से बढाकर 3 से 5 किलो ग्राम अनाज तक करवा ली है। इसी संदर्भ में इलाहाबाद के शंकरगढ़ ब्लॉक के कुछ समूह को मजदूरी से छुट्टी मिली। वे अब स्वयं रोजगार करने लगे हैं।

- इलाहाबाद के शंकरगढ़ के 5 गांवों में संघो को खनन की जमीन पट्टे पर मिली है। अब वे खुदाई करना, माल तैयार करना व बेचना आदि काम स्वयं कर रही हैं। उन्हें अब मजदूरी से छुटकारा मिल गया है।

चित्रकूट के बगैहा गांव में महिताएं जो खेतिहर मजदूर हैं, उन्होने पटेल जाति के साथ बात करके अपनी मजदूरी 20 पुडा \{गठ्ठर\} अनाज पर एक गठ्ठर की जगह 16 पुडा पर एक पुडा \{गठ्ठर\} ली।इसके लिये उन्हें थाने में रिपोर्ट लिखवाने की धमकी देनी पड़ी। अन्त में सभी पुरूष एवं महिला मजदूर एवं मालिकों के समर्थन से पटेल को उचित मजदूरी देने के लिये विवश होना पड़ा।

पुरुषों को जेंण्डर सवेदनशील बनाने के लिये पहल :
लगभग हर जिले में पुरूषों को जेष्डर संवेदनशील बनाने के लिये कार्यशालाएं आयोजित की जा रहीं है। यद्यपि कार्यक्रम की शुखूआत के समय पुरूष महिलाओं को कार्यकम से जुड़ने के लिये मना करते थे, परन्तु अब कार्यक्रम समझने के बाद वे स्वयं चाहते हैं कि महिलाएं गांवं में मीटिंग करें, मिलें, बातचीत करें तथा गांवं के विकास में सहयोग करें। अब पुरूष महिलाओं के अस्तित्व/सफलताओं को महत्व देने लगे हैं।

- गोरखपुर जिले के जमुनहवा गांव मे \{पुरुष\} स्कूल शिक्षक का कहना है " औरतें चाहें तो दुनिया बदल सकती हैं।"

इस वर्ष गोरखपुर जिले में 5 कार्यशालाओं के माध्यम से 180 पुरूष व लड़कों के साथ जेण्डर असमानता से पड़ने वाले प्रभाव, समाज में लड़कियों तथा महिलाओं की स्थिति, महिला हिंसा एवं उत्पीड़न आदि भुद्दों पर खुले सत्र में चर्चा की गई। इन कार्यशालाओं के दौरान लड़कों का कहना था कि 'इइस तरह की जानकारी हमें किसी ने नहीं दी। हमें नहीं मालूम था कि सामाजिक भेदभाव से महिलाओं व लड़कियों को किस तरह की मानसिक पीड़ा होती है।" अब ये प्रशिक्षित पुरुष गांव स्तर पर होने वाली गतिविधियों में सहयोग करने लगे हैं तथा स्थानीय मुद्दों को सुलझाने में महिलाओं की मदद कर रहे हैं।

अवलोकन में यह भी पाया गया है कि जिन संघ महिलाओं के पति मासिक संघ बैठकों मे नियमित सहभागिता करते हैं, उनकी समझ महिला मुद्दों के प्रति स्पष्ट एवं संवेदनशील है। वे महिला मुद्दों को सुलझाने के साथ-साथ महिलाओं को घर के कामों जैसेपशुओं को चारा डालना, पानी भरना, बाजार से सामान लाना आदि में सहयोग करने लगे हैं।

[^4]
## F्वास्ध्य

## - संहूर्णं स्वासंख्य केन्द्र के रूप में संजीवनी केन्द्रों की शुरूआत

- सरकांरी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास तथा जवाबदेही गें वृद्धि।
- वर्त़मान स्वास्थ्य उपचार में जड़ी-बूटी एवं परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन
- जड़ी बूटी ज्ञानियों की क्षमता का विकास
- बीमारियें की रोकथाम के लिये सतर्कता एवं सावधानियों में वृद्धि

संघ की महिलाएं जो पहले कभी अपनी व्यक्तिगत स्वास्ष्य संबंधी समस्याओं को बंद कमरे में भी बताने में हिचकती थीी, अब इन समस्याओं पर संघ बैठकों में खुलकर चर्चा करती हैं क्योंकि वे एक दूसरे को विश्वसनीय एवं सुख दुख की साथी मानती हैं। महिलाओं को ध्यान में रखकर गांव स्तरीय परम्परागत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविघाओं से पूर्ण संदर्भ इकाई की स्थापना करने के प्रयास जारी हैं, ताकि महिलाएं स्वयं अपने, अपने बच्च्चों तथा परिवार एवं समुदाय के स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने में सक्षम हो सरे और अंततः स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं को सुदृढ व सशक्त बनाया जा सके। संघ महिलाओं द्वारा स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वयं संघ महिलाओं द्वारा व्यक्गित रूप से किये गये प्रयासों से संध महिलाएं पूर्णखूप से स्वास्य्य के महत्व को पहचानने तथा इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने में सक्षम हो रही हैं। स्वास्थ्य गतिविधियों की मुख्य विशेषतायें निम्नवत हैं :

- स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सूचित एवं जागरूक कर रहे हैं
- जड़ी-बूटी एवं परंपरागत चिकित्सा विधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिये समरूप ढांचों तथा स्थानीय ढांचों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं।
- महिला स्वास्थ्य मुद्दों पर समझ बनाने के प्रयास में निरंतर संलग्न एवं तत्पर हैं।

इस वर्ष संघ महिलाओं, सहयोगिनी तथा डी०आई०यू० स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये विशेष स्वास्थ्य प्रशिक्षणों का आयोजन कर उनकी क्षमतावृद्धि की गई। संघ महिताओं द्वारा संघ एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्वास्थ्य समितियों का गठन किया गया है। ये समितियो महिलाओं को सुरक्षित गर्भधारण, परिवार कल्याण, स्त्री रोगों, पेट के रोगों तथा अन्य सामान्य बीमारियों के बारे में जानकारियों एवं जागरूकता का प्रसार करती हैं।
स्वास्थ्य की दिशा में किये गये मुख्य प्रयास :

1. वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में सूचना का प्रसार तथा ग्रामीण महिलाओं


गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में संघ का सहयोग
की उन सुविधाओं तक पहुँच बनाना। स्थानीय उपलब्ध खाद्य पदार्थों के पोषक गुणों के बारे में लोगों की जानकार एवं जागरक बनाना।
2. नारी संजीवनी केन्द्र के माध्यम से जड़ी-बूटियों के उपयोग को प्रोत्साहन देना जैसे :उनकी पहचान करना, जड़ी-बूटटियां उगाना, उनका संरक्षण तथा विभिन्न प्रकार की औषषियों का निर्माण करना। टिहरी एवं बनारस जिलों में नारी संजीवनी केन्द्रों के माध्यम से परंपरागत चिकिस्सा पद्धतियों तथा जड़ी-बूटियों द्वारा तैयार दवाओं के ज्ञान एवं प्रयोगों को विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जड़ी-बूटी विशेषज्ञों द्वारा संघ महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनके ज्ञान का विकास किया जाता रहा है। आज कई संघ महिलाओं की स्थानीय स्वास्थ्य परामर्शी के रूप में पहचान बन गई है तथा लोग़ इन्हे "ज्ञानी" कह कर बुलाते हैं। जड़ी-बूटी ज्ञानी लोगों की आवश्यकतानुसार नारी संजीवनी केन्द्र में दवाईयों को बनाती व वितरित करती है। ये केन्द्र क्षेत्रीय स्तर पर विकास खण्ड में स्थित हैं तथा इनकी देखभाल एवं संचालन का दायित्व इन ज्ञानी संघ महिलाओं का है। बनारस में 23 तथा टिहरी में 12 जड़ी-बूटी ज्ञानी हैं जो अपने जिलों में कमशः 3 तथा 4 केन्द्रों का संचालन करती हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञानी स्वयं अपने तथा दूसरे जिलों की संघ महिलाओं के लिये स्वास्थ्य प्रशिक्षक की भूमिका का निर्वाह ध्री कर रही हैं। "वाराणसी में जड़ी-बूटी ज्ञानियों में $\mathbf{1 0 0}$ संघ महिलाओं को परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों का प्रशिक्षण दिया है।"
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 4 जिलों में प्रतिरोधात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में प्रशिक्षित 800 संघ महिलाओं में से 300 संघ महिलाएं क्षेत्रों में

टिएी जिले के जाखडीधार तथा मिलगगना विकास खण्डों में जडी-बूटी ज्ञानी राजू देवी तथा चंखीदेवी पीलिया तथा जोकू \# के इल्लाज पर जागोरी संस्था के माध्यम से कनाडा की एक संस्थ दाय कलीशिए प्राप्त कर थोध कर रही हैं।

## \# पंबडी बच्च प पाया जाने वाले रोग

स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में क्रियाशील हैं। ये कार्यकर्ता प्रशिक्षकों के रूप में उभर रही है तथा संघो को प्रशिक्षित कर रही हैं।

- इस वर्ष हमारे 6 जिलों में महिला स्वास्प्य एवं सामान्य स्वास्प्य के संबंध में विभिन्न स्तरों पर कुल 37 प्रशिक्षण आयोजित किये गये, जिनमें 721 लोग साभान्चित हुए।
- इसके अतिरिक्त गोरखपुर जिले में 13 कार्यशालाओं द्वारा 404 किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। पौड़ी में एक 5 दिवसीय कार्यशाला में 45 लोग लाभान्वित हुए तया नैनीताल में एक क्लस्टर तथा 4 संघ स्तरीय कार्यशालाओं में 141 लोग लाभान्यित हुए।

4. संघ महिलाओं ने अपनें क्षेत्रो में ए०एन०एम० के साथ सहभागिता बढ़ाकर जनस्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास क्रिया है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने हेतु स्वास्थ्य समिति द्वारा किये जा रहे प्रयास -

- सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा टीकाकरण शिविरों में सहयोग प्राप्त हो रहा है।
- संघ बैठकों में सहभागिता के बाद ए०एन०एम० गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिये अंधिक तत्पर एवं क्रियाशील हुई हैं।
- दबाव समूह के रूप में महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की दृढ़ता से मांग कर रही हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की जवाबदेही बढ़ी हैं।
- संघ की महिलाएं व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता के लिये मुद्दों पर निरंतर प्रयास करती रहती हैं तथा पोषण एवं सामान्य स्वास्थ्य पर नियमित जानकारी का प्रसार करती रहती है।

繁


जड़ी बूटी से औषधि बनाती महिलाऐं

स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिये संघ महिलाओं द्वारा किये गये प्रयास


तालिका 13

इस प्रकार इस वर्ष कुल 337 संघों से 1423 औरतें प्रतिदिन अपने तथा अपने समुदाय के लिये स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रारंभिक स्वास्थ्य केन्द्र पर गई। 675 संघ स्थानीय ए०एन०एम० के साथ सहभागिता द्वारा सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हुए। 713 संघों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई तथा 252 कुंओं में संघ महिलाओं ने जल शुद्धिकरण हेतु दवा डतवाई है। इलाहाबाद, गोरखपुर, औरैया, चित्रकूट, नैनीताल तथा सीतापुर जिलों में आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के चिकित्सकों, ए०एन०एम० तथा स्थानीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वालों का निरन्तर सहयोग प्राप्त होता रहा है।

सीतापुर के 9 संघों ने प्रभावी स्वास्य्य सेवाएं प्राप्त करने के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दबाव डाला। हुसैसेपुर गांव में ए०एन०एम० गाँव ध्रमण की अपेक्षा एक ही जगह बैठती थी। संघ महिलाओं ने उससे बात की तथा उसे अपनी संघ बैठकों में बुलाया। अब वह नियमित रूप से गांव भमण करती है तथा महिलाओं को उनके अनुकूल स्थान पर परामर्श देती है।

संघों में प्रशिक्षित दाईयां अपने क्षेत्र में महिला स्वाश्थ्य के स्तर को सुद्ढ़ करने के लिये प्राप्त जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर रहीं हैं। इन्होनें -

- बनारस में जनवरी से मार्च माह के बीच 112 गर्भवती महिलाओं की देखभाल की, 100 सुरक्षित प्रसव कराए तथा मां एवं शिशु की देखभाल की।
- टिहरी में 185 महिलाओं की प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात मातृ एवं शिशु की देखमाल की तथा 740 महिलाओं को प्रजनन स्वास्य्य तथा परिवार नियोजन संबंधी परामर्श दिया।
- सहारनपुर में 435 महिताओं की प्रसव पूर्व देखभाल व जांच की, 518 सुराक्षित प्रसव कराये तथा साथ ही 499 महिलाओं की प्रसव पश्चात देखभाल की एवं परिवार नियोजन संबंधी परामर्श दिया।

संघो द्वारा प्रतिपादित स्वास्थ्य गतिविधियां एवं प्रभाव


तालिका 14


## नाशी अदालत

## - सकक्रिंय सामांजिक न्याय व्यवस्था

- संवेद्नशीलता के साय्य मंहिला युदुदों को हल करने की सुगमता
- अपराधो के खिलाफ जुनता की ज़वाबदेही का निर्धारण
- पुलिस व पंचायत का सहंयोग


## - जनता के प्डाड़ से बोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया

एक दशक पूर्व वर्ष 1991 में जब महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरूआत हुई तब महिलाएं, जो अब संघ की सदस्याएं हैं, अपने साथ होने वाले अन्याय के विरूब्द आवाज नहीं उठा पाती थीं 1 पैर्सों की ताकत, वर्ग, जाति, धर्म तथा लिंग विभेद के अनेकानेक दवाबों के आगे वे अन्याय सहने के लिये बाष्य र्थी। इघर कुछ वर्षो में बढ़ती हुई वोट की राजनीति ने धार्मिक कट्टरवादिता तथा साम्प्रदायिकता को और बढ़ावा दिया है जिससे आर्थिक एवं स्तर विभेदीकरण और भी अधिक बढ़ रहा है और एक बार पुनः जातीय एवं वर्गीय संघर्ष का शिकार महिला को द्बी होना पड़ रहा है।

महिला को एक ओर जहाँ घरेलू एवं बाहरी यौन हिंसा, मानसिक प्रताड़ना, बलात्कार तथा दहेज उत्पीड़न जैसे गम्भीर अपरार्धों की झेलना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुविधाओं से भी वंचित रखा गया। कार्यक्रम के दौरान बनाये गये संघ ने महिलाओं के लिये एक ऐसा मंच अथवा स्थान दिया जहां बैठकर वे अपने इन मुद्दों, समस्याओं और उनसे जुड़े कानून के विषयों में खु़ कर चर्चा कर सकती है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े इन मुद्दों अथवा केसों को सुलझाने के कौशल विकास के लिये ज्यादातर जिलों में संघ महिलाओं को कानूनी शिक्षा द्वी गई है।

समय के साथ संघ महिलाओं के एक विशेष समूह को, जिनमें नारीवादी नजरिये से विश्लेषण करने, बातरीत करने की क्षमता थी और जो क्षेत्र में महिलाओं के मुदूदों पर संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने वाली के रुप में पहचानी जाती थी, उन के सहयोग से एक ऐसी प्रक्रिया की शुरूआत की गई, जहॉ पर महिलाएं बिना किसी हिचक के और इस विश्वास के साथ अपनी समस्याओं और मुदूदों को लाने लगी हैं कि वहॉ उनकी समस्याओं पर सही नजरिये और संवेदनशीलता के साथ निर्णय दिया जाएगा; साथ ही जहां पर कोर्ट फीस और कानूनी उलझनों का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी आवश्यकता ने जन्म दिया नारी अदालत को, जो कि तालिका सं० 15 में दर्शाएं जिलों में हर महीने नियमित रूप से चलती है -


नारी अदालतें


तालिक्ता 15
संघ महिलाओं द्वारा योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पीड़ित, उपेक्षित और समस्याग्रस्त महिलाओं के लिये प्रयास किये गये। नारी अदालत की स्थापना संघ की विश्वसनीय और

कानूना जानकारा रखन वाला उन माहताओं के साथ की गई, जो लोगों के सहयोग से सामाजिक न्याय दिलवाने में और मुददों को जेण्डर दृष्टि कोण से सुलझाने में सक्षम थीं। इस वर्ष नारी अदालतों में 350 मुदूदे आए जिनमें से 250 सुलझाए गये। शेष प्रक्रिया में हैं।


नारी अदालत द्वारा अपनायी जाने वाली रणनीति :

- पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के व्यक्तियों के अलावा विरोधी पक्ष के साथ भी बातचीत व उनको समझाने के कई प्रयास किये जाते हैं।
- महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने और उस निर्णय को लागू करवाने के लिये दबाव बनाये रखा जाता है।
- मुदददों को सुलझाने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, जिससे निर्णय व्यापक रूप से स्वीकृत कराया जा सके।
- सुलझाये हुये भुदुदों का लगातर फालोभप होता है, जिससे समस्सा को पुनरावृत्ति न हो सके।
- कठिन मुद्ददों को सुलझकाने में कोई कसर न रह जाये इसलिये महिलायें चारों तरफ से दबाव बनाती हैं। ऐसे मुद्दों पर जरूरत पड़ने पर वे परिवार, पंचायत, पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों का भी सहयोग लेती है।

संस्थागत कानूनी ढ़ांचे, जिसमें कानून, न्यायालय और संवैधानिक अधिकार शामिल

है, कि तुलना में ये अनौपचारिक नारी अदालतें क्यों इतनी सफल हुर्या हैं इसके बारे में वे पीड़ित महिलाएं, जिनको नारी अदालतों में उचित न्याय मिला हैं, बताती हैं कि:

- ये लचीली व महिला मुद्दों पर संवेदनशील हैं।
- मुददों को सुलझ़ाने में.आम लोगों पर वबाव बनाने में सक्षम हैं।
- पुलिस, प्रशासन व स्थानीय लोगों के बीच में इसकी सकारात्मक छवि है।
- नारी अदालत चलाने वाली महिलाएं स्थानीय हैं और उन पर लोगों को विश्वास है।
- मुदूदों को सुलझाने की प्रक्रिया बहुत सरल है।
- प्रत्येक मामले को निपटाते समय उसकी प्रकृति और संदर्भ का ध्यान रखा जाता है।
- मुद्दों पर अंतिम निर्णय देते समय दोनो पक्षों की सहमति और आम निर्णय हो इसका प्रयास किया जाता है।
- अदालतें सिर्फ मामलों को निपटाने का ही कार्य नहीं कर रहीं हैं, बल्कि आने वाले समय में सामाजिक परिवर्तन लाने की प्रक्रिया शुरू करने का आधार भी बनेगीं।


संघ महिलाएं मुद्देद सुलझाने में पुलिस से सहायता लेते हुए

टिहरी जिले में धारगांव में सुबोधिनी देवी अपने मायके गई। वह अपनी मां की इकलीती बेटी है। ससुराल वालों की उसका मायके जाना पसंद नहीं था। 12 वर्ष पूर्व मां के बीमार हौने पर सास-सससर उसकी लेने नहीं गये और कहा कि - "सुबोधिनी को तलाक दे दिया गया है अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेग 1 " सुबोधिनी ने संघ में अपनी बात रखी। संघ ने ससुराल वालों से संपर्क किया व सुवोधिनी को वापस ससुराल में रखने के लिये समझाया। संघ के प्रयासों के परिणामस्वरूप सुबोधिनी के पति ने अलग भकान ले कर सुबोधिनी को अपने पास बुला लिया और अब दोनो खुश हैं।

सीतापर जि़⿵人 के मधवापुर गांव की फूलवती का ज़ेवर उसका भाई नहीं दे रहा था। काफी वबल तके पयासे करने कें बाद फूलवती ने नारी अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। नारी अदालत द्वारे उसके नाई महछायीर को पत्र भेजकर बुलाया गया। काफी बातचीत के बाद महावीर ज़ेवर के बदले में ढाई किलो चांदी देने को तैयार हुआ तथा वापसी के लिये कुछ समय मांगा। उसने अपनी मीली की शा़ी के अवसर पर पांकयूजी करके उस जेवर को वापस कर दिया। इस प्रकार नारी जबालत के हेंत्बेप से 7 माह में वषों पुराना केस सुलझाया गया।
'साक्षी' संस्था नई दिल्ली, की टीम द्वारा सह्रानपुर जिले के नांगल क्लॉक की नारी अदालत का भ्रमण किया गया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार "नारी अदालत कहने मात्र से ही कितना अपनापन महसूस हुआ। नाम से जाहिर है कि यह औरतों की अदालत है, जहां औरतों के नजरिये से औरतों को न्याय दिया जाता है। समस्या को सुनते समय महिला के पारिवारिक व सामाजिक स्थान के साय-साथ उसके व्यक्तिगत स्थान को भी महत्व दिया जाता हैं। यै सारी बार्ते हमारे लिये बहुता सुखद थीं। यहां औरतों का नजरिया झलकता था और हर एक के व्यक्तिगत स्थान को भी देखा जा रहा था, जिससे वर्तमान न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल अछूती है। तभी समझ्भ में आया नारी अदालत को जनता का हतना सहायोग क्यों मिला ।"


## पंचायतों में भाहमाबिता औन अवशामान

. पैंचायती राज व्यवस्था, इसकी गतिविधियाँ और कार्यपद्धति पर संघों और पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण।

- पंचायतों के साय संघों का सक्रिय जुड़ाव।
- पंचायतों में महिला कार्यक्रमों पर बल।
- पंचायत महिता सदस्यों की सक्रियता और संवेदनशीलता में वृद्धि।
- पंचायतो में पहल हेतु आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में अधिक से महिलायें जुड़ाव की इच्छुक।
पंचायती राज अधिनियम और उसमें हुए संशोधन ने संघ महिलाओं को ग्राम्य स्तरीय राजनीति में सम्मिलित होने और गांव के विकास के सन्दर्भ में महिलाओं के मुद्दों को सामने लाने का अवसर दिया, किन्तु भागीदारी का यह रास्ता देश की अन्य महिलाओं के समान उनके लिए भी आसान नहीं था। प्रथम चुनाव के समय संघ महिलाओं को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस समय वे उपेक्षा, भयग्रस्त वातावरण, निरक्षरता, असुरक्षा की भावना, वंचना, जानकारी का अभाव, पुरुषों का विरोध आदि कारणों से आत्म संशय की स्थिति में थीं। महिलाओं को दिये गये गहन प्रशिक्षणों और पंचायती राज व्यवस्था को समझते समय उनके स्वयं के अनुभवों ने उन्हें चुनाव में प्रतिभागिता करने की न केवल हिम्मत दी, बल्कि वे जीवन और सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया को भी समझीं। महिलाओं की बढ़ती हुई प्रतिभागिता ने निश्चय ही पंचायती राज व्यवस्था में हलचल पैदा की। अब न केवल वे पंचायतों की सक्रिय प्रतिनिधि हैं बल्कि राजनीतिक मंच पर महिलाओं से सम्बन्थित मुद्दों को नारीवादी नजरिये से विश्वास के साथ उठा रही हैं। अनेक रुकावटों जैसे सरकारी कर्मचारियों का असहयोग और सामाजिक दबाव आदि के बावजूद भी वे धीरे-धीरे अपना रास्ता तय कर रही हैं।

महिलाओं की राजनीति में सशक्त उपस्थिति हो इसके लिए जनता और व्यवस्था का सहयोग, सूचनाओं का सही प्रसारण और प्रशिक्षण व्यवस्था का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। इन सभी व्यवस्थाओं को सक्रिय करने के लिए महिला समाख्या द्वारा अनेक हसकक्षेप किये गये। साथ ही महिलाओं को राजैैतिक सशक्तता के लिये यह प्रयास किया गया कि उनको ग्राम सभा का पूरा-पूरा सहयोग मिले, उनके पास पूरी सूचनायें हों और वे व्यवस्था को समझें, इसके लिये प्रशिक्षण आयोजित किये गये। कुछ विशेष प्रयास निम्नवत हैं :-

- पंचायत चुनाव से पूर्व संघ महिलाओं को पूर्ण जागरूक करने के लिए उनके बीच फड़ प्रदर्शन, खुली चर्वा, चुनाव का नकली मंचन, पोस्टर, प्रचार पचों का वितरण, गीत व नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया।


पंचायतीराज कार्यशाला में समाख्या साहित्य पढ़ते आगंतुक

- महिला समाख्या द्वारा एक "सूचना केन्द्र" स्थापित किया गया, जिससे महिलाओं को चुनाव प्रक्रिया और मतदान प्रक्रिया के बारे में समझाया जा सके। इस सूचना केन्द्र में प्रत्याशी व आम महिला पुरुष भी जाकर सूचना ले सकते थे।
- संघ महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। उनको बताया गया कि कैसे सही वोट डाला जाता है और किस प्रकार से किसी को भी अवैदानिक वोट को डालने से रोका जा सकता है । इसके अतिरिक्त अन्य गांववासी भी सही ढंग से वोट डालें, इसके लिये संघ महिलाओं का सहयोग लिया गया।
- जीती हुई महिला प्रत्याशियों को उनके पद के कर्तन्य व अधिकारों की जानकारी के लिये प्रशिक्षण दिये गये, जिससे पंचायत या समिति के कार्यों के दौरान कोई मी उनको हाशिये पर न कर सके।
- उनको पंचायत के बजट के बारे में भी पूरी जानकारी दी गयी, जिससे वे उचित प्रश्न कर सकें, उसका ब्यौरा ले सके और यह जांच कर सकें कि व्यय उचित व्यक्तियों, जैसे वंचित समूह/मिहाना व बच्चों पर ही हो रहा है या नहीं।
- आम नागरिकों की जागरूक किया जा रहा है कि वे यह महसूस कर सकें कि गांव सभा की खुती बैठक में उनका महतपूर्ण स्यान हैं और इस बैठक के माध्यम से वे निर्णय प्रक्रिया व उचित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शामिल हो सकते हैं।

पंचायतों में औपचारिक रूप से जुड़ाव के लिये यह आवश्यकं था कि महिलाओं कीराजनीति में प्रतिभागिता अधिक से अधिक हो, साथ ही वे निर्णय लेने की प्रक्किया में आयें। इसके लिये वृहद् स्तर पर प्रयास किये गये। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम मई 2000 में होने वाले चुनावों में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी देखना चाहते थे, जिसमें हमें कुछ सफलता भी मिली है।

प्रधान, पंचायत, बी०डी०सी० और जिला परिषद सदस्य
के रूप में संघ महिलाएं


तालिका 16
*उपरोक्त वर्णित उत्तर प्रदेश के आंकड़े मई 2000 के चुनाव पर आधारित हैं।
*उत्तसंचल में अभी चुनाव हुये नहीं हैं अतः वहाँ के आंकड़े 1995 में हुये पंचायत चुनावों के हैं।

संघ महिलाओं के लगातार प्रयासों के पश्चात आज हम देख सकते हैं कि पंचायती राज ब्यवस्था के सुदढ़ीकरण में क्या-क्या बदताव आया है।

## पंचायती राज व्यवस्था में संघ महिलाओं द्वारा किये गये हस्तक्षेप



तालिका 17

नैनीताल जिले के बेतालघाट ब्लाक के अमेल गांव के स्कूल में अध्यापक अधिकांश समय अनुपस्थित रहता था और यदि आता भी था ती बहुत देर से। वह बच्चों के साथ बहुत ही रूखा व्यवहार करता और गाली गलौज़ भी करता था। संघ ने उससे बातचीत की परन्तु उसने उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। जब स्थिति बहुत् ही बिगड़ गई तो संघ में वह तय किया कि यह मुद्दा पंचायत में उठाया जाएगा। संघ महिलायें महिला प्रथान थाना देवी के पास गईं। यें संघ महिलाओं तया बच्चों के माता-पिता को शिकायत पर संघ के साथा प्रथान अध्यापक से बातचीत करने गईं। बातचीत के बाद कुछ समय के लिये अध्यापक की अनियमितता व बच्चों के साथ व्यवहार में बदलाव आ गया लेकिन कुछ दिन बाद वह पुनः वापस अपने ढर्रे पर चलने लगा। संघ महिलाओं को यह पता चलने पर कि वह फिर से उसी रास्ते पर चल रहा है तो उन्होने उसक़ा विरोध करना शुरू कर दिया। अन्ततः अष्यापक सुधर गया और कार्य को भली भाँति नियमित रूप से करने लगा।

गोरखपुर के भटहट न्बाक के परसिया गांव में महिलायें अपना एक "ठिकाना" चाहती थीं, जहाँ बैठकर मिल-जुल कर अपने सुख-दुख की बात कर सकें। उन्होंने अपनी इस मांग पर कई बार गांव वालों के साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से चर्चा की। 15 अगस्त 2001 को संघ महिलाओं में यह प्रस्ताव मजबूती के साथ गांव सभा की खुली बैठक में रखा। पंचायत सदस्यों के साय गहन चर्चा के पश्चात गांव सभा में उनका प्रस्ताव पास हो गया।

सोनिया सहयोगिनी, जो कि चित्रकूट जिले व ब्लाक के ननकी गांव में प्रधान चुनी गयी है, महिला सशक्तिकरण का वास्तविक उदाहरण है। चित्रक्ट ब्लाक में हो रही प्रथानों की बैठक में जब सोनिया में देखा कि ब्लाक में जितनी महिला प्रधान हैं, ज्यादातर के पति ही उक्त बैठक में आये हैं तो उसने तुरन्त कहा कि "यह बैठक तब तक नहीं हो सकती है जब तक वास्तव में चुनी गई प्रथान(महिला) नहीं आती है।" उसके बोलने पर वहाँ उपस्थित कुछ और प्रथानों ने भी उसका समर्थन किया। जिसके कारण बी०डी०ओ० को महिला प्रथानों के साथ बैठक करवाने के लिये मजबूर होना पड़ा ं उसके बाद से प्रधानों की बैठक षें चुने हुये प्रधान ही आते हैं और वह "प्रथान पति" के चलन को तोड़ने में कामयाब रही।

गांव सिरसली कला, ज्ञाक रामपुर, जिला सहारनपुर में मुसलमान जाति की महिला प्रधान बनी। लेकिन प्रधानों की जब बैठक होती थी तो, उसमें उसका पति ही जाता था। वह लगातार संघ वैठक में आकर बैठती थी। धीरे-धीरे संघ में हुई चर्चा से उसको प्रेरणा मिली और उसने तय किया कि जब वह प्रथान पद के लिए चुनी गयी है तो उससे सम्बन्धित कार्य व जिम्मेदारियों का वहन उसे स्वयं करना चाहिये। साथ ही उसे अधिकारों का प्रयोग भी करना चाहिये। उसने संघ महिलाओं के सहयोग से कार्य करना आरम्भ कर दिया। उसने सबसे पहले अपना पर्दा हटारा, बुर्का पहनना छोड़ा और ब्लाक स्तरीय बैठक में जाना शुरु किया। गांव में हो रही गतिविधियों में खुलकर भाग लेने लगी। नामांकन अभियान के दौरान उसने खूब बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उसने सभी लड़कियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपनी बेटियों को मी फढ़ने भेजा। शिक्षा से जुड़ी गतिविधि के अतिरिक्त उसने सामाजिक न्याय पर भी ध्यान दिया और राशन की दुकान पर स्वयं खड़े हो समी गांववासियों को उचित मात्रा में अनाज का वितरण करवाया।

## टिकाऊ खेती औन अवाध सुक्षा

. 200 समूहों की टिकाफ खेती में सक्रिय प्रतिभागिता।

- प्ट्टे की जमीन पर निर्षन सीमान्त महिलाओं द्वारा खेती।
- किसान समाख्यु समूहों द्वारा सफलतापूर्वक कृषि तकेनीकी का प्रयोग।
- टिहरी किसान समाख्या संमूह द्वारा जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, खरपतवारनाशक और देशी बीजों का प्रयोग।
- महिलाओो दारा खादान उत्पादन और बिकी।

महिलाओं द्वारा 70-80 प्रतिशत कृषि कार्य किये जाने के बावजूद भी आज तक उनको कृषक के रूप में नहीं देखा जाता है। परम्परागत कृषि कार्यों व घरेतू कार्यों में सामन्जस्य बना रहे इस दिशा में महिलाओं ने सतत् प्रयास किया है। कृषि से सक्रियता से जुड़ी रहने के कारण उनके पास सम्बंधित ज्ञान का असीमित भण्डार था, लेकिन आधुनिक कृषि विधियों के सामने उनके ज्ञान को कोई महत्व नहीं दिया गया। इसके चलते महिलाओं को अनेक व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। टिहरी जैसे पर्वतीय क्षेत्र में महिलाओं को जैव विविधता को बनाये रखने, घर के लिये जलौनी का इंतजाम करने के साथ ही भूमि क्षरण की समस्या का सामना करना पड़ा।

पिछते वर्ष महिता समाख्या कार्यक्रम के तहत यू०एन०डी०पी०, भारत सरकार और कृषि विभाग के तकनीकी सहयोग से संघो की कृषक महिलाओं को अपनी परम्परागत तकनीक, उपयोगी कृषि तकनीक, कम श्रम वाले उपकरणों व तकनीकों का उपयोग, परम्परागत और स्थानीय बीजों को अपनाने और उत्पादन प्रक्रिया को स्वयं निश्चित करने का अवसर मिलना शुरू हुआ। कार्यक्रम का प्रारम्भ चार जिलों चित्रकूट, टिहरी, सहारनपुर, वाराणसी के $\mathbf{9}$ विकास खण्डों के 200 गांवो में किया गया। प्रत्येक जिले में कमशः 50-50 गांव समूह लिये गये। इन समूहों ने आर्थिक व कृषि स्थायित्व के लिये सामूहिक रूप से खेती करना शुरू कर दिया है, जो तालिका सं० 18 से स्पष्ट है -
इस सहयोग का मुख्य उद्देशे्य महिलाओं में कृषि क्षमताओं की वृद्धि, खाद्य उत्पादों की उत्पादकता को प्रोत्साहन, अपने खेतों पर स्वयं कृषि व्यवस्था करने की सक्षमता उत्पन्न करना है। इस परियोजना के उद्देदेश्य निम्नलिखित हैं -

- महिलाओं की कृषक के रूप में पहचान स्थापित करना और ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे भूमि तथा अन्य उत्पादक संसाधनों पर अपना नियंत्रण कर सकें।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और फसलों की होने वाली हानि को कम करना।
- कृषि विविधीकरण अपनाना।
- टिकाऊ खेती से सम्बन्धित नवीन तकनीकियों से महिलाओं को अवगत करवाते रहना
- जिला कृषि समिति का गठन करना।
- नवीन प्रचलित तकनीकी के बारे में कृषि विभाग के द्वारा क्षमता निर्माण।
- शैक्षिक भ्रमण द्वारा दूसरी संस्थाओं में चल रहे टिकाऊ खेती के आधुनिक तरीकों का अध्ययन करना।

कार्यक्रम एक नजर में

|  | बिनक्ट | टिनरी | समनरन्नपुग | वागगसी |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| गांव | 36 | 50 | 50 | 50 |
| ब्लांक | 1 | 3 | 3 | 2 |
| समूह | 50 | 50 | 50 | 50 |
| सर्वे | 36 | 50 | 50 | 50 |
| पी0आर०ए० | 10 | 20 | 20 | 20 |
| सूक्ष्म पूंजीगत राशि | 50 | 50 | 50 | 50 |
| बैंक खाता | 50 | 50 | 50 | 50 |
| अन्न भण्डरण | 10 | 18 | 18 | 25 |
| कम्पोस्ट पिट | 5 | 250 | 76 | 35 |
| वर्मी कम्पोस्ट | $\ldots$ | $\cdots$ | 1 | .... |
| पिल्टू पिट/नाड़प | 3 | 10 | 1 | .... |
| वृक्षारोपण | 10 | 30 | 159 | 50 |
| गृहवाटिका | 3 | 20 | 50 | 50 |
| हरी खाद | .... | .... | 20 | 17 |
| सब्जी उत्पादन | 5 | 20 | 15 | 11 |
| संघ बैठक | 58 | 58 | 50 | 10 |
| क्लस्टर बैठक | 5 | 14 | 5 | 50 |
| ब्लाक स्तरीय बैठक | 2 | 18 | 2 | 2 |
| जिला स्तरीय बैठकजिला सलाहकारसमिति बैठक |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |
|  |  |  |  |  |
| प्रशिक्षित संष संटख | 110 | 106 | 130 | 135 |

तालिका 18

संघों द्वारा किये गये कुछ प्रयास जिन्होनें कम समय में ही उनको सार्थक पहचान दी और जिससे नई गतिविधियों को प्रोस्साहन मिला।

टिहरी जिले के $\mathbf{5 0}$ समूहों में से $\mathbf{4 9}$ समूह रासायनिक खाद और कीटनाश़ी आदि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। वे जैव विविषता हेतु देशी प्रजातियों वाते बीजों का संरक्षण कर रहे हैं। उन्होनें 15 20 साल पुराने पट्टे की जमीन को फिर से कृषि योग्य बनाया है।

सहहारनपर के रामपुर मनिहारिन ब्बाक के बुद्ढाबेड़े गांव में एक गरीब परिवार के घर में आग लगने से उनका सारा समान जल गया और उनकी दो भैंसे व उनके बच्चे भी जल कर मर गए। आग लगने से उनके घर में कुछ मी नहीं बचा, यहाँ तक कि खाने के मी लाले पड़ गये। इस महिला का किसान समाख्या सपूह से कोई नुड़ाव नहीं था, फिए भी समूह के प्रत्येक सदस्य ने अपने घर से $2-2$ किलो गेँ तूँ तथा कुछ कपड़े, रुपये व हर सम्पव मदद की। संघ महिताओं के इस कार्य की देखकर गांव के अन्य लोगों ने मी उस परिवार की मदद की। किसान समाख्या समूह के काम की सराहना पूरे गांव तथा आस पास के समी लोगों ने की। उन्होनें माना कि महिलाओं ने वह काम करके दिखाया है, जिसकी पहल पूरे गांव के पुरुष नहीं कर पाये थे।

टिहरी जिले के जबोली ब्लाक के सेमल्थ गांव के किसान समाख्या समूह ने सब्टी की सामूहिक खेती करने का साहसिक कार्य किया। उन्होनें सामूहिक जमीन के $\mathbf{1 1 / 2}$ नाली (बिस्वा) जमीन पर पहली बार फेंचबीन(सेम) उगायी। उन्होंने विमिन्न प्रशिभष्षणों के दौरान सीखी गई व्यावहारिक तकनीकी का प्रयोग किया जैसे मृदा प्रबन्धन, कीट और रोग नियंत्रण आदि। 45 दिन के पश्चात् फेंचबीन की कुल उपज $1-7$ कुन्तल हुई। समूह ने 65 किलो फेंचबीन अपने प्रयोग के लिये तथा शेष 39 किलो 10 सपपये प्रति किलो की दर से स्थानीय घनसाली बाजार में बेच दी । इस मांव में सूनी की खपत न के बराबर है और ताजी सबिज्यों का प्रयोग तो गरीब परिवारों के लिये विलासिता का प्रतीक माना जाता हैं। फेंचबीन की उपज से भोजन का पोषण मूल्य बढ़ा और इसके साथ ही कम लागत में अतिरिक्त आय मी हुई।


#### Abstract

चकिया ब्बाक के ददवल गांव में लोग गेंढूं की परम्परागत बीजों का प्रयोग करते थे, जिसकी उपण प्रति बीघा 9 से 10 कुन्त्तल होती थी। द्री गांव में चत रहे किसान समाख्या समूह की सदस्यू रंजना ने दिसम्बर माह 2000 में चरगांवा प्रशिक्षण केन्द्र गोरखपुर में प्रशिक्षण के दौरान देर से बोई जाने वाली एच०्यू०डस्सू०-234 गेंहू की नई प्रजाति के बारे में जाना। उसने धाल्यविश्वास से भराद्द़ निश्चय किया कि वह अपने खेत में इसी प्रजाति को बोयेगी। गांव यातो ख उसकी हुसी उड़ाई, लेकिन रंजना ने गेंदू की नई प्रजाति लगाकर एक बीघे में 12 गुने उपल की पैद्दावार की, जो पड़ोसी के खेत की उपज से 3 कुन्तल अधिक थी। उसके प्रदर्शन को किसान समाख्या समूदों के अन्य सदस्यों ने भी देखा और अगली फसल के लिये उससे उसी बीज की मांग की। अब वह हस प्रजाति के बीज की अपने क्षेत्र के स्थानीय बाजार में मी उपलब्द कराने में सक्षम है।


परियोजना की कुछ विशिष्टतायें :-

- प्रशिक्षण व कार्यशाला के दैरान सरता भाषा में पढ़ने योग्य सामग्री व विषयों से सम्बन्धित दृश्य सामग्री का उपयोग हो रहा है जैसे - डाक्यूमेंन्टरी, स्लाइड्स आदि।
- जेग्डर संवेदनशील सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा महिलाओं को उनकी दक्षता बढ़ाने हेतु कृषि पद्धतियों का ज्ञान कराया जा रहा है।
- सफल कहानियों / केस स्टडीज़ का दृश्य-श्रव्य दस्तावेगीकरण, प्रकाशन तथा प्रसारण किया जाता है जिससे अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने व बेहतर तरीकों को अपनाने में सहायता मिलती है।
- व्यापक स्तर पर स्थायित्व के लिये - जैविक खाद, जैव रोगनाशी, भूमि और जल प्रबन्धन, भूमि की उर्वरता वृद्धि, कृषि विविधीकरण, वर्मी कम्पोस्ट, पी०एस०वी० कल्वर, बी०जी०ए० ट्रिकोडर्मा और एजेक्टोबैक्टर कल्चर की तकनीकों का समूह में प्रयोग तथा इसके बारे में अन्य लोगों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो इसके प्रयत्न जारी हैं।
- नव साक्षर औरतों के सरलतापूर्वक सीखने के लिये दृश्य प्रशिक्षण सामग्रियाँ निर्मित की जा रही हैं।
- सम में के नाम जमीन होने से महिलाओं में मजबूती और सशक्तता का एहसास बढ़ रहा
- महिलाओं को क्षमतावान कृषक के रूप में पहचान मिल रही है। उनके खेत दूसरे कृषकों के लिये आदर्श प्रतिमान / मानक के रूप में देखे जा रहे हैं।
- उनका सम्मान, सामाजिक स्तर और आत्मविश्वास बढ़ रहा है।
- महिलाओं का पोषण स्तर बढ़ा है। दे अपने कृषि उत्पादों का स्वयं अपने, अपनी बेटियों तथा अपने परिवार के लिये प्रयोग कर रही हैं।
- महिलायें आसपास को खाली जमीनों में गृह वाटिका भी लगा रही है।
- जैविक खेती व जैव विविधता के द्वारा खेती कर, फसलों की उत्पादन मात्रा में वृध्धि का प्रदर्शन कर, इस पद्धति की विशिष्टता की स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है।
- कृषि सम्बन्धित सभी कार्य जैसे - बीज खरीदना, फसलों की बेचना आदि ख्वयं करके महिलाएं निर्णायक भूमिका में आने का प्रयास कर रही हैं।

इस परियोजना ने संघों के स्थायित्व के लिये स्थानीय परम्परागत तरीकों को अपनाकर महिलाओं में आर्थिक सुरक्षा का विस्तार किया है। वे न केवल खाद्य सामग्री में आत्मनिर्भर हो रही है, बल्कि वे थीरे-धीरे प्रबन्धन प्रणाली में भी सक्षम हो रही हैं । सम्भवतः ये प्रयास उनको धीरे-धीरे स्थायी खेती का अग्रणी बनायेंगे और लोग परम्परागत खेती के बारे में उनसे प्रेरणा व जानकारी लेंगे।


## पर्यावरण अंशक्षण और प्राकृतिक अंभाधनों का पुनः प्रचलन

- महिलाओं के जीवन में पर्यावरणीय जागरूकता।
- जंगत की आग, वन संरक्षण और जैव विविधता को रणनीति बनाने में संघ सक्षमता के प्रयास।
- वन पंचायतों की स्थापना।
- बच्चों व किशोरियों के लिये ‘इको क्लब’ का निर्माण।
- ‘मैती आन्दोलन’ जैसी परम्पराओं को बढ़ावा।
- वृक्षारोपण के लिये अभियान।

पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के पुनरुत्पादन का महिलाओं की जीविका और जीवन से सीधा सम्बन्ध है। इस सीधे जुड़ाव ने ही इस विषय को संघो के कार्य का केन्द्र बिन्दु बनाया।

टिहरी जिले के चॉर और भटवारा संघों की महिलाओं ने कच्ची लकड़ी काटने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही वन अधिकारियों पर दबाव डाला कि वे पाइन के पेड़ों को न लगवांए क्योंकि ये पेड़ मिट्टी की अनउपजाऊ करते हैं और जंगल की आग के भी कारण हैं।

संघ मृवा संरक्षण के लिये वन विभाग से और वृक्षारोपण के लिये अन्य विभागों

‘मैती आंदोलन’ की परंपरा बढ़ाते नवदंपत्ति


पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयासरत किशोरियां
से सम्पर्क कर रहें हैं। टिहरी संघ महिलाओं ने इन विभागों से बात-चीत करने के पश्चात 52000 पेड़ लगाये और उसकी मजदूरी भी ली। इसके साथ ही उन्होने इन पौधों को सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ली क्योंकि अक्सर वृक्षारोपण के बाद पेड़ मर जाते हैं।

टिहरी के 68 संघो ने जैवविविधता को बढ़ावा दिया और पूरी तरह से रासायनिक खादों व बीजों के उपयोग का बहिष्कार किया। साक्षरता कैम्प और केन्द्रों में चलाये जा रहे पाठ्यक्रम में भी इस विषय को पाठ के रूप में शामिल किया गया।

19 किशोरी संघो ने फलों, सब्जियों और पशुओं के चारे के पेड़ों की नर्सरी शुरू कर दी।
‘भैती आन्दोलन’ जिसमें यह परम्परा है कि विवाह के समय पेड़ लगाए जाते हैं, इसको और व्यापक करते हुये परिवार की हर मुख्य घटना से जोड़ा गया है चाहे वह बच्चे के जन्म का अवसर हो या परिवार में किसी की मृत्यु का।

टिहरी जिले में प्रशासन पर दबाव डाल कर पॉलीथिन बैगों के प्रयोग पर रोक संबंधी आदेश पारित करवाया गया।

## आर्थिक आत्मविर्धरता

- महिलाओं के आर्थिक सहयोग और पारिवारिक व्यय पर उनके अधिकारों के प्रति जागरुकता का प्रसार।
- बचत समूहों के निम्माण में सहायता।
- सापूहिक आय उपार्जन की गतिविधियों में सहायता।

सशक्तिकरण के सन्दर्भ में आर्थिक आत्म निर्भरता के महत्व को अस्वीकार नहीं किया ला सकता। महिला समाख्या कार्यक्रम में बचत की शुरूआत इसी सोच के साथ हुई कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनना होगा जिससे पति, परिवार, नियोक्ता तथा व्यावसायिक महाजनों पर उनकी निर्भरता से उन्हें मुक्त किया जा सके। साथ ही बचत का एक उद्देश्य यह भी था कि महिलाओं के पास अपना कुछ पैसा हो, जिसे वे स्वेच्छा से निर्णय लेकर स्वयं के रोजगार, स्वास्थ्य रक्षा तथा मकान बनवाने जैसे कार्यों में खर्च कर सकें तथा कुछ पैसा अपने भविष्य हेतु भी बचा सकें। ये ऐसी आवश्यकतायें थी जिन्हें संघ महिलायें हमेशा पूरा करना चाहती थीं। जब वे बचत समूह के रूप में संगटित हुईं, तो उन्हें सही दिशा में सोचने और यह निर्णय लेने का अवसर मिला कि वे कैसे अपनी जिन्दगी को खुशहाल बना सकती हैं।

महिला समाख्या संघों के द्वारा बचत का कार्य विगत कुछ वर्षों से किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूहों की गतिशीलता के माहौल में गांव स्तर पर बचत तथा ऋण का कार्य शुरू किया गया लेकिन इस कार्य के प्रति उनका नजरिया, उनकी सोच अन्य समूहों से निश्चित ही भिन्न थी। बचत सम्बन्थी कायों की करते समय सामूहिक निर्णय प्रक्रिया की महत्व दिया जाने लगा। दलित और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया तथा महिला हितों के अनुसार नियमों, आचार संहिताओं का विकास हुआ।

वस्तुतः महिला संघों के द्वारा किये गये बचत कार्य से उन्हें महाजनों से मुक्ति मिली है। सामाजिक न्याय हेतु वे बेहिचक निर्णय ले रही हैं। संसाधनों के बराबर बंटवारे, शिक्षा और स्वास्थ्य रक्षा के प्रति जागरूक हुई हैं और हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर रही हैं।

प्रत्येक जिले में संघों ने आर्थिक सक्षमता हेतु बचत समूह बनाये हैं। इन संघों ने सदस्यता सम्बन्धी नियम, ऋण देने की प्राथमिकतायें तथा समूह सदस्यता की शर्ते सामूहिक रूप से तय की हैं। संघ सप्ताह या माह में एक बार नियमित रूप से बचत करते हैं। उनकी आय के स्तर तथा बचत क्षमता के आधार पर $\mathbf{5}$ से $\mathbf{5 0}$ रु० तक की बचत तय की जाती है। वर्तमान में 507 संघों के द्वारा $17,94,000$ रु० की धनराशि की बचत की गई हैं।


महिला समाख्या के सभी संघ बचत का कार्य नहीं कर रहे हैं, अपनी आवश्यकता और इच्छा के आधार पर हीं संघों द्वारा बचत का निर्णय लिया गया है।

महिला समाख्या बचत संघ की विशेषताएं;

- महिलाओं की पहल पर बचत कोष बन रहे हैं।
- खातों का रख रखाव तथा धन प्रबंधन संघ की किसी पढ़ी-लिखी महिला के द्वारा किया जा रहा है। कहीं-कहीं संघ सहयोगेनी की मदद ले रहे हैं।
- अधिकांश संघों में नियमित बचत के साय ही आंतरिक ऋण की प्रक्रिया भी चल रही है।
- संघ सदस्याएं अपने द्वारा की गई बचत के महत्व को समझ रही हैं।
- अपनी बचत के नियम, ब्याज दर, ऋण वापसी की शर्ते महिलाएं स्वयं तय कर रही हैं।
- बचत पर उनका पूरा अधिकार है। किसी भी दबाव में वे बचत का पैसा खर्च नहीं करती। वे स्वयं निर्णय लेती हैं कि उन्हें कहाँ खर्च करना है और कौन सा रोजगार करना हैं?
- ऋण की प्राथमिकता तथा ऋण किसे देना है, यह निर्णय सामूहिक खूप से लिया जाता हैं।
- संघो ने $2 \%$ से $6 \%$ सैकड़े के हिसाब से अपनी ब्याज दरें तय की हैं। ऋण के उददेश्य के आथार पर ब्याज दरों में लचीलापन हैं, उदाहरणार्थ दहेज या बाल विवाह के लिए संघ ऋण नहीं देते, वहीं गरीब और जररतत मंद महिला को कम ब्याज या बिना ब्याज के ऋण देते हैं।
- $95 \%$ संघ अपने सदस्यों को ही ऋण देते है। $5 \%$ संघ बाहरी लोगों को भी $1 \%$ ज्यादा ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं।
- $\mathbf{3 0} \%$ से $\mathbf{4 0} \%$ सदस्य बचत का उपयोग कर पा रहे हैं।
- कई संघों ने बचत का एक बड़ा हिस्सा बैंक में फिक्स करा रखा है या सामूहिक खेती जैसे रोजगार में लगा रहे हैं।
- $80 \%$ संघ नियमित बचत करते हैं।

महिला समाख्या के अधिकांश संघों के पास तीन तरह की राशियों हैं जैसे बचत, अनुदान और अंशदान। औरैया, सीतापुर, गोरखपुर जिलों में संघ महिलाओं द्वारा अंशदान भी किया जा रहा है।

## आर्थिक सक्षमता हेतु किये गये प्रयासः

संघ महिलाओं के शैक्षिक स्तर को ध्यान रखते हुए महिला समाख्या द्वारा संघ के धन प्रबन्धन हेतु सरल फारमेट विकसित किया गया हैं जिससे संघ महिलायें आसानी से अपने खातों का रख-रखाव कर सकें। खाते के रख-रखाव की इस नयी व्यवस्था पर स्पष्ट समझ के लिए प्रत्येक जिले की सहयोगिनी तथा सचेतक (संघ महिला) का प्रशिक्षण कार्य भी सम्पन्न हो चुका है।

- लेखा जोखा कार्यों में संघों की पूर्ण आत्म निर्भरता हेतु विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से संघ की पढ़ी लिखी महिला को ‘सचेतक’ के रूप में चिन्हित व प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- ऐसे समूह जहॉं कोई भी महिला पढ़ी लिखी न हो वहॉ लेखा जोखा, अक्षर ज्ञान तथा विशेष पाट्रयक्रम चलाए जा रहें हैं।
- जिला स्तरोय सरकारी विकास कार्यक्रमों की जानकारी गांव तक पहुंचायी जा रही है।

संघों की आर्थिक स्थिति


तालिका 20

टिहरी जिले के 171 बचत संघों ने अपनी धनराशि अंशदान में परिवर्तित कर दी है। संघों ने तय किया है कि वे अपनी इस धनराशि का उपयोग गांव के विकास एवं महिला शोषण के विरूद्ध संघर्ष करने में खर्च करेंगे।

महिलाओं द्वारा आर्थिक सक्षमता हेतु व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार के उद्यम किये जा रहे हैं। वे गैर परम्परागत उद्यम के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रही हैं।

संघों की आर्थिक गतिविधियो:

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

तालिका 21
वाराणसी जिले के बुधवाल में संघ महिलाओं ने 8 बिस्वा जमीन धान की खेती करने के लिये पट्टे पर ली। 760 किलो धान उत्पादन के बाद उन्होंने ॠण वापस कर दिया तया लाभ मी कमाया।

सहारनपुर के बसेड़ा गांव में महिलायें अपने गहने और समान रखकर महाजन से ऋण लेती शो। फ़ची ब्याज दर होने के कारण वे अपना सामान कभी भी छुड़ा नहीं पाती थीं। 1995 में उंघ यहिलाओं द्वारा 10 रुपये प्रतिमाह से बचत की कुरूआत की गई। बचत से संघ ने कई अर्थिक सीतिविधियाँ जैसे भैंस की खरीदारी, आदा चक्की और छोटी दुकान शुरु की। आज संघ के पास 70 हजार ठुपये की धनराश़ बचत के रूप में है, जिससे 1400 रु० प्रतिमाह उनको ब्याज के रूप में मिल रहें हैं।

सीतापुर की 45 महिलाओं द्वारा मिठाई के डिब्बे बनाने का प्रीिक्षष्ण लिया गया अब डिब्बों की बिक्की से महिलायें लाम कमा रही हैं। तीन गांव पिरौला, कोचपुर और कुँवरपुर में संघ की महिलायें गेंदू, चावल और गुड़ थोक में खरीद कर बिक्री द्वारा लाम कमा रही हैं।

इलीहाबाद (शंकरगढ़) की कोल महिलाओं ने खदान ठेकेदारों की बंधुआ मजदूरी से अपने को मुक्त करो लिया है। अंब वे बचत से खदाज का पट्रा स्वर्य लेने में सक्षम हैं।


## किशोरी अंघ

. 207 किशोरी संघ नेतृत्वक्ता की भूमिका में उभरे।

- संघो द्वारा शिक्षा, दहेज, बाल विवाह जैसे मुदूदों पर संघर्ष।
- आपसी संबंधों और जीवन कौशल वृद्धि में किशोरी संघों द्वारा सहयोग ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महिला समाख्या उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में किशोरी संघ अन्यन्त तेजी से उभरे हैं। महिला संघों से प्रेरित होकर किशोरियों द्वारा 8 जिलों में 207 किशोरी संघ बनाये गये हैं। महिला शिक्षण केन्द्रों, साक्षरता केन्द्रों/कैम्पों में आने वाली किशोरियों तथा संघ महिलाओं की लड़कियों द्वारा अपना एक मंच स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जहॉ वे एक दूसरे से अपनी बात कह सकें तथा अपनी माताओं (संघ महिलाओं ) की तरह ही एकजुंट होकर सामूहिक शक्ति का विकास कर सकें। किशोरी संघ के स्वैच्छिक प्रयासों को महिला समाख्या कार्यकर्ता अनदेखा नहीं कर सके। महिला समाख्या,द्वारा किशोरियों को उनकी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार जानकारी देना शुरू किया गया। प्रशिक्षण तथा बैठकों के माध्यम से उनकी विश्लेषण क्षमता बढ़ी तथा अभिव्यक्ति के अवसर मिले। साथ ही किशोरियों के स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा पारिवारिक जीवन शिक्षा हेतु विशेष प्रयास किये गये।
किशोरी संघों के माध्यम से किशोरियां सहज एवं खुते माहैल में ऐसी व्यावहारिक जानकारियॉ प्राप्त करती हैं, जो उन्हें स्कूल में और घर में नहीं मिल पाई थी।

किशोरी संघों की बढ़ती संख्या

| जिले | संघ | किशोरी सध सदस्यों की सख्या |
| :---: | :---: | :---: |
| वाराणसी | 22 | 306 |
| - सहारनपुर | 42 | 526 |
| पौड़ी | 32 | 471 |
| औरैया | 23 | 612 |
| $\therefore$ सीतापुर | 23 | 499 |
| चित्रक्ट | 5 | 100 |
| टिहरी |  | 2411 |
| . . नैनीतोल |  | 4497 |
| योग | $20 \%$ | 3422 \% |



हमने भी अपने संघ बनाये - किशोरी संघ बैठक

8 जिलों में तीन हजार चार सी बाइस किशोरियों के नेतृत्व में दौ सी सात किशेरी संघ सक्रिय हैं।

किशोरी संघो के रूप में किशोरियों को एक खुला मंच मिला जहां वे अपनी सभी भावनाओं को बेड्जिक्ष अभिव्यक्त कर सकरी हैं और अपनी जिज्ञासाओं को शान्त कर सकती हैं। वे संगठित होकर अपने जोश व श्रक्ति का समुचित उपयोग कर सकती हैं। किशोरी संघ न केवल किशोरियों की नैसर्रिक प्रतिभाओं के विकास में सहायक हैं वरन् उनकी क्षमताओं के विकास हेंतु वातावरण निर्माण में मी मददगार है।

तालिका 22

## निवेश

## साक्षरता

## जानकारियां

विश्लेषण, मोलमाव तथा अभिव्यक्ति की क्षमता पारिवारिक जीवन शिक्षा
भुददे उठाने की क्षमता
जेण्डर एवं सामाजिक दृष्ट्किण
भ्रम/अंध विशवास तोड़ने की क्षमता
समाज से सामना करने का साहस


## उपलब्धियां

आत्म विश्वासं में वृद्धि
स्वअस्तित्व की पहचान
महिला जीवन से जुड़े मुद़ों को उठाने का साहस
सामाजिक न्याय के लिये प्रयास
बेहतर स्वास्प्य
संतुष्टि में वृष्बि तथा जीवन स्तर मैं सुधार
रिश्तेदादों व म महिलाओं से बेहितर संबंध
स्वयं तथा पति के परिवार में अपने लिये जगह बनाना

किशोरी संघ की किशोरियां नियमित बैठकों, कैम्पों, शैक्षिक भ्रमणों, प्रशिक्षणों एवं कार्यशालाओं के माध्यम से जीवन से जुड़े पहतुओं का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करती हैं। इन संघों के माध्यम से उनकी क्षमताओं और आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। अब पहले की भाँति मौन रहकर वे गलत बातों को सहन नहीं करती, बल्कि खुलकर विरोध करने लगी हैं।

किशोरी संध के हसक्षेप


टिहरी के ज्यादातर किशोरी संघों द्वारा गांवो की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें वे अब उन लड़कों का भी सहयोग ले रही हैं, जो पहले ऐसे कायों में भागीदारी नहीं निभाते थे।

किशोरियों के लिये किशोरी केन्द्र भी चलाये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से किशेरियों की साक्षरता के साथ ही व्यावहारिक जानकारियाँ भी दी जाती हैं। केन्द्र शिक्षा की सुविधाओं से वंचित किशोरियों के सपनों को पूरा करता हैं। साथ ही किशोरियों केन्द्र के माध्यम से साक्षर होकर स्वयं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सफल हो रही हैं। किशोरी केन्द्रों में कुछ समय रहने के बाद बहुत सी किशोरियों महिला शिक्षण केन्द्रों में भी आती हैं। महिला शिक्षण केन्द्र महिला समाख्या द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है, जहाँ किशोरियाँ घरेलू जिम्मेदारियों से मुक्त होकर खुले माहौल में सीबती हैं।

## किशोरियों की जुबानी

$\qquad$
जब हमारी मो मीटिग करती थी तब मैं मां के मना करने पर भी मीटिंग में जाती थी। वहॉं जो जानकारी मों को दी जाती थी तो मुझ़े यही लगता कि यह जानकारियॉ हमारे लिये भी बहुत जरूरी हैं।
-- सोनी, पढ़ीन

दीदी, इतनी जानकारी तो हम लोगों को मिली है कि हम अपने हक अधिकार के लिये लड़ाई कर सकेंगे।

मन्दिरा, किशोरी संघ गोरखपुर

हमने जाना कि कम उम्र में शादी होने से हमें क्या परेशानियां हो सकती हैं, जो कि हमारे घरों में हमें कोई नहीं बताता। रीता, रोशंगपुर

महिला समाख्या पौड़ी के किशोरी संघो ने तकनीकी प्रशिद्षण पाने के उपरांत निम्नांकित तकनीक पर संदर्भ ब्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण देना शुरू किया-

- स्टोव व प्रेशर कुकर की मरम्मत
- फल संरक्षण
- स्क्रीन प्रिटिंग
- पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु प्लास्टिक थैलियों को इकठ्रठा करके चटाई बनाने का कार्य


प्रेशर कुकर की मरम्मत का प्रशिक्षण लेती किशोरियां

सीतापुर जिले में महिला शिक्षण केन्द्र व किशोरी संघो की किशोरियों ने मिभ्रिख ब्लॉक की सफाई हेतु पहल करते हुए एक व्यापक अभियान चलाया। इस कार्य में लगभग 300 लोग शामिल हुए। इन किशोरियों ने नहर स्वच्छता के संबंध में एक ज्ञापन भी उपजिलाधिकारी को दिया।

महिला शिक्षण केन्द्र, सीतापुर

पहम उन सबका सम्मान करते हैं, जो औरतों को सम्मान देते हैं।)

## महाभंघ

-. गाव और क्लस्टर स्तर्रीय संघों से बने महासंघों द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था की प्रवृत्ति को बदलनने की प्रयास।

- महासंघों द्वारा मुपूदे आधारित समितियों की सशक्तता पर बल।
- पुद्दे आधारित समितियों द्वारा सम्बन्धित सूचनाओं की प्राप्ति और प्रसार


4 से 10 संघों का समूह क्लस्टर स्तरीय समूह के रूप में विकसित हुआ और उसने महिताओं व किशोरियों के लिये किये गये अपने प्रयासों और हस्सक्षेपों से अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसी उद्देशे्य को व्यापकता देने के लिये 40-80 संघों (4-15 क्लस्टर मिलकर) का संगठित स्वरूप महासंघ के रूप में निर्मित किया गया जिसमें आम तौर पर क्तस्टर स्तर पर निर्मित विषयवार कोर समितियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होता हैं। महासंघ की अवधारणा अभी हाल ही में लगभग दो वषों से विकसित हुई हैं। महिला मुदूदों की विकास खण्डों और जिले स्तर से ऊपर तक ले जाने की सोच ने ही महिलाओं को महासंघ बवाये के लिये प्रेरित किया। वर्तमान में टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, वाराणसी, गोरखपुर, औरैया और सहरनपुर जिलों में 12 महासंघ हैं।

संघ महिलाएं इस वास्तविकता से भली भांति अवगत है कि महिला समाख्या एक कार्यक्रम है, जो समाप्त होगा ही परन्तु कार्यक्रम की जो सोच महिलाओं में विकसित हो गई है वह सतत् रूप से चलती रहे तथा जो संघ समूह बने हैं वे दबाव समूह के रूप में काम करते रहें, इसके विकल्प रूप में संघों ने महासंघ की अवधारणा विकसित की है। आज भहिताएं संघ के रूप में बनी अपनी पहचान को, अपनी सामूहिकता तथा उपस्थिति को भविष्य में भी महासंघ द्वारा बनाए रखना चाहती हैं। महिला समाख्या के प्रायः उन सभी पुराने जिलों में महासंघ बन गये है, जहां से कार्यक्रम का रोल बैक हो गया है या निकट भविष्य में सुनिश्चित है।

महासंघ की. बैठकों में संघों/क्सस्टरों के चुने प्रतिनिधि अपने-अपने गांव की समस्याओं/सफलताओं/असफलताओं/सूचनाओं और जानकारियों को आपस में बांटते है, विशेष मुद्ददों को नारीवादी नजरिये से हल करने की रणनीति बनाते हैं। कभी कभी महिला दिवस या कोई अन्य पर्व मनाने के लिये भी महिलायें एकत्रित होती हैं, कुछ क्षेतों में दूरी के कारण महिलाएं क्लस्टर स्तरीय बैठकों में भाग नहीं ले पाती हैं, वे संघ सीधे महासंघों से जुड़ जाते हैं।

महिलाओं ने व्यवस्थाओं को टीक करने / स्वयं प्रबन्थन/ मूल्यांकन/ नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से महासंघ स्तर पर कई समितियां बनाई हैं जैसे - ख्वास्थ्य, हिंसा, बचत,


सरकारी प्रतिनिषि महासंघ बैठक में योजनाओं की जानकारी देते हुए
पंचायत, शिक्षा आदि। ये समितियां संबंधित समस्याओं पर मुद्दों का दायित्व संभालती हैं। इन समितियों को क्रियाशील करने के लिये महांसघ के सदस्यों के बीच से ही इनके प्रतिनिधियों का चयन होता है। ये प्रतिनिधि बारी-बारी से महासंघ बैठकों में प्रतिनिधित्व करते हैं। महिलाएं स्वेच्छा से अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुसार दायित्व और पद संभाल रहीं हैं। ये समितियों स्थानीय आवश्यकतानुसार प्रत्येक जिले और क्लस्टर में भिन्न-भिन्न खूप में है।

महिलाओं ने ही तय किया है कि चार या पांच महिलाएं ही एक समिति की सदस्याएं हौंगी, जिनमें से एक महिला अवश्य ही पढ़ी-लिखी होगी। समिति का नेतृत्व भी बदला जाता है, ताकि बारी-बारी से सभी महिलाएं नेतृत्व करना सीख सकें। इन विषयवार समितियों के कार्य निम्नवत्र हैं-

1. संघ/क्लस्टर/महासंघ बैठको में सूचना और जानकारी बांटना।
2. समिति की पूर्व सदस्याओं से दायित्व और जानकारी प्राप्त कर ना तथा अपने द्वारा किए गये कार्यो को समिति की टूसरी नई सदस्याओं तक पहुंचाना।
3. महासंघ की संदस्याओं द्वारा क्तस्टर स्तर पर बवाये गये स्थानीय मुद्दों और समस्याओं की सूची बनाना।
4. क्लस्टर स्तर पर हुए विकास कार्यो की रिपोर्ट महासंघ तक पहुंचाना।

5. गतिविधियों की योजना बनाना और उसका अनुपालन करना।
6. सरकारी कार्यक्रमों की जवाबदेही हेतु योजना एवं रणनीति बनाना तथा उसक सही क्रियान्वयन के लिये बबाव बनाना।
7. सामूहिक गतिविधियों हेतु पोजना एवं रणनीति बनाना।

फिलहाल तो ये महासंघ अनीपचारिक संस्था के रूप में हैं परंतु इनकी अपनी नियमावली और अनौपचारिक ब्यवस्था भी है, जो निम्नवत् है-

- सदस्यता, पदाधिकारियों हेतु नियमावती/आचार संहिता।
- बैठक के लिये निश्चित तारीख, स्थान, एजेण्डा और गतिविधियों की मासिक आख्या।

3. क्लस्टर स्तरीय बैठकों में उपस्थित हेतु ध्रमण कार्यक्रम।

- संघ और क्लस्टर स्तरीय समस्पाओं के निराकरण हेतु रणनीति और सहायता।
- महासंघो के व्ययों को पूरा करने के लिये एक महाकोष की स्थापना जिसमें, संघ और क्लस्टर से रूपया एकत्रित करके डाला जाता है।

संच महिलाएं महासंघों को स्थायित्य तथा महिला समाख्या के विकल्प के रूप में देख रही है इसलिये वे इन्हें एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत करवाना चाह रही है, जिसके लिये वे इसके वर्तमान ढांचे को लेकर काफी सोच विचार कर रही हैं। इइसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए महासंघों को चलाने के लिये पदाधिकारियों का चयन भी हुआ है। प्रत्येक संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष है। जिनका चयन सर्वसम्मति से होता है। महासंघों की नियमावली भी महिलाओं ने स्वयं ही बनाई है। साथ ही साथ वे अपनी कुछ क्षमताओं और न्योग्यताओं में वृद्धि करना भी आवश्यक समझती हैं। वे इस समय संदर्भ व्यक्तियों के साथ

चर्चा कर तथा दूसरे महासंघो का अवलोकन कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रही है।

महासंघो द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रीय मुदूदे सुतद्झाये गये हैं -
महासंघों ने भी कार्यक्रम को सहयोग दिया
यह सच हैं कि महांघ कार्यक्रम की सोच से उत्पन्न हुए हैं, परन्तु यह भी वास्तविकता है कि आज महासं महिला समाख्या कार्यकम को आगे ले जाने में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कार्यकम के नये जिलीं के विस्तार के ससमय गांवे, मेंिलाओं व पुरूों को प्रेरित करने में इन महासंषों ने सहयोगी की भूमिका तिभाइ है, जिसके कुठु उदाहरण नि म्नवा हैं-


- सहालपुप के तीनी है महसीे बांता मुजपफ़रनगर में सहोग

- नशाखोरी और महिलाओं का सामाजिक शोषण
- शिक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप और बच्चों का नामांकन अभियान
- सामाजिक वानिकी, पर्यावरण सुरक्षा, प्लास्टिक बैगों के उपयोग पर रोक
- बालिकाओं और महिलाओं के प्रति परंपरागत भेदभाव
- बलात्कार और महिला हिंसा
- भूमि अधिकार और मजदूरी
- महिला और ज़ स्वास्य्य तथा स्वच्छता, टीकाकरण
- सरकारी योजनाओं तक पहुंच
- गांव विकास के लिये पंचायतों में हस्तक्षेप
- संघों एवं क्लस्टर संघो से उठाये गये कोई भी मुददे

क्लस्टर तथा ब्लाक स्तर पर महिलाएं नेवृत्व कर्ता के रूप में उभरीं है और पंचायतों से जुड़कर स्थानीय मुद्दो-जंगल, जल, जमीन के अधिकार, हिंसा, सरकारी सुविधाओं के साथ-साथ सरकारी कार्यकर्ताओं की विकास कारों के लिये उत्तरदायी बना रही हैं और संबंधित सूचनाओं तथा सहायता के लिये स्थानीय संपर्क स्थापित कर सफलता भी प्राप्त कर रही हैं। विछ्ले कुछ वर्षो के संघर्ष से आज जो मुकाम महिलाओं ने प्राप्त किया है, उसे बनाए रखने की वे आवश्यकता महसूस करती हैं। पिछले वर्ष की तुलना में आज जिलों में संघो व महासंघों में इनकी संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है, जो अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका से भी स्पष्ट है:


जिलेवार महासंघ की स्थिति


तालिका 23

महासंघ के कुछ प्रमुख कार्य निम्नवतू है -

1. सशक्तिकरण की सोच को स्थायित्व।
2. महासंघ की सहायता से छोटी-छोटी कार्ययोजना/प्रस्ताव बनाकर संबंधित सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से अनुदान प्राप्ति, जिससे महिलायें स्वावलम्बी हो सके।
3. विकास खंड/जिला स्तर पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हुए महिला मुदूदे हल करना।
4. सरकारी एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना।
5. अन्य संस्थाओं/सरकारी विभागों से नेटवर्किंग करना।
6. सूचना/संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करना।

## पहचान बनी

सेवापुरी, वाराणसी के खंड विकास अधिकारी महासंघ की बैठक में आये और महिलाओं से बातचीत की। उनकी जानकारी, सक्रियता और निर्णय क्षमता से प्रभावित होकर खंड विकास अधिकारी ने महिलाओं को पंचायत बैठक में आने का निमंत्रण दिया, ताकि पंचायत की सदस्य महिलाओं को उनसे मिलकर स्वयं निर्णय लेने की प्रेरणा मिल सके।

शराब
सोंग्रांवं बेतालघाट, नैनीताल़ के महिला जागृति संघ की बैठक में गांव में शराब के आने के मददे पर बैठक हुई। महिलाओं ने तय किया कि गांव में शराब लाने वाले व्यक्ति का वे पता लगाकर उस वक्ति की सेवक सिखायेंगी। उन्हें पता लगा कि हरीश नाम का आदमी शराब लाकर गोंब के एक गुजु़ वैयक्ति के घर रख जाता है। एक दिन 30 लीटर शराब महिलाओं ने उस उन्कुप य्यक्ति के घर है जब कर ली 1 महासंघ की बैठकें में सोनगांव की महिलाओं ने यह बात रखी। सभी के ममलकर निं्च्चय किया कि उसी गांव में महिला पुरूों की संयुक्त बैठक जुलाके उस कुज्कुई यक्यक्ति सेत करनी चाहिये। 2 दिनों के बाद ही संयुक्त बैठक बुलाई गई। बिसमे वय किया गया दि प्र्ण्ग व्यक्ति की दण्ड दिया जाये। ताकि कोई मी आगे ऐसा न कर सके पुजुण्ग व्यक्ति ते बैठक से समी से माफी मूंगी और भीविष्य में फिर कभी शराब न बेचने का वादा किया बिैटक में हो जबत की गई शराब जलाई गई और तय किया गया कि शराब बेचने वाले को आर्थिक़ दप्ड दिया जायुगा तथा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जायेगा।

## संघों में बंधे बंधन

पौड़ी सुमंगला संघ के 15 गांवों की महिलाएं फरवरी 2000 में क्षेत्र श्रमण के खिये देहरादून और मंसूरी गई। धमण के दौरान जुुयालगांव की विमला देवी और बिजनूर की आनंदी देवी में घनिष्ठता हो गई, जिससे आपस में पारिवारिक समस्याओं पर भी चर्चा हुई। बातों ही बातों में पता चला कि विमला की बेटी और आनंदी का बेटा अविवाहित और विवाह योग्य है। दोनों ही महिलाओं के पतियों की मृत्यु हो चुकी है और दोनों ही सुमंगला संघ की सक्रिय महिलाएं है। भ्रमण के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे के घर जाकर लड़का-लड़की देखने की तिथि मी तय कर ली। निचशित दिन दोनों एक दूसरे के घर गईं और पूरी छानबीन के बाद विनीता और विनोद की सगाई अप्रैल 2000 में कर दी। दोनों महिलाओं ने मिलकर निर्णय लिया कि शादी दहेज रहित होगी। दिनॉक 31 मई 2001 की विनीता और विनोद का रस्मो-रिवाज़ के साथ दहेजरहित विवाह सम्पन्न हुआ। इस प्रकार विमला और आनन्दी की मित्रता और भी पक्की हो गई है। यह विवाह महासंघ में चर्चा का विषय बना। शायद और भी संघ सदस्य इसका अनुकरण करें।
7. नारीवादी सोच और उससे संबंधित विचारों के अनुकरणीय उदाहरणों की विस्तृत स्तर पर पहचान बनाना।
8. मजबूत संघों द्वारा कमजोर संघों की सहायता करना।
9. विषयवार प्रशिक्षक समूह के रूप में पहचान बनाना।
10.सभी बैठकों का अभिलेखन करना, ताकि उठाये गये मुदूदों का नियमित रूप से फालोअप हो सके और मुद्दा अन्तिम परिणति तक पहुंच सके।

महासंघो द्वारा मुद्दे सुलझाने से सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि यदि गांव संघ पर किसी तरह का सामाजिक दबाव पड़ रहा हो या ऐसा लगे कि आपसी रंजिश के कारण सही निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे मामलों में महासंघ की भूमिका बहुत प्रभावी सिद्ध होती है।

महासंघ की बैठक में महिलाएं अपनी फसल के उत्पादों की अदला-बदली कर आर्थिक कार्य करती हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाएं सामूहिक कृषि का कार्य रही हैं वहां वे संग्रहित बीजों की अदला बदली और नयी सीखी कुषि तकनीकों के बारे में भी चर्चा करती हैं। संघ द्वारा उत्पादित वस्तुओं जैसे अचार, मसाले, जड़ी बूटी से बनी औषधियों आदि की भी बिक्री महासंघो में होती है। महासंघो की बैठकों में अनेक गांवों की महिलाओं को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने बच्चों के पारस्परिक विवाह दहेज रहित एवं खर्चीली पद्धति से हट कर कर रहीं हैं। बनारस के विकास खण्ड चकिया के महासंघ की सदस्य महिताओं ने आपस में अपनी लड़के-लड़कियों की शादी बिना दहेज के की है, दोनों ही परिवार खुशी के साथ रह रहें हैं।

इन बैठकों से महिलाओं की ऐसा मंच मिला है, जहां वे अपनी समस्याओं के निराकरण की रणनीति पर बातचीत करती हैं। संघ महिलाएं बचत के लिये किये गये अपने-अपने प्रयासों और आर्थिक गतिविधि की योजनाओं पर आपस में चर्चा करती और अनुभव बांटती हैं। इन महासंघो की बैठकों में नये उमरते संघो की भी सीखने का मौका मिला है। इन सबसे बढकर महिलाओं ने अपने गांवों से निकलकर समाज में अपना स्थान, अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। भविष्य में ये महिलाएं इस महासंघ को क्या रूप प्रदान करेगी, उनकी क्या रणनीति होगी यह कहना अभी बहुत कठिन है। परंतु एक बात स्पष्ट है कि संघ महिताओं की बनी विषयवार समितियों को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। क्योंकि महासंघ का जुड़ाव इन टीमों के माध्यम से ही ब्लॉक/जिला स्तरीय सरकारी विभागों,स्थानीय गैर सरकारी संगठनों से बन रहा है। महासंघो की राह सरल नहीं है उसमें अनेक चुनौतियां हैं:-

- महिलाओं के वर्तमान उत्साह और प्रतिबद्धता को लम्बे समय तक बनाए रखने के लिये कुछ सामान्य मुदूदों को, जिससे सभी महिलायें प्रभावित होती हैं, कार्यक्रम से जोड़ने की आवश्यकता।
- महासंघो को राज्य/जिले स्तर के दूसरे महासंघों से भी संबद्ध करने की आवश्यकता हैं, जिससे जरूत पड़ने पर उन्हें सलाह/मार्गदर्शन मिल सके और उनकी क्षमताओं में निरंतर वृद्धि होती रहे।
- महासंघ की बैठकों में महिलाएं कभी-कभी चाह कर भी नहीं पहुंच पाती, जिसका कारण दूरी और धन का अभाव तथा बाहर निकलने पर प्रतिबन्ध होता है।
- महिला मुद्दों को उठाने के लिये सामाजिक सहयोग और संसाधनों की कमी है।
- वर्षों से महिलाओं पर लगे परम्परागत पारिवारिक, जातिगत और सामाजिक प्रतिबन्थ और मूल्य है।

इन चुनौतियों को स्वीकारते हुये महिताओं के कदम संघों से चल कर क्लस्टर से होते हुये महासंघ तक पहुंच रहे हैं। महासंघों से जुड़कर महिलाओं की संगठनात्मक सोच और भी सशक्त हुई है। इसी सोच को आत्मसात करके वे शब्दों में ढालकर गीतों की रचना भी कर रही हैं। बनारस महासंघो (सेवापुरी और चकिया) की महिलाओं द्वारा रचित यह गीत इसका उदाहरण है।

## गीत

सखियॉ धीरे-धीरे संगठन बनाने लर्गीं, महासंघ में आने लर्गीं ना। आयी समिति की बात, संघा हो गई तैयार, संघा विषयवार टीम को बनाने लर्गीं ना। महासंघ में -
कोई शिक्षा में जुड़े, कोई स्वास्थ्य में जुड़े, कोई कानून, पंचायत में जाने लगीं ना।

महासंघ में
करे संस्था से बात, मांगे आर्थिक सहयोग, अपने महासंघ को मजबूत बनाने लर्गीं ना।

महासंघ में
संघा मिलके करें विचार, आयी शुल्क की बात, अपने कोष को आगे बढ़ानें लगीं ना। महासंघ में
पूर्ण हुई जानकारी, करें रजिस्ट्रेशन की तैयारी, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने लर्गीं ना। महासंघ में

## शोध, अध्ययन

6. शोधकर्ताओं, मिलिला समाख्या और स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा 6 अध्ययन।

- संघों द्वारा कियें गये पहल की प्रक्रियाओं के दस्तावेजीकरण का अध्ययय ।
- शोधो द्वारा महिता समाख्या कार्यक्रम को दिशा देने में सहयोग।
- शोधों के आधार पर नये शोध विषयों का निर्धारण।
- वुहत स्तर पर दस्तावेजीकरण और आई०ई०सी० सामग्री का निर्माण।
- स्विटज़रलैण्ड में ‘महिला डकिया’ न्यूज़लेटर की पहचान।

महिला समाख्या के सशक्त और सक्रिय क्षेत्रों ने शोधकर्ताओं को अध्ययन के लिये सदैव आकृष्ट किया। इस वर्ष कुछ अध्ययन महिता समाख्या ने स्वयं किये तथा कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा करवाये। कुछ अध्ययन व्यक्तिगत रूप से कई शोधकर्ताओं ने किये। इससे शोधकर्ताओं की तो लाभ हुआ ही, साथ ही साथ महिला समाख्या के कार्यकर्ताओं को भी इस प्रक्रिया से जुड़ने और शैक्षिक वार्तालाप करने का अवसर मिला। अध्ययनों से जुड़ कर उन्हें विषय विशेषज्ञों से कुछ सीखने को मौका मिला। इस वर्ष हुए कुछ प्रमुख शोध निम्नवत् हैं-

1. ग्रामीण महिलाओं द्वारा पंचायतीराज में हस्तक्षेप : "र्रधानों की भूमिका - एक तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर डा० पी० एन० शर्मा और डा० वाणी विनायक द्वारा एक अध्ययन किया गया। यह अध्ययन वाराणसी और नैनीताल जिलों के एक-एक विकास खण्ड में किया गया। अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया कि जिन स्थानों पर महिला समाख्या संघ की महिलाएं पंचायतों में चुनकर आईं हैं, उनके द्वारा किये गये कार्यो पर महिला समाख्या की सोच का कितना प्रभाव रहा? वे महिलाएं पंचायत गतिविधियों के प्रबंधन, पंचायती राज अधिनियम के नियमों और प्रक्कियाओं का अनुपालन प्रभावी-ढंग से कर रही हैं या नहीं? यह अध्ययन महिला समाख्या के वाराणसी जिले की 4 पंचायतों और नैनीताल जिले की 3 पंचायतों में किया गया। नैनीताल व वाराणसी जिलों के उन्हीं विकास खण्डों के दो-दो ऐसे गांवों को भी चुना गया, जहॉ महिला समाख्या का कार्यक्षेत्र नहीं था। जिन गांवों में संघ महिलाएं पंचायत की सदस्य थीं, वहीं कुछ बातें विशेष रूप से उभर कर आयीं -

- संघों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वे बदलाव लाने के लिये दृढसंकल्प थीं।


न्यूज़लेटर प्रकाशन में संतग्न संघ महिलाएं व किशोरियां

- महिला मुदूदों के प्रति संवेदनशीलता को उन्होने केवल अपनी पंचायतों में ही नहीं, वरनू आस-पास के गांवों में भी फैलाया। इन गांवों के भीतर व बाहर भी महिला समूह दबाव समूह के रूप में कार्य कर रहे थे।
- शिक्षा/बालिकाओं में साक्षरता और विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने में सदस्याएं बहुत सक्रिय हैं।
- पंचायतों को पारदर्शी और सहयोगी बनाने में संघों ने बहुत अच्छी निगरानी की।
- महिला नेतृत्वकर्ताओं के साथ पुरुष सदस्यों व पंचायत सचिवों ने भी बहुत अच्छे क्रियात्मक संबंध बनाये हैं।
- महिलाएं पंचायत सदस्यों और विकास खण्ड स्तरीय पुरूष अधिकारियों व पंचायत अधिकारियों के सामने खुलकर अपने विचार रखती हैं और उनके विचारों और सुझ़ावों को सुना जाता है तथा उन पर अमल करने की कोशिश भी होती है।
- ग्राम सभा की पंचायत बैठकों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है और वे खु़तकर अपनी बात भी रखती हैं।
- महिला सदस्यों में अपनी बात कहने और मुद्दा उठाने का आत्म विश्वास काफी बढ़ा है। वे अब अपने पति या पुत्र के हाथों की कठपुतली मात्र नहीं है ।
- गांव की महिलाओं और संघ द्वारा समर्थित संवैदनशील पुरूष प्रधान भी उतना ही प्रभावशाली रूप से कार्य करता है, जितना संघ की महिला प्रथान।
- यह देखा गया है कि उन पंचायतों में, जहां संघ महिला प्रधान है या सक्किय सदस्य है, वहां कल्याणकारी प्रस्तावों की तुलना में गांव के विकास के प्रस्ताव अधिक रखे गये और स्वीकृत भी हुए हैं।
- इन महिलाओं द्वारा किये जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव आस-पास के गांवों में भी पड़ा है।
राजनीति में संघ महिलाओं की सक्रिय सहभागिता और राजनैतिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया निश्चय ही महिलाओं के लिये बने सामाजिक नियमों, व्यवहारों व सामाजिक ढांचें में परिवर्तन लाने का माध्यम बनेगी।

2. "मुसे़े जवाब दो" : चित्रकूट में महिलाओं का सामाजिक स्थान और सक्रिय हस्तक्षेप : \{संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसटा विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन विभाग की ऋचा नागर द्वारा किया गया अध्ययन\}

चित्रूट्ट जिले में पितृसत्ता और हिंसा के मुद्दों पर महिला कार्यकर्ताओं ने सोच समझकर सामूहिक रूप से बात शुरू करने की पहल की और उसका समाज पर क्या आलोचनात्मक प्रभाव पड़ा, इन बातों को जानने का प्रयास इस सूक्ष्मस्तरीय अध्ययन द्वारा किया गया।

अध्ययन में बताया गया कि किस प्रकार राजनैतिक रूप से नारीवादी संघर्ष महिला हिंसा के खिलाफ एक संगठित आवाज उठाने में सक्षम हुआ। अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि किस प्रकार महिला समाख्या कार्यक्रम ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से विकसित होने का अवसर दिया और महिलाओं ने कैसे इस मौके को अपनी क्षमताओं द्वारा ब्यापक राजनैतिक च्तिता के रूप में विकसित किया। उन्होने अपनी जिंदगी में सशक्तिकरण और अशक्तिकरण को सैद्धांतिक रूप में परिभाषित व हस्तक्षेपित करना प्रारक्भ किया। अपनी शिक्षा के लिये, तकनीकी जानकारी के लिये, आर्थिक सुरक्षा के लिये और अपने समुदाय की जड़ में व्याप्त जेण्डर विभेदीकरण और हिंसा की प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। अध्ययन से यह भी पना चलता है कि किस प्रकार महिला कर्मियों ने नारीवादी संघर्ष एक

सह़्रनसपुर जिने के बलियाबेड़ी ब्याक के बलियाबेड़ी गांव की ओमवती पंचायत वार्ड सदस्य है। प्रथात़ उसको कमी मी पंचायत वैठक में नहीं बुलाता था। प्रथान ने गांव में खड़ंजा लगवाना शुरू किया जिसंकी ई़ंटे निम्न स्तर की थीं। खड़ंजा विछाने के लिये उसने किसी भी सदस्य से कोई चर्चा नहीं की । जब ओमवती को पता चला तो उसने प्रथान से नयी दंटे लगवाने को कहा लेकिन प्रथान ने उसकी नहीं सुनी। ओमवती ने उससे कहा कि यदि उसने सही सामग्री नहीं लगाई तो वह अन्य गांद वालों के साय मिलकर सारा खड़ंजा उबाड़ कर फेंक देंगे इस सामाजिक दबाव के आगे अन्ततः ः र्रथान द्युक गया और उसने नयी दें लगवा कर सड़क बनवाई। अब वह बिना ओमववी के कोई मी पंचायत मीटिंग नहीं करता है। ओमवती हर बैठक में जाती है, सारे एजेग्डा देंख़ी है, चर्षाओं में भाग लेती है और संतुष्ट हो जाने के बाद ही बैठक के कार्यवृत्त पर हसताष्र करती है।

संस्था से शुरू होकर चित्क्ट की सड़कों तक पहुंचाया और तीव्र प्रतिक्रियाओं तथा आवेगपूर्ण चर्चाओं के पश्चात यह कार्यक्रम कैसे अपनी वर्तमान जगह बना पाया।

## 3. अन्तर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केन्द्र \{आई०सी०आर०डत्ल्यू०\} के सहयोग से नारी

 अदालतों का अध्ययन :अन्तरराष्ट्रीय महिला अनुसंधान केन्द्र द्वारा एक अवलोकन किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि पंचायतों और ढांचागत न्यायिक व्यवस्थाओं की तुतना में महिला समाख्या और अन्य स्विच्छिक संस्थाएं जिस तरीके से घरेलू हिंसा की सुल़ा रहीं हैं वह ज्यादा प्रभावशाती है। इस निष्कर्ष से प्रभावित होकर अन्तर्राष्ट्रीय महिता अनुसंधान केन्द्र द्वारा इस विषय पर एक अनुसंधान प्रस्ताव का निर्माण किया गया, जिसे महिला समाख्या ने सहर्ष स्वीकारते हुए घरेलू हिंसा के विरद्ध समुदाय आधारित प्रयास $\{$ नारी अदालत\} $\}$ का अध्ययन टिहरी व सहारनपुर जिलों में प्रारंभ किया। इन प्रयासों का और व्यापक प्रभाव देखने के लिये इसी प्रकार के अध्ययन महिला समाख्या गुजरात और श्रमजीवी महिला समिति, पश्चिमी बंगाल में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश, महिला समाख्या के अध्ययन का उद्देशे्य यह पता करना है कि नारी अदालतों द्वारा किये जा रहे लगातार प्रयासों से क्या पारिवारिक हिंसा में कमी आई है? सामुदायिक स्तर पर हिंसा की प्रकृति और हिंसा के विरुद्ध जनंता के विचार और व्यवहारों में भी बदलाव लाया जा सका है या नहीं? नारी अदालतों की प्रक्रिया को दस्तावेजीकृत करने के लिये भी यह अध्ययन एक प्रयास है।

इस अध्ययन में सभी केसों का (एकल अध्ययन पद्धति स) दस्तावेजीकरण करने और उसको आंकने के समुचित सूचक विकसित कर मुद्दों की प्रतिक्रियाओं का आंकलन

किया जाएगा। साथ ही इसके माध्यम से घरेलू हिंसा सुलझकाने के सफल तरीकों को मूल्यांकित करने के सूचकों का निर्माण किया जा सकेगा, जिससे दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं के हित में इस प्रकार के सामाजिक न्याय के हस्तक्षेपों/प्रयासों के बारम्बार प्रयोग की सम्भावनाओं को आंका जा सके।

## 4. किशोरियों की आवश्यकताएं :

इस अध्ययन की अवधारणा डा० मंजू अग्रवाल के द्वारा विकसित की गयी। किशोरियों की सीखने की आवश्यकताओं की आंकने के लिये एक अध्ययन करवाया गया, जिसमें किशोरियों के साथ-साथ उनकी माताओं, किशोरी केन्द्रों और महिला शिक्षण केन्द्रों की अध्यापिकाओं से भी बातचीत की गयी। इस अध्ययन से कुछ खास बातें प्रकाश में आयीं, जो निम्नवत्र हैं -

- लड़कियां असुरक्षा और अनजाने भय से हमेशा ग्रस्त रहती हैं। धर का सहमा वातावरण, ससुरातल वालों का बुरा व्यवहार, बार-बार पिटने और उत्पीड़न के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है।
- वे कम उम्र में विवाह से होने वाली परेशानियों, गर्भावस्था, बच्चे की देखभाल, पोषण और सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी से अनजान रहती हैं।
- उनमें आत्मसम्मान और आत्म विश्वास की कमी होती है और वे अकेलेपन से परेशान रहती हैं।
- समाज में व्याप्त सुरक्षा के मापदण्डों के कारण वे शिक्षा से वंचित रह जाती हैं।
- कहीं भी आने-जाने और पसंद की गतिविधियां करने जैसे खेलना/घूमना आदि पर कड़े पारिवारिक और सामाजिक बंधन होते है।
- बिन ब्याही मां की समस्या भी उनके बीच है, क्योंकि उन्हें यौन संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उनकी इन समस्याओं को किशोरी संघ, किशोरी केन्द्र और महिला शिक्षण केन्द्र द्वारा शिक्षा व जानकारी देकर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्ययन से यह भी निकल कर आया कि क्यों लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है, शादी का मतलब क्या है, बच्चे पैदा कैसे होते है, उन्हें सजना-संवरना क्यों अच्छा लगता है, वे क्यों सुंदर दिखना चाहती हैं, यौन संबंधी जानकारी मांगने पर उन्हें बेशर्म क्मों कहा जाता है, लड़की पैदा होने पर औरतों को क्यों कोसते है, आदि विषयों पर किशोरियां जानकारी लेना चाहती हैं। यह भी पाया गया है कि किशोरियों के सामाजिक परिवेश में

ऐसा कोई नहीं होता, जो उनके इन प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से दे सके।
5. महिला शिक्षण केन्द्रों का प्रभाव : \{महिला समाख्या और निरंतर, दिल्ली द्वारा किया गया अध्ययन\}

औरैया और सीतापुर जिलों में यह अध्ययन तीन चरणों में हो रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह जानना है कि महिला शिक्षण केन्द्र में आने से पहले किशोरियों की क्या स्थिति होती है, महिला शिक्षण केन्द्र में रहते हुये उनमें क्या बदलाव आते हैं तथा यहां से पढ़कर जाने के बाद उनके व्यक्तित्व में कौन-कौन से स्थायी बदलाव आते हैं, उनके घर-परिवार में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनकी साक्षरता का प्रमुख उद्देश्य किशोरियों को परिवर्तनकर्ता के रूप में उभारना है। अपने इस उद्देश्य को महिला शिक्षण केन्द्रों ने कहां तक प्राप्त किया है, इसका पता लगाना भी इस अध्ययन का कार्य है। इस अध्ययन से एक प्रमुख बात उभर कर आई कि किशोरियां महिला शिक्षण केन्द्र से निकलने के बाद बहुत जागरूक हो गईं है, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया है तथा वे मुखर हो गईं हैं। अब वे पहले के समान बिना सोचे समझे बात मानने वाली और दब्ूू नहीं हैं। वे अब इस योग्य हो गईं है कि सामाजिक कुरीतियों, हिंसा और घर तथा बाहर अपने प्रति होने वाले भेदभावों के विरूब्ध आवाज उठा सकें।
इस अध्ययन ने निम्नलिखित बातों को उभारा :

- महिला शिक्षण केन्द्र में पढ़ने के लिये आने वाली लड़कियां आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की हैं। जिसमें कुछ लड़कियों के पिता तो पढ़ें लिखे होते हैं लेकिन माताएं बिल्फुल अशिक्षित हैं। । शारीरिक रूप से विकलांग लड़कियों ने भी महिला शिक्षण केन्द्र में शिक्षा प्राप्त की हैं।
- लड़कियों के माता-पिता चाहते है कि उनकी बेटियाँ पढ़ें। यह बात केन्द्रों की सफलता और लड़कियों के परिवारों द्वारा केन्द्रों में की गयीं सक्रिय व उत्साहवर्धक प्रतिभागिता से स्पष्ट होती है।
- किशोरियों में आत्म विश्वास आया है और उन्होने अपनी स्थिति की विश्लेषित करना शुरू कर दिया है। उनके लिये उनकी माताओं में भी परिवार में बातचीत करना श़रूू कर दिया है।

6. महिला सशक्तिकरण प्रक्रिया के स्थायित्व का अध्ययन :

इस अध्ययन का निखुपण डा० रंजना तिवारी और सुश्री बिन्दु सिंह की सहायता से महिला समाख्या द्वारा किया गया। इन्होंने अध्ययन के स्वरूप निर्माण के साथ-साथ बनारस

के सेवापुरी ब्लाक, जहाँ से 1989-90 में महिला समाख्या कार्यक्रम फेज़ आउट हो चुका हैं, का अध्ययन किया। अध्ययन द्वारा यह मूल्यॉकन किया गया कि कार्यक्यम के कौन से तत्व थे जो कार्यक्रम के फेज़ आउट होने के बाद भी उसे स्थायी बनाये रखने में सफल रहे। साथ ही अध्धयन से यह भी जानने का प्रयास किया गया कि फेज़ आउट की कौन सी प्रक्रिया उचित होगी। फेज़ आउट के दौरान आने वाली चुनौतियाँ मी इस अध्ययन में सम्मिलित थीं। अध्ययन से यह उभर कर आया कि $30-40$ गांव संघ ब्लाक स्तर पर :

- हर महीने 20 तारीख को नियमित रूप से बैठक कर रहे हैं।
- वे अपने परम्परागत जड़ी-बूटी के ज्ञान को एक दूसरे के साय बांट रहे हैं और अन्य आर्थिक गतिविधियों में लेन-देन कर रहे हैं।
- गांव और क्लस्टर स्तरीय विकास के मुदूदों को ब्लाक स्तर पर खुद सुलझा रहे हैं, जैसे - पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि।
- ब्लाक स्तर पर महासंघ का निर्माण कर आपस में जुड़ाव बना रहे हैं जिससे वे सूचनाओं का प्रसार तथा कार्यक्रमों का निर्धारण कर सकें।
- महिताओं के विरद्ध होने वाली हिंसा के मुद्ददों और घटनाओं में अपेक्षित कमी आई है।

अध्ययन से निकल कर आया कि फेज़ आउट से पहले विशिष्ट योजना और नयी प्रक्रियाओं को अपनाने की आवश्यकता हैं। अध्ययन से यह भी पता चला कि $\mathbf{2}$ वर्ष पूर्व हुये फेज़ आउट के बाद भी महिलायें सक्रिय हैं और महिला मुद्दूदों पर उनकी सोच स्पष्ट हैं। बस वे थोड़े सहयोग की आवश्यकता महसूस करती हैं, जिससे वे संगटित प्रयासों के लिये पुनः उत्साहित हो सकें। इसी रणनीति के तहत् महिला समाख्या ने महारांघ के सहयोग के लिये, उसे मजबूत करने के लिये एक पूर्ण कालिक जू० सन्दर्भ व्यक्ति को जोड़ा हैं जिससे महासंघ रजिस्टर्ड हो सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ अन्य जगहों से भी आर्थिक अनुदान और ऋण प्राप्त कर स्वायत्त हो सकें।

## दस्तावेजीकरण

कार्यक्रम में जानकारी, शैक्षिक सामग्री, पोस्टर और गीतों की उपयोगिता और मांग ने विभिन्न गतिविधियों को दस्तावेजीकृत करने की आवश्यकता उत्पन्न की। इन सामग्रियों का प्रयोग न केवल कार्यकम के अन्त्रगत किया गया, बल्कि अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा भी इनको अपने कार्यकम कियान्वयन में प्रयोग किया गया। निर्मित व प्रकाशित सामग्रियों में आई०ई०सी० और शिक्षा प्रसार से जुड़ी सामग्री की सबसे ज्यादा मांग हैं। इस वर्ष जनवरी-फरवरी में आयोजित महाकुंभ मेला और मार्च में राज्य स्तर पर आयोजित सशक्तिकरण महोत्सव के कारण अनेक नयी सामग्रियों का निर्माण और प्रकाशन किया गया। समय-समय पर सभी जिले भी अपनी आवश्यकतानुसार सूचनाओं के प्रसारण के लिये सामग्री का प्रकाशन करते रहते हैं।

महिला समाख्या चित्रकूट द्वारा विकसित और प्रकाशित न्यूजलैटर ‘महिला डाकिया' की पहचान और प्रशंसा स्वीट्ज़रलैण्ड से आये एक भ्रमणकार्ता द्वारा की गयी उन्होने न्यूजलैटर की और अधिक प्रतियों के प्रकाशन के लिए धन राशि भेजने की पेशकश की है, जिससे सरल भाषा में दिये गए संदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके। सभी जिलों से इस तरह के न्यूजलैटर प्रकाशित हो रहैं हैं। ये किशोरियों और संघ महिलाओं द्वारा विकसित किये जाते हैं। इस तरह के न्यूजलैटर वैकल्पिक संचार का सशक्त माध्यम हैं।

कार्यक्रम व गतिविधियों के दौरान जिलों में महिलाएं दीवारों पर नारे लिखती हैं। इस वर्ष महिला समाख्या ने पऱाग \{प्रदेशेशिक दुग्ध सहकारी समिति, उत्तर प्रदेश\} के साथ सम्पर्क स्थापित किया और दूध के पैकेटों पर जेण्डर संवेदनशीलता से संबंधित नारों का प्रकाशन करने का अनुरोध किया। जिसको उन्होने सहर्ष स्वीकार किया और अब उनके विभिन्न उत्पादों के पैकेटों पर नारों का प्रकाशन हो रहा है जैसे- "बेटी को भी दूध पिलाओ, बेटा-बेटी फर्क मिटाओ ।"

महिला समाख्या द्वारा विकसित आई० ई० सी० सामग्री



तालिका 24

महाकुंभ मेला


कुम्भमेले में महिला समाख्या की प्रदर्शनी
शताब्दी का प्रथम महाकुम्भ मेला, जो इलाहाबाद में संगम के किनारे आयोजित किया गया, उसमें महिला समाख्या को भी 6 जनवरी से 9 फरवरी तक पण्डाल और प्रदर्शनी लगाने का अवसर मिला। 30 करोड़ लोगों के एक बड़े समुदाय को महिला मुद्दों और शिक्षा के लिये जागरुक करने और सोचने के लिये प्रेरित करने के लिये यह एक विशिष्ट अवसर था। इसमें अमीर-गरीब, ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रकार के लगभग 2 करोड़ लोगों ने महिला समाख्या द्वारा लगाये पण्डाल और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन विभिन्न जिला इकाईयों के सहयोग से किया गया -

- विषय आधारित पेपर का प्रस्तुतिकरण और चर्चाएं।
- नुक्कड़ नाटक, रैली एवं क्विज़ प्रतियोगिता।
- सास्कृतिक कार्यक्रम।
- नारे लेखन ।
- अनौपचारिक नारी अदालत का प्रदर्शन।


## ओर

- शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायतीराज संस्था के सन्दर्भ में महिलाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रदर्शन।
- पर्यावरण संरक्षण।
- 4 हैण्डबिलों का मेले के अवसर पर प्रकाशन किया गया और उनको व्यापक रूप में वितरित किया गया। साथ ही कुछ अन्य सामग्री को भी नि:शुल्क वितरित किया गया व कुछ सामग्री की बिक्री की गई।
- संक्षिप्त शोध अध्ययन करने का प्रयास किया गया जिसमें दो प्रश्न पूछे गये :-

1- महिला सशक्तीकरण क्यों आवश्यक है ?
2- समाज के विभिन्न वर्गों में परम्परगत रूप से प्रचलित महिता व पुरूष के गुण व भूमिका, के बारे में विचार दें ।
पण्डाल में आने वाले दर्शकों से इन प्रश्नों के जबाव एक फार्म में भरवाये गये, जिससे प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।


हैण्डबिलों के माध्यम से जागरुकता का प्रचार करती संघ महिला

## महिला सशक्तिकरण महोत्सव

मार्च 19-24 2001 के मध्य राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 व उत्तरांचल के 4 जिलों से आई हुई लगभग 600 महिलाओं ने अपनी प्रतिभागिता निभाई। इस महोल्सव को आयोजित करने का उदूदेश्य था कि ग्रामीण संघ महिलाएं :-

- सरकारी व खैच्छिक संस्थाओं से बातचीत कर सकें, जिससे सभी संस्थाएं महिलाओं के मुद्दों व उनके विकास के लिये संगठित हो और उनमें सामान्य समझ्न विकसित हो सके।
- राज्य स्तर पर एक ही धारा से जुड़े लोगों को अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने का एक अवसर मिले तथा जिससे सामान्य माहैल का निर्माण हो सके।
- महिला सशक्तिकरण आन्दोलन को सही अर्थों में परिभाषित कर सके।
- महिला पंचायत के माध्यम से सरकार को महिला मुद्दो के प्रति संवेदनशील बनाकर उसकी प्रतिबद्धता बढ़ाना।
- उनकी जानकारी, ज्ञान व गतिशीलता बढ़ सके।

इनके अतिरिक्त संघ महिलाओं को महिला महोत्सव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, राज्य मंत्रियों, राज्यपाल, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों और कवित्रियों के साथ बातरीत का अवसर मिला। बातचीत के दौरान ये सभी लोग संघों द्वारा गांव में किये जा रहे प्रयासों और उसके दौरान हुंये अनुभवों को जान सके।

## महोत्सव के कुछ विशेष अनुभव :-

- महोत्सव का स्वसूप, योजना व व्यवस्था का संचालन पूरी तरह से महिला समाख्या की राज्य, जिला व ग्रामीण स्तरीय महिला कार्यकाओं की मदद से किया गया। महिला समाख्या के पुरूष सहकर्मियों ने भी हर गतिविधि में उत्साह पूर्वक भाग लिया, साथ ही अन्य स्पैच्छिक संस्थाओं ने इस महोत्सव को अपना पूर्ण सहयोग दिया।
- अन्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की स्वैच्छिक संस्थाओं ने महोत्सव में प्रतिभागिता कर महिलाओं को समझने का प्रयास किया। जैसे - जागोरी, आई०सी०आर०डब्ूू०, निरन्तर, चेतना, यूनिसेफ, केयर, सेवा, बेटी, नेहरू युवा केन्द्र,
- उपवन, डी०पी०ई०पी०, सी०आर०एस०, सहभागी शिक्ष्रण केन्द्र, वीमेन स्टडीज सेन्टर लखनऊ विश्वविद्यालय, आई. टी. कालेज, आदि।
- पुलिस, स्वास्थ्य, सूचना एवं जनसम्पर्क, पंचायतीराज, महिला एवं बाल कल्याण, ग्रानीण विकास व शिक्षा, प्रद्देशिक दुग्ध उत्पादक संघ आदि सरकारी विभाग भी महोत्सरव में सम्मिलित हुये।
- महिलाओं को अपने अनुभवों को बांटने, नई जानकारी हासिल करने, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने, यात्रा करने और अपने दृष्टिकोण में ब्यापक परिवर्तम लाने का अवसर मिला, जिसको वापस जाकर उन्होने अपने संघों में बताया।
- वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों व मंत्रियों से मिलकर उनकी इन भावनाओं को बदलने का अवसर मिला कि "महिलाओं की सम सामयिक मुदूदों पर कोम रूचि नहीं होती है।"
- महोस्सव पर लखनऊ दूरदर्शन द्वारा आधे घंटे की रिपोर्ट प्रसारित की गई। साथ ही अखबारों में भी इसे व्यापक रूप से स्थान मिला।
- महिला समाख्या राज्य व जिला स्तर द्वारा प्रकाशित बुकलेट,पोस्स्टर, हैण्डबिल आदि की बड़े स्तर पर मांग बढ़ी।


## संघ महिलाओं की प्रतिक्रियाएं

"मुझे आज तक इतना प्यार कभी नही मिला। एक साथ इतनी बहनों का प्रेम पाकर में खुशी से फूली नही समा रही हूँ"
"इतनी बड़ी संख्या में अपनी बहनों को एक साथ जोर-जोर से नारे लगते देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर कोई हमें जंजीर से भी बांधने की कोशिश करेगा तो हमारी ताकत से जंजीर भी टूट जाएगी।"
"शिक्षा मंत्री के साथ इतने बड़े मंच पर मुझ़े कुर्सी पर बैठने का मौका मिला क्षण भर के लिए में ऊंचदी दुनिया मैं उड़ गयी।"
"अभी तक यही सुना था कि मेले में बस खाने की चीजें मिलती है और वहां छेड़खानी होती है, लेकिन यहां का मेला एकदम अलग था, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा।"

## जेण्डर शोध एवं संसाधन केन्द्र

12 वर्षों के अपने गहन अनुभवों के आधार पर महिला समाख्या जेण्डर शोध एवं संसाधन केन्द्र के रूप में अपनी पहचान घना रहा है। इस संसाधन केन्द्ध द्वारा, जो अभी महिला समाख्या का ही भाग हैं, नारीवादी दृष्टिकोण से सहभागी प्रशिक्षण, शोध और महिलाओं की आवश्यकतानुरूप शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। संसाधन केन्द्र की इसी परिकल्पना को ध्यान में रखकर इसके पृथक रूप से निर्माण हेतु सरकार, सत्ता के मंचों तथा संस्थाओं/संगठनों से संपर्क किया जा रहा है। आशा है कि जेण्डर शोध एवं संसाधन केन्द्र द्वारा महिताओं के जीवन की गुणात्मकता में निश्चय ही अभिवृद्धि होगी।

कार्यक्मम से जुड़कर और इसके दीर्ध अनुभवों से कार्यक्ताओं की क्षमताएं और सामर्थ्य काफी बढ़ी हैं। सरकारी और स्वैच्छिक संस्थाओं के अनेक क्षेत्रों के सभी स्तरों के कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम की पहचान भी बन गई हैं। महिता समाख्या कार्यक्रम से उभरे कुछ सामर्थ्य बिन्दु निम्नवत् हैं -

- विकास के सभी क्षेत्रों, जिससे महिलाओं का जीवन प्रभावित होता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कानून और मानवाधिकार, आर्थिक सशक्तता, आदि, में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध होना।
- महिला मुद्दों की गहन समझ़, जिससे महिलाओं में तार्किक क्षमता का विकास हो, उनमें अपनी रुचि के अनुसार विकास प्रक्रिया से जुड़ने की सामर्थ्य उत्पन्न हो सके।
- सहभागी सीख और उस पर हुए कार्यों की समीक्षा, अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रक्रियाएं करना।
- अस्मिता की पहचान, स्वास्स्य, हिंसा, सामाजिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता और मानव प्रतिष्ठा से पूर्ण जीने का अधिकार जैसे मुदूदों पर जेण्डर आधारित शोध और सामुदायिक गतिविधियां करना।
- प्रशिक्षणों द्वारा प्रतिभागियों को जानकार, कुशल और दक्ष बनाते हुए उनमें जागरखकता उत्पन्न करना और समीक्षात्मक चिन्तन तथा कार्य करना जिससे जेण्डर समानता स्थापित हो।
- महिलाओं/किशोरियों और समुदाय की उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुदददों के प्रति सामूहिक प्रयास हेतु संगठित होने के लिये सहायता प्रदान करना। तथा उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिय सक्रिय संघर्ष की रणनीति तय करने में समर्थ बनाना।


## जेण्डर संसाधन केन्द्र के कुछ प्रमुख कार्य निम्नवत्व होंगे :

- सभी तरह के और हर क्षेत्र के महिता मुदूदों की गहन समझ द्वारा महिता समाख्या और सम्बन्धित उत्तररायी संस्थाओं की तकनीकी और व्यावसायिक दक्षताओं की बढ़ाना और उन्हें सुद्टढ़ करना।
- जेण्डर अभिमुखीकरण, दस्तावेजीकरण और सामग्री निर्माण संबंधी गतिविधियों हेतु दक्षता निर्माण, प्रशिक्षण अैर अन्य क्षेत्र स्तरीय जानकारी देना।
- संस्थागत विकास, नियोजन, प्रंधन, क्रियान्वयन, समीक्षा और मूल्यांकन करना।
- सामुदायिक गतिशीलता, अभियान संचालन, मुदूदों का समर्थन तथा सम्पर्क बनाने की क्षमताएं विकसित करना।
- जेण्डर डायगनोसिस, आवश्यकताओं के आंकतन, जेण्डर संवेदेत प्रबंधन, अनुश्रवण और मूल्यांकन, नीति निर्माण और मुद्दों तथा प्रयोगों के प्रसार में संस्थाओं/संगठनों की सहायता करना।
- गरीब और उपेक्षित महिलाओं की सहभागिता और पहचान बढ़ाकर, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे संसाधनों के लिये मोल-भाव कर सकें, अपने हितों और ख्वायत्तता की रक्षा कर सकें और तद्नुनुसार नीतियों में पररिर्वतन ला सकें।
- संस्थाओं के सहयोग से बालिका/महिला शिक्षा, अधिकार, महिला हिंसा, पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी, कानून, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे विषयों पर शोध और अध्ययन करना।
- समान विचार धारा वाले स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़कर महिला अधिकारों के लिये आवाज उठाना। हिंसा और समम्र्रदायिकता के विरोध में तथा खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, भूमि और जंगत के उत्पादों की प्राप्ति के आजीवन अधिकार और महिलाओं/बालिकाओं, दलितों, एकल महिलाओं और दूसरे सुविधाहीन समूहों के लिये अभियान चताना।

जेण्डर संसाधन केन्द्र के प्रमुख अंग



जुलूस सड़कों पर


जन जागरुकता के लिए महिला मुद्दों पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन


बेसिक शिक्षा मंन्री श्री बालेश्वर त्यागी दीप प्रज्जवलन द्वारा महोत्सव का उद्वघाटन करते हुए


निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पोस्टर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए


काब्य संध्या में उपसिथत कविगण

‘भहिता और हिंसा' प््डाल में संघ महिता प्रश्न करती हुई

‘महिला सशक्तिकरण-एक नजरिया’ संगोष्ठी में निदेशक, दी० द० उ० शो० संस्थान साहित्य का विमोचन करते हुए


महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री प्रभा द्विवेदी महिला पंचायत में उठे पुद़दों को सुनती हुई


समाज कल्याण मंत्री सुश्री प्रेमलता कटियार समापन समारोह में पुरस्कार वितरित करती हुईं


असीमिंत ऊँचाइयों तक पहुँचने की ललक


प्रतियोगिताएं भी आकर्षण का केन्द्र बनीं


प्रदेश के राज्यपाल श्री विष्णुकान्त शास्त्री से सीधा संयाद

बारह वर्ष पूर्व बनारस के सेवापुरी गांव के छोटे से मकान में महिला सशक्तता को समर्पित महिला समाख्या कार्यक्रम ने जो सफर आरंभ किया था, वह आज देश के दस राज्यों, साठ जिलों और हजारों गांवों को पार कर यूनेस्को के नोमा साक्षरता पुरस्कार तक पहुंच चुका है।

गांव से अंतर्राष्ट्रीय पुर्क्कार प्राप्ति के इस बारह वर्ष के इतिह्यास में तमाम मुददे आये, जहां समाख्या ने औरत को उसके सम्भानित अस्तित्य की पहचान दिलाने हेतु संधर्ष किया और उसके मानवाधिकारों की पैरवी करते हुए न्याय की इस लड़ाई में सार्थक पहिचान वर्ज कराई । गुजरे वक्त के इस सफर में जहां कुछ करके दिखाने का जोश, खुद को अस्तित्व में लाने का सुक्न, यादगार उपलब्थियां और सम्मान हैं, वहीं संघर्ष, अभ्यास, गलतियां, परीक्षण व संशोधन भी शामिल हैं, जिनके जरिये उन रणनीतियों व प्रक्रियाओं का निर्माण करना है जिससे महिलाओं को सशक्त किया जा सके क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कुछ करके फिर सीखना और सीखने का यही सर्वोत्तम तरीका भी है जिसे हमने खुदद करके महसूस भी किया है।

यहां तक आने के बाद यह अह्रसास हो रहा है कि महिला समाख्या से जुड़ी सफलताओं व असफलताओं को लोगों के साय बांटा जाये व अपने दायरे में सबका सहयोग समेट कर महिताओं को सक्रिय व संगठित कर उनमें छिपी व समायी संभावनाओं को उभारा जाये ताकि वे अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को प्रदर्शित कर सकें। यही नहीं उनके आत्मविश्वास व आत्मसम्मान को प्रेरित व प्रोत्साहित करके उनकी आत्मछवि को भी निखारा व पुष्ट किया जा सके ताकि लिंग से सत्ता तक हर भेद से ऊपर उठकर औरत बुलंद आवाज में खुद्य को ससम्मान परिभाषित कर सके।

निस्संदेह यह हमारे लिये प्रसन्नता से परिपूर्ण उपलब्धि होगी यदि महिता समाख्या अपने इन अनुभवों के आदान-प्रदान से महिला सशक्तिकरण के प्रयासों हेतु अन्य संगठनों/विभागों/व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करने में सफलता अर्जित कर पाता है। भविष्य में स्व सामर्थ्य व संसाधनों को समाख्या ने निम्नांकित बिंदुओं पर केंद्रित करने का निश्चय किया है।

- समाख्या की कार्यपब्दति, तरीके, प्रयोग, असफलता व सफलता का व्यापक स्तर पर अभिलेखन।
- अन्य सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण उपतब्ध कराना।
- महिलाधंनों से जुड़े मुदूदों की वकालत करना।
- शहरी तुथा ग्रामीण महिलाओं के हितों के संरक्षण हेतु राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर नीतिगताँ हस्तक्षेप करना।


जेण्डर संवेदनशीलता की राह में पुरुष भी - महिता समाख्या के न्यूज़लेटर पढ़ते हुए

- आवश्यक व महत्वपूर्ण महिला मुदूदों को सविस्तार व्याख्यायित करने हेतु शोध व अध्ययन करवाना।
- विकास के विभिन्न स्तरों पर लिंगभेद के सुददे को प्रमुखता से जठाना।
- सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं से लेकर आम अवाम तक सार्थक व सुदृढ़ नेटवर्किंग करना तथा दबाव समूह बनाना ताकि जनमत भी तैयार किया जा सके।
- महिला मुद्दों पर सहयोग लेने हेतु पुरूषों के साथ विशेष रूप से काम करना।
- पारम्परिक ज्ञान का संरक्षण व उनके स्यायी विकास हेतु प्रयास करना।

सन् 2000-2001 के सहस्त्राब्दि वर्ष में महिला समाख्या का यह प्रयास होगा कि ग्रामीण स्तरीय महिला संघों की क्षमता इतनी विकसित हो जाये कि वे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त कर, स्वनिर्भर हो कर अपने क्षेत्रीय उद्देश्यों को पूरा कर सकें और वे निम्नलिखित प्रयासों में सफल हो :

- महासंघ के माध्यम से महिलाओं के हितों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयास करना।
- 6 से 18 वर्ष के बच्चों ख्रासकर किशोरियों को शत प्रतिशत साक्षर बनाने हेतु शैक्षिक सुविधाओं की सुव्यवस्था व प्रबंधन हेतु प्रयास करना।
- कार्यक्षेत्र की कम से कम 10-20 प्रतिशत ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करना।
- किशोरी व महिला संघों के सहयोग से ग्रामीणों व अधिकारियों को संवेदनशील बनाना ताकि शिक्षा तंत्र को बेहतर स्वरूप दिया जा सके। सफल व प्रभावी साक्षरता अभियान हेतु सामग्री, संसाधन व वैकल्पिक संचार माध्यमों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना।
- पंचायतों के साथ प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से स्थानीय स्वशासन की स्थापना तथा पंचायत में सुदृढ सहयोग देना।
- 100 प्रतिशत नामांकन तथा विद्यातयों में बच्चों विशेष रूप से किशोरियों के स्थायित्व के. माध्यम से शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हुतु प्रयास करना।
- महिलाओं और किशोरियों में जीवन कौशल प्रशिक्षण, नवीन सीखने तथा सूचना, शिक्षा , संचार के माध्यमों से साक्षरता तथा निरन्तर शिक्षा को प्रोत्साहन देना।
- महिला स्वास्थ्य की आवश्यकताओं, रोकथाम के उपचार, परम्मरागत चिकिस्सा एवं सम्पूर्ण स्वाश्थ्य केन्द्रों के रूप में नारी संजीवनी केन्द्रों को प्रोत्साहन देना।
- नारी अदालतों की सामाजिक न्याय प्राप्ति के केन्द्रों के रूप में स्थापित करना और उसके लिए पुलिस एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से पूर्ण सहयोग प्राप्त करना। सभी संघों में सामाजिक न्याय की प्राप्ति एवं कानून की स्थापना हेतु कानूनी शिक्षा का प्रसार करना।
- संघों में कार्यकमों के विश्लेषण, चयन, तथा निर्णय की क्षमताओं को देखते हुये, उनमें सूचना, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु पारस्परिक जुड़ाव बनाना, उनकी संसाधनों तक पहुंच एवं उन पर नियंत्रण बढ़ाना। स्वयं उत्पादित वस्तुओं के प्रबन्धन एवं विक्रय में संघों को सक्षम बनाना।

महिला समाख्या के सामने संघों को महिला मुद्दूं पर उनके द्वारा चलाये गये संघर्ष को दृढतापूर्वक जारी रखने के लिये एक सशक्त महासंघ के रूप में स्थापित करने में सहायता करना एक बड़ी चुनौती है। आगामी वर्षों में कार्यक्रम के स्थायित्व को ध्यान में रखकर महिला समाख्या स्वयं को पुनर्परिभाषित करेगी। इस आधार पर संघों में, राज्य तथा जिलों के स्तर पर कार्यक्रम का ढाँचा, क्रियान्वयन ईकाई की अपेक्षा, एक संसाधन सहयोग केन्द के रूप में उभरेगा।

महिला समाख्या उ०प्र० निम्नलिखित प्रयास करेगी :

- प्रशिक्षणों के माध्यम से ब्लाक संसाधन केन्द्र तथा संघों की क्षमताओं तथा कुशलताओं का विकास करना।
- स्थानीय तथा क्षेन्रीय स्तर पर संधों तथा अन्य संस्थाओं, नारीवादी विचारकों, सरकारी विभागों तथा विकास संस्थाओं के मथ्य जुड़ाव बनाना।
- संघों की पंचायत में भागीदारी बढ़ाने हेतु उन्हें सशक्त बनाना, उदमिता विकास, प्राक्तिक संसाधनों का प्रबंध एवं पुर्डत्पादन, परम्परागत एवं कैकल्पिक चिकिस्ता
- पद्धतियों का विकास एवं स्वास्थ्य देखभाल, खाद्यान्न सुरक्षा, बैंकिग तथा वित्तीय प्रंंधन एवं सरकारी विकास कार्यक्रमों तक पहुंच बनाना।
- महिलाओं के मुद्दों पर समझ़् बनाना कि वह किस प्रकार उनके जीवन को प्रभावित करते हैं ताकि वह महासंघ के माध्यम से उचित कदम उठाने के लिये रणनीति बनाने में सक्षम हो सकें।



## नीतिगत हस्तक्षेपः

महिता सशक्तिकरण वर्ष के तहत महिला समाख्या को उ०प्र० सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा राज्य के लिये महिला नीति निर्माण हेतु आमंत्रित किया गया। सरकारी विभागों, विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के जुझ्सारू कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, गांव स्तरीय संघ महिलाओं एवं महिला समाख्या के राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय सन्दर्म समूह के सदस्यों तथा सहयोगिनियों के साथ गहन विचार-विमर्श तथा परिचर्चा प्रक्रिया द्वारा इस नीति का प्रारूप तैयार किया गया। इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि हर स्तर तथा हर क्षेत्र की महिलाओं के पक्ष को श्रामिल किया जा सके, जिससे यह नीति उ०प्र० में महिलाओं की स्थिति को सुद़ क़ करने में व्यापक रूप से प्रगतिवादी दृष्टिकोण से युक्त हो। यह प्रारूप पत्र अगस्त माहे में राज्य सरकार को सींप दिया गया है।

## सशक्तिकरण, एडवोकेसी एवं मीडियाः

समय-समय पर व्यापक रूप से महिला समाख्या को समाचारपन्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में स्थान मिलता रहा है। राज्य स्तर पर आयोजित कुभभ मेले तथा महिला सशक्तिकरण महोत्सव के कारण महिला समाख्या मीडिया तक विस्तृत पहुंच और प्रभाव बना पायी है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रेस नियमित रूप से समय-समय पर जिलों को गतिविधियों को स्थान देता रहता है। इसी के साथ-साथ आकाशवाणी, दूरदश्शन तथा अन्य चैनल भी महिला समाख्या के संघों द्वारा विभिन्न मुददों के बारे में किये गये प्रयासों को प्रसारित कर रहे हैं।

इसके पूर्व मीडिया तथा जनसामान्य में महिला समाख्या की छवि महिलाओं के लिए चल रहे अन्य कार्यक्रमों जैसी ही थी। उनकी सशक्त महिला की अवधारणा में केवल नारे लगाने वाली, पुरुष विरोधी, उअ्श्रूंखल, पारिवारिक विषटन को बढ़ाने वाली महिलाएं आती थीं। परन्तु विभिन्न प्रेस वार्ताओं, क्षेत्रीय भ्रमण तथा विचारों के आदान प्रदान से मीडिया से जुड़े लोगों ने यह अनुभव किया कि महिला समाख्या कार्यक्रम की एक विशिष्टता कार्यक्रम की रणनीति और क्षमताएं हैं जो इसे औरों से भिन्न रूप में स्थापित करती है।

आज महिला समाख्या ने अपनी एक मीडिया टीम बनाई है और मीडिया के साथ संयोजन द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में मीडिया का दायरा तथा दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया है। अतः मीडिया अब अवसरहीन ग्रामीण महिताओं की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं, स्वास्थ्य के प्रति जागररकता, सामाजिक न्याय, समान नागरिक अधिकारों तथा


उ० प्र० की महिला नीति प्रारूप विकास में सरकारी - स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता
उन्हें एक स्वतंत्र जागरूक स्वायत्त नागरिक के रूप में प्रस्तुत करने लगा है। मीडिया में महिला समाख्या के जिलों के कार्यक्रम, महिलाओं के विचार, उनके संघर्ष, अनुभवों और सफलताओं की झलक स्पष्ट होने लगी है।

महिला सशक्तिकरण महोत्सव के दौरान महिला समाख्या के 16 जिलों से राजधानी लखनऊ में आयी हुई संघ महिलाओं के बारे में समाचार पन्नों में लगभग 100 लेख तथा समाचार प्रकाशित हुए तथा दूरदर्शन ने महिला सशक्तिकरण महोत्सव पर मार्च माह में आधे घंटे का कार्यकम प्रसारित किया। महोत्सव में नित्य होने वाली गतिविधियों, महिलाओं के साक्षात्कार, राजभवन में राज्यपाल से भेंट के साथ ही साथ महिला एवं बाल कल्याण मंत्री को महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए दिये गये ज्ञापन के संबंध में तथा महोत्सव की समीक्षा से लेकर महिता समाख्या द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग को राज्य की महिला नीति प्रारूप प्रस्तुत करने तक प्रत्येक गतिविधि को मीडिया ने समुचित स्थान प्रदान किया है ।

मीडिया और हम


तालिका 25


कैमरे में कैद होती संघ शक्ति

# मिलकर हम नाचेंगे, गायेंगे ज़िदणी अपनी बनायेंगें 

 90eमहिला समाख्या उत्तर प्रदेश
3/8-9 प्रकारुपस्म् गामतीनगर लखनऊ
आर्थिक चिट्ठा दिनांक 31 मार्च 2001


महिला समाख्या उत्तर प्रदेश
3/8-9 प्रकागुग़म्म गोमतीनगर लख़नऊ।
31 माच्च 2001 को समाप्त हुए वर्षं के लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता


मुम्ब्बन्धत तिधि को जार्ग़ ऱिगांट्ट पर आधारित
क्ते जी० पा० गुप्ता एण्ड कं०

स्थान : लखनऊ
दनाक: 24 חui 2001



एव सदस्य साँचव कायकारणा सामात माहला समाख्या सामात उ०प्र०

## महिला समाख्या उत्तर प्रदेश

3/8-9 पत्रकाग्युरम् गोमतीनगर लखनक
31 मार्च 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता


सम्ब्बनित्तित तिथि को जाग़ सिपोंट पर आधारित
कृते जी० पी० गुप्ता एण्ड कं०

स्थान : लखनऊ
पनाक • 240002001


पाटनर
(मंजू अप्रवाल)
राज्य परियाजना निदेशक
एव सदग्य सांचव कायकारण्या सामात माहला समाख्या सामात उ०प्र०
अनुदेशिका

जत्था
खुली बैठक
किशोरी
किशोरी संघ
लोक अदालत
संघ
क्लस्टर संघ
महासंघ
महिता साक्षरता केन्द्र महिला शिक्षण केन्द्र नारी अदालत

पंचायतीराज
प्रथान
सहेली सहयोगिनी
ठिकाना
फड़
वन पंचायत
जिला परिषद

| ए०एन०एम० | (आक्जलरी नर्स मिडबाइफ) सरकारी पतालों से सम्बद्ध |
| :--- | :--- |
| म०डी०एम० | महितास्थास्थ कर्मी |
| अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट |  |

शिक्षा केन्द्र की अध्थापिका
जड़ी-बूटी से तैयार औषथियों का ज्ञान रखने वाली महिलाएं
समुदाय को प्रेरित करने हेतु जुबूस
गांव की आम सभा, जिसमें सभी भाग लेते हैं
12 से 18 आयु वर्ग की लड़कियां
किशोरियों का समूह
गांव के व्यक्तियों बारा संचालित अनौपचारिक अदालत गांव स्तर पर महिलाओं का समूह
4 से लेकर 15 गांवों की महिलाओं का समूह
विभिन्न संघों का $\{30$ से 80$\}$ ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन महिलाओं और किशोरियों की शिक्षा हेतु स्थान महिलाओ/किशोरियों के लिये आवासीय शिक्षण का स्थान महिलाओं द्वारा संचालित गांव और ब्लॉक स्तर की अनीपचारिक अदालत
पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित स्थानीय ग्राम सभा की व्यवस्था
गांव की मुखिया
महिला शिक्षा केन्द्र की अध्यापिका
10 गांवों की समन्वयक
महिलाओं की अपननी जगह, संघ और गांव के लोगो के श्रमदान है 'न्ना समाख्या के अनुदान से निर्मित कपड़े पर ग्रित चित्रित कथा या चित्र स्थानीय P. स्साथनो का प्रबंधन और नियंत्रण पंचायतों ©

## शब्द संकत

(आक्जलरी नर्स मिडवाइफफ) सरकारी ग्तालों से सम्बध्ध महिला स्वास्थ्य कर्मी अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट

बी०डी०सी०
बी०जी०ए०
बी०एस०ए०
सी०आर०एस०
डी०आई०यू०
डी०पी०ई०पी०
जी०आई०ओ०
आई०सी०आर०डब्न्यू०
जे०आर०पी०
केयर
के०एस०एस०
नाबार्ड
एन०वाई०के०
पी०एच०सी०
पी०आर०ए०
पी०आर०आई०
पी०एस०बी०
आर०पी०
सेवा
एस०एस०के०
एस०एस०पी०
यू०एन०डी०पी०
वी०ई०सी

खंड विकास समिति हरित शैवाल (जलीय खरपतवार)
बेसिक शिक्षा अधिकारी
कैथोलिक रिलीफ सर्विसेज \{एक संस्था\}
जिला कार्यकम इकाई
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
भारत सरकार
अंतर्राष्ट्रीय महिला अनुसंधान केन्द्र
जूनियर संदर्भ व्यक्ति
एक अंतराष्ट्रीय सामाजिक विकास संगठन
किसान समाख्या समूह
कुषि एवं ग्राम्य विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक
नेहरू युवा केन्द्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
ग्राम्य जानकारी की सहभागी पछति
पंचायती राज संस्था
फास्फेट को घुलनशील बनाने वाला बैक्टीरिया
संदर्भ व्यक्ति
महिला स्वरोजगार हेतु संगठन \{एक संस्था\}
सहभागी शिक्षण केन्द्र
वरिष्ठ पुलिस अथीक्षक
यूनार्देटड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम \{एक कार्यक्रम\}
ग्राम शिक्षा समिति

## कार्यकानिणी अमिति के अदुस्यों की सूची

| प्रमुख संचिव \{शिक्षा\} अध्मक्ष | सचिव बेसिक शिक्षा | सुश्री कामेश्वरी | प्रतिनिधि |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| उ०प्र० सरकार, लखनऊ | उ०्र० सरकार, लखनऊ | सदस्य, राष्ट्रीय संसाधन समूह | वित्त |
| रांष्ट्रीय परियोजना निदेशक महिला समाख्या | सचिव | डेव० परामर्शी, हैदराबाद | उ०प्र० सरकार, लखनळ |
| भारत सरकार, नई दिल्ली | महिला कल्याण एवं बाल विकास | निदेशक | प्रतिनिषि |
| अनुसचिव | उ०्र० सरकार, लखनक | महिला एवं बाल विकास पुष्टाहर | ग्रामीण विकास |
| मानव संसाधन विकास मंत्रालय | सुश्री रेनुका मिश्रा | उ०प्र० सरकार, लखनऊ | उ०प्र० सरकार, लखनऊ |
| भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य, राष्ट्रीय संसाघन समूह | निदेशक | जिला कार्यक्रम समन्वयक |
| वित्त सल्ञाइकार | निरंतर,नईई दिल्ली | बेसेक शिक्षा | महिला समाख्या, |
| मानव संसाथन विकास मंत्रालय | सुश्री कल्याणी मेनन सेन | उ०प्र० सरकार, लखनक | उ०प्र०, लखनऊ |
| भारत सरकार, नई दिल्ली | सदस्य, राष्ट्रीय संसाघन समूह | निदेशक | राज्य परियोजना निदेशक |
| राज्य परियोजना निदेशक | यू०एन०डी०पी०, नई दिल्ली | वैकल्पिक एवं रचविपूर्ण शिक्षा | [सदस्य, सचिव\} |
| सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद उ०प्र० सरकार, लखनऊ | सुश्री सूना बैनर्जी <br> सेवा, लखनऊ | उ०प्र० सरकार, लखनऊ | महिला समाख्या, उ०प्र० लखनऊ |
| उत्तर प्रदेश <br> सहारनपुर <br> 30 भगवती कालोनी, कोत्वाली के सामने <br> बेहट रोड सहारनपुर <br> फोन : O132-664250 <br> फैक्स : 0132-713050 <br> सीतापुर <br> शिवपुरी कालोनी, निकट होमगार्ड आफिस सीतापुर <br> फोन : O5862-43761 <br> फैक्स : 05862-44586 <br> गोरखपुर <br> मकान न०० बी-689 ख्वामी दयानन्द नगर, <br> निकट श्गास्त्री नगर चौराहा <br> गोरखपुर <br> फोन : O551-260138 <br> फैक्स : 0551-331656 <br> चित्रक्ट <br> 427/38-2 रामपुरी, पुरानी बाजार, चित्रक्ट <br> फोन : ©5198-35511 [पी०पी०] <br> फैक्स : 05198-35420 | हमाके | ठिकाने ) | उत्तरांचत |
|  |  | प्रतापगढ़ | पौड़ी गढ़वाल |
|  | 83/63 ए०आर०वी० रामचरन दास रोड बलरामपुर हाऊस, इलाहाबाद <br> फोन : 0532-440724 <br> फैक्स : 0532-441813 औरया | कृष्णा बाबू का हाता, खानसामा का पुरा, आलापुर, कालाकाँकर, | पो० बा० नॅ०सी-7, निकट-ल्रीसा डिपो, |
|  |  | प्रतापगढ़ |  |
|  |  | मऊ |  |
|  |  | एफ०-126, आफीसर्स कालोनी, |  |
|  | 100 ठठराई, निकट शुभला फार्मेसी औरेया | एoडी०एम० आवास के सामने, सिबिल लाइन्स, मऊ | $\cdots$ |
|  | फोन : 05683-45043 | फोन : 05472-29779 |  |
|  | फैक्स : 05683-44913 | मुजफ्फरनगर |  |
|  | वाराणसी | द्वारा- श्री बानू सिंद् [पूर्व विदायक\} |  |
|  | एस० 24/3,ए०-5, के०-4, | मो० माजरा, माजरा रोड |  |
|  | महावर नगर, निकट डाक्टस कालोनी टकटक्षुर, वाराणसी | शामली, मुजफ्फरनगर <br> फोन : 01398-50199 |  |
|  | फोन : 0542-347574 | फैक्स :01398-53950 | : |
|  | फैक्स : 0542-348444 |  |  |
|  | जीनपुर 145 , | प्लाट नं०-2 द्वारिखि इनकलेए, कृष्या नगर |  |
|  | मकान नं० 145, मोहल्ला-सैययद बरहा, | मशู้रा |  |
|  | मघुली शहर जननपुर | कोन : 0565-42457t |  |
|  | फोन : 05454-72020 |  |  |

राज्य कार्यालय : महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश्श 3/8-9, षत्रकास्युरम, "मतीनगर, लाख्बनऊ 226010
वुर्बिक किपोंर्ट 2000-200



[^0]:    In Pauri the Kishori Sanghas have emerged as local resource groups for technical trainings on:

    - stove and pressure cooker repair
    - compost pit preparation
    - fruit preservation
    - screen printing
    - bio-diversity and conservation
    - prevention of environmental pollution through plastic bag callection and their re-use as mats etc.

[^1]:    युनाईरेडे ब्नाक प्रि-्टर्स, लंखनऊ द्वारा मुद्रिता

[^2]:    

[^3]:    औरैया के वासी भगेता संब महिता ने कहा, "मेरे लड़क की शादी में मेरी देवरानी से सारे शुभ कार्य करवाये गये। मेरा बहुत अरमान था कि अपने बेटे की शादी में सजें, संवरें। लेकिन मैं ऐसा नही कर पायी। हमे अपने अकेले \{विधका\} होने का बहुत दु:ख हुआ ।"

[^4]:    "हम भी महिला स्माख्या के सदस्य बेन गये हैं इसलिए हम भी महिला समाख्या की गतिविधियों में भाग त्बेना चाहते हैं तथा मेंिता समाख्या का कार्यालय देखना चाहते हैं।"

    बनारस संघ बैठक में पुरुषों का कथन

