**برنامج "عزيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــة"**

**تحت شعار "من جديد نغلبو الكوفيد"**

يندرج مشروع "عزيمة في اطار الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وهو يهدف الى التصدي من تداعيات سرعة انتشار هذه الجائحة وحماية المواطنين من خطر العدوى .ويعتبر هذا المشروع برنامجا وطنيا بإشراف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بالشراكة مع بعض الوزارات الأخرى ومكونات المجتمع المدني الوطني والدولي .وقد بدا البرنامج بالتعاون أساسا مع وزارتي التربية والصحة في اطار مواصلة الشراكة مع المنظمات الوطنية لمعاضدة مجهودات الدولة لتامين العودة المدرسية 2020-2021 في احسن الظروف بحماية التلاميذ والاطار التربوي والإداري والاولياء من الإصابة بفيروس كوفيد 19 وذلك بالمساهمة في توفير بعض أدوات الوقاية وبالتعريف والتوعية والتحسيس بالبروتوكول الصحي لوزارة الصحة لدى التلاميذ والاولياء خاصة بهدف حسن تنفيذه وعدم تأويله بصفة خاطئة. هذا وقد اعطى السيد رئيس الحكومة موافقته على توسيع مجال هذا البرنامج وإطلاق حملة كبرى بالشراكة مع كل الهياكل العمومية المعنية ومختلف مكونات المجتمع المدني ليشمل فضاءات أخرى وفئات متنوعة .

**1/-محاور البرنامج:**

يشتمل البرنامج على أربعة محاور أساسية تتوزع على النقاط التالية:

* تعميم وسائل التنظيف والتعقيم والتطهير للوقاية من الاصابة بفيروس كوفيد19 بتجميع كل وسائل الوقاية من الاصابة بالفيروس (صابون عادي وسائل، الجفال، مواد تعقيم وتطهير، كمامات، مقياس الحرارة، مواد التنظيف) ثم توزيعها في اطار حملات بالفضاءات المدرجة بالبرنامج و بمقرات الهياكل العمومية والمنظمات الوطنية والجمعيات الشريكة او عن طريق التوزيع مباشرة porte à porte.
* التوعية والتحسيس بضرورة احترام البروتوكول الصحي لوزارة الصحة. ويكون ذلك اما من خلال العمل الميداني بالحث وجوبا على لبس الكمامات وغسل اليدين بصفة منتظمة ودورية واحترام التباعد الجسدي وقيس الحرارة عند الشك وتكريس حسّ المواطنة والمسؤولية واحترام الآخر وخاصة المصاب بفيروس الكوفيد او من خلال خطة اتصالية تتمثل في تغطية اعلامية موجهة باعتماد مختلف وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
* حماية الفئات الهشة (المسنين –المصابين ببعض الامراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة فاقدي المناعة –المصابين بفيروس كوفيد 19 وغير المقيمين بالمؤسسات الصحية ) من تداعيات جائحة الكورونا ، و المرافقة النفسية والميدانية لهذه الفئة من المجتمع (التنقل عوضا عنهم، قضاء شؤونهم، تقديم الإعانات، تقديم وسائل الوقاية والتعقيم، التنقل للإدارات لتسهيل شؤونهم.
* تثمين البحث العلمي ودعم مبادرات وابتكارات المجتمع المدني الهادفة إلى التصدي لفيروس الكورونا اما بالمساعدة على تمويلها أو توجيهها الى الجهات العمومية المعنية سواء في مجالات التكنولوجيا الحديثة أو في المجال الطبي أو حتى التطوعي وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية وكذلك استغلال كل التقنيات التي يضعها ناشطو المجتمع المدني على ذمة اللجان الجهوية لبرنامج عزيمة كالتطبيقات الاعلامية ووسائل التواصل الحديثة وابتكارات فنية تترجم أهداف البرنامج.

**2/-شركاءالبرنامج:**

* **الهياكل العمومية:** - الهياكل العمومية المدرجة في البرنامج (وزارة الداخلية، وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة المرأة والاسرة وكبار السن، وزارة الشؤون المحلية والبيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب والرياضة والادماج المهني، وزارة الشؤون الدينية).
* **المنظمات الدولية الشريكة في البرنامج** (برنامج للأمم المتحدة الانمائي PNUD، منظمة الامم المتحدة للمرأة ONU FEMMES، منظمة الامم المتحدة للطفولة UNICEF)
* **نشطاء المجتمع المدني**: شبكة متطوعي "عزيمة"، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر التونسي، الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، المنظمة الوطنية للطفولة التونسية المصائف والجولات، الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، الجمعية التونسية لطلبة الطب، جمعية مبدعون من اجل السلام، تعاونية الحوادث المدرسية والجامعية، جمعية club pathéra، برنامج كوفيدار، جمعية lions club Tunisie و جمعية الاطباء النفسانيون في العالم-تونس.
* **بقية الجمعيات** المنتصبة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي الراغبة في المشاركة في البرنامج.
* مشروع "أنا بديت” لتثمين عمل وانشطة الشباب ما بين 15 و35 سنة والاعلان عن فتح باب التسجيل على عنوان الالكتروني www.enabdit.com وفتح الافاق امامهم وذلك ابتداء من 08 ديسمبر إلى غاية27 ديسمبر 2020 وهو يتمثل في اطلاق مسابقة لفائدة الشباب المذكور الذين قاموا او بصدد القيام ببعض المبادرات او الاختراعات واختيار 24 تجربة تشمل كافة الولايات بهدف نشر القيم الكونية لحقوق الانسان .وتتميز هذه المبادرات بتنوعها وكونها فريدة من نوعها يكون تأثيرها على مختلف الشرائح الاجتماعية وتتسم بالديمومة وقابلة للإنجاز في المناطق الأخرى للبلاد. هذا وسيتم تبني هذه المبادرات وفتح الافاق امامها و اسناد جوائز للفائزين منها.

.