**VIDEO 8**

**جلسة مناقشة تقرير لبنان الوطني الثالث**

**ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان**

**كلمة سعادة قاضي عبد الله أحمد**

**مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية**

**بيروت، في ٨/١/٢٠٢١**

لا يكفي أن نعترف بالحقوق، فيجب أن نساعد المواطن على الوصول إلى هذه الحقوق، والحصول عليها. ففي وزارة الشؤون الاجتماعية، عندما نتحدث عن حقوق نتحدث عن خدمات.

فنحن نعمل اليوم على إيصال هذه الخدمات إلى المواطن، وإلى المقيم على الأراضي اللبنانية بأبسط الاجراءات، ونعمل على تبسيط الاجراءات للوصول إلى هذه الخدمات على نظام أتمتة أي Automation في وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى نظام تقييم ورصد وأيضاً، وعلى مشروع الهدف منه مكافحة الفساد القطاعي. إضافة الى ذلك، نعمل على اعادة توزيع مراكز الخدمات الإنمائية على كافة الأراضي اللبنانية، وفقاً إلى معاييرعلمية، وإلى انشاء نظام ربط بين مراكز الخدمات الإنمائية، والجمعيات التي تقدّم خدمات متخصّصة، بحيث أن الخدمة التي لا تقدمها الوزارة في مراكز الخدمات الإنمائية، تحال إلى الجمعيات التي تقدّم خدمات متخصصة للحصول على الخدمة.

كذلك، نعمل على استراتيجيات عديدة، منها "الاسترايجية الوطنية لحماية المرأة والطفل" بهدف حماية الأطفال المعرضين للخطر، وأيضاً الأطفال المخالفين للقانون، وبهدف حماية المرأة. وهذه الاستراتيجية تبعتها استراتيجيات أخرى لها علاقة منها بمكافحة تزويج الأطفال، و"إستراتيجية لتنمية الطفولة المبكرة."

كما عملت الوزارة على "الاستراتيجية الوطنية لكبار السنّ"، ونعمل اليوم على الاستراتيجية الوطنية للأشخاص المعوقين.

إضافةً إلى ذلك، نعمل أيضاً على "استراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية"، بهدف مكافحة خاصةً الفقر، ومن مشروع الفقر الذي انشئناه في وزارة الشؤون الاجتماعية منذ العام ٢٠١٠، نريد اليوم أن نستهدف ما لا يقل عن ٢٠٠.٠٠٠ أسرة، سواء من خلال دعم مادي، وأيضاً من خلال المساعدة الصحية والمساعدة التربوية، وأيضاً من خلال مساعدات وخدمات اجتماعية.

وكذلك، في موضوع انفجار مرفأ بيروت، ساعدت الوزارة الأسر، خاصةً أسر كبار السن وأسر المعوقين، وقدمت الكثير من المواد الغذائية والمساعدات العينية، إضافةً إلى الدعم النفسي والاجتماعي، خاصةً إلى الأطفال والنساء.

أما في موضوع النازحين السوريين، فنحن اليوم نعمل مع المجتمع الدولي على مساعدة هؤلاء النازحين السوريين على تخطي المرحلة الصعبة من النزوح وعلى تخفيف قدر المستطاع من التوتر بينهم وبين المجتمع المضيف، وعلى مساعدتهم في كافة الخدمات الاجتماعية الممكنة.