**العمل العالمي (3):**

 **المناصرة الافتراضية لدعم النسّاء والفتيات ومجتمع الـ (LGBTI )**

مِن المُدن الصناعية امتدادًا إلى مُستوطنات السّكان الأصليين الرّيفيّة، يتعرّضُ النّساء والفتيات والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسيْن (LGBTI) إلى مجموعةٍ من الممارسات التّمييزية وانتهاكات حقوق الإنسان بسببِ نوعهم الاجتماعيّ و/أو هويّتهم الجنسانيّة و/أو تعبيرهم الجنساني و/أو ميولهم الجنسيّة. وبحسبِ منظّمة العفو الدّوليّة، فإنّ 76 دولة تُجرِّم مُمارسة الأفعال الجنسيّة بَيْن بالِغَيْنِ مِن الجنس نفسه، وإنّ 10 دولٍ تحكم بإنزالِ أقصى عقوبة أي الإعدام على مُمارسة الأفعال الجنسيّة بينَ بالِغَيْن من الجنس نفسه.

أمّا التمييز والعنف القائمَان على أساس النوع الاجتماعي، فتُكرّسهما قوانين وأعراف ومعتقدات تسودُ في أرجاء العالم وتنكرُ للنساء والفتيات حقوقهنّ. فالأفكار النمطيّة والأعراف المتعلّقة بالنوع الاجتماعي هي المسؤولة عن كثيرٍ من أشكالِ العنفِ والنّبذ وضآلة الفرص الّتي تعانيها النّساء والفتيات حولَ العالم. وقد أفادَت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنَّ حوالى 736 مليون امرأة – أي امرأة واحدة من أصلِ ثلاث نساء- قد تعرّضت للعنف البدني على يد العشير، أو للعنف الجنسي على يدِ غير العشير، أو لِكلَيْهِما، وذلكَ مرّةً واحدةً على الأقل خلالَ حياتها (أي ما يُعادل 30 في المئة من مجموع النّساء البالغ عمرهنّ 15 سنة فما فوق)، علمًا أنّ حصيلةَ الإحصاء هذه لا تأخذ التّحرّش الجنسي في الحسبان.

بالإضافة إلى ذلك، فقد ألقَى الوباء العالمي كوفيد أثرًا وازنًا على النّساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيْن، وجعلهم أكثر عرضةً للانتهاكات والإساءات وانعدام المساواة الاقتصادية. وإلى جانبِ بلوغِ العنف الأسري مستوياتٍ أعلى خلال فترات الإغلاق العامّ في العالم أجمع، عمدَت الأنظمة الاستبداديّة والأحزاب السّياسيّة المُحافظة إلى إحكامِ سلطتها من خلالِ تبرير التّمييز وذلكَ باسم الأخلاقِ أو الدّين أو العقيدة، وهو الأمر الّذي أفضى إلى تنامي الوصم بالعار على الصّعيد الاجتماعي، والازدراء الأخلاقي والتّحيّز والتمييز والعنف بحقّ النساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيْن.

في هذا الصدد، يُقيم التحالف الدّولي لمواقع الضّمير من 14 حتّى 16 أيلول/ سبتمبر **من العام 2021**، الورشة العالمية الثّالثة والأخيرة تحت مُسمّى "تحدّي التّحيّز ضد النّساء والفتيات ومجتمع الـ **LGBTI". و**ستجمعُ ورشة العمل مواقع الضّمير وأفراد المجتمع من حول العالم من أجلِ إقامة علاقة تحالفيّة ووضع الاستراتيجيات المُشتركة الّتي من شأنها مناهضة التمييز المنهجي، وسوء المعاملة والعنف الذي تُلحِقُه أشكال التّحيّز تلك بالنّساء والفتيات وأفراد جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيْن اليومَ.

ومن أجلِ بلوغ هذه الغاية، ستُقدّم ورشة العمل توليفةً تشملُ ندواتٍ بمشاركةِ مواقع ضمير عالميّة ودراسات حالاتٍ وحلقاتٍ تدريبيّة وجلساتٍ بقيادةِ المجتمع المحلي ترمي إلى التّصدّي للقوانين والممارسات التمييزيّة الّتي تقمعُ النّساء والفتيات والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسيْن. هذا وستصبّ الجلساتُ التّركيزَ على تعدّد العوامل و/أو الأسباب الجذريّة المؤدّية إلى العنفِ والتمييز المُمارس بحقّ الأفراد، والقائم على أساسِ نوعهم الاجتماعي، وهويّتهم الجنسانيّة وتوجههم الجنسي، علمًا أنّ منتهى الأهداف في ذلكَ كلّه، هو وضع مشاريع مُجدية وإقامة حملات مناصرة من شأنها أن تُعمّمَ ثقافةَ التّسامح والاحترام وتساوي الجميع في الحقوق.

**العمل العالمي (3): المناصرة الافتراضية لدعم النساء والفتيات ومجتمع الـ((LGBTI**

15 تشرين الأوّل / أكتوبر – 17 كانون الأول / ديسمبر 2021

بناءً على المناقشات التي سيتم إجراؤها والدروس المستفادة والمهارات المكتسبة من ورشة العمل العالمية **"تحدّي التّحيّز ضد النّساء والفتيات ومجتمع الـ “LGBTI**، ستقوم عشرة مواقع مختارة للضمير بتطوير حملة مناصرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حملة مناصرة رقمية لتسليط الضوء على التحيزات الشائعة حول المرأة أو أفراد مجتمع الـ LGBTI في سياقها.

و تهدف منح المشاركة المجتمعية التّي تندرجُ جميعها تحتَ عنوان **"**المناصرة الافتراضية لدعم النساء والفتيات ومجتمع الـ “(**LGBTI)**إلى تزويد عشرة أعضاء مختارين بالمهارات العملية لإطلاق حملات مناصرة محلية منخفضة التكلفة وعالية التأثير تسلط الضوء على التمييز وتزيد التفاهم وتعزز مستويات جديدة من التماسك الاجتماعي لهذه المجموعات.

بعد ورشة العمل الافتراضية، سيقوم أعضاء مختارون بإجراء حملاتهم المحلية بدعم من موظفي التحالف. وقد تشمل حملات المناصرة وسائطَ مثل وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق WhatsApp والوسائل المسموعة والمرئية للوصول إلى جمهور معين، بما في ذلك الشباب والقادة المجتمعيين و/أو السكان المحليين. و بعد مضي أربعة أسابيع، سيلتئم المشاركون عبر الإنترنت لمناقشة حملاتهم وتبادل النصائح في شأنها. وستُنشرُ حملات المُناصرة، حالَ الفراغ من إعدادها، على منصات التحالف على مواقع التّواصل الاجتماعي، وستوضعُ كلّها في متناول أعضاء التحالف كافة عبرَ [مركز الموارد](https://www.sitesofconscience.org/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF/) الخاص به، حيثُ يسهلُ تنزيلها علّها تكون مصدرَ إلهامٍ لإقامة مشاريع مماثلة موجّهة للشباب في المجتمعات حولَ العالم.

وفي ختامِ برنامج المنح، سيحضر الأعضاء المُشاركون جميعهم اجتماعًا افتراضيًّا حتّى يتبادلوا النتائج المُحرزة والعبر المُستخلصة ويُناقشوا أثرَ الحملات في مجتمعاتهم. وفي هذه الجلسة، سيُقدَّمُ الدّعمُ للأعضاء حتّى يواصلوا بذل جهودهم الآيلة إلى إعداد المزيد من البرامج الشاملة على الصّعيد المحلي.

لمحة عامة

في إطار العمل العالمي المُعنون **"**المناصرة الافتراضية لدعم النّساء والفتيات ومجتمع الـ **(LGBTI)"،** سيحصل عشرة أعضاء مختارين على منح بقيمة 1050 دولارًا، إضافة إلى مشاورات فردية مع موظفي التحالف والأعضاء الآخرين لإعداد حملة مناصرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حملة مناصرة رقمية ترمي إلى تسليط الضوء على التحيزات الشائعة ضد المرأة أو مجتمع الـ LGBTI. وستطلق حملات المناصرة في **يوم حقوق الإنسان** (الّذي يقع في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر من العام 2021).

* المشاركون**:** 10 أعضاء من مواقع الضمير
* مدة المشروع**:** تسعة أسابيع
* الجدول الزمني**:** 15 تشرين الأوّل/ أكتوبر – 17 كانون الأول / ديسمبر 2021
* آخر موعد للتقدّم بالطّلبات**:** 30 أيلول/ سبتمبر 2021

#### الجدول الزمني

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الرّقم** | **العمل المطلوب إنجازه** | **التاريخ** |
| **1** | حضور ورشة العمل (3) – تحدّي التّحيّز ضد النّساء والفتيات ومجتمع الـ **LGBTI** | **14-16 أيلول/ سبتمبر** |
| **2** | التدريب على إجراء حملة مناصرة شعبية رقمية / أو مُقامة عبر وسائل التواصل الاجتماعيسيتلقى الأعضاء المشاركون تدريبًا على استخدام الحوار المجتمعي في المواقف المشحونة وعلى إطلاق حملات مناصرة شعبية مؤثرة رقمية / أو مُقامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. | **15-16 أيلول/ سبتمبر** |
| **3** | إعداد المشروعسيعملُ الأعضاء المُشاركون على مدى تسعة أسابيع على إعدادِ حملات المناصرة وعلى تنفيذها.  | **15 أيلول/ سبتمبر – 17 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **4** | تسليم تصميم المشروعسيختار الأعضاء المشاركون نوع حملات المناصرة، سواء الحملات الرقمية أو الحملات المنفذة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، (التي يمكن أن تشمل وسائط مِن قبيل وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل المسموعة والمرئية، وغيرها، من أجلِ استهدافِ الجمهور المُحدّد، بما في ذلك الشباب والقادة المجتمعيين و/أو السكان المحليين). ثم سيُسلّم الأعضاء التّصميم الأوّليّ عن حملات المناصرة وعناصرها والنهج الإبداعي الذي ستعتمده عبر بريدٍ إلكتروني يُرسلُ إلى globalactions@sitesofconscience.org. | **أسبوع الرّابع والعشرين من كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **5** | **اجتماع الفريق في الأسبوع الرّابع** **بعد أربعة أسابيع، سيجتمع الأعضاء المشاركون عبر الانترنت ليُناقشوا الحملات التي يعدّونها وليتبادلوا النصائح في شأنها.**  | **أسبوع الثّاني عشر من تشرين الثّاني/ نوفمبر** |
| **6** | مُراجعة الأقرانتُوزّعُ حملات المناصرة الرقمية أو المُقامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المُنجزة على الأعضاء المشاركين كافة كي تتسنّى لهم مُراجعتها.  | **الأسبوع السّادس والعشرين من تشرين الثّاني/ نوفمبر** |
| **7** | مراجعة حملات المناصرةسيقومُ الأعضاء المُشاركون بإدخالِ التعديلات إلى حملات المُناصرة، عملًا بالتعليقات الّتي أبداها الأقران.  | **2-9 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **8** | إطلاق حملة مناصرةسيطلق الأعضاء المشاركون حملاتهم في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر، الّذي يُصادف **يوم حقوق الإنسان**.  | **10 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **9** | إطلاق الندوة الافتراضية – العمل العالمي (3)ستُطلقُ ندوة عبر الإنترنت لنشر حملات المناصرة الشعبية الرقمية / أو المُقامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إعدادها وذلك كي تتّخذها المواقع حول العالم أداةً من شأنها تسليط الضوء على التحيزات الشائعة ضد النّساء أو مجتمع الـ LGBTI. وستعقد الندوة الافتراضية في 10 كانون الأوّل/ ديسمبر من العام 2021، الّذي **يُصادف يوم حقوق الإنسان**.  | **10 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **10** | إنجاز المشروعستُنشرُ حملات المُناصرة على منصات التحالف على مواقع التّواصل الاجتماعي، وستوضعُ كلّها في متناول أعضاء التحالف كافة عبرَ [مركز الموارد](https://www.sitesofconscience.org/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF/) الخاص به، حيثُ يسهلُ تنزيلها علّها تكون مصدرَ إلهامٍ لإقامة مشاريع مماثلة موجّهة للشباب في المجتمعات حولَ العالم. | **15 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **11** | اجتماع اختتام المشروع سيحضر الأعضاء المُشاركون جميعهم اجتماعًا افتراضيًّا حتّى يتبادلوا النتائج المُحرزة والعبر المُستخلصة ويُناقشوا أثرَ حملات المُناصرة في مجتمعاتهم.. | **17 كانون الأوّل/ ديسمبر** |
| **12** | رفع التقارير عن المشروعيُسلّم الأعضاء المُشاركون، في غضونِ أسبوعَيْن من تاريخ إنجاز المشروع، السّرديات والتقارير المالية النهائية.  | **31 كانون الأوّل/ ديسمبر** |

مَن يُمكنه التّقدّم بطلب منحة؟

يُمكن أعضاء التّحالف كافة مِمّن هم في وضعٍ جيّد (أي أنّ مُستحقاتهم المالية مدفوعة كاملًا، ومعلومات عضويّتهم مُحدّثة) التّقدّم بطلب منحة. إن كان لديكَ أيّ سؤال عن حالةِ عضويّتكَ، الرّجاء التّواصل معنا عبرَ البريد التالي: membership@sitesofconscience.org

تجدرُ الإشارة إلى أنَّه على الرّاغبين بتقديم الطلبات تسليم السّرديات والتقارير المالية النهائية العائدة إلى مشاريع أو مُبادلاتٍ سابقة قبلَ التقدّم بطلبِ منحة جديدة. يُرجَى من الأعضاء الّذين سبقَ أن نالوا منحةً من التحالف، التّريث مدّة 12 شهرًا على الأقل، تُحتسبُ ابتداءً من تاريخ إغلاق مشروعهم الأخير، حتّى يتمكّنوا من إعادة التّقدّم بطلب منحة.

كَيفَ يُمكن التّقدّم بطلب منحة؟

من أجل التّقدّم بطلب المنحة، يُرجى ملء استمارة الطّلب عبرَ [هذا الرّابط](https://forms.gle/J92BdqDpMCyfFkE8A).

في إطارِ الدّعم البرنامجي الّذي يُقدّمه التحالف، **يُنصحُ مُقدّمو الطّلبات بالتواصل مع فريق الشّبكات العالميّة عبرَ البريد التالي globalactions@sitesofconscience أو عبرَ تحديد موعدٍ لإجراء اتّصال مع أحد أفراده.**

يُسمحُ للأعضاء بالتّقدّم بطلبِ منحةٍ واحدةٍ فقط من أصلِ منح العمل العالمي الثلاث الخاصّة بالمشاركة المجتمعيّة.

**آخر موعدٍ للتقدّم بالطلبات هو يوم 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2021.** يُمكنكَ تقديم طلبكَ حصرًا من خلالِ ملءِ الاستمارة المُتوفرة على الانترنت عبرَ الرّابط أعلاه باللّغات الإنكليزية والإسبانية والفرنسية والعربية وذلك في مهلةٍ أقصاها 30 أيلول/ سبتمبر من العام 2021.