Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à :

www.unicef.org/french/har2010
REMERCIEMENTS


ADMINISTRATION DU PROJET, RECHERCHE ET RÉDACTION
Dermot Carty, Directeur adjoint, Bureau des programmes d’urgence; Christine Knudsen, Administratrice de projet en chef; Marika Hofmeister, Administratrice de projet; Monique Thormann, Éditrice du rapport; Ann Morgan, Correctrice d’épreuve; Karin Ulin, Assistante de recherche, Asiya Mohammed, Assistante de recherche; David Anthony, Consultant éditorial.

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE PROGRAMMES ET DE POLITIQUES
Nous remercions les divisions de l’UNICEF suivantes : Bureau des opérations d’urgence, Division des programmes, Alliances avec le secteur public et mobilisation de fonds publics, Politiques et pratiques. Nous exprimons en particulier nos remerciements à Hilde Frafjord Johnson, Directrice générale adjointe; Maria Calivis, Chef de Cabinet, Louis-Georges Arsenault, Directeur, Bureau des Programmes d’urgence; Nicholas Alipui, Directeur, Division des programmes; Afshan Khan, Directrice, Alliances avec le secteur public et mobilisation de fonds publics; Richard Morgan, Directeur, Division des politiques et des pratiques; Pilar Aguilar; Sharif Baaser; Sara Bordas Eddy; Catherine Barnett; Babita Bisht; Vincent Cauche; Edith Cheung; Arnaud Conchon; Francois Ducharme; Lisa Doughten; Brendan Doyle; Ayda Eke; Lucia Elm; Ilka Esquivel; William Fellovis; Rafael Hermoso; Fernille Ionside; Faika Farzana; Anne Golaz; Bingjie Hu; Naomi Ichikawa; Ellen Van Kalmthout; Tanya Khara; Mondy Marsh; Louise Maule; Jean McCluskey; Amanda Melville; Ronald Mendoza; Claire Morton; Guo Dang Nguyen; Robin Nandy; Nalinee Nippita; Bo Viktor Nylund; Isabel Ortiz; Mads Oyen; Stephanie Pichette; Lara Scott; Antony Spalton; Fred Spielberg; Sonia Sukdeo; Julien Temple; Ane Tvedt; Ellen Van Kalmthout; Tessa Wardlaw; Roger Wright

MAQUETTE ET PRODUCTION PRÉ-PUBLICATION
Elysium Sàrl, Genève

CONCEPTION DES CARTES ET DESIGN
Jihad Abdalla, Spécialiste des urgences; James Elrington, Dessinateur principal; Michele Siegel, Chef, Section de l’image de marque

PHOTOGRAPHIE
Ellen Tolmie, Chef, Unité de la photographie; Susan Markisz; Allison Scott

PRODUCTION WEB
Alex Godoy, Administrateur de projet multimédias; Dennis Ysen, Andrea Verity; Patrice Brizard; Pedro Bujalance-Andres; Sobhi Jawabra; Ling Tsui; Chris Niles, Productrice vidéo; John Mims, Monteur vidéo

IMPRESSION
Atar Roto Press SA, Genève

COMMUNICATION EXTERNE
Patrick Mc Cormick, Spécialiste de la communication en situation d’urgence, Véronique Taveau, Spécialiste de la communication, Tania Mc Bride, Spécialiste de la communication

TRADUCTION
Résumé du rapport en français : Marc Chalamet
Résumé du rapport en espagnol : Carlos Perellón
Résumé du rapport en arabe : Sobhi Jawabra

Pour obtenir de plus amples Informations sur l’action humanitaire de l’UNICEF :

<table>
<thead>
<tr>
<th>Louis-Georges Arsenault</th>
<th>Afshan Khan</th>
<th>Dermot Carty</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Directeur</strong></td>
<td><strong>Directrice</strong></td>
<td><strong>Directeur adjoint</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)</td>
<td>Alliances avec le secteur public et mobilisation de fonds publics (PARMO)</td>
<td>Bureau des programmes d’urgence (EMOPS)</td>
</tr>
<tr>
<td>Tel : +1 212 326 7163</td>
<td>Tel : +1 212 326 7160</td>
<td>Tel : +1 22 909 5601</td>
</tr>
<tr>
<td>Fax : +1 212 326 7037</td>
<td>Fax : +1 212 326 7165</td>
<td>Fax : +1 22 909 5902</td>
</tr>
<tr>
<td>Courriel : <a href="mailto:lgarsenault@unicef.org">lgarsenault@unicef.org</a></td>
<td>Courriel : <a href="mailto:akhan@unicef.org">akhan@unicef.org</a></td>
<td>Courriel : <a href="mailto:dcarty@unicef.org">dcarty@unicef.org</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
# TABLE DES MATIÈRES

## AVANT-PROPOS

APPELS DE FONDS POUR L’ACTION HUMANITAIRE EN 2010 ......................................................... viii, ix
FORGER DES PARTENARIATS POUR LES ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE ............... 1
APPUÏ GLOBAL À L’ACTION HUMANITAIRE ............................................................................. 10

### AFRIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE

- Burundi ........................................................................................................................................ 15
- Érythrée ....................................................................................................................................... 16
- Éthiopie ....................................................................................................................................... 17
- Kenya ......................................................................................................................................... 18
- Madagascar ................................................................................................................................. 19
- Ouganda ..................................................................................................................................... 20
- Somalie ....................................................................................................................................... 21
- Zimbabwe .................................................................................................................................... 22

### AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE

- Guinée ......................................................................................................................................... 26
- Maurnanie ................................................................................................................................... 27
- Niger .......................................................................................................................................... 28
- République centrafricaine ......................................................................................................... 29
- République démocratique du Congo ........................................................................................... 30
- Tchad ......................................................................................................................................... 31

### ASIE ET PACIFIQUE

- Afghanistan ................................................................................................................................. 35
- Myanmar .................................................................................................................................... 36
- Népal .......................................................................................................................................... 37
- Pakistan ...................................................................................................................................... 38
- Philippines ................................................................................................................................. 39
- République populaire démocratique de Corée ......................................................................... 40
- Sri Lanka ................................................................................................................................... 41

### MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

- Iraq ........................................................................................................................................... 43
- Soudan ....................................................................................................................................... 45
- Territoire palestinien occupé ...................................................................................................... 47
- Yémen ......................................................................................................................................... 49

### AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

- Colombie .................................................................................................................................... 51
- Haiti ............................................................................................................................................. 53

### EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, COMMUNAUTÉ D’ÉTATS INDÉPENDANTS

- Tadjikistan ................................................................................................................................. 55

### LÉGENDES DES PHOTOGRAPHIES

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
PAYS ET TERRITOIRES COMPRIS DANS LE RAPPORT SUR L’ACTION HUMAINITAIRE 2010

Alors que ce Rapport sur l'action humanitaire est mis sous presse, l’attention de la communauté internationale reste fixée sur le tremblement de terre qui a ravagé Haïti. Les médias sont pleins d’images bouleversantes de la vie brisée de nombreux Haïtiens, enfants, femmes, familles et communautés entières. Le monde entier est témoin de leurs besoins désespérés en eau, assainissement, nourriture, logement et protection contre la violence.

L’UNICEF travaille d’arrache-pied avec ses partenaires pour offrir un soutien crucial aux populations et les besoins urgents du pays en matière d’investissements à long terme ne sauraient être plus évidents.

Au cours du second semestre 2009, une série de cyclones tropicaux se sont abattus sur les Philippines, déclenchant des inondations et des glissements de terrain. Ces cyclones ont causé des pertes de vies humaines, des destructions et le déplacement de centaines de milliers d’enfants et de familles vers des abris d’urgence.

Je me suis rendue dans le pays pour mesurer l’étendue des dégâts et pour parler aux victimes ainsi qu’aux secouristes. Une école que j’ai visitée servait d’abri à plus de 700 personnes – dont 300 enfants. Là, j’ai rencontré une mère qui vivait dans une salle de classe avec sa famille et cinq autres familles. Elle a expliqué en pleurant qu’en raison des inondations, son mari n’avait pas de travail, ce qui laissait la famille sans argent pour se nourrir ou se soigner. Ce qui restait de leur logement n’était accessible que par bateau ou à pied, avec de l’eau jusqu’aux genoux. Ses enfants les plus âgés montaient la garde pour protéger leur maison et leurs affaires, alors que les plus jeunes, y compris le petit dernier qui n’avait que 10 mois, restaient avec leur mère dans l’école servant d’abri.

L’histoire de cette mère rappelle de façon dramatique pourquoi l’aide d’urgence de la communauté internationale est essentielle pour permettre aux populations victimes de catastrophes d’y faire face et de rebâtir leur vie après la crise.


En 2009, le monde a été le témoin d’une répétition d’urgences à grande échelle dans toute l’Asie du Sud-Est, d’une escalade de situations d’urgence dans la Corne d’Afrique, et d’une grave insécurité allant de pair avec des difficultés d’accès aux populations en Afghanistan et au Pakistan.

La recherche de moyens innovants pour répondre aux besoins vitaux des enfants et des femmes pris dans les urgences va se poursuivre en 2010. De plus en plus, les partenariats et les collaborations jouent un rôle clé dans les efforts de secours humanitaires, aux plans national et international. Les compétences spécifiques et la force cumulée d’un regroupement d’organisations différentes sont essentielles à l’identification et à la satisfaction des besoins de millions d’enfants dont la vie a été bouleversée par une catastrophe.

En travaillant avec des partenaires, l’UNICEF intervient chaque année dans plus de 200 situations d’urgence, allant d’une inondation limitée à des conflits transfrontières.

Cette nouvelle édition du Rapport sur l’action humanitaire de l’UNICEF met l’accent sur 28 des crises les plus urgentes. Le rapport explique comment l’UNICEF forge des partenariats pour sauver les vies et reconstruire les familles et les communautés. Il lance un appel en vue d’obtenir 1,2 milliard de dollars É.-U. afin de permettre que ce travail nécessaire pour la survie se poursuive de façon prévisible, efficace et en temps voulu.

Ann M. Veneman
Directrice générale
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
APPELS DE FONDS POUR L’ACTION HUMAÑITAIRé EN 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>RÉGION / PAYS</th>
<th>BESOINS FINANCIERS EN 2010 (DOLLARS É.-U.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Afrique de l’Est et Afrique australe : appui régional</td>
<td>3 650 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>7 720 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Érythrée</td>
<td>24 880 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éthiopie</td>
<td>68 660 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>23 092 245</td>
</tr>
<tr>
<td>Madagascar</td>
<td>11 450 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>64 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Somalie</td>
<td>65 509 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Zimbabwe</td>
<td>100 400 000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Afrique de l’Est et Afrique australe</td>
<td>369 881 345</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : appui régional</td>
<td>40 025 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Guinée</td>
<td>5 320 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Mauritanie</td>
<td>2 450 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Niger</td>
<td>18 248 200</td>
</tr>
<tr>
<td>République centrafricaine</td>
<td>12 317 580</td>
</tr>
<tr>
<td>République démocratique du Congo</td>
<td>133 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tchad</td>
<td>50 385 600</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Afrique de l’Ouest et Afrique centrale</td>
<td>263 256 690</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie et Pacifique : appui régional</td>
<td>1 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Afghanistan</td>
<td>27 921 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Myanmar</td>
<td>18 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Népal</td>
<td>7 190 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Pakistan</td>
<td>100 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Philippines</td>
<td>17 890 000</td>
</tr>
<tr>
<td>République populaire démocratique de Corée</td>
<td>10 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sri Lanka</td>
<td>23 575 000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Asie et Pacifique</td>
<td>207 376 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Moyen-Orient et Afrique du Nord : appui régional</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Iraq</td>
<td>47 991 900</td>
</tr>
<tr>
<td>Soudan</td>
<td>168 373 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Territoire palestinien occupé</td>
<td>28 240 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Yémen</td>
<td>19 009 000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Moyen-Orient et Afrique du Nord</td>
<td>265 614 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Amérique latine et Caraïbes : appui régional</td>
<td>1 800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Colombie</td>
<td>6 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Haïti</td>
<td>13 000 000*</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Amérique latine et Caraïbes</td>
<td>20 800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Europe Centrale et orientale, Communauté d’États indépendants : appui régional</td>
<td>850 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Tadjikistan</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL Europe centrale et orientale, Communauté d’États indépendants</td>
<td>4 850 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Soutien mondial</td>
<td>20 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>TOTAL</td>
<td>1 160 778 135</td>
</tr>
</tbody>
</table>

* Au moment où ce rapport sur l’action humanitaire de l’UNICEF est mis sous presse, l’UNICEF prévoit que les demandes de fonds d’urgence pour Haïti seront significativement révisées à la hausse en raison de l’ampleur de la catastrophe provoquée par le séisme.
APPELS DE FONDS POUR L’ACTION HUMAINITAIRE EN 2010

**Demandes de financement UNICEF aux niveaux mondial et régional en 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Zone</th>
<th>Millions de dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Soutien mondial pour l’aide humanitaire*</td>
<td>29,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique de l’Ouest et Afrique centrale</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Moyen-Orient et Afrique du Nord</td>
<td>1,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Afrique de l’Est et Afrique australe</td>
<td>3,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Asie-Pacifique</td>
<td>1,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Amérique latine et Caraïbes</td>
<td>0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Europe centrale et orientale et la Communauté d’États indépendants</td>
<td>0,9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Demandes de fonds d’urgence pour la réponse et l’opérabilité des priorités transversales mondiales de l’UNICEF

**Demande de financement des bureaux de pays de l’UNICEF en 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bureau</th>
<th>Millions de dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Soudan</td>
<td>166,4</td>
</tr>
<tr>
<td>République démocratique du Congo</td>
<td>133,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Pakistan</td>
<td>100,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Zimbabwe</td>
<td>68,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Éthiopie</td>
<td>65,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Somalie</td>
<td>64,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Ouganda</td>
<td>50,4</td>
</tr>
<tr>
<td>Tchad</td>
<td>48,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Territoire palestinien occupé</td>
<td>28,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Afghanistan</td>
<td>27,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Érythrée</td>
<td>24,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Sri Lanka</td>
<td>23,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Kenya</td>
<td>23,1</td>
</tr>
<tr>
<td>Niger</td>
<td>19,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Yémen</td>
<td>19,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Myanmar</td>
<td>18,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Philippines</td>
<td>17,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Haïti</td>
<td>13,0</td>
</tr>
<tr>
<td>République centrafricaine</td>
<td>12,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Madagascar</td>
<td>11,5</td>
</tr>
<tr>
<td>République populaire démocratique de Corée</td>
<td>10,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Burundi</td>
<td>7,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Népal</td>
<td>7,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Colombie</td>
<td>6,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Guinée</td>
<td>5,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Tadjikistan</td>
<td>4,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Mauritanie</td>
<td>2,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Source :** UNICEF bureaux de pays, fin-2009.
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

Rapport sur l'action humanitaire de l'UNICEF 2010
FORGER DES PARTENARIATS POUR LES ENFANTS EN SITUATION D’URGENCE

Chaque année, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) intervient dans plus de 200 situations d’urgence dans le monde, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements, la société civile, les communautés, les entreprises privées et les organisations non gouvernementales pour répondre aux besoins urgents des enfants et des femmes, les protéger et prendre des mesures décisives en vue d’augmenter la résilience, de renforcer les capacités et de réduire les risques. Dans presque toutes ces urgences, la réponse des organisations se fonde sur des programmes, des partenariats et des ressources qui existent déjà. Notre mission, à la fois dans le contexte humanitaire et dans celui du développement, est de promouvoir et de protéger les droits des enfants, de contribuer à satisfaire à leurs besoins élémentaires et d’élargir l’éventail de leurs possibilités afin qu’ils réalisent tout leur potentiel.

Le Rapport sur l’action humanitaire 2010 de l’UNICEF examine des crises qui nécessitent un soutien exceptionnel – où il est impératif d’agir d’urgence pour sauver des vies, protéger les enfants contre les pires formes de violence et de sévices, et assurer un accès à l’eau et à l’assainissement, à des soins de santé, à la nutrition et à l’éducation. Les 28 pays présentés dans le rapport comprennent ceux qui sont engagés dans la procédure d’appel global (CAP) ainsi que des pays plongés dans une crise de longue durée, avec de hauts niveaux de vulnérabilité chronique, de malnutrition présentant un risque mortel et un accès limité aux services essentiels, problèmes qui viennent aggraver des urgences localestes, des déplacements de population, ou d’autres obstacles à un redressement à long terme. Les soutiens régional et mondial – y compris le besoin crucial d’un système d’alerte rapide et de préparation en anticipation de nouvelles crises – sont soulignés dans les chapitres qui leur sont consacrés.

En 2009, le monde a célébré le 20e anniversaire de la Convention relative aux droits de l’enfant. La Convention, le traité sur les droits de l’homme le plus largement ratifié au monde, affirme les droits fondamentaux des enfants partout, y compris en situation d’urgence. Bien que l’on soit parvenu, au cours des 20 dernières années, à des progrès sensibles dans la réalisation des droits de l’enfant en matière de survie, de développement, de protection et de participation, il reste beaucoup à faire.

Pour que les promesses de la Convention deviennent une réalité pour chaque enfant, il va falloir déployer des efforts encore plus vastes et en concorder nos actions humanitaires, souvent rendues plus difficiles en raison de la complexité des environnements dans lesquels nous opérons, ce qui complique souvent les initiatives prises pour fournir des services, assurer la protection, le redressement et la réintégration, initiatives essentielles pour le respect des droits des enfants, des femmes et des familles.


Une collaboration innovante est déterminante pour la réalisation des droits des enfants, l’amélioration de la préparation et de la réponse aux urgences, l’élargissement de l’accès aux services de base pour ceux qui sont affectés par une catastrophe ou un conflit, et pour soutenir l’aide au redressement. C’est la raison pour laquelle le partenariat est le thème central du Rapport sur l’action humanitaire 2010.

Les chapitres relatifs aux pays soulignent la façon dont l’UNICEF collabore avec la société civile, les pouvoirs publics, le secteur privé et les donateurs afin de répondre au mieux aux urgences humanitaires, d’aider au redressement, de renforcer les capacités et d’améliorer les systèmes de protection des enfants et des femmes. La diversité et les complémentarités des partenariats de l’UNICEF favorisent l’innovation, une large assimilation des connaissances, la sensibilisation, la participation et une programmation efficace pour un nombre toujours croissant d’enfants en attente d’assistance.

Alors que le monde subit de profonds changements climatiques et économiques, il est impératif que les donateurs accroissent leur engagement à soutenir l’UNICEF dans sa mission afin d’atteindre les dizaines de millions d’enfants affectés par les crises humanitaires dans les 28 pays figurant dans ce rapport. Un engagement accru des donateurs va permettre à l’UNICEF et à ses partenaires de mettre en place de meilleurs systèmes de préparation et de soutien tout en veillant à ce que les enfants restent au cœur des débats sur les politiques et de l’action humanitaire. L’UNICEF continue à accueillir avec satisfaction les fonds humanitaires thématiques sans affectation spécifique qui facilitent une programmation ouverte et efficace, reposant sur des priorités spécifiques au pays et mondiales.
LE CONTEXTE ÉVOLUTIF DE L’ACTION HUMAINITAIRE

Un nombre sans casse croissant de défi apparaissent. Ils augmentent les risques courus par les enfants et les femmes et mettent en péril la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ainsi que d’autres objectifs de développement sur lesquels la communauté internationale s’est mise d’accord, notamment dans les contextes humanitaires et d’après-crise. Des dangers majeurs risquent de freiner les progrès pour les droits des enfants. On peut citer entre autres le changement climatique, la volatilité de l’économie mondiale, le changement de nature des conflits et la généralisation de la violence sexuelle contre les enfants et les femmes.

La plupart des pays qui peinent à atteindre ces objectifs font face à des urgences humanitaires ou bien sont en train de s’en relever, ou encore ont un long passé de crises humanitaires. Plusieurs d’entre eux font constamment partie des États dont les indicateurs sont les moins bons pour ce qui concerne la survie de l’enfant, la santé et les soins de santé, la nutrition, l’eau et l’assainissement, l’éducation et la protection. Dans un tel contexte, il est capital de disposer des financements et des capacités humanitaires suffisantes pour faire progresser les droits de l’enfant et favoriser un développement humain durable.

Le changement climatique

Il est à présent généralement admis que le changement climatique devrait augmenter la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, accélérer les déplacements de population et compromettre les mécanismes grâce auxquels les populations les plus vulnérables arrivent à faire face et à résister. Des preuves incontestables indiquent que certains des principaux facteurs de mortalité infantile – notamment les infections respiratoires aigus, les maladies diarrhéiques, le paludisme, d’autres maladies – augmenteront sous l’effet du changement climatique. Les enfants des pays en développement sont déjà ceux qui souffrent le plus des inondations, des tempêtes et des sécheresses de plus en plus fréquentes et sévères, et ces phénomènes devraient encore s’aggraver avec le temps. On estime qu’au cours des dix prochaines années, 175 millions d’enfants seront probablement affectés par les seules catastrophes dues au changement climatique. 4

Dans un contexte de faibles ressources, une concurrence plus forte pour l’accès à l’eau, aux pâturages et à d’autres ressources naturelles limitées augmente la fréquence des incidents intercommunautaires et aggrave les tensions transfrontalières. En outre, il est très possible que des conflits existants s’intensifient et que de nouveaux conflits éclatent à cause de désaccords de plus en plus fréquents à propos des eaux territoriales, de la sécurité alimentaire, de l’accès à l’eau potable et des mouvements de population. 5 Le risque de conflit dans les pays et les communautés qui ont à faire face à des ressources qui se réduisent, est souvent exacerbé par des disparités de longue date qui les affectent socialement, économiquement et politiquement.

L’adaptation au changement climatique a été reconnue comme priorité mondiale et l’accord de Copenhague de décembre 2009 le précise, en appuyant particulièrement « une action d’adaptation visant à réduire la vulnérabilité et augmenter la résilience notamment dans ces [pays] qui sont particulièrement vulnérables ». L’engagement pour le développement des capacités nationales, afin de diminuer les risques et d’augmenter la résilience, est fondamental dans l’action humanitaire de l’UNICEF.

Menaces économiques : financières, alimentaires et énergétiques

Les pays en développement sont particulièrement vulnérables aux effets cumulés des prix élevés des produits alimentaires mondiaux et aux effets durables de la crise financière mondiale et du ralentissement économique subis en 2008-2009. Ces événements, combinés avec des prix du carburant volatils et souvent élevés ces dernières années, ont encore accru la pression sur des ménages qui avaient déjà beaucoup de peine à accéder à des services de base et sociaux. Les troubles économiques mondiaux sont, à leur tour, sur le point de faire baisser les rentées fiscales et l’aide étrangère, augmentant ainsi le risque d’une diminution des dépenses publiques affectées aux services indispensables fournis aux femmes et aux enfants.


Les enfants et les femmes ont été particulièrement éprouvés, lorsqu’elles leurs familles luttaient pour se procurer de la nourriture et d’autres services essentiels. Pour l’année 2009, le chiffre d’un milliard de personnes touchées par la faim a été avancé, soit une augmentation d’au moins 100 millions par rapport à 2008, selon certains rapports.

Le Rapport sur l’action humanitaire 2010 et les enquêtes sur le terrain signalent une tendance alarmante à la hausse de la sous-nutrition chez l’enfant, avec beaucoup plus de familles pauvres obligées de diminuer la quantité et la qualité de la nourriture qu’ils consomment. Rien qu’en Asie du Sud, on estime que 400 millions de personnes ont souffert de la faim en 2009 – environ un quart de plus que la moyenne régionale au cours de la période 2004-2005. Un recul prononcé dans les revenus des ménages a entravé la scolarisation et l’accès aux services de santé dans les familles pauvres. Le prix élevé des produits alimentaires a restreint encore davantage les budgets des ménages, augmentant le risque que les familles vulnérables cessent d’envoyer leurs enfants à l’école et cherchent d’autres stratégies pour augmenter les revenus de la famille. Parmi ces stratégies d’adaptation pour faire face à la situation figurent les travaux domestiques que les enfants sont obligés d’effectuer et les pires formes de
travail des enfants – qui nuisent gravement à leur santé, leur bien-être et les laissent sans protection.

Les effets globaux des graves chocs économiques peuvent être dévastateurs – poussant du jour au lendemain, lorsqu’une catastrophe survient, une famille chroniquement vulnérable dans une situation d’extrême urgence humanitaire. Dans les pays actuellement en train de se redresser après une urgence – ou qui viennent de se remettre – le prix élevé des produits alimentaires et la volatilité du prix des carburants vont aggraver une situation souvent déjà difficile. La croissance ralentie de l’économie mondiale telle que nous la savons connue ces dernières années peut avoir des effets néfastes sur la réduction de la pauvreté et peut augmenter le risque de tensions à propos des ressources et autres éléments vulnérables10.

« Une sécheresse prolongée due au changement climatique a des effets sur la production alimentaire, entraînant ainsi un accroissement de l’insécurité en matière de nutrition. Si un enfant souffre de malnutrition, en particulier avant l’âge de deux ans, son développement cognitif et physique risque d’être affecté pour la vie, ce qui contribue à un cycle de pauvreté intergénérationnel. L’impact de catastrophes telles que les inondations et les typhons est particulièrement éprouvant pour les populations les plus vulnérables : les logements, les écoles et les dispensaires sont emportés, les moyens d’existence sont touchés. »

Ann M. Veneman, Directrice générale de l’UNICEF

Le changement de nature des conflits

Un conflit menace l’accès des enfants à des soins de santé de qualité, à la nutrition, à l’eau potable et à l’assainissement. Il perturbe l’enfance lorsque les écoles sont fermées ou utilisées pour héberger les familles déplacées, dans certains contextes, les établissements scolaires sont en danger. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la violence et à l’enrôlement de groupes armés. Les femmes et les filles courent un grand risque d’enlèvement, de traite et de violence sexuelle, y compris l’utilisation du viol comme arme de guerre; les situations d’urgence dans la plupart des cas, aggravent également la vulnérabilité aux violences sexuelles.

Les raisons qui conduisent au déclenchement de conflits armés évoluent. Il y a désormais des facteurs tels que le changement climatique, les pressions démographiques et l’accroissement des disparités d’accès aux services indispensables et à la protection. Les situations de conflit sont de plus en plus caractérisées par des affrontements durables à l’intérieur d’un même pays, qui affectent gravement les civils, et engendrent d’importants déplacements de populations à l’intérieur de leur propre pays.

La recrudescence de la violence à la suite d’un conflit est à l’origine de la moitié environ des guerres civiles actuelles11.

Il en résulte des crises durables et des situations de transition nécessitant des approches multiples et spécifiques, créant d’autres défis auxquels nous devons répondre. Dans la plupart des cas, l’aide humanitaire doit être distribuée dans une partie du pays en même temps que l’on s’efforce de consolider la paix dans une autre partie du pays. Les organisations internationales doivent être en mesure de passer d’une approche de programme à l’autre de façon souple et efficace.

L’environnement du fonctionnement interorganisations devient de plus en plus complexe pendant les urgences, y compris pour des questions relatives à la présence intégrée au sein du système des Nations Unies. L’intégration offre des possibilités importantes. Elle permet aux Nations Unies de renforcer leur travail dans les pays en crise ou ayant subi une crise, et aussi d’accroître les ressources et les capacités. Toutefois, l’intégration génère des défis pour les organisations et les autres intervenants qui doivent tous s’assurer que l’approche utilisée est la même dans toutes leurs actions humanitaires.


Violence sexuelle contre les enfants et les femmes

La violence sexuelle perpétrée contre les enfants et les femmes, dans quelque contexte que ce soit, constitue une grave violation de leurs droits fondamentaux. Des témoignages recueillis sur le terrain montrent de façon alarmante que de plus en plus de femmes et d’enfants sont victimes d’actes de violence sexuelle et le phénomène s’accroît. Cette question de la violence sexuelle est soullevée dans plusieurs chapitres consacrés aux pays qui figurent dans le Rapport sur l’action humanitaire 2010, ce qui illustre la prévalence de cette forme de sévices.

Au cours de ces dernières années, l’accent au niveau international a été mis sur la multiplication des cas de violences sexuelles dans le contexte des urgences humanitaires. Ce sont durant les premiers jours d’une urgence que les enfants courent les plus grands risques d’être séparés de leur famille et donc de subir violences et sévices. Ils courent également un risque très grand lorsque la situation d’urgence se stabilise et que des camps sont installés. Dans ces zones de grande concentration de populations et de promiscuité, les enfants sont particulièrement

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
RAPPORT SUR L’ACTION HUMA NITAIRE DE L’UNICEF 2010

Les enfants sont des êtres humains et ont droit à l’action humanitaire. Par ailleurs, l’approche de l’organisation pour obtenir de meilleurs résultats pour les enfants dans les conflits est vitale, et il permet à l’UNICEF d’exploiter différentes approches favorisées des partenariats solides. La coopération humanitaire dans ses interventions humanitaires, l’UNICEF a toujours favorisé les partenariats solides. La coopération humanitaire a comme objectif d’améliorer la qualité des interventions d’urgence de l’UNICEF et de ses partenaires, surtout au niveau national. Le partenariat est primordial dans la fourniture d’un soutien, de services et d’une protection d’une importance vitale, et il permet à l’UNICEF d’exploiter différentes approches pour obtenir de meilleurs résultats pour les enfants dans l’action humanitaire. Par ailleurs, l’approche de l’organisation concernant les partenariats évolue. L’accent est mis sur la valeur ajoutée de la coopération basée sur l’innovation, la transparence et la planification fondée sur les résultats.

En juin 2009, le Conseil d’administration de l’UNICEF a approuvé un Cadre stratégique en faveur des partenariats et de la coopération afin de concrétiser un changement de politique de l’organisation en ce qui concerne la manière dont elle travaille avec toute une gamme de partenaires différents. Tout en gardant un rôle clé dans son travail de soutien des gouvernements, l’UNICEF coopère avec d’autres organismes des Nations Unies, des partenariats publics mondiaux, des donateurs, des organisations non gouvernementales, le secteur privé, des fondations, des instituts de recherche, des universités et des organisations de la société civile afin de plaire en faveur d’un changement de politique et de fournir des services de première nécessité aux enfants. Dans les contextes humanitaires, de tels partenariats sont indispensables pour veiller à la promotion et à la protection des droits des enfants, et pour s’assurer que les enfants reçoivent de l’aide et des soins.

Le cadre international permettant de lutter contre la violence sexuelle a connu d’importantes avancées en 2009. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté deux résolutions de grande portée – les résolutions 1882 et 1888. Elles condamment le recours à la violence sexuelle dans un conflit et approuvent la création d’un nouveau représentant spécial du Secrétariat général des Nations Unies sur la violence sexuelle dans les conflits. La résolution 1882 soulève en particulier la question très préoccupante du « grand nombre de viols et autres formes de violence sexuelle commis avec une extrême brutalité contre des enfants. » Elle renforce en conséquence le Mécanisme de surveillance et de communication de l’information sur les violations graves des droits de l’enfant durant un conflit et exige une communication et une réponse directe de la part des parties qui ont perpétré ces violations du droit international. Les États Membres vont exiger des mécanismes de surveillance et de communication ainsi qu’un suivi régulier de toutes les parties à un conflit s’il s’avère qu’elles se sont liées à des violations systématiques.

Le Mécanisme de surveillance et de communication de l’information a été créé par la résolution 1612 du Conseil de sécurité. Une communication est exigée en cas de six violations graves dans un contexte de conflit – meurtre ou mutilation d’enfants; enlèvement ou utilisation d’enfants comme soldats; attaques d’écoles ou d’hôpitaux; viol et autre violence sexuelle; enlèvement d’enfants; et entrave à l’accès à l’aide humanitaire. Le Mécanisme fonctionne dans 14 pays sur lesquels l’accès est mis dans ce rapport : l’Afghanistan, le Burundi, la Colombie, l’Iraq, le Myanmar, le Népal, l’Ouganda, les Philippines, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Tchad. L’UNICEF travaille, au niveau du pays, avec de nombreux partenaires pour fournir aux enfants et aux femmes affectées par les conflits une large gamme de services – sanitaires, psychosociaux, de protection, juridiques, concernant l’accès à l’éducation, aux possibilités économiques et l’amélioration des compétences. L’organisation surveille et rend compte des violations des droits des enfants et des femmes.
des risques d’urgence humanitaire constitue un moyen efficace et durable d’utiliser le financement du développement, ce qui est bien différent des coûts directs élevés générés par les réponses aux crises humanitaires et par la reconstruction à long terme, suite aux conflits armés et aux catastrophes15.


Soucieux d’améliorer la préparation des membres du personnel et des partenaires dans chaque pays, l’UNICEF est en train de généraliser une combinaison de formation aux situations d’urgence, de planiﬁcation des secours et d’un système mondial décentralisé d’alerte rapide. Grâce à cette approche, les bureaux de chaque pays surveillent les menaces permanentes, prennent des décisions rapides pour diminuer les risques et mettre en œuvre les mesures de préparation.

Direction de groupe sectoriel et partenariats

En tant que partenaire et membre du Comité permanent interorganisations (IASC), l’UNICEF a donné la priorité et consacré beaucoup d’efforts au soutien de la réforme humanitaire, dont l’objectif est d’améliorer les initiatives d’anticipation, la responsabilité et la direction de l’action humanitaire, fondées sur des données factuelles et à l’élaboration de nouvelles initiatives interorganisations pour remédier de façon conjointe aux lacunes opérationnelles et techniques.

Accords relatifs aux forces et moyens en attente

Tout en ayant la direction de plusieurs groupes sectoriels, l’UNICEF continue à renforcer ses capacités d’intervention en début de crise humanitaire par le biais des accords relatifs aux forces et moyens en attente permettant d’intervenir sur le terrain en envoyant du personnel. L’UNICEF et ses partenaires maintiennent en commun une réserve de ressources opérationnelles – du personnel, de l’expertise technique, des services et des équipements – qui peuvent être déployées dans un délai très bref pour fournir une aide rapide. Même si les accords relatifs aux forces et moyens en attente ont été conclus au départ pour parer au manque critique et provisoire d’agents sur le terrain, les partenariats ont eux-mêmes généré une plus forte collaboration, portant sur la mobilisation stratégique, les processus de planification complémentaires et le renforcement des capacités dans toutes les organisations et au sein de l’UNICEF.

Fin 2009, 17 organisations figuraient dans le ﬁchier du personnel à disposition de l’UNICEF et 128 techniciens ont été envoyés en appui dans des urgences grâce aux partenariats relatifs aux forces et moyens en attente. Cela représente plus de 17 000 journées de travail du personnel de soutien déployé à court terme pour fournir la meilleure réponse possible dans les premiers jours d’une urgence.

Les partenariats relatifs aux forces et aux moyens en attente ont également été d’une aide déterminante dans la mesure où l’UNICEF a continué à renforcer son engagement et ses responsabilités dans les groupes sectoriels et groupes sectoriels dans des situations d’urgence de plus en plus nombreuses. Par exemple, le groupe sectoriel eau, assainissement et hygiène (WASH) a fourni du personnel spécialisé dans le cadre d’une équipe conjointe de réponse rapide. Action contre la faim, CARE et Oxfam font partie de cette équipe, qui est formée par l’UNICEF et d’autres membres du même groupe.
ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE EN 2010


Tendances des financements

Le Rapport sur l’action humanitaire 2010 précise les besoins prioritaires en termes d’action humanitaire, identifiés pour plus de 80 pays chaque année. Le rapport prend en compte les besoins des pays couverts par la procédure d’appel global (ICAP) et des pays non visés par cette procédure (non ICAP), mais exclut les appel écrits et tous les autres appels ponctuels émis par l’UNICEF au cours de l’année pour répondre à une urgence subite. Parmi les pays non ICAP, figurent ceux qui doivent faire face aux urgences « silencieuses » avec des niveaux de vulnérabilité chronique et de pauvreté élevés, une dénutrition grave et un accès limité aux services de première nécessité. Leur situation est souvent aggravée par des sécheresses et des inondations localisées, la violence au niveau des communautés, des mouvements de population et d’autres facteurs entravant le redressement à long terme.

Comme le montre la Figure 1.1, les fonds d’urgence totaux fournis à l’UNICEF se sont élevés à 572,4 millions de dollars É.-U. pour la période allant de janvier à octobre 2009, y compris les fonds reçus par les 36 pays couvrant six régions qui figuraient dans Le Rapport sur l’action humanitaire 2009. Ces fonds sont en baisse de 5 pour cent par rapport au niveau des fonds consacrés à l’aide humanitaire en 2008 (600 millions de dollars É.-U. pendant la période correspondante de 10 mois entre janvier 2008 et octobre 2008). En 2009, l’UNICEF...
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

Sur un total de contributions humanitaires de 572,4 millions de dollars É.-U., reçus au cours des dix premiers mois de 2009 (jusqu’à fin octobre), seulement 9 pour cent (52,7 millions de dollars É.-U.) avaient une affectation thématique. Tant en pourcentage qu’en valeur absolue, le niveau des financements à affectation thématique de janvier à octobre 2009 a été inférieur à celui de la même période de l’année précédente. Les financements à affectation thématique de janvier à octobre 2008 atteignaient un montant de 115 millions de dollars É.-U., soit 19 pour cent des contributions humanitaires totales de 2008.

De janvier à octobre 2009, 130,8 millions de dollars É.-U. (23 pour cent du total du financement humanitaire de 572,4 millions de dollars É.-U.) ont été reçus par des mécanismes de financement humanitaire commun, notamment le CERF, les fonds humanitaires communs, les fonds d’intervention humanitaires et le fonds d’affectation spéciale multidonateurs, administrés par la Banque mondiale. La part du CERF est la plus importante, avec 88,8 millions de dollars É.-U. de la totalité du financement humanitaire reçu, soit 18 pour cent du total des autres ressources d’urgence (ARU), ce qui représente une légère baisse par rapport au niveau janvier-octobre 2008 de 91,9 millions.

Le financement commun non humanitaire, qui provient de sources telles que le Guichet élargi de financement pour l’initiative « Unis dans l’action » pour la réalisation des OMD, le Fonds des Objectifs du Millénaire pour le développement, le Fonds du programme Unis dans l’action et le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, s’est élevé à 42,7 millions de dollars en janvier-octobre 2009, soit une augmentation de 14 pour cent par rapport aux 37,5 millions de dollars pour la période correspondante en 2008.

Le Comité du Japon pour l’UNICEF a été le principal donateur thématique de janvier à octobre, avec des contributions humanitaires thématiques de 11,3 millions de dollars É.-U. Parmi les gouvernements donateurs, la Norvège est le plus gros fournisseur de fonds humanitaires thématiques (9,7 millions de dollars É.-U.), suivie par la Finlande

Figure 1.2 : Les dix principales sources de fonds humanitaires, 2009

* Fin octobre 2009. ** Office humanitaire de la Communauté européenne.


Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

Unicef_R2010Summary_FRANCES.indb 7

26/1/10 16:44:23
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010


L’UNICEF accueille toujours avec satisfaction les fonds humanitaires thématiques dans la mesure où ils permettent une programmation répondant mieux aux besoins, basée sur un pays et respectant des priorités mondiales. Ce type de financement souligne l’engagement des donateurs envers les principes et bonnes pratiques de l’action humanitaire. Les contributions thématiques réduisent les frais de transaction et simplifient la gestion des budgets au niveau du pays.

Le niveau des financements reçus détermine la capacité de l’UNICEF à intervenir de façon efficace et en temps voulu. En Afghanistan, par exemple, 66 pour cent de la demande de financement pour l’année calendaire a été satisfaite fin octobre 2009 et 5 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition ont été soignés dans des cliniques et des dispensaires pour malades ambulatoires aidés par l’UNICEF, dans les huit provinces les plus affectées par la sécheresse et par le prix élevé des produits alimentaires. Une campagne de vaccination de masse contre la rougeole a permis l’immunisation de plus de 3 millions de personnes. Des campagnes combinant un supplément de vitamine A et une vaccination antipolio a touché 98 pour cent des enfants de moins de cinq ans.

En Somalie – peut-être l’un des environnements les plus difficiles pour les opérations humanitaires – l’UNICEF a pu travailler avec plus de 100 partenaires nationaux et internationaux afin d’aider les enfants et les femmes dans le cadre de démarches nouvelles et flexibles. En 2009, 1,8 million de personnes ont bénéficié de services de santé de base, et plus de 50 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère ont été soignés (le double du nombre d’enfants soignés en 2008). La distribution de moustiquaires a continué sa progression, les Journées de santé de l’enfant ont plus que doublé la couverture vaccinale dans les secteurs ciblés et le pays reste débarrassé de la polio.

Figure 1.3 : Besoins de financement estimés pour les situations d’urgence, 2009 et 2010

Les besoins de financement d’urgence pour 2010

En 2010, 1,2 milliard de dollars É.-U. sont nécessaires pour appuyer l’action humanitaire aidée par l’UNICEF22. Le Rapport sur l’action humanitaire 2010 contient des appels pour 28 pays en particulier, contre 36 en 200923. Comme le montre la Figure 1.3 ci-dessous, les besoins financiers en matière d’urgence de l’Asie ont plus que doublé. Ceci est dû à l’intégration du Pakistan et des Philippines dans le rapport 2010, ainsi qu’aux catastrophes actuelles et au conflit en cours en Afghanistan.

Les demandes pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ont elles aussi augmenté, surtout en raison de graves situations d’urgence au Tchad et en République
démocratique du Congo. Ces deux pays sont confrontés à une violence interne et transfrontière, à des déplacements massifs de populations et à un accès limité aux zones où l'aide humanitaire est nécessaire.

C'est en Afrique de l'Est et de l'Afrique australe que les demandes de financement sont les plus élevées. On estime que, pour la seule année 2009, 24 millions de personnes ont été affectées par la sécheresse, une insécurité alimentaire chronique et des conflits armés. En outre, la situation reste grave en Zimbabwe, avec une flambée épidémique de choléra dans l'ensemble du pays, une diminution de la sécurité alimentaire et une forte épidémie de SIDA qui a accru la vulnérabilité des enfants et des femmes dans ce pays.


L’UNICEF remercie les donateurs pour leur appui important en 2009. Nous allons continuer à gérer rigoureusement et responsable dans la distribution efficace des fonds engagés en 2010 afin de contribuer à satisfaire les besoins vitaux, à faire respecter les droits fondamentaux des enfants et des femmes, et nous prendrons des mesures décisives en vue d'améliorer la résilience et de réduire les risques futurs.


4. Save the Children, In the Face of Disaster: Children and climate change (Face à la catastrophe : les enfants et le changement climatique), International Save the Children Alliance, Londres, 2008.


13. Information obtenue du Bureau de l’UNICEF en République démocratique du Congo; voir le chapitre consacré à la République démocratique du Congo dans le présent rapport.


22. Le total requis pour l’UNICEF aux niveaux du pays, de la région et du siège comprend un taux de recouvrement maximal de 7 pour cent. Le taux de recouvrement réel pour les contributions sera calculé conformément à la décision 2006/7 du 9 juin 2006 du Conseil d’administration de l’UNICEF.

23. L’Anoglo, le Congo, la Côte d’Ivoire, Djibouti, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Malawi, le Mozambique, le Tchad et la Zambie ont chacun fait l’objet d’appel/chapitre dans le rapport sur l’action humanitaire 200. Ce cas échéant, les fonds dont ces pays auront encore besoin pour répondre à des situations d’urgence de petite échelle, renforcer leurs capacités et faciliter un relèvement rapide, ont été inclus dans les appels régionaux de 2010.
APPUI GLOBAL À L’ACTION HUMANITAIRE

L’UNICEF a pour objectif de fournir à l’action humanitaire un appui programmatique et opérationnel efficace, prévisible et rapide. Cette fonction essentielle doit permettre d’assurer une capacité d’appui adaptée, stratégique et systématique, indépendamment de l’ampleur et de l’origine de la situation d’urgence ou de toute autre situation dépassant les capacités nationales et compromettant les droits et le bien-être des enfants et des femmes.

L’action humanitaire de l’UNICEF comprend la réduction des risques, dont les systèmes d’alerte rapide et de planification préalable dans les contextes de développement, et l’intervention rapide ainsi que le relèvement lors des crises humanitaires. En mettant l’accent sur le long terme et l’obtention de résultats pour les enfants, l’UNICEF reconnaît que l’aide humanitaire pose le fondement d’une meilleure application, au niveau national, des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et d’une évolution plus rapide vers les Objectifs du Millénaire pour le développement et les autres objectifs pour le développement établis au niveau international.

Ces dernières années, l’UNICEF et ses partenaires se sont particulièrement investis dans l’amélioration de l’atténuation des crises, la préparation, les mécanismes d’alerte rapide et les systèmes d’intervention et de relèvement relatifs aux situations d’urgence. Des mesures ont également été prises afin que les responsabilités des groupes sectoriels soient totalement intégrées aux fonctions essentielles de l’UNICEF au niveau du pays, de la région et du siège. En raison de la dynamique et de la nature changeante du contexte humanitaire, ces systèmes et capacités nécessiteront un appui et une préparation solides afin d’assurer la préparation aux crises futures, ainsi qu’une anticipation efficace des tendances pour des interventions rapides et le relèvement.

Les investissements visant à appuyer et développer les capacités, maintenir la flexibilité, renforcer les partenariats stratégiques et soutenir l’excellence technique sont essentiels pour que l’UNICEF et ses partenaires puissent répondre aux besoins des enfants et des femmes touchés par les situations d’urgence et plaire pour leurs droits, à n’importe quel moment ou endroit où survient une crise.

Les principales priorités ci-dessous constituent la base de la vision et des stratégies essentielles du Plan stratégique à moyen terme de l’UNICEF et appuient les Principaux engagements de l’UNICEF pour les enfants en situation d’urgence. L’UNICEF s’engagera dans les domaines stratégiques intersectoriels suivants afin d’appuyer la convergence des stratégies, capacités et actions pour protéger la vie des enfants : le plaidoyer et le développement de politiques; la planification stratégique par pays; la gestion des connaissances; le renforcement des systèmes d’intervention ainsi que la direction et la coordination des groupes sectoriels.

Plaidoyer et développement des politiques

L’UNICEF continuera de s’engager activement dans le renforcement des normes et politiques internationales relatives aux enfants affectés par les crises humanitaires et autres situations d’urgence. Il s’agira notamment de contribuer aux processus interinstitutions de développement de politiques et de plaidoyer au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres forums intergouvernementaux. Il s’agira aussi de renforcer le droit et les politiques internationaux relatifs aux enfants dans les conflits armés, aux violences sexuelles dans les conflits armés, aux femmes, à la paix et la sécurité, et à la protection des civils.

Programmation stratégique par pays

Comme les catastrophes naturelles et les conflits engendrent des problèmes humanitaires et de développement à la fois, l’UNICEF a adopté une approche stratégique de réduction des risques afin de prévenir les catastrophes, en atténuer les effets et s’y préparer dans tous les secteurs, lors de toutes les phases de l’action humanitaire. L’UNICEF continuera d’améliorer les processus relatifs aux politiques et à la programmation afin de s’assurer que les bureaux de pays recevront l’orientation et l’appui nécessaires à la mise en œuvre d’une approche de réduction des risques dans leurs programmes de pays.

L’UNICEF continuera d’améliorer ses systèmes d’alerte rapide, la préparation et la planification des mesures d’urgence et renfermera les capacités au niveau des pays. Les spécialistes des programmes et des opérations fourniront un appui technique aux pays exposés ou affectés par des crises humanitaires. L’UNICEF travaillera avec les bureaux régionaux afin de renforcer les capacités et d’adopter des approches intégrées pour l’atténuation, la réduction et la préparation aux risques. Cela s’appliquera particulièrement au niveau sous-régional, dans la mesure où les catastrophes et conflits dépassent souvent
les frontières nationales, nécessitant des approches transfrontalières intégrées afin de fournir une assistance, atténuer les effets, réduire les risques et s’y préparer.

Exploiter la capacité des parties prenantes nationales revêt une importance capitale pour aborder les défis changeants liés aux catastrophes et aux conflits, réduire les menaces qu’ils représentent pour les enfants, garantir une intervention plus fiable et un relèvement plus durable. L’UNICEF continuera de renforcer son travail avec les bureaux de pays pour appuyer le renforcement des capacités des autorités gouvernementales, à la fois au niveau national et sous-national, ainsi que les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile.

Dans ce contexte, un appui particulier sera apporté aux bureaux de pays en situation d’après-crise, ainsi qu’aux pays connaissant des situations d’urgence prolongées ou complexes, comme des opérations humanitaires menées parallèlement à des opérations de relèvement. Ces environnements complexes nécessitent des interventions humanitaires et des interventions de développement adaptées au contexte politique et sécuritaire prédominant et en tenant parfaitement compte.

**Gestion des connaissances**

Il est indispensable d’effectuer un suivi et une analyse systématique de la situation des enfants et des femmes pour pouvoir mener une action humanitaire et un relèvement après-crise efficace. L’UNICEF continuera d’investir dans les processus, systèmes et outils afin de fournir des connaissances pertinentes en temps utile sur la situation des enfants et des femmes, et les résultats de son action humanitaire.

Pour améliorer la capacité de l’intervention humanitaire, il est important de partir des enseignements tirés des crises passées. L’UNICEF continuera de contribuer au développement d’une base de données solide pour la programmation. L’organisation cherchera également à renforcer les outils et capacités au niveau des pays pour l’analyse de la vulnérabilité/capacité, avec une attention particulière aux enfants et aux femmes.

L’UNICEF appuiera le développement de stratégies de réduction des risques et d’interventions humanitaires plus vastes, dans le respect des Principaux engagements pour les enfants en situations d’urgence. L’organisation révisera également et mettra en place un système de suivi des performances qui contribuera aux systèmes et capacités nationaux de suivi au niveau des secteurs/groupes sectoriels, dans la lignée des mécanismes interinstitutions plus importants.

**Des systèmes d’intervention renforcés**

Grâce aux initiatives et à l’appui du siège, l’UNICEF a pu améliorer ses systèmes d’intervention interne au cours des dernières années, afin d’améliorer leur fiabilité et leur rapidité. Ces mesures comprennent:

- Un personnel de pointe élargi, avec des déploiements internes, des listes de personnel et des accords sur les forces et moyens en attente.
- Des entrepôts ultramodernes à Copenhague et un réseau décentralisé de fournitures prépositionnées.
- Des mécanismes internes d’intervention rapide pour financer les efforts immédiats de secours dans les 48 heures qui suivent la crise et des moyens de combler les insuffisances de financement jusqu’à ce que des ressources de donateurs soient libérées.
- Une rationalisation continue des accords de partenariats avec les organisations non gouvernementales, y compris du cadre révisé d’accord sur les partenariats et la coopération.

Les solides progrès réalisés dans chacun de ces domaines cruciaux seront encore affinés grâce à l’application systématique de politiques et systèmes opérationnels nouveaux, et au renforcement des capacités au niveau régional et national.

**Direction et coordination des groupes sectoriels**

L’UNICEF maintient son engagement de renforcer encore ses rôles de dirigeant des groupes sectoriels et de partenaire comme définis par le Comité permanent interorganisations. Au niveau mondial, l’UNICEF est l’organisme qui dirige les groupes sectoriels sur la nutrition, l’eau, l’assainissement et l’hygiène et l’éducation (en codirection avec l’Alliance Save the Children). L’UNICEF est également le coordinateur des groupes de travail sur la protection de l’enfance et les violences sexistes (codirigé par l’UNFPA) dans le groupe sectoriel plus large de la protection.

L’UNICEF est membre à part entière des groupes sectoriels sur la santé, la logistique et le relèvement rapide, et copréside le groupe de référence intersectoriel de la santé mentale et du soutien psychosocial. L’organisation continuera de travailler avec les partenaires des groupes sectoriels pour...
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

renforcer la capacité d’intervention au niveau mondial et national, développer les normes, les politiques et les outils et fournir un appui opérationnel. L’UNICEF reconnaît que l’approche par groupe sectoriel représente un point d’entrée capital pour le développement des capacités et des systèmes des partenaires sectoriels au niveau national, et pour renforcer l’intégration de la réduction des risques à la préparation, l’intervention, et aux actions de relèvement après-crise.

**BESOINS DE FINANCEMENT**


**TABLEAU 2.1 : BESOINS DE FINANCEMENT POUR LES URGENCES DANS LE CADRE DE L’APPUI GLOBAL ET OPÉRATIONNEL DE L’UNICEF EN 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Priorité stratégique à moyen terme – domaine d’intervention</th>
<th>Millions de dollars É.-U</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Survie et développement du jeune enfant</td>
<td>17,6</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation de base et égalité des sexes</td>
<td>10,8</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA et enfants</td>
<td>1,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection des enfants contre la violence, l’exploitation et les sévices</td>
<td>7,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Politiques, plaidoyer et partenariats pour les droits des enfants</td>
<td>8,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Sous-total</strong></td>
<td><strong>45,3</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Coûts indirects d’appui au programme</td>
<td>3,2</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>48,5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Financé</strong></td>
<td><strong>19,5</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Non financé</strong></td>
<td><strong>29</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Source: Groupe d’appui aux programmes humanitaires et à la transition, UNICEF, fin 2009.
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à :

www.unicef.org/french/har2010

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

AFRIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
AFRIQUE DE L’EST
ET AFRIQUE AUSTRALE

Enjeux pour les enfants et les femmes


Besoins financiers de l’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>1 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>350 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>3 650 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Action humanitaire prévue pour 2010


Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours :

l’UNICEF renforcera la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des secours dans ses 20 bureaux de pays de la région grâce à des formations sur l’évaluation des situations d’urgence et les plans d’action, l’analyse des lacunes, l’évaluation des fournitures et des ressources humaines et d’autres outils permettant d’atteindre un niveau minimum de préparation. L’UNICEF appuiera également le renforcement de la capacité nationale en matière de planification d’urgence, de procédures opérationnelles standard et de réduction des risques de catastrophe.

Santé : avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires, l’UNICEF travaillera à réduire l’impact et la poussée des maladies transmises par l’eau et à faciliter l’accès au soins de santé essentiels pour les enfants et les femmes en situation d’urgence, grâce à des contrôles et suivis constants et au déploiement d’un appui technique selon la nécessité.


Eau, assainissement et hygiène (WASH) : l’UNICEF fournira un appui aux bureaux de pays pour développer les plans de préparation et d’organisation des secours WASH et fournira une assistance technique directe aux groupes sectoriels sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène en leur assurant une formation, grâce par exemple au module de formation UNICEF/OXFAM sur le choléra.


Protection de l’enfance : l’UNICEF aidera les bureaux de pays à renforcer leurs capacités de protection de l’enfance dans les situations d’urgence, notamment grâce au mécanisme du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance. Cela impliquera de répondre aux besoins spéciaux des enfants séparés ou non accompagnés, des orphelins, des enfants associés aux groupes ou forces armés et des victimes de violences sexistes, de détresse psychologique ou d’exploitation.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

BURUNDI

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Au Burundi, après 16 années de crise, d’importantes avancées ont été réalisées en direction de la paix et du développement, avec notamment la démobilisation du dernier groupe rebelle. Les principaux défis auxquels le pays est confronté sont la pauvreté et le chômage, largement répandus, et aggravés non seulement par la croissance rapide de la population – dû au récent retour de plus de 500 000 Burundais venant du Rwanda et de la République-Unie de Tanzanie – mais aussi par les inondations et la sécheresse. La sécurité alimentaire reste problématique et le pays a à un des taux de malnutrition chronique les plus élevés de la région. L’accès à l’eau potable et l’amélioration de l’assainissement sont limités, et les communautés les plus vulnérables sont confrontées à la menace constant de choléra, de la dysenterie et du paludisme. Le ralentissement de la conjoncture économique a, par ailleurs, causé l’augmentation des mauvais traitements et de l’exploitation dont les enfants sont victimes et doublé les taux d’abandon scolaire qui atteignent 9 pour cent dans certaines des provinces les plus durement touchées. En outre, 283 000 enfants en âge d’aller à l’école primaire ne sont pas scolarisés, ce qui les expose à toute une série de problèmes de développement et à la violence sexiste.

ACTION HUMANAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, avec le Gouvernement burundais, des partenaires essentiels tels que la Croix-Rouge burundaise, CONCERN, le Gruppo Volontari Civile, l’International Medical Corps, l’International Rescue Committee, le Norwegian Refugee Council et d’autres groupes d’aide humanitaire, l’UNICEF va contribuer à garantir à 550 000 enfants l’accès à des soins de santé et de nutrition, à l’eau potable, à des installations sanitaires et d’hygiène de base, et va offrir des possibilités dans le domaine de l’éducation, ainsi qu’un soutien en matière de protection et de réintégration. Tout en poursuivant sa préparation en vue d’apporter des réponses immédiates et nécessaires pour la survie, l’UNICEF va aussi soutenir la réduction des risques et la prévention. L’organisation sera le chef des groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène ainsi que pour l’éducation et elle aura en outre le rôle de coordonnateur du groupe de travail pour la nutrition. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF va contribuer à l’élaboration d’un système efficace de contrôle de la nutrition afin de suivre l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, et va poursuivre son soutien à une gestion de proximité de la malnutrition aiguë. En partenariat avec le Gouvernement, l’UNICEF va mettre en œuvre un programme en vue d’améliorer l’accès aux services sanitaires d’urgence, qui sont de première nécessité, notamment les soins obstétriques et néonatals de base, et la prévention du paludisme.

Eau, assainissement et hygiène : l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement correspondant aux normes Sphère sera fourni à 20 000 personnes dans des zones affectées par le choléra, notamment dans des écoles et les centres de santé, grâce à la construction et à la réhabilitation de systèmes d’adduction d’eau et d’installation sanitaires. Des comportements d’hygiène appropriés seront encouragés à l’école et dans les communautés d’accueil, en procédant régulièrement à des actions de promotion et en fournissant des trousses d’hygiène.

Éducation : l’UNICEF va coordonner la réponse aux situations d’urgence et apporter son appui actif à la préparation de tous les partenaires du groupe pour l’éducation. La première tâche sera de fournir un environnement sûr à plus de 400 000 enfants se trouvant parmi les plus vulnérables.

Protection de l’enfance : dans le contexte du maintien de la paix et des élections qui auront lieu en 2010, l’UNICEF va travailler au renforcement des capacités des ministères, des ONG et d’autres soignants non professionnels afin de prévenir, de se préparer et de répondre à toutes sortes de violence, de mauvais traitement et d’exploitation susceptible d’affecter des enfants dans des situations de crise. Une attention particulière doit être accordée à la composante psychosociale de l’aide et au rôle central des réseaux de protection des enfants au niveau communautaire et local.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>3 050 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>3 697 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>473 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>7 720 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

ÉRYTHRÉE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

En Érythrée, un pays situé dans l’une des régions les plus ardides d’Afrique, où les pluies saisonnières sont déterminantes pour les moyens d’existence, la première moitié de l’année 2009 a été caractérisée par des pluies faibles et irrégulières. Les difficultés de la situation ont été encore accrues par les prix élevés des produits alimentaires qui ont fortement pesé sur les mécanismes d’adaptation de nombreux ménages, poussant de plus en plus de gens au déplacement et obligeant des femmes et des enfants à vivre ou à travailler dans la rue. Il en est résulté une aggravation de la malnutrition, avec un nombre d’admissions dans des centres d’alimentation thérapeutique six fois supérieur en 2009 à celui de l’an dernier. La présence de mines en Érythrée demeure un danger majeur, et les enfants constituent environ la moitié des blessés et des morts victimes de la détonation d’un engin non explosé.

Éducation : au total, 4 100 enfants en âge d’aller à l’école primaire, se trouvant dans les zones de réinstallation de déplacés les plus affectées, vont avoir accès à un environnement éducatif sûr, protégé et amis des enfants grâce à la construction de salles de classes disposant de l’assainissement et équipées d’installations de stockage de l’eau et à la fourniture de matériel pédagogique afin d’assurer que la reprise et la poursuite de l’éducation de ces enfants se fasse dans de bonnes conditions.

Protection de l’enfance : l’UNICEF va se focaliser sur les besoins d’au moins 2000 enfants que les pénuries alimentaires ont rendus vulnérables à l’exploitation et à la maltraitance. Le soutien apporté va comprendre la création de centres d’accueil « portes ouvertes » et de plusieurs établissements, adaptés aux besoins des enfants, offrant des soins psychosociaux, une formation professionnelle, une aide à la recherche de la famille et à la réunification familiale pour les enfants séparés ou non accompagnés.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF se préoccupe avant tout de la sécurité de ceux qui vivent actuellement dans environ 480 zones où se trouvent des mines. Le soutien apporté va inclure la sensibilisation aux dangers des mines, des mines 800 000.

Santé et nutrition : en tant que chef du groupe sectoriel sur la nutrition, l’UNICEF va répondre aux besoins de plus d’un million de personnes, notamment des enfants, des femmes enceintes ou allaitantes, en fournissant de l’alimentation thérapeutique et des suppléments alimentaires, afin d’empêcher que la situation nutritionnelle, déjà difficile, ne se détériore davantage. L’approvisionnement de façon permanente, en suppléments alimentaires, qui a commencé fin 2009, va se poursuivre en 2010 dans les trois régions d’Anseba, de Gash-Barka et de Mer rouge méridionale, qui sont les plus touchées par la sécheresse.


Protection de l’enfance : l’UNICEF va se focaliser sur les besoins d’au moins 2000 enfants que les pénuries alimentaires ont rendus vulnérables à l’exploitation et à la maltraitance. Le soutien apporté va comprendre la création de centres d’accueil « portes ouvertes » et de plusieurs établissements, adaptés aux besoins des enfants, offrant des soins psychosociaux, une formation professionnelle, une aide à la recherche de la famille et à la réunification familiale pour les enfants séparés ou non accompagnés.

Sensibilisation aux dangers des mines : l’UNICEF se préoccupe avant tout de la sécurité de ceux qui vivent actuellement dans environ 480 zones où se trouvent des mines des engins non explosés. Au moins 180 000 élèves vont pouvoir suivre des cours sur les dangers posés par les mines, dispensés soit dans le cadre scolaire soit par des équipes mobiles de proximité. Ceux qui ont survécu à l’explosion de mines ou d’engins, y compris les enfants et les handicapés, vont profiter d’un soutien psychosocial et d’une formation professionnelle d’un niveau renforcé.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010

Outre les efforts en vue de réduire les niveaux de malnutrition modérée et sévère et de satisfaire les besoins de plus d’un million de personnes déplacées et réinstallées, des communautés hôtes et d’autres populations vulnérables, l’UNICEF prévoit de renforcer sa préparation aux situations d’urgence afin de réagir immédiatement, en partenariat avec le Gouvernement érythréen, les administrations locales et les organisations des Nations Unies. L’UNICEF exerce le rôle de chef de groupe dans les secteurs de la nutrition, de l’eau, assainissement et hygiène et de l’éducation. L’organisation dirige également le sous-groupe protection de l’enfance et elle participe aux groupes des secteurs de la santé et de la protection. Des programmes conjoints des Nations Unies vont continuer à s’efforcer de répondre globalement aux besoins dans les zones de réinstallation. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Besoins financiers de l’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>13 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>5 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>1 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sensibilisation aux dangers des mines</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>24 800 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Action humanitaire de l’UNICEF 2010**

**ÉTHIOPIE**

**ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES**


**ACTION HUMAHTAIRE PRÉVUE POUR 2010**


**Santé** : l’UNICEF soutiendra le renforcement des capacités des systèmes de santé dans un contexte plus durable au niveau national, tout en effectuant des interventions préventives et des responsabilités à des flambées de maladies infectieuses, surtout parmi les populations affectées par la sécheresse et les conflits dans les régions somalie et des Afars. L’accès aux services de première nécessité va augmenter, partiellement grâce aux efforts des équipes mobiles en matière de santé, d’eau, assainissement et hygiène.

**Nutrition** : le groupe sectoriel pour la nutrition, par l’UNICEF, va élaborer et mettre en œuvre un système de contrôle de la nutrition qui fournira en temps voulu, partout dans le pays, des données sur l’état nutritionnel des enfants. Des interventions de première nécessité, visant la survie des enfants, vont être menées en faveur de 12 millions d’enfants et de 600 000 femmes enceintes et mères allaitantes, et les services de soins nutritionnels vont être développés afin de traiter plus de 70 pour cent des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère.

**Eau, assainissement et hygiène** : les 285 000 victimes de sécheresse ou d’inondations vont disposer d’un approvisionnement en eau potable, suffisant selon les normes Sphère, grâce à l’acheminement de citernes et à la réparation ou la construction de systèmes d’approvisionnement en eau, alors qu’entre 5 et 7,5 millions de personnes vont bénéficier de mesures destinées à prévenir et contenir les cas de diarrhée aigue aiguë.

**Éducation** : on estime que 220 000 enfants, qui ont dû abandonner leurs études à cause de la sécheresse, des inondations et des conflits, vont pouvoir reprendre leur scolarité soit dans les écoles rénovées, soit dans des écoles réparées, alors que leurs enseignants recevront une formation à l’éducation en situation d’urgence.

**Protection de l’enfance** : au moins 15 000 enfants vulnérables, se trouvant dans les régions les plus affectées, vont bénéficier de programmes de protection sociale axés sur les enfants, qui comporteront des systèmes de renvoi sur un spécialiste pour les survivants de violence sexuelle et d’accès aux soins de santé.

**VIH/SIDA** : les communautés affectées par une crise auront accès à un éventail complet de services relatifs à la santé procréative et au VIH, y compris les services fournis suite à la violence sexuelle.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
KENYA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Au Kenya, les enfants et les femmes ont été sévèrement touchés par quatre faibles saisons des pluies consécutives et par les prix toujours élevés des aliments. En 2009, le nombre d’enfants souffrant de malnutrition aiguë a presque triplé ; on estime qu’actuellement 242 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë modérée et que 39 000 autres souffrent de malnutrition aiguë sévère. Au total, environ 3,8 millions de personnes (dont 2 millions d’enfants) ont aujourd’hui besoin de l’aide humanitaire pour subvenir à leurs besoins alimentaires de base. Des inondations, déplacements et flambées de maladies sont attendus début 2010.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>3 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>8 719 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>5 587 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>2 196 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>2 090 245</td>
</tr>
<tr>
<td>Préparation et coordination intersectorielles</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>23 092 245</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMAINITAIRE PRÉVUE POUR 2010


**Santé** : l’UNICEF veillera à minimiser l’impact sanitaire des situations d’urgence sur les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes grâce à l’appui de services d’assistance intégrés, de campagnes de vaccination ciblées, et l’achat et distribution de fournitures médicales essentielles et de moustiquaires imprégnées d’insecticide.

**Nutrition** : on luttera contre les taux élevés de malnutrition aiguë et de carences en oligoéléments, concomitants à la mortalité et la morbidité chez les enfants de moins de cinq ans et les mères enceintes ou allaitantes grâce à un meilleur accès aux centres d’alimentation thérapeutiques et à des programmes d’alimentation complémentaires.

**Eau, assainissement et hygiène (WASH)** : un approvisionnement fiable en eau salubre ainsi que des installations adéquates pour l’assainissement et l’hygiène seront mis en place pour les personnes affectées par les situations d’urgence. Un soutien sera également apporté aux 200 000 personnes déplacées par les violences post-élections ou vulnérables aux conflits motivés par la politique ou l’accès aux ressources.

**Éducation** : 150 000 garçons et filles en âge d’aller à l’école et touchées par la situation d’urgence bénéficieront d’un meilleur accès à une éducation de qualité dans un environnement sûr valorisant la protection et le bien-être mental et émotionnel des élèves. Pour cela, le matériel scolaire indispensable sera fourni et les enseignants recevront une formation en matière de soutien psychologique et d’autonomie fonctionnelle.

**Protection de l’enfance** : avec le Département des services pour les enfants (Department of Children’s Services) et d’autres partenaires, l’UNICEF développera des systèmes de protection de l’enfance dans les zones exposées aux catastrophes et aux conflits, avec des interventions spécifiques aux situations humanitaires d’urgence pour au moins 50 000 enfants vulnérables.

**Préparation et coordination intersectorielles** : les systèmes de préparation aux situations d’urgence destinés à identifier et protéger les droits des enfants seront développés grâce à des plans d’intervention conjoints et à l’intégration des questions transversales comme le VIH/SIDA, l’égalité des sexes, les droits de l’homme et l’environnement au sein de la planification et de l’intervention en situation d’urgence.
Rapport sur l’action humanitaire
Partenariats pour les enfants dans les situations d’urgence

MADAGASCAR

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

En raison de sa situation géographique, Madagascar est frappé, presque chaque année, par deux ou trois cyclones. L’impact de ces aléas climatiques s’est aggravé, forçant des centaines de milliers de personnes à abandonner leur logement. Par ailleurs, depuis début 2009, le pays est en proie à une crise politique qui a entraîné des coupes significatives dans l’aide au secteur public. L’UNICEF, à présent, s’inquiète de la capacité du pays – dont la situation se détériore – à surmonter ses difficultés, notamment dans la capitale, Antananarivo. Par ailleurs, le sud du pays souffre d’une pluviosité irrégulière et imprévisible, aux conséquences néfastes sur les récoltes. Ceci a causé en 2009 des pénuries alimentaires dans une zone du pays où 73 pour cent des ménages sont déjà considérés comme vulnérables et en état d’insécurité alimentaire de façon chronique. En mars 2009, les taux de malnutrition aiguë globale ont atteint 14,5 pour cent dans l’une des régions méridionales les plus affectées. Les pénuries alimentaires causées par la pluviosité imprévisible devraient se poursuivre en 2010.

ACTION HUMANAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement malgache, des organismes des Nations Unies et d’autres partenaires nationaux et internationaux, prévoit de réduire la vulnérabilité d’environ 238 000 enfants de moins de cinq ans dans la partie méridionale de Madagascar et de 300 000 autres personnes affectées par des cyclones dans le nord, grâce à la fourniture de secours d’urgence, conformément aux Principaux engagements de l’UNICEF pour les enfants en situation d’urgence. L’intervention d’urgence restera intégrée dans la stratégie globale du programme du pays. La planification des urgences, leur mise en œuvre et leur suivi vont se poursuivre pour tous les secteurs, en insistant particulièrement sur la préparation, la réaction rapide et la reprise également rapide. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF va être le chef du groupe sectoriel pour la nutrition, qui va réagir immédiatement aux niveaux élevés de malnutrition aiguë chez un minimum de 238 000 enfants de moins de cinq ans, dans le sud de Madagascar, et chez 300 000 personnes affectées par les cyclones, dans le nord. Les soins de santé de base et les services de nutrition vont être également renforcés en améliorant la distribution de médicaments de première nécessité et en élargissant les services de proximité et de vaccination.


Éducation : l’UNICEF dirigera le groupe sectoriel pour l’éducation et va assurer l’accès à un environnement éducatif sûr pour au moins 100 000 enfants dont l’éducation a été perturbée par des cyclones. Pour cela, des classes provisoires et du matériel récréatif vont être fournis.

Protection de l’enfance : l’UNICEF va diriger le sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance et va garantir à 50 000 enfants affectés par les cyclones et à 60 000 enfants touchés par la crise politique l’accès à un soutien psychosocial, grâce à la fourniture de plus de 20 aires de jeux, à des actions récréatives et à des services de soutien psychologique. La situation d’Antananarivo va être suivie en partie grâce à une enquête rapide multi groupes sectoriels, à laquelle on aura aussi recours, si nécessaire, dans d’autres secteurs affectés par les urgences.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>2 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>5 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>450 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>11 450 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

OUGANDA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Au moins 1,2 million de personnes ont besoin d’aide humanitaire en Ouganda. La sécheresse et les inondations dans les régions du nord, de l’est et du nord-est, de nombreux déplacés dans leur propre pays et le rapatriement d’au moins 300 000 Ougandais, après que l’Armée de résistance du seigneur eut mis fin à ses activités, entraînent une augmentation de la malnutrition, des mauvais traitements contre les enfants et les femmes, des taux d’abandon scolaire et de la prévalence du VIH. L’importantes taux de mortalité maternelle et chez les enfants de moins de cinq ans est préoccupant. L’afflux de réfugiés venus de la République démocratique du Congo et du Soudan se poursuit également, dans la mesure où les conflits dans ces pays ne baissent pas d’intensité ; les enfants sont particulièrement vulnérables pendant leur périple jusqu’en Ouganda pour y trouver un refuge. Des flambées récurrentes de maladies épidémiques, en particulier celles qui sont liées à la mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement, de fortes pluies et des inondations de grande ampleur, en rapport avec El Niño, rendent aussi la vie extrêmement difficile pour une grande proportion des populations des régions du nord, de l’est et du nord-est, de nombreux déplacés dans leur propre pays et le rapatriement d’au moins 300 000 Ougandais, après que l’Armée de résistance du seigneur eut mis fin à ses activités, entraînent une augmentation de la malnutrition, des mauvais traitements contre les enfants et les femmes, des taux d’abandon scolaire et de la prévalence du VIH. L’importantes taux de mortalité maternelle et chez les enfants de moins de cinq ans est préoccupant. L’afflux de réfugiés venus de la République démocratique du Congo et du Soudan se poursuit également, dans la mesure où les conflits dans ces pays ne baissent pas d’intensité ; les enfants sont particulièrement vulnérables pendant leur périple jusqu’en Ouganda pour y trouver un refuge. Des flambées récurrentes de maladies épidémiques, en particulier celles qui sont liées à la mauvaise qualité de l’eau et de l’assainissement, de fortes pluies et des inondations de grande ampleur, en rapport avec El Niño, rendent aussi la vie extrêmement difficile pour une grande proportion des populations des régions du nord, de l’est et du nord-est, de nombreux déplacés dans leur propre pays et le rapatriement d’au moins 300 000 Ougandais, après que l’Armée de résistance du seigneur eut mis fin à ses activités, entraînent une augmentation de la malnutrition, des mauvais traitements contre les enfants et les femmes, des taux d’abandon scolaire et de la prévalence du VIH.

ACTION HUMAINITAIRE PRÉVUE POUR 2010

L’UNICEF, avec des partenariats noués avec le Gouvernement ougandais, des organismes des Nations Unies et des ONG internationales et nationales, va s’efforcer de répondre aux besoins humanitaires d’enfants et de femmes se trouvant parmi les personnes – elles sont 1,2 million – qui vivent dans des installations pour déplacés ou dans des camps de transit, dans les zones du nord et de la sous-région de Karamoja où les services sont médiocres et dans les secteurs qui ont été affectés par une catastrophe. L’UNICEF va assurer un accès à la santé, à la nutrition et à l’éducation, à l’eau potable, à un assainissement et une hygiène adaptés et à un environnement protégé pour les enfants. L’UNICEF va en outre continuer à soutenir une préparation appropriée aux urgences et des interventions en vue d’un relèvement rapide, dans le cadre de la transition d’une situation de conflit à une situation de paix que vit le pays. Le maintien du conflit à la paix qu’a connue le pays. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF va fournir des services, en matière de santé et de nutrition, d’ordre préventif et curatif, à environ 390 000 enfants de moins de cinq ans et à plus de 95 000 femmes enceintes dans des camps de déplacés, dans des zones de rapatriement et dans des régions affectées par les urgences. L’UNICEF va fournir également, le cas échéant, des soins pour le SIDA pédiatrique. Dans des zones d’insécurité alimentaire, 12 000 enfants de moins de cinq ans, souffrant de malnutrition aiguë sévère, vont bénéficier, dans une opération pilote, d’un traitement et d’un contrôle nutritionnel avec recours aux messages SMS par téléphone portable et à d’autres technologies de communication rapide pour diffuser des données et influencer la prise de décisions.

Eau, assainissement et hygiène : un meilleur accès à un approvisionnement en eau potable et à un assainissement conforme aux normes Sphère va être fourni à 500 000 personnes dans les secteurs de rapatriement, dans les régions affectées par la sécheresse et les inondations et là où sévissent les maladies hydriques, grâce à la construction et à la remise en état de systèmes d’adduction d’eau et d’installations sanitaires, y compris dans les écoles. La promotion des habitudes d’hygiène va être faite dans les secteurs bénéficiant des interventions «Eau, assainissement et hygiène».

Éducation : l’UNICEF va élargir l’accès à un environnement éducatif sûr pour 750 000 élèves des régions du nord et du nord-est et des communautés de déplacés grâce au développement et à l’amélioration de la sécurité et de la santé dans les écoles, à la mobilisation communautaire pour une scolarisation à l’âge requis et contre l’abandon scolaire, à la mise en place de clubs et de mécanismes scolaires qui préviennent, identifient et traitent des problèmes de protection, à la distribution de matériel d’apprentissage et d’enseignement et à la formation des enseignants.

Protection de l’enfance : environ 230 000 enfants, se trouvant dans des zones du nord, affectées par les urgences, et dans les zones de déplacement prévu, où les dispositifs de protection de l’enfant sont limités ou inexistants, vont recevoir un soutien psychosocial et sous d’autres formes. Au moins 1 500 enfants non accompagnés par des groupes armés, récemment rapatriés en Ouganda, et 1 000 mineurs non accompagnés, venant de la République démocratique du Congo, vont avoir accès à un soutien psychologique et à une aide à la réintégration.

VIIH/SIDA : l’UNICEF va développer des services de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant et 80 pour cent des enfants séropositifs vont bénéficier de leur droit aux soins et au traitement pour le VIH et le SIDA, dans le cadre de programmes communautaires de diffusion des questions de santé. L’UNICEF va en outre distribuer des trousses de test de dépistage du VIH, des médicaments antirétroviraux et autres articles médicaux consomptibles, et poursuivre son appui au Ministère de la santé, au Ministère de l’égalité des sexes et à la Commission ougandaise contre le SIDA.

**BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Actions humanitaires (dollars É.-U.)</th>
<th>Actions de relèvement (dollars É.-U.)</th>
<th>Total (dollars É.-U.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>6 000 000</td>
<td>15 000 000</td>
<td>21 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>4 700 000</td>
<td>12 500 000</td>
<td>17 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>7 100 000</td>
<td>12 500 000</td>
<td>19 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>1 500 000</td>
<td>2 000 000</td>
<td>3 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>1 100 000</td>
<td>2 200 000</td>
<td>3 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>20 400 000</strong></td>
<td><strong>44 200 000</strong></td>
<td><strong>64 600 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Avec environ 3,6 millions de personnes en situation d’urgence humanitaire et 1,3 million de déplacés, la Somalie est accablée par la violence et l’instabilité, l’extrême pauvreté, l’insécurité alimentaire et le non-respect de la protection due aux enfants. En août 2009, 19 pour cent des enfants de moins de cinq ans souffraient de malnutrition aiguë, cette malnutrition atteignant dans certaines zones 27 pour cent. Par ailleurs, les enfants sont privés de plus en plus d’un accès à l’éducation, du fait des fermetures d’école en raison des combats, notamment à Mogadiscio. C’est en Somalie centrale et méridionale, rendue pratiquement inaccessible par l’escalade de la violence, que se trouvent 75 pour cent de ceux qui ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence. Dans les deux zones septentrionales, les enfants et les femmes sont confrontés à une sécheresse qui va en s’aggravant, à des pertes de bétail et au risque de malnutrition, alors que l’arrivée dans la région de populations récemment déplacées grève encore davantage des ressources disponibles limitées.

ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF va travailler en étroite collaboration avec ses partenaires du Gouvernement, les organisations des Nations Unies et les ONG afin d’apporter des secours d’urgence conformément aux devoirs fondamentaux vis-à-vis des enfants dans les secteurs de la santé et de la nutrition, de l’eau, assainissement et hygiène, de l’éducation et de la protection de l’enfance, dans le but de réduire la vulnérabilité des plus de 3 millions de déplacés et de personnes affectées par le conflit – dont 1,5 million d’enfants – dans toute la Somalie. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé : en coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et des partenaires, l’UNICEF va faire en sorte que 90 pour cent des enfants de moins de cinq ans (soit 1,5 million) et 70 pour cent des femmes en âge d’avoir des enfants (soit 1,2 million) aient accès à des interventions sanitaires à fort impact dans le cadre de campagnes de la Journée pour la santé de l’enfant et à des soins de santé de base en distribuant des médicaments de première nécessité et en apportant d’autres formes de soutien aux centres de santé maternelle et infantile.

Nutrition : dans ce secteur, où l’UNICEF est chef de groupe sectoriel, la capacité de réaction et la coordination vont être améliorées pour assurer le traitement de 270 000 enfants souffrant d’une malnutrition aiguë et l’accès à des programmes de soutien nutritionnel pour plus de 360 000 femmes enceintes et allaitantes.

Eau, assainissement et hygiène : en tant que chef de groupe dans ce secteur, l’UNICEF va assurer, à 1,2 million de personnes, un accès suffisant à l’eau potable et à l’assainissement, selon les normes Sphère, grâce à une combinaison de mesures, notamment la restauration de systèmes d’adduction d’eau, la construction de latrines, la gestion de l’eau au niveau communautaire et l’enseignement de l’hygiène dans les écoles et dans les foyers.

Éducation : environ 100 000 élèves – dont près de 50 000 filles – vont disposer d’un meilleur accès à une éducation de qualité, formelle et informelle, plus équitable grâce à la réhabilitation de salles de classe, la fourniture de matériel d’enseignement et d’apprentissage et la formation d’enseignants. Il y aura également des installations pour le lavage de mains et des latrines, séparées et adaptées aux besoins. L’UNICEF conservera le rôle de chef de groupe sectoriel pour l’éducation, en travaillant à une meilleure coordination de l’éducation en situation d’urgence, au niveau de la préparation et de la réponse apportée.

Protection de l’enfance : en tant que chef du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance, l’UNICEF va faire en sorte que 150 000 enfants aient accès à un soutien et des soins psychosociaux et que des procédures élémentaires permettant d’identifier des problèmes de protection de l’enfance et d’y répondre soient instaurées dans au moins 300 communautés vulnérables. L’UNICEF va en outre plaider contre le recrutement des enfants dans les conflits armés en mobilisant les communautés, les responsables religieux et politiques et les organismes gouvernementaux et veiller à ce que l’on enquête sur les manquements graves aux droits de l’enfant.

Hébergement et articles non alimentaires : l’UNICEF va poursuivre sa préparation aux situations d’urgence afin d’améliorer l’accès, pour 90 000 personnes, soit 15 000 foyers, à un hébergement et à des articles de survie en quantité suffisante.
ZIMBABWE

Rapport sur l’action humanitaire
Partenariats pour les enfants dans les situations d’urgence

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

ZIMBABWE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

En février 2009, un gouvernement réunissant toutes les parties a été constitué et il a donné des signes indiquant l’engagement clair d’améliorer la condition des femmes, des enfants et d’autres groupes vulnérables. Malgré cela, la situation générale reste globalement fragile au Zimbabwe, dans la mesure où le pays cherche à surmonter une crise complexe et à se rétablir sur les plans politique et économique. En 2009, une flambée de choléra, qui a duré 11 mois et s’est étendue à tout le pays, une détérioration de la sécurité alimentaire et une pandémie de VIH/SIDA, massive mais silencieuse, ont encore accru la vulnérabilité des enfants et des femmes du Zimbabwe. Tout cela est venu s’ajouter aux souffrances actuelles causées par l’hyperinflation, l’instabilité politique et l’effondrement des services sociaux de base de ces dernières années. Une évaluation effectuée en mai 2009 a indiqué la fréquence élevée de la violence sexiste et insisté sur l’inadaptation des services en faveur des victimes, notamment en termes de soins appropriés aux besoins du malade, de soutien psychosocial et de prophylaxie post-exposition au VIH.

ACTION HUMANAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF va collaborer avec le Gouvernement du Zimbabwe, des ONG partenaires, internationales et locales, les communautés et d’autres organisations des Nations Unies afin de répondre aux besoins d’au moins cinq millions de personnes – dont 3,5 millions d’enfants et de femmes les plus vulnérables. Le soutien va se focaliser sur le redressement rapide et les interventions dans le cadre de la transition, dans tout le pays, afin de renforcer la fourniture de services de base, notamment les services relatifs à la santé et à la nutrition, à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, à l’éducation, à la protection de l’enfance, et à la prévention et au traitement du VIH/SIDA. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF va continuer à jouer un rôle clé dans le groupe pour la santé et sera encore le chef du groupe pour la nutrition, poursuivant l’objectif d’apporter une réponse coordonnée et efficace. Des médicaments de première nécessité et des approvisionnements d’ordre sanitaire vont être fournis à plus de 2 millions de femmes et d’enfants. La surveillance en matière de nutrition, le soutien à la gestion au niveau local de la malnutrition aiguë, de la pneumonie, de la diarrhée, et de l’alimentation des nourrissons et des jeunes enfants vont être améliorées dans tout le pays.

Eau, assainissement et hygiène : grâce à des forages et à la réhabilitation de points d’eau et d’installations sanitaires, 500 000 personnes et 200 000 écoliers vont avoir accès à l’eau potable, à l’assainissement et à des installations sanitaires appropriées. D’autres actions visent à réduire la propagation des maladies d’origine hydrique, en particulier l’éducation en matière d’hygiène et les campagnes dans ce domaine. L’UNICEF va être le chef du groupe sectoriel pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène et aura pour objectif d’améliorer la coordination de l’assistance humanitaire.

Éducation : l’UNICEF va concentrer ses efforts sur l’accès à l’éducation pour 2,5 millions d’enfants et va soutenir le redressement du secteur éducatif grâce à des campagnes de rentrée des classes, à l’achat et à la distribution de matériel d’enseignement et d’apprentissage. L’UNICEF va continuer à être le co-chef du groupe sectoriel pour l’éducation avec Save the Children.

Protection de l’enfance : l’UNICEF va diriger le groupe de travail sur la protection de l’enfance. Le but est d’assurer un environnement plus protecteur à environ 1,4 million d’orphelins et d’enfants vulnérables grâce au développement d’un ensemble normalisé de services de soutien et au renforcement de lois et de politiques protégeant les enfants ayant affaire à la loi, comme victimes, témoins ou contrevenants.

VIH/SIDA : l’UNICEF va travailler à la prévention de la transmission du VIH auprès de 100 000 enfants et jeunes vulnérables, apporter une assistance au traitement de 75 000 personnes vivant avec le VIH/SIDA par la formation, la fourniture d’une thérapie antirétrovirale, de soins palliatifs et de soutien psychologique et la distribution de fournitures pour les soins à domicile.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>36 100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>7 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>28 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>24 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>1 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>100 400 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
Action humanitaire de l'UNICEF 2010

AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE

Enjeux pour les enfants et les femmes

En plus des pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale qui figurent séparément dans ce Rapport sur l’action humanitaire 2010, des fonds supplémentaires sont également requis dans la région pour traiter des situations d’urgence à plus petite échelle ou des transitions post-conflit au Bénin, Cameroun, Congo, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali et Togo. La crise financière globale actuelle associée à l’augmentation du prix des aliments, aux insuffisances saisonnières des récoltes et à la baisse de la demande de matières premières exacerbe les taux de malnutrition aiguë. Cela compromet également toute avancée en matière de développement humain dans la région, en particulier pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. En outre, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest se retrouvent de plus en plus confrontés à des défis climatiques, en particulier aux inondations. Les inondations provoquent des flambées de maladies infectieuses comme le choléra, la rougeole, la méningite et la polio, auxquelles les enfants sont très vulnérables sans vaccination ou sans suffisamment d’eau salubre, d’assainissement et d’hygiène. Dans d’autres régions, la sécheresse fait augmenter le nombre de chenilles en troupes (un insecte capable de ravager des récoltes) et d’infestations de criquets qui contribuent aux pénuries alimentaires et donc à une dénutrition généralisée.

Action humanitaire prévue pour 2010

Non seulement l’impact de la crise alimentaire et financière mondiale devrait faire augmenter les niveaux généraux de malnutrition dans la région, mais le bureau régional de l’UNICEF prévoit aussi un nombre croissant de personnes déplacées et de réfugiés en raison d’une augmentation prévue de la sécheresse, des inondations et autres chocs climatiques au cours de l’année 2010. L’UNICEF s’associera aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies, aux ONG et aux institutions académiques ou techniques pour la prévention des flambées de maladies et de la malnutrition aiguë chez les enfants. Cela pourra se faire grâce à un appui technique aux responsabilités de chef des groupes sectoriels de l’UNICEF, au renforcement des capacités de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours ainsi qu’à la logistique et au stockage de produits essentiels. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’anticipation des épidémies de méningite est vitale pour éviter à la région une forte poussée épidémique et une propagation vers d’autres pays. En raison de la récurrence annuelle de cette maladie, l’élaboration de stocks de vaccins et d’antibiotiques est indispensable. De plus, une stratégie de mobilisation associant prévention et traitement, mise en place lors des mois précédant la saison de la faim, aidera à lutter contre le pic saisonnier de malnutrition aiguë dans la région. En ce qui concerne les interventions sanitaires et nutritionnelles, la priorité sera donnée au Cameroun, Congo, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria et Mali.


Protection de l’enfance : l’UNICEF renforcera l’efficacité des mécanismes de protection de l’enfance dans les situations d’urgence prolongées, les périodes de transition post-conflit ainsi que la préparation aux situations d’urgence et l’organisation des secours grâce à une meilleure coordination des sous-groupes sectoriels de protection de l’enfance. Un appui sera également fourni pour la formation des forces armées en matière de protection de l’enfance (en collaboration avec Save the Children), pour le suivi des résolutions 1612 et 1051.

Besoins financiers de l’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>12 969 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>9 286 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>4 350 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>3 699 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>1 100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours</td>
<td>8 622 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>40 025 300</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>


**VIH/SIDA :** au Cameroun, l’UNICEF recueillera des informations sur les risques liés au VIH/SIDA parmi les réfugiés et fournira des informations pour la prévention et le traitement du HIV pour les jeunes et les femmes enceintes là où cela est nécessaire. Des formations d’intervention sur les violences sexistes en situation d’urgence seront également proposées au personnel des centres de santé et aux bénévoles communautaires. En Guinée-Bissau, l’UNICEF appuiera le développement des services de dépistage volontaire, d’accompagnement psychologique et de prévention de la transmission mère-enfant, ainsi que l’éducation des adolescents et des jeunes par leurs pairs. Au Mali, l’UNICEF travaillera à l’amélioration des services relatifs au VIH pour les personnes touchées par les situations d’urgence, particulièrement les adolescents vulnérables et les femmes enceintes. Il s’agira d’intégrer des programmes de prévention de la transmission mère-enfant, des soins et traitements pour les personnes atteintes du VIH et des services de dépistage et d’accompagnement psychologique pour les victimes de violences sexuelles. En termes de prévention, ce sont les adolescents qui constitueront la cible principale de vastes campagnes médiatiques pour la prévention du VIH.

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

L’instabilité politique et la détresse socio-économique en Guinée se sont aggravées en 2009, provoquant de nouvelles vagues de manifestations anti-gouvernementales et de grèves générales. La situation a encore empiré avec les meurtres et la forte incrémentation des violences sexuelles perpétrées contre les personnes qui manifestaient contre le gouvernement lors d’un rassemblement à Conakry, la capitale, le 28 septembre 2009. Une série de catastrophes, comme des inondations particulièrement fortes, ont fait baisser les récoltes et augmenter la malnutrition. Le prix du riz, du sucre, de l’huile et d’autres aliments de base sont également en hausse à Conakry, envenimant les tensions dans les zones urbaines alors que les niveaux de vie continuent leur déclin. La faim et la pauvreté obligent souvent les jeunes garçons et filles à succomber au trafic d’enfants et au travail des enfants. Ces activités dérivent souvent sur des rapports sexuels forcés et d’autres formes de violence, compromettant leur accès à l’éducation et mettent en péril leur bien-être général et leur développement.

ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE POUR 2010


Au cours de l’année 2010, l’UNICEF renforcera la capacité du gouvernement et de la société civile en matière de préparation et d’intervention dans les situations humanitaires d’urgence. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé : des soins de santé essentiels pour 10 000 enfants et femmes exposés aux flambées de maladies d’origine hydrique et autres situations d’urgence seront fournis grâce à des initiatives de sensibilisation aux préparatifs aux niveaux local et national et au prépositionnement de fournitures médicales et de médicaments. Des mesures sanitaires de prévention et d’intervention en situation d’urgence seront également prises afin de se préparer à des maladies infectieuses potentiellement mortelles comme la grippe A (H1N1).

Nutrition : des secours immédiats pour les besoins de 50 000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë sévère seront apportés en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, permettant de réduire le taux de malnutrition aiguë sévère à moins de 10 pour cent et d’améliorer l’état nutritionnel général des enfants. L’UNICEF appuiera également le Gouvernement de Guinée dans la coordination des interventions de nutrition en situation humanitaire d’urgence dans le cadre de son rôle de co-dirigeant du groupe sectoriel sur la nutrition avec Save the Children.

Eau, assainissement et hygiène (WASH) : afin de réduire l’incidence du choléra et des maladies d’origine hydrique, 300 000 personnes vulnérables bénéficieront d’un accès sûr à l’eau salubre, d’installations d’assainissement suffisantes et d’activités de promotion de l’hygiène. L’accès à des installations sanitaires adaptées garantissant l’intimité et la sécurité des femmes et des filles se fera grâce à la construction de 6 000 latrines conformes aux normes Sphere. Elles seront installées dans des zones identifiées par des analyses cartographiques comme présentant une forte exposition aux poussées de maladies d’origine hydrique.


Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

En août et septembre 2009, des pluies exceptionnellement fortes, allant de pair avec plusieurs hausses des prix alimentaires, ont aggravé les pénuries alimentaires chroniques en Mauritanie, en particulier durant la saison précédant la récolte (de juin à septembre). Le pays souffre déjà de niveaux importants de pauvreté et d’insécurité alimentaire, la production agricole couvrant moins de la moitié de la consommation alimentaire nationale. De plus, le courant d’aide internationale dont bénéficie la Mauritanie s’est ralenti, à la suite de la dernière crise politique qui a éclaté dans le pays en août 2008. Selon les estimations actuelles, il y aurait environ 220 000 personnes en risque de malnutrition aiguë, dont 165 000 enfants de moins de cinq ans et 9 000 femmes enceintes ou allaitantes1, dans les cinq régions où l’insécurité alimentaire est la plus forte. L’un des principaux défis à relever va être le maintien des taux de malnutrition globale sévère au-dessous de 10 pour cent dans toutes les régions vulnérables, en gérant à la fois la malnutrition aiguë et la prévention du retard de croissance.


**Santé et nutrition** : l’UNICEF va assurer une coordination efficace des interventions en matière de nutrition et va soutenir l’élaboration d’un système de contrôle du suivi de l’état nutritionnel des enfants. L’UNICEF va également mettre en œuvre un programme national de survie et de développement de l’enfant, comprenant le traitement de la malnutrition aiguë sévère, la promotion de l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, la prévention des carences en micronutriments et la vaccination de routine.

**Eau, assainissement et hygiène** : au moins 20 000 déplacés, dont une majorité d’enfants et de femmes, vont accéder à l’eau potable et à l’assainissement par la remise en état de puits, la construction d’installations sanitaires dans les écoles et dans les foyers. Des pratiques d’hygiène appropriées vont faire l’objet d’une promotion dans 25 écoles et 25 communautés.

**Éducation** : au moins 3 000 élèves du primaire, y compris des déplacés ou des rapatriés récents dans des zones de réinstallation, vont reprendre leurs études dans des salles de classe et des tentes provisoires, financées par l’UNICEF. Les enfants vont également bénéficier du matériel pédagogique et récréatif nécessaire.

**Protection de l’enfance** : un soutien psychosocial et l’accès à des services sociaux de base vont être offerts à des enfants victimes de maltraitance et d’exploitation familiale ou séparés de leurs parents suite aux inondations ou à l’insécurité alimentaire. En coordination avec le Programme des Nations Unies pour le développement, l’UNICEF va également offrir une éducation aux dangers posés par les mines dans deux régions où se trouvent des engins non explosés et va fournir une assistance aux victimes des mines.

**VIH/SIDA** : au moins 10 000 jeunes et femmes vulnérables des zones touchées par les inondations et des camps de rapatriés vont avoir accès à une information sur la prévention du VIH/SIDA grâce à une communication sur le changement de comportement.

---

1. Le CERF affecte 2,2 millions de dollars É.-U. au titre de l’aide d’urgence à la Mauritanie dans le domaine de la nutrition, Bureau de coordination des affaires humanitaires, Communiqué de presse, 8 octobre 2009.

**BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>350 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>350 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>50 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>2 450 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Rapport sur l'action humanitaire
Partenariats pour les enfants dans les situations d'urgence

NIGER

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

NIGER

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Le Niger continue à subir une série de situations d’urgence, notamment de graves inondations et des flambées saisonnières de choléra et de méningite. En outre, il existe encore des tensions dans le nord du pays, bien que les pourparlers de paix de mai 2009 aient calmé une activité armée qui durait depuis deux ans, amenant certains déplacés à se réinstaller. La réhabilitation des infrastructures va constituer un autre défi. En effet, la région a été touchée par de graves inondations en septembre 2009, qui ont entraîné le déplacement de plus de 100 000 personnes. Dans une grande partie du pays, les taux de malnutrition aiguë dépassent 10 pour cent – ce qui est supérieur aux niveaux critiques reconnus internationalement – avec des effets entraînant un retard de croissance sur presque un enfant de moins de cinq ans sur deux.

ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE POUR 2010

L’UNICEF va collaborer avec le Ministère de la santé et d’autres partenaires afin de diminuer les taux de malnutrition aiguë et de favoriser chez 300 000 enfants des habitudes appropriées en matière de santé, de nutrition et d’hygiène. L’organisation va dans l’immédiat améliorer sa préparation aux situations d’urgence, notamment en préposant des vaccins destinés aux enfants de moins de cinq ans et d’autres approvisionnements d’ordre médical, ainsi qu’en formant du personnel à ce type de préparation, au niveau national et régional, en vue de réagir aux flambées de maladies infectieuses, aux inondations et au déplacement forcé. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé : les besoins dans le domaine médical de 10 000 femmes et enfants déplacés à cause des inondations ou du conflit seront couverts par un stock d’urgence. La préparation sanitaire nationale aux situations d’urgence va être également renforcée en préposant des vaccins pour 1,3 million d’enfants, des approvisionnements médicaux et des médicaments pour soigner les cas de méningite et de choléra. Si une épidémie de grippe A (H1N1) se déclare, des outils de communication vont être développés et distribués, conformément au plan national de réponse à la grippe.

Nutrition : l’UNICEF va continuer à être le chef du groupe sectoriel pour la nutrition et à travailler avec le gouvernement, des ONG partenaires, des communautés et d’autres organisations des Nations Unies en vue de ramener le taux de malnutrition aiguë au-dessous de 10 pour cent et de réduire la prévalence du retard de croissance. Cela va se faire grâce à de meilleures mesures diagnostiques et thérapeutiques de la malnutrition aiguë sévère pour 50 000 enfants – soit 60 pour cent de la totalité des cas – et à des actions de prévention telles qu’une opération d’alimentation visant 250 000 enfants et la promotion des pratiques préconisées pour l’alimentation du nourrisson.

Eau, assainissement et hygiène : des approvisionnements en eau potable, des installations sanitaires et des trousses d’hygiène vont couvrir les besoins de 50 000 personnes, victimes des inondations ou des flambées de choléra. Le groupe sectoriel pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, dirigé par l’UNICEF, va en outre assurer la construction d’installations sanitaires garantissant l’intimité et la sécurité des femmes et des filles et mener des opérations de pulvérisation contre les vecteurs qui diffusent des maladies telles que le paludisme et la méningite.

Éducation : la reconstruction de six écoles, que les inondations de septembre 2009 avaient détruites, va permettre à des enfants des zones touchées du nord du Niger de profiter d’un environnement éducatif sûr. L’UNICEF a également préposé des coffrets scolaires et du matériel pour édifier des salles de classe provisoires au cas où des inondations ou d’autres catastrophes entraîneraient de nouveaux déplacements.

Protection de l’enfance : environ 8 000 enfants et jeunes, rendus vulnérables par le déplacement, vont être protégés par la mise en place d’espaces de sécurité, la fourniture d’un soutien psychosocial, l’éducation aux risques posés par les mines et l’aide aux victimes. Un approvisionnement en articles non alimentaires sera assuré destinés à 10 000 femmes et enfants de plus.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>2 475 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>14 723 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>700 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>550 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>19 248 200</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

La République centrafricaine continue à souffrir d’un conflit qui dure depuis des années et qui a bouleversé la vie de milliers de personnes, surtout dans les régions du nord du pays. Le quart au moins de la population aurait été affectée par le conflit. En mai 2009, le nombre des déplacés s’élevait à environ 122 600, celui des rapatriés à 91 800, alors que quelque 128 500 réfugiés, venant de République centrafricaine, résidaient dans les pays voisins, principalement au Cameroun et au Tchad. La fourniture d’une assistance dans la région nord demeure problématique en raison des bandits qui sévissent sur les routes et des affrontements entre groupes armés et forces gouvernementales. De fréquentes flambées de maladies épidémiques (surtout dans le nord), la hausse des prix des produits alimentaires et autres produits de première nécessité ainsi que des ressources limitées constituent des défis à surmonter pour apporter une réponse aux besoins humanitaires.

Besoins financiers de l’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>3 929 415</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>2 332 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>1 003 125</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>3 375 850</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>299 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Hébergement/Articles non alimentaires</td>
<td>877 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>12 317 590</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 2010, tout en continuant à apporter une réponse nécessaire à la survie et immédiate dans les zones du nord, affectées par le conflit, l’UNICEF, avec le gouvernement de la République centrafricaine, des ONG partenaires et d’autres organisations des Nations Unies, va répondre aux besoins humanitaires de plus de 600 000 personnes se trouver dans les zones de conflit, y compris 240 000 enfants, et de ceux qui souffrent de malnutrition dans la région du sud-ouest. La première tâche va être de donner accès à la santé et à la nutrition, à l’eau potable, à un assainissement et une hygiène adaptés, ainsi que de créer des salles de classe correspondant aux besoins des enfants, et de permettre aux enfants d’accéder à l’éducation et à un environnement protecteur. L’UNICEF travaille également à ce que la capacité de préparation aux urgences soit renforcée. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF va assurer une coordination efficace du groupe sectoriel pour la nutrition et va épaüler l’élaboration d’un contrôle nutritionnel des enfants de moins de cinq ans dans les zones difficiles d’accès et celles qui sont exposées à la malnutrition. L’organisation et ses partenaires vont également appuyer des programmes de soins de première nécessité et d’alimentation thérapeutique, y compris l’alimentation et la prise en charge de proximité des patients ambulatoires, dans 55 dispensaires des zones affectées.

Eau, assainissement et hygiène : la construction de nouveaux points d’eau et l’amélioration de latrines familiales, ainsi que la réhabilitation de 300 points d’eau existants, notamment dans les écoles et les dispensaires, vont permettre à 120 000 personnes d’avoir un accès suffisant à l’eau salubre. L’UNICEF, qui exerce le rôle de chef de groupe sectoriel dans le domaine de l’eau, assainissement et hygiène, va aussi encourager des pratiques d’hygiène et de préparation aux urgences.

Éducation : l’UNICEF va faire en sorte que 240 000 enfants continuent à aller en classe dans les zones affectées par la crise, en disposant d’un environnement favorables à un enseignement de qualité grâce à la formation de maîtres et de pourvoyeurs de soins, la fourniture de coffrets scolaires, de coffrets de développement du jeune enfant et de manuels, et à l’amélioration du contrôle scolaire.

Protection de l’enfance : la création d’au moins 20 nouveaux espaces adaptés aux besoins des enfants va permettre d’offrir à 40 000 enfants vulnérables, dans des zones contrôlées par les rebelles, des services de soutien d’ordre psychosocial et éducatif. Des négociations sont en cours pour la libération de près de 500 enfants actuellement intégrés dans des groupes ou des forces armés. Ces enfants, avec 1500 autres, impliqués auparavant dans le conflit armé, auront accès aux services de réintégration.

VIH/SIDA : dans les zones en situation d’urgence, l’UNICEF et ses partenaires vont renforcer la capacité des communautés vulnérables de réduire leur risque d’exposition à l’infection au VIH, notamment grâce à l’élaboration d’une communication sur le changement de comportement relatif à la prévention, aux soins et au traitement du VIH. Cette communication va viser plus de 200 000 enfants, adolescents, femmes et communautés, via les écoles, les centres de jeunes et les établissements de santé.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

En République démocratique du Congo, la communauté humanitaire a été confrontée simultanément au déplacement et à des besoins humanitaires aigus dans cinq principaux secteurs : l’Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, les districts de l’Uélé, et une zone qui longe la frontière angolaise où se trouvent des citoyens congolais expulsés d’Angola. Il y aurait au total plus de 2 millions de personnes déplacées dans l’Est du Congo, dont plus de la moitié sont des enfants. Actuellement, la sous-nutrition est la cause directe ou indirecte de 35 pour cent des décès d’enfants de moins de cinq ans. Plus de 400 000 enfants d’âge scolaire, qui sont déplacés, ne vont pas à l’école. Des difficultés rencontrées dans le processus de paix, allant de pair avec une reprise des activités armées dans les anciennes zones de conflit, ont entraîné un accroissement de la violence sexuelle et sexiste contre les enfants et les femmes ; plus de la moitié des violences signalées dans l’Est du Congo entre janvier et avril 2009 ont été commis par les forces armées et des groupes rebelles contre des filles de moins de 18 ans.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Mécanisme de réponse rapide (MRR)</td>
<td>28 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Programme d’assistance élargie</td>
<td>21 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>aux retours (PAER)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>12 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>24 700 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>18 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>13 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>15 800 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>133 500 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010


**Programmes d’assistance rapide** : le Mécanisme de réponse rapide (MRR) va continuer à fournir à la communauté humanitaire une évaluation multisectorielle rapide et à plus d’un million de personnes en situation d’urgence une réponse à l’urgence sur la forme d’articles non alimentaires/hébergement d’urgence, d’eau, assainissement et hygiène et d’éducation. Le Programme d’assistance élargie aux retours (PAER), qui fournit un ensemble d’articles ménagers de première nécessité pour trois mois et un soutien sous d’autres formes, va être étendu à d’autres zones, telles que le Nord Kivu où il est prévu que l’affect du retour va prendre de l’ampleur. Ailleurs, le programme va être abandonné progressivement, par exemple dans le district de l’Ituri, où le processus du retour touche à sa fin. Le PAER va en outre garder un lien avec le programme de redressement PAER Plus afin de cibler les zones déjà évaluées par le PAER et bénéficiant de son aide, et de réaliser un ensemble d’interventions pour un redressement d’urgence focalisé sur la réhabilitation des services sociaux de base.

**Santé et nutrition** : en tant que chef du groupe pour la nutrition, l’UNICEF va jouer un rôle crucial dans l’amélioration de la fourniture de soins de santé aux enfants et aux femmes en situation d’urgence, afin de diminuer les taux de morbidité et de mortalité. Pour réagir contre les taux extrêmement élevés de malnutrition, l’UNICEF ne va pas seulement fournir une alimentation thérapeutique et un soutien à la gestion de la malnutrition, réalisée au niveau local, mais aussi coordonner la surveillance des zones à haut niveau de malnutrition aiguë et aider les partenaires à apporter une réponse immédiate.

**Eau, assainissement et hygiène** : dans les provinces orientales, de l’eau potable en quantité suffisante et des installations pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, conformes aux normes Sphère, vont être fournies aux déplacés. Des dispositions vont être prises et mises en œuvre pour protéger les communautés de déplacés et de rapatriés rendus vulnérables aux familles de chôléra et autres maladies d’origine hydrique en raison des mauvaises conditions d’assainissement.

**Éducation** : au total, 300 000 enfants et jeunes affectés par le conflit vont avoir un meilleur accès à une éducation de qualité, dans un environnement sûr et protecteur, grâce à l’installation d’espaces d’enseignement provisoires et à la fourniture de matériel éducatif et de soutien psychosocial. L’UNICEF va aussi se focaliser sur la réduction de l’inégalité entre les sexes dans toutes les activités éducatives.

**Protection de l’enfance** : l’UNICEF va poursuivre son soutien aux efforts du gouvernement visant à empêcher le recrutement d’enfants dans les forces armées nationales et dans les groupes armés. En outre, l’UNICEF va plaider en faveur d’une libération des enfants liés au conflit armé et aider à leur réintégration, une fois de retour dans leur famille et leur communauté. Des services de soutien psychosocial et de réintégration vont également être offerts aux enfants séparés ou non accompagnés. Les réseaux de protection des enfants, comprenant des ONG, des travailleurs sociaux, des écoles et des dirigeants communautaires, vont être renforcés.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

TCHAD

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Le Tchad continue à se trouver dans une situation d’urgence aiguë en raison de la violence interne et transfrontière, de déplacements massifs de populations et d’un accès limité aux zones nécessitant une aide humanitaire. En outre, une saison des pluies irrégulière, avec des pluies inférieures à la moyenne, menace les récoltes futures et entraîne une hausse des prix des produits alimentaires et la malnutrition.

La pratique largement répandue de l’enrôlement des mineurs dans les groupes armés continue et ne diminue pas, tout comme la présence d’engins qui, en explosant, tuent et blessent des civils, dont la plupart sont des enfants. Les mécanismes, permettant aux communautés de réfugiés, de personnes déplacées et aux communautés d’accueil de faire face, sont proches du point de rupture avec un taux de malnutrition supérieur à 20 pour cent dans les zones les plus affectées. Les retombées du conflit au Darfour et de la déterioration de la sécurité en République centrafricaine contribuent aussi à la crise au Tchad, faisant passer le nombre de réfugiés vivant dans les camps ou dans des communautés d’accueil à bien plus de 300 000 personnes.

Santé et nutrition : l’UNICEF va répondre aux besoins immédiats, en matière de soins préventifs et curatifs, de 120 000 enfants de moins de cinq ans et de 50 000 femmes enceintes qui vivent dans les communautés de réfugiés, de personnes déplacées et d’accueil. Au rang des interventions prévues figure le déploiement de la Stratégie accélérée relative à la survie et à la promotion d’enfants, de 120 000 enfants de moins de cinq ans et de 50 000 femmes enceintes, mères séropositives et enfants infectés. Environ 150 000 jeunes vont recevoir des informations sur la prévention du VIH grâce à trois nouveaux centres de jeunes et à un réseau existant de 22 centres de jeunes, implantés dans des camps de réfugiés, des installations pour personnes déplacées et dans des communautés d’accueil.

Protection de l’enfance : en tant que chef du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance, l’UNICEF amplifiera ses efforts visant à aider les enfants associés à des forces et des groupes armés (prévention du recrutement, libération, réintégration dans leurs familles) et continuera à relever les défis concernant la protection des enfants vulnérables et séparés de leur famille.

Éducation : au sein du groupe sectoriel pour l’éducation, l’UNICEF dirigera les efforts pour assurer l’accès à une éducation de qualité bénéficiant à plus de 170 000 enfants réfugiés. Par ailleurs, l’environnement de l’enseignement va être amélioré avec la construction de 200 structures scolaires semi-permanentes. La qualification des enseignants et des animateurs d’école maternelle va atteindre un meilleur niveau par la formation, et les écoles seront dotées de matériel d’enseignement, d’apprentissage et de matériel récréatif nécessaires à la création d’un environnement ami des enfants, qui les incite à apprendre et favorise leur développement.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF assurera l’accès à de l’eau salubre, à des moyens d’assainissement et à une meilleure hygiène pour plusieurs centaines de milliers de déplacés, rapatriés, réfugiés arrivés récemment de la République centrafricaine et de personnes qui vivent dans des communautés d’accueil dans l’est et le sud du pays. En qualité de chef du groupe sectoriel pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’UNICEF s’efforcera d’améliorer la couverture de ces services et la coordination entre la douzaine de partenaires nationaux et internationaux qui fournissent un soutien en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.

ACTION HUMAINAIRE PRÉVUE POUR 2010


Santé et nutrition : l’UNICEF va répondre aux besoins immédiats, en matière de soins préventifs et curatifs, de 120 000 enfants de moins de cinq ans et de 50 000 femmes enceintes qui vivent dans les communautés de réfugiés, de personnes déplacées et d’accueil. Au rang des interventions prévues figure le déploiement de la Stratégie accélérée relative à la survie et au développement des enfants qui combine programmes de vaccination de rattrapage, prévention du paludisme, distribution de suppléments de vitamine A et dépistage.

Éducation : au sein du groupe sectoriel pour l’éducation, l’UNICEF dirigera les efforts pour assurer l’accès à une éducation de qualité bénéficiant à plus de 170 000 enfants réfugiés. Par ailleurs, l’environnement de l’enseignement va être amélioré avec la construction de 200 structures scolaires semi-permanentes. La qualification des enseignants et des animateurs d’école maternelle va atteindre un meilleur niveau par la formation, et les écoles seront dotées de matériel d’enseignement, d’apprentissage et de matériel récréatif nécessaires à la création d’un environnement ami des enfants, qui les incite à apprendre et favorise leur développement.

Protection de l’enfance : en tant que chef du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance, l’UNICEF amplifiera ses efforts visant à aider les enfants associés à des forces et des groupes armés (prévention du recrutement, libération, réintégration dans leurs familles) et continuera à relever les défis concernant la protection des enfants vulnérables et séparés de leur famille.

VIH/SIDA : l’accès à la sensibilisation au VIH/SIDA et aux services d’accompagnement psychologique et de dépistage volontaire sera amélioré et bénéficiera à 10 000 femmes enceintes, mères séropositives et enfants infectés. Environ 150 000 jeunes vont recevoir des informations sur la prévention du VIH grâce à trois nouveaux centres de jeunes et à un réseau existant de 22 centres de jeunes, implantés dans des camps de réfugiés, des installations pour personnes déplacées et dans des communautés d’accueil.
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

ASIE ET PACIFIQUE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Le profil d’urgence de la région Asie-Pacifique est caractérisé par des catastrophes naturelles ainsi que par des troubles civils et politiques avec des poches de conflits armés. L’accès à cette région, l’arrivée de l’aide humanitaire à temps et l’apport de services de base pour les enfants et les femmes y sont très difficiles. En 2009, la région a été déchirée par la guerre et la situation des pays instables s’est aggravée, augmentant en outre le nombre de personnes déplacées. D’autre part, les inondations, souvent associées à la saison annuelle des typhons et des cyclones, ont été particulièrement fortes et ont dévasté les vies de millions de personnes dans la région. Paradoxalement, le manque de précipitations dans les autres régions a provoqué sécheresse et insécurité alimentaire. La région Asie-Pacifique est également touchée par des événements internationaux comme le choc des prix des denrées alimentaires et du carburant ainsi que la menace de la pandémie de grippe, qui s’est ajouté à celle des maladies endémiques comme le choléra et la dengue.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE L’ORGANISATION DES SECOURS

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

En 2010, le Centre de services partagés de l’UNICEF pour l’Asie-Pacifique (APSSC) continuera de soutenir les activités de renforcement des capacités, tout particulièrement au sein des quatre groupes sectoriels qui dirige l’UNICEF à échelle mondiale pour tenter de sécuriser sécuriser un accès fiable aux services sociaux de base pour les enfants et les femmes dans la région. Le Centre de services se lancera aussi dans un plaidoyer pour encourager les institutions à se concentrer davantage sur les enfants et les groupes vulnérables. Cela impliquera des partenariats actifs avec les organismes gouvernementaux de la région, les institutions des Nations Unies et les ONG. Il s’agira de promouvoir l’approche par groupes sectoriels grâce à une sensibilisation et des missions intersectorielles à l’échelle du pays, parallèlement à la direction ou codirection des réseaux sectoriels régionaux de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la nutrition et l’éducation (avec Save the Children) et l’établissement d’un réseau pour la protection de l’enfance dans les situations humanitaires d’urgence. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Préparation aux situations d’urgence et à l’organisation des secours :

au début d’une situation humanitaire d’urgence, un soutien direct sera apporté aux bureaux de pays afin de garantir une intervention coordonnée de l’action humanitaire. La préparation et l’intervention en cas de pandémie seront également développées grâce à une communication pour l’appui aux programmes afin de renforcer les capacités dans le contexte plus large des maladies émergentes.

Renforcement des capacités d’appui aux programmes sectoriels :

en travaillant avec les partenaires, le Centre de services APSSC fournira un soutien aux bureaux de pays pour l’intervention en situation humanitaire d’urgence grâce aux responsabilités des groupes sectoriels de l’UNICEF, de plus en plus reconnues.

Nutrition : en 2010, l’UNICEF concentrera ses efforts sur le renforcement de la capacité de gestion communautaire de la malnutrition aiguë. La coordination des groupes sectoriels et les méthodes d’enquête sur la nutrition. L’UNICEF mènera également un plaidoyer pour la production locale d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi dans la région Asie-Pacifique.

Eau, assainissement et hygiène (WASH) : avec les partenaires du groupe sectoriel WASH, l’UNICEF se concentrera sur la préparation des situations d’urgence dans les bureaux de pays et sur l’amélioration des secours en situation humanitaire d’urgence grâce au développement de plans d’intervention interinstitutions et au déploiement de fournitures WASH à utiliser dans les situations humanitaires d’urgence.

Éducation : le groupe sectoriel pour l’éducation dirigé par l’UNICEF disposera d’une meilleure coordination grâce à une cartographie et une analyse des lacunes relatives à l’éducation dans les situations humanitaires d’urgence, au développement et à la mise en commun des outils et normes éducatifs, à l’assistance technique sur place et à distance, aux ateliers de renforcement des capacités et au suivi régulier avec les coordinateurs des groupes sectoriels, les spécialistes de l’éducation dans les situations humanitaires d’urgence et les partenaires du gouvernement.

Action humanitaire de l’UNICEF 2010
AFGHANISTAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

On estime qu’en Afghanistan le tiers de la population vit dans l’insécurité alimentaire, en raison du conflit en cours, qui dure depuis des années, des combats qui s’intensifient entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles, des inondations dans les provinces occidentales et septentrionales, et d’un séisme survenu en 2009, dans la province orientale. Les effets des crises alimentaire, pétrolière et financière font également courir un risque très élevé d’insécurité familiale, de malnutrition, de maladies infectieuses et de fragilité des moyens d’existence à environ 1,2 million d’enfants de moins de cinq ans et à 550 000 femmes enceintes et allaitantes, dans tout le pays. Le peu ou le manque d’accès aux soins de santé de base, à l’eau potable, à l’éducation ou à la protection de l’enfance a encore aggravé leur situation.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>5 419 050</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>3 980 950</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>9 951 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>7 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>1 070 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>27 921 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMAANAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF va s’efforcer, avec le Gouvernement afghan, des organismes des Nations Unies, des ONG et des communautés, de répondre aux besoins humanitaires de quelque 2 millions de personnes, en particulier des femmes et des enfants affectés et/ou déplacés par le conflit armé et les catastrophes. En tant que chef ou co-chef des groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, la nutrition et l’éducation, et du sous-groupe pour la protection de l’enfance, l’UNICEF aura pour tâche essentielle d’offrir un accès aux soins de base en matière de santé et de nutrition, à l’eau potable, à l’assainissement et aux installations relatives à l’hygiène, à un environnement éducatif sûr, ainsi qu’à un soutien psychosocial plus solide et à des réseaux de protection plus efficaces pour les enfants. La préparation aux urgences va être traitée sous tous ses aspects dans le cadre de la planification et le soutien en vue d’un établissement durable va figurer dans tous les aspects de l’intervention humanitaire. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé : au moins 175 000 enfants de 6 à 59 mois et 90 000 femmes enceintes et allaitantes, affectés par le conflit et les catastrophes, pourront accéder à des services de santé améliorés, grâce au renforcement des capacités dans les installations de santé. Ils obtiendront essentiellement des médicaments de première nécessité et des moustiquaires traitées à l’insecticide contre le paludisme.

Nutrition : la distribution de vermifuge sous forme de comprimés, de suppléments de micronutriments et d’alimentation thérapeutique va permettre d’améliorer la situation nutritionnelle de plus de 175 000 enfants âgés de 6 à 59 mois et de 90 000 femmes enceintes et allaitantes. L’UNICEF va également entreprendre une évaluation rapide de la nutrition et soutenir l’action en faveur d’une amélioration des pratiques d’alimentation du nourrisson et de l’enfant jeune enfant. La sensibilisation du public au diagnostic et à la prévention des maladies va être accrue.

Eau, assainissement et hygiène : de l’ordre de 1 million de personnes affectées par le conflit ou par les catastrophes vont avoir accès à de l’eau potable et en quantité suffisante, grâce à la construction de points d’eau, à un ravitaillement en eau par citerne et à la distribution de matériel pour la purification de l’eau. L’UNICEF va aussi contribuer à prévenir les flambées de maladies d’origine hydrique par la création de dispensaires et par l’enseignement de l’hygiène.


Action humanitaire de l’UNICEF 2010

MYANMAR

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Après les ravages du cyclone Nargis, qui a dévasté des parties du Myanmar en mai 2008, environ 1,2 million de personnes, se trouvant dans neuf communes, ont encore besoin d’une assistance humanitaire. Bien que des progrès aient été réalisés en 2009 dans la satisfaction des besoins des déplacés, victimes de la catastrophe, la détresse économique dans les zones frappées par le cyclone a réduit l’accès à l’éducation de base ainsi qu’aux services de santé et de nutrition. Trouver des moyens d’existence durables et un meilleur logement reste très difficile. Par ailleurs, en raison de la lenteur de la reconstruction des écoles, trop d’enfants doivent encore aller en classe dans des structures provisoires, ou, pire encore, abandonner complètement l’école.

ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE POUR 2010


Santé et nutrition : l’UNICEF continuera d’épauler la revitalisation des services de santé maternelle et infantile de première nécessité, notamment la vaccination, ainsi que la prévention et le traitement de la diarrhée, de la pneumonie et du paludisme. Tous les enfants de moins de cinq ans affectés par la situation d’urgence et 100 000 femmes enceintes ou allaitantes vont profiter d’un meilleur niveau de soins nutritionnels par l’amélioration des mesures diagnostiques et thérapeutiques et du traitement de la malnutrition aiguë sévère, du suivi nutritionnel, de l’administration de suppléments de micronutriments et de l’éducation en matière de santé et de nutrition.

Eau, assainissement et hygiène : le groupe sectoriel eau, assainissement et hygiène, dirigé par l’UNICEF, va s’efforcer d’apporter à quelque 200 000 ménages une éducation en matière d’hygiène et de leur permettre d’avoir accès à l’eau et aux installations sanitaires. Le traitement du problème des pénuries d’eau durant la saison sèche va être poursuivi en construisant des bassins et en distribuant des jarres en céramique pour la collecte des eaux pluviales.

Éducation : en tant qu’organisation dirigeant la coordination des efforts de rétablissement en matière d’éducation, l’UNICEF va travailler avec les principaux partenaires à la réduction du taux d’abandon scolaire chez les 200 000 élèves affectés par le cyclone Nargis et à des services d’éducation informelle, basée sur la préparation à la vie active, aux enfants vulnérables qui ont besoin d’une aide spécifique.

Protection de l’enfance : les enfants et les femmes affectés par la catastrophe, soit en raison d’une séparation familiale, soit parce qu’ils sont victimes d’exploitation ou de violences domestiques, vont bénéficier d’un soutien psychosocial de meilleur niveau, grâce au matériel de communication, à la formation professionnelle et à un réseau de 158 groupes de soutien de proximité. Des mécanismes et des procédures de compte-rendu, de suivi et de réaction aux violences contre les femmes et les enfants vont être renforcés dans la totalité des 158 localités affectées par la catastrophe.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

NÉPAL

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Au Népal, on considère qu’environ 3 millions de personnes – dont 1 million d’enfants – sont directement affectées par un environnement sécuritaire de plus en plus instable, des inondations d’une gravité exceptionnelle et une récente flambée épidémique de diarrhées. Des milliers d’enfants risquent d’être recrutés ou recrutés de nouveau par des groupes armés récemment créés. En outre, la malnutrition, les inondations saisonnières, les pertes de récoltes et l’impact des crises alimentaire, pétrolière et financière sont néfastes pour l’état nutritionnel et l’éducation des enfants partout dans le pays. L’état sanitaire des enfants est déjà extrêmement précaire. En effet, on estime que la moitié des enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition chronique. Pendant la saison des moussons, l’eau contaminée et les conditions médicales d’hygiène et d’assainissement sont à l’origine de flambées mortelles de diarrhées et de choléra dans au moins un quart du pays, alors que les districts du terai, exposés aux urgences, ont des taux de prévalence de VIH qui figurent parmi les plus élevés du pays.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>350 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>2 040 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>3 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>300 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>7 190 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010


Santé et nutrition : en coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres partenaires au sein du groupe, l’UNICEF va mener des campagnes de vaccination de routine. L’état nutritionnel des populations dans les districts les plus durement frappés par l’insécurité alimentaire sera suivi à l’aide de contrôles et d’études anthropométriques. Un complément de vitamine A et des comprimés vermifuges vont être administrés à 3,7 millions d’enfants de moins de cinq ans. Parallèlement, la gestion de la malnutrition, réalisée au niveau local, va être développée pour atteindre 6000 enfants de plus, souffrant de malnutrition aiguë. La capacité des agents de santé de fournir un soutien alimentaire aux nourrissons et aux jeunes enfants va être améliorée.


VH/SIDA : non seulement l’UNICEF va renforcer les soins et le soutien fournis aux femmes et aux enfants affectés par le VIH/SIDA, mais l’organisation va chercher à diminuer la propagation du VIH au cours des urgences par le biais de la distribution d’informations sur la prévention du VIH.
**Action humanitaire de l’UNICEF 2010**

**PAKISTAN**

**ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES**

On estime qu’en 2009 plus de 2,7 millions de personnes auraient été affectées par le conflit armé au Pakistan. Ceci tient compte du déplacement de plus de 1,4 million de personnes dû aux violents combats entre les forces armées d’opposition et les forces gouvernementales, dans le nord-ouest du pays. Bien que certains déplacés aient pu retourner chez eux après la reprise du contrôle de la zone par les autorités gouvernementales, ils trouvent des infrastructures gravement endommagées et ils n’ont guère ou pas du tout accès aux services sociaux de base ; un bon nombre d’entre eux vivent encore dans des logements provisoires. Dans une autre région, l’une des plus pauvres du Pakistan, en raison du conflit en cours, de l’ordre de 500 000 personnes sont prises entre deux feux et privées de soins de santé suffisants. De même, les services d’éducation et de nutrition restent insuffisants. Tous ces facteurs entraînent des taux de malnutrition élevés, généralement aux alentours de 10 pour cent chez les enfants de moins de cinq ans, ainsi que des flambées de diarrhée et des infections respiratoires aiguës, en particulier chez les enfants se trouvant dans des camps de déplacés et dans des communautés d’accueil.

**ACTION HUMANAIRE PRÉVUE POUR 2010**

L’UNICEF va collaborer avec le Gouvernement pakistanais, des ONG et des organisations des Nations Unies afin de répondre aux besoins de 1,2 million de déplacés vivant dans des camps et des communautés d’accueil. En outre, l’UNICEF va soutenir les actions en vue du relèvement rapide de 1,7 million de personnes affectées par le conflit. Ces actions vont également profiter à 1 million d’autres personnes, dans les zones de conflit. Exerçant le rôle de chef du groupe sectoriel pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, pour la nutrition et pour l’éducation, et dirigeant le sous-groupe pour la protection de l’enfance, l’UNICEF va avoir pour tâche principale d’assurer l’accès aux soins de santé et de nutrition, à l’eau potable et aux installations sanitaires, de garantir un environnement éducatif sûr et des réseaux de protection de l’enfance renforcés, en particulier aux enfants susceptibles d’être recrutés ou libérés par des groupes armés. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

- **Santé** : les campagnes de vaccination vont permettre l’immunisation contre la rougeole de 1,7 million d’enfants âgés de 9 mois à 13 ans, dans cinq districts exposés, alors que plus de 1 million de femmes en âge d’avoir un enfant vont être vaccinées contre le tétanos et vont accéder plus facilement aux soins de santé maternelle et infantile.

- **Nutrition** : la gestion de proximité de la malnutrition aiguë va être étendue afin de traiter 211 000 enfants de moins de cinq ans et 80 000 femmes enceintes ou allaitantes. L’UNICEF va soutenir l’introduction de procédures d’enquête et de contrôle interinstitutions dans les zones affectées par le conflit.

- **Eau, assainissement et hygiène** : les cibles essentielles de l’UNICEF dans ces secteurs consistent à rétablir l’accès à des installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour au moins 200 000 personnes affectées par le conflit et se trouvant dans des camps de déplacés et 1 million de personnes dans les zones de rapatriement. Le but consiste à améliorer l’approvisionnement en eau et en services sanitaires grâce à des investissements dans l’infrastructure et l’éducation pour encourager de meilleures pratiques d’hygiène.

- **Éducation** : en collaboration avec le Département de l’éducation, des ONG et des associations de parents et d’enseignants, l’UNICEF a pour objectif de ramener en classe ou de scolariser pour la première fois 500 000 garçons et filles. Ce but pourra être atteint grâce à la remise en état de 5 000 écoles primaires, équipées d’un matériel éducatif approprié et à la formation de 11 000 enseignants à l’éducation en situation d’urgence, des mesures conçues pour offrir un meilleur environnement éducatif et un soutien psychosocial aux enfants.

- **Protection de l’enfance** : l’UNICEF va travailler à la protection de plus de 200 000 enfants et femmes contre les mauvais traitements, l’exploitation, la traite, la séparation de la famille et le placement en institution. L’UNICEF va faciliter l’accès à des services de protection et de réintégration et former au soutien psychosocial le personnel des centres de protection de l’enfance et des ONG.

- **VIH/SIDA** : l’UNICEF va diminuer la vulnérabilité et l’exposition au VIH dans les camps et les zones de rapatriement par le dépistage du VIH chez les femmes dans des centres de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant et dans deux unités pédiatrices.

**BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>22 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>15 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>28 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>25 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>10 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Coordination</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>100 900 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

PHILIPPINES

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Aux Philippines, la population est un peu supérieure à 90 millions d’habitants. Plus de 48 millions vivent dans des zones exposées aux catastrophes ou aux conflits et on enregistre environ 850 000 personnes déplacées chaque année par le Département de la protection sociale et du développement. En 2009, en raison des catastrophes naturelles et des conflits, plus d’un million de personnes ont été déplacées. La moitié étaient des enfants. Ces personnes ont urgemment besoin d’un accès à des soins sanitaires et nutritionnels adaptés, à de l’eau potable, à l’assainissement et à l’éducation, ainsi qu’à des systèmes communautaires fondamentaux pour la protection de l’enfance.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>6 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>3 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>3 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>190 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>17 890 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF travaillera avec le Gouvernement des Philippines, les ONG partenaires, les communautés et les organismes des Nations Unies afin de permettre la continuité des secours d’urgence et le relèvement pour plus de 700 000 personnes déplacées à cause des catastrophes naturelles de 2009 et plus de 300 000 personnes déplacées par le conflit de Mindanao. En 2010, la préparation et l’organisation des secours seront guidés par les Principaux engagements de l’UNICEF pour les enfants en situation d’urgence, avec une attention particulière aux besoins humanitaires actuels des personnes déplacées qui vivent dans des centres d’évacuation. L’UNICEF s’efforcera de garantir un accès aux services de santé et de nutrition, à l’eau salubre, à l’assainissement et à l’hygiène, à un environnement d’apprentissage sûr, et appuiera la protection de l’enfance. L’UNICEF travaillera aussi avec ses partenaires des groupes sectoriels afin de disposer de stocks et de plans d’urgence adaptés à tous les scénarios, comme des déplacements supplémentaires ou des solutions plus durables telles que le retour ou la réinstallation. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : avec le Département de la santé et l’Organisation mondiale de la Santé, l’UNICEF fournira des secours immédiats pour garantir un accès aux soins essentiels de santé et de nutrition à plus de 150 000 enfants et femmes enceintes ou allaitantes. Des services et fournitures de santé essentiels pourront être fournis grâce à des cliniques mobiles de proximité. L’UNICEF développera un système efficace de surveillance nutritionnelle afin de suivre l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans touchés par le conflit, d’appuyer la gestion communautaire de la malnutrition aiguë et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les situations d’urgence, et de garantir une couverture adéquate des interventions en micronutriments.

Eau, assainissement et hygiène (WASH) : un accès fiable à l’approvisionnement en eau salubre, à des installations adéquates d’assainissement et à des activités de promotion de l’hygiène sera assuré pour 120 000 personnes affectées par les conflits dans les camps de déplacement, et aussi pour les personnes affectées par les catastrophes naturelles. L’UNICEF, en tant que codirigeant du groupe sectoriel WASH avec le Département de la santé, travaillera également avec le gouvernement afin d’élargir les programmes aux zones de retour.

Éducation : l’UNICEF codirige le groupe sectoriel de l’éducation où tous les partenaires sont impliqués dans le rétablissement de l’accès à une éducation sûre et sécurisée pour 54 000 enfants affectés par le conflit et rapatriés. Cela s’effectuera, en partenariat avec les ONG, grâce à la mise en place d’espaces d’apprentissage temporaires, la réparation des écoles endommagées, l’approvisionnement en matériel scolaire, la formation de professeurs et de gardiens d’enfants à l’assistance psychologique et à l’apprentissage accéléré afin d’aider les enfants à se réintégrer au système scolaire.

Protection de l’enfance : l’UNICEF et ses partenaires établiront des systèmes communautaires pour remédier à une situation où plus de 150 000 enfants affectés par les catastrophes naturelles ou les conflits restent exposés à des risques comme le recrutement par des groupes armés, les engins non explosés ou le trafic d’enfants. Une aide particulière sera également apportée aux enfants séparés de leur famille ou non accompagnés ainsi qu’aux enfants exposés au risque de recrutement dans les conflits armés ou préalablement associés aux groupes armés.

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Les besoins humanitaires critiques d’au moins 3,5 millions d’enfants et de femmes devraient devenir encore plus aigus en 2010 dans la mesure où les pénuries alimentaires actuelles et les lacunes dans l’assistance sont aggravées par les catastrophes naturelles, la crise économique mondiale et les coupes effectuées dans les budgets d’aide alimentaire.

Environ 40 000 enfants de moins de cinq ans sont chaque année touchés par une grave malnutrition et le tiers des femmes en âge d’avoir des enfants souffrent aujourd’hui d’anémie, la cause principale des décès maternels dans le pays. La détérioration progressive et le manque de maintenance des systèmes d’eau et d’assainissement favorisent les maladies diarriques et les infections respiratoires aigus, qui sont les premiers responsables des décès d’enfants dans le pays. Bien que l’enseignement primaire et secondaire soit gratuit et obligatoire, les pénuries persistentes de manuels scolaires, de matériel scolaire, de combustible pour le chauffage et la mauvaise infrastructure scolaire en général demeurent un défi.

**BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>2 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>3 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>10 000 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 2010, l’UNICEF va faire en sorte d’avoir une action coordonnée avec ses partenaires et de répondre aux besoins de plus de 3,5 millions d’enfants et de femmes, leur assurant un accès aux soins de santé et à la nutrition, à l’eau potable, à une hygiène et à un assainissement suffisants et leur offrant la possibilité de bénéficier d’une éducation. Une enquête en grappes avec indicateurs multiples va être effectuée afin d’obtenir les données nécessaires à l’élaboration de politiques et de programmes. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

**Santé** : l’aide aux services sanitaires essentiels va se poursuivre ; elle se fera en faveur de 3,5 millions d’enfants et de femmes (800 000 enfants et 2,6 millions de femmes en âge d’avoir des enfants) se trouvant dans des comtés auxquels il est possible d’accéder, grâce à la fourniture de médicaments essentiels, de vermifuge sous forme de comprimés et de suppléments de micronutriments.

**Nutrition** : étant donné la tendance actuelle au développement de la malnutrition, un système de surveillance nutritionnelle va être élaboré afin de suivre la situation des enfants de moins de cinq ans et d’aider à une gestion, impliquant la communauté locale, de la malnutrition aiguë sévère dans les zones particulièrement vulnérables. L’UNICEF va poursuivre ses fournitures de suppléments de micronutriments multiples aux femmes enceintes et aux mères allaitantes et, dans sa communication sur le changement de comportement, l’organisation va continuer à promouvoir des pratiques de base telles que l’allaitement maternel exclusif, l’alimentation de complément et le lavage de mains.

**Eau, assainissement et hygiène** : des dispositions seront prises pour assurer que 120 000 personnes disposent d’une eau potable et d’un assainissement digne de ce nom, grâce à la réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau et des installations sanitaires endommagés, en particulier dans les établissements scolaires et de santé. Des comportements appropriés en matière d’hygiène vont être favorisés dans les dispensaires, les écoles et les communautés d’accueil afin de garantir une utilisation efficace des installations ayant fait l’objet d’une réhabilitation.

**Éducation** : l’UNICEF va poursuivre son appui à la promotion de l’hygiène et de la santé et à l’amélioration de la qualité de l’éducation dans tout le pays en offrant une aide technique dans des domaines tels que l’instauration de normes pour la préparation des enfants à l’école et l’élaboration de nouveaux matériels éducatifs et la construction de latrines. Les élèves et environ 10 000 enseignants et chefs d’établissement vont profiter des cours de formation d’enseignant et de l’amélioration des installations d’assainissement. L’organisation va continuer de soutenir le Ministère de l’éducation et les autorités locales afin d’arriver à une meilleure préparation aux catastrophes dans le secteur de l’éducation. L’UNICEF est le seul organisme résident à travailler dans ce secteur.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
SRI LANKA

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

En 2009, la phase militaire d’un conflit armé de 26 ans entre les Tigres de libération de l’Eelam tamoul et le Gouvernement du Sri Lanka a pris fin. Toutefois, rien qu’en 2009, le conflit a causé le déplacement de plus de 280 000 personnes, presque autant que les 300 000 personnes déplacées, selon les estimations, pendant toute la durée de ce conflit interminable. En décembre 2009, un tiers de la population récemment affectée se trouvent encore dans des camps, et les autres deux tiers ont pu regagner leur district d’origine. Les rapatriés se trouvent confrontés à un avenir incertain, étant donné que beaucoup de zones de rapatriement sont trouffées de mines terrestres antipersonnel et ne disposent guère d’infrastructures ni de services sociaux de base. Tant les réfugiés que les rapatriés vont dépendre presque entièrement de l’aide humanitaire pendant au moins les 6 à 12 prochains mois. Le pays a besoin d’une aide d’urgence, d’une part, pour faciliter la réinstallation des enfants déplacés à l’intérieur de leur pays et de leur famille et, d’autre part, pour assurer des services de base pour ceux qui vivent encore dans les camps.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>2 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>2 942 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>10 432 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>3 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>5 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>23 575 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, l’UNICEF et ses partenaires vont non seulement soutenir le processus de réinstallation dans les provinces du Nord et de l’Est du Sri Lanka par le biais d’opérations de secours d’urgence menées pour les rapatriés et les communautés d’accueil, mais aussi continuer à fournir des services de première nécessité à ceux qui vivent encore dans les camps. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

**Santé** : en coopération avec le gouvernement et les partenaires du groupe sectoriel, des services de soins de santé de base vont être mis en place dans les zones mal desservies ; ces services de proximité seront effectués par des équipes mobiles équipées pour fournir des médicaments de première nécessité, pour la vaccination de routine et de rappel et pour la distribution de compléments de micronutriments. Les dispensaires endommagés dans les zones de conflit seront réhabilités afin de fournir des soins maternels et pédiatriques de base.

**Eau, assainissement et hygiène** : l’UNICEF et ses partenaires vont assurer, de façon suffisante et conformément aux normes Sphère, un approvisionnement en eau salubre et un assainissement pour 280 000 personnes affectées par le conflit, vivant dans les camps et les zones de rapatriement, grâce à la construction et la réhabilitation de systèmes d’approvisionnement en eau et d’installations sanitaires, notamment dans les écoles et les dispensaires. De meilleures pratiques d’hygiène vont être encouragées par des actions de promotion et la distribution de trousses d’hygiène dans les communautés de rapatriés, les écoles et les camps.


**Protection de l’enfance** : les enfants affectés par le conflit vont recevoir un soutien psychosocial avec la création d’espaces de soutien au repos et à l’activité, des groupes de soutien, des formations à l’intégration du soutien social et à l’adaptation à la communauté. Une formation aux risques des mines va être assurée à tous les rapatriés afin de réduire le risque de blessures dues aux mines et à d’autres engins non explosés.

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à :

www.unicef.org/french/har2010

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est confrontée à une variété de difficultés humanitaires qui affectent les enfants. Cela peut s’expliquer par la combinaison de disparités économiques prononcées, de l’accroissement de la crise, de plusieurs situations de conflit prolongées (dont l’Irak, le Territoire palestinien occupé et le Soudan) et de nombreux conflits émergents comme celui qui a récemment touché des régions du nord du Yémen. Les niveaux très élevés de déplacements internes mêlés à ces situations d’urgence, par exemple 2,7 millions de personnes au Darfour et 2,2 millions de personnes en Irak, constituent de véritables défis. Bien que la région n’ait subi qu’un nombre limité de catastrophes naturelles en 2009, les fortes sécheresses de Djibouti ont provoqué une crise nutritionnelle dans laquelle le taux de malnutrition aiguë global parmi les enfants de moins de cinq ans à Djibouti a atteint un niveau critique de 28 pour cent dans les zones les plus touchées. C’est pourquoi la préparation aux situations d’urgence pour une intervention rapide dans la région demeure indispensable.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours pour les bureaux de pays de l’UNICEF</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours pour les partenaires nationaux</td>
<td>400 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Outils d’analyse pour le plaidoyer</td>
<td>100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Intervention en situation d’urgence à Djibouti</td>
<td>3 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>4 000 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, le Bureau régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord continuera de renforcer la capacité de la région et des pays à prévenir, anticiper et intervenir dans les crises qui touchent les enfants au sein de la région. Avec ses partenaires, le Bureau régional se consacrera à la mobilisation immédiate des ressources (approvisionnement, ressources humaines et financières) pour l’intervention en situation d’urgence ainsi qu’à la formation et au renforcement des capacités dans les pays. Cela impliquera un appui aux bureaux de pays dans leur responsabilités de chefs de groupe sectoriels du Comité permanent interorganisations au niveau global pour l’eau, assainissement et hygiène, la nutrition et l’éducation, ainsi que le sous-groupe sectoriel de la protection de l’enfant. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours pour les bureaux de pays de l’UNICEF :

- Un renforcement drastique des capacités de préparation: la capacité des bureaux de pays de la région à intervenir en situation humanitaire de manière immédiate et efficace sera améliorée grâce à un appui à l’organisation des secours, à la préparation aux situations d’urgence, au processus de planification d’intervention, aux formations sur la coordination des groupes sectoriels, à des exercices de simulation de situations d’urgence et au déploiement rapide de personnel expérimenté, particulièrement dans les secteurs/groupes sectoriels dirigés par l’UNICEF, ainsi qu’au déploiement d’outils de suivi des performances dans au moins deux pays de la région.

- Une meilleure analyse pour l’alerte rapide: les capacités de l’UNICEF à identifier les menaces potentielles pour les femmes et les enfants et à déterminer de manière adéquate les tendances et possibilités favorables à un plaidoyer et une action plus efficaces seront renforcées grâce à une collaboration avec une cellule de réflexion extérieure pour l’élaboration des rapports analytiques intégrés aux systèmes d’« alerte rapide, action rapide ».

- Un entretien sous-régional: la capacité de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours sera renforcée grâce à la construction d’un entrepôt accessible par la route dans un pays hôte de la région capable de stocker suffisamment de fournitures humanitaires pour une intervention initiale auprès de 50 000 personnes.

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours pour les partenaires nationaux :


- La réduction des risques de catastrophe: la capacité des homologues à identifier, évaluer et réagir aux risques de catastrophe sera renforcée grâce à un partenariat stratégique avec la Ligue des États Arabes, à un appui aux programmes innovants de réduction des risques dans les écoles ainsi qu’à une assistance technique destinée à garantir l’intégration de cette approche essentielle aux plans nationaux et aux priorités de la région.

Outils d’analyse pour le plaidoyer

- Le suivi des enfants en situation de conflit: de plus en plus de données fiables relatives à l’impact du conflit sur les droits des enfants et des femmes seront mises à disposition pour le plaidoyer, grâce à la clarification des indicateurs et à l’amélioration des outils de collecte des données et des méthodes de suivi de l’évolution dans le temps.

Intervention en situation d’urgence à Djibouti

Action humanitaire de l’UNICEF 2010

IRAQ ET IRAQUIENS VULNÉRABLES EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, EN JORDANIE, EN ÉGYPTE ET AU LIBAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

A quelques exceptions près, la phase d’urgence aigüe de la crise humanitaire iraquienne peut être considérée comme terminée – mais des poches d’extrême vulnérabilité subsistent. Les investissements à l’intérieur de l’Iraq doivent aller au-delà de la distribution de secours et d’une réhabilitation à petite échelle. Il s’agit de se tourner vers des solutions plus durables pour les communautés vulnérables. La situation de l’hébergement des familles iraquiennes dans les États voisins demeure également précaire. Le nombre total d’iraquiens vivant actuellement dans les pays voisins reste non confirmé et les estimations varient entre 500 000 et 1 million. Quels que soient les chiffres, tous les pays d’asile ont fait part des problèmes rencontrés pour faire face à cet afflux. Avec des difficultés économiques grandissantes et un statut juridique incertain pour un bon nombre de familles, les communautés iraquiennes hors d’Iraq donnent des signes de détresse, s’estimant de moins en moins en mesure d’accéder à des moyens d’existence productifs et/ou à des services sociaux de base.

ACTION HUMAINITAIRE PRÉVUE POUR 2010

L’UNICEF va accélérer ses efforts en 2010, en partenariat avec ses interlocuteurs du gouvernement, les organisations de la société civile, les organisations des Nations Unies, les ONG nationales et internationales et les communautés elles-mêmes, pour répondre aux vulnérabilités aigües de 4,5 millions d’iraquiens, dont plus de 2 millions d’enfants, ainsi qu’aux besoins de quelque 500 000 à 1,5 million d’iraquiens qui vivaient dans des lieux d’hébergement provisoires et dans des communautés d’accueil en tant que réfugiés dans quatre pays voisins, la République arabe syrienne, la Jordanie, l’Égypte et le Liban. L’UNICEF va coordonner les efforts des partenaires dans les domaines de l’eau, l’assainissement et l’hygiène et de l’éducation et va apporter son soutien aux interventions interorganisations dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la protection. L’organisation va en outre aider à répondre rapidement aux besoins immédiats des enfants entraînés par des crises soudaines telles que des épidémies, des catastrophes naturelles ou des déplacements. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

EN IRAQ

En 2010, l’UNICEF prévoit d’augmenter l’accès à tous les services de première nécessité pour les enfants, les femmes enceintes et allaitantes dans au total 18 localisations identifiées comme les plus vulnérables et exposées à la sécheresse. L’accent va être mis sur la réponse et sur l’identification de solutions durables pour 4,5 millions d’iraquiens, dont plus de 2 millions d’enfants, en coordination avec le Gouvernement, les ONG nationales et internationales et les organisations de proximité.

Santé et nutrition : l’UNICEF, en collaboration avec le Ministère de la santé, va fournir suffisamment de vaccins contre la rougeole et de suppléments de vitamine A pour assurer l’immunisation et le renforcement en micronutriments de 2 millions d’enfants de moins de cinq ans, ainsi que des vaccins anti-tétanos pour protéger les femmes enceintes contre le tétanos maternel et néonatal. Les enfants souffrant de malnutrition vont avoir aussi un meilleur accès aux soins et à une alimentation de complément grâce au soutien technique et logistique, à la surveillance de la nutrition et à l’apport de produits alimentaires enrichis.

Eau, assainissement et hygiène : l’UNICEF va répondre aux besoins immédiats de plus de 2 millions d’enfants et de leurs familles en eau potable et en assainissement. En effet, l’organisation va apporter son soutien à ses partenaires nationaux, dont le Ministère des collectivités locales et des travaux publics, et à des ONG nationales et internationales.

Éducation : le but général, en 2010, est de satisfaire les besoins de base en matière d’éducation de plus de 900 000 enfants se trouvant dans les communautés les plus vulnérables.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>IRAQ (dollars É.-U)</th>
<th>RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE (dollars É.-U)</th>
<th>JORDANIE (dollars É.-U)</th>
<th>ÉGYPTE (dollars É.-U)</th>
<th>LIBAN (dollars É.-U)</th>
<th>Total (dollars É.-U)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>6 801 000</td>
<td>2 000 000</td>
<td>650 000</td>
<td>250 000</td>
<td>-</td>
<td>9 801 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>9 056 500</td>
<td>9 056 500</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9 056 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>4 246 800</td>
<td>6 800 000</td>
<td>5 950 000</td>
<td>250 000</td>
<td>150 000</td>
<td>17 396 800</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>4 777 600</td>
<td>5 000 000</td>
<td>1 760 000</td>
<td></td>
<td>200 000</td>
<td>11 737 600</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>24 981 900</td>
<td>13 800 000</td>
<td>8 360 000</td>
<td>500 000</td>
<td>350 000</td>
<td>47 991 900</td>
</tr>
</tbody>
</table>
de chaque gouvernorat du pays. L’accès à l’éducation va être rétabli grâce à la création d’espaces d’enseignement et à la réparation des installations existantes, avec aussi la fourniture de matériel et de mobilier de base, l’amélioration des installations d’eau, assainissement et hygiène, et des campagnes pour le retour à l’école.

Protection de l’enfance : l’UNICEF et ses partenaires vont renforcer les services de surveillance, de diffusion des informations, de prévention et de réaction aux formes extrêmes de violence et d’exploitation dont sont victimes 3 millions d’enfants, de jeunes et de femmes.

VIH/SIDA : l’UNICEF et le Ministère de la santé vont permettre aux communautés vulnérables d’être mieux en mesure de réduire leur exposition au VIH, grâce à des messages et du matériel incitant aux changements de comportement, qui vont atteindre 2 millions d’enfants, de jeunes et de femmes.

EN RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

En 2010, l’UNICEF va mettre l’accent sur la garantie d’accès à des services de santé et de nutrition appropriés et à l’éducation concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile iraquiens, ainsi que sur la création d’un environnement plus protecteur pour les enfants dans les situations d’urgence.

Santé et nutrition : la fourniture et la distribution de vitamine A et autres suppléments nutritionnels, d’équipements anthropométriques et d’autres éléments tels que les fiches de suivi de la croissance, ainsi que la mise en place de systèmes de surveillance de la nutrition, vont améliorer la situation de tous les enfants en matière de nutrition. Les tournées de vaccination ciblées et les visites de supervision sur les sites de vaccination vont assurer une couverture à 100 pour cent des enfants de moins de cinq ans et l’adoption dans de larges proportions de pratiques de vaccination sûres.

Éducation : on estime que 50 000 enfants iraquiens vont bénéficier d’un meilleur accès à une éducation de qualité grâce à la mise en œuvre de l’initiative Child-friendly School (l’école soucieuse des besoins des enfants) dans 500 écoles sélectionnées et à la formation d’environ 2 000 Iraquiens et Libanais vulnérables se trouvant dans des communautés d’accueil.

Protection de l’enfance : l’UNICEF va continuer de travailler avec le Gouvernement jordanien et des ONG à l’amélioration du bien-être et de la résilience d’environ 3 000 enfants iraquiens en renforçant la capacité du Ministère de l’éducation, des ONG nationales et de la société civile de recenser, de suivre, d’envoyer à un spécialiste et de soigner des enfants nécessitant un soutien psychosocial.

EN JORDANIE

L’UNICEF va mettre l’accent sur l’accès aux services de santé, d’éducation et de protection pour tous les enfants iraquiens vulnérables vivant en Jordanie en tant que réfugiés ou demandeurs d’asile.

Nutrition : un système de surveillance de la nutrition va identifier les difficultés de croissance du jeune enfant et va permettre aux agents de santé et aux travailleurs communautaires de fournir des conseils en matière de nutrition si nécessaire.


EN ÉGYPTE

L’UNICEF va concentrer ses efforts sur la fourniture d’un accès aux services de santé de première nécessité et sur le partage des meilleures pratiques en matière de soins des nourrissons et d’alimentation des jeunes enfants, sur le soutien psychosocial, la scolarisation et la rétention scolaire.

Nutrition : grâce à création d’un réseau de prestataires de soins dans les zones à forte concentration d’Iraquiens, 12 000 réfugiés et demandeurs d’asile iraquiens vont bénéficier d’un meilleur accès aux soins de santé. La sensibilisation à l’importance de la vaccination, des soins dispensés par la famille et de l’allaitement au sein va être renforcée grâce à la diffusion de documents d’information. Un soutien psychosocial va être également fourni le cas échéant aux enfants et aux femmes.

Éducation : les taux de fréquentation scolaire de 4 000 enfants vont être améliorés grâce à la mise à disposition de matériel pédagogique, à la formation de directeurs d’école et d’enseignants pour mieux satisfaire les besoins éducatifs et psychosociaux spécifiques et soutenir la mise en place de classes de rattrapage pour les enfants à risque.

AU LIBAN

Éducation et protection de l’enfance : un meilleur accès à l’éducation va être offert à 2 000 Iraquiens et Libanais vulnérables se trouvant dans des communautés d’accueil. En outre, un soutien va être apporté pour lutter contre le travail des enfants et d’autres formes d’exploitation grâce à des programmes intégrés, réalisés au niveau local.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

SOUDAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Au Soudan, on estime actuellement à 4,7 millions le nombre de personnes touchées par le conflit actuel au Darfour et à environ 2,7 millions supplémentaires le nombre de personnes déplacées, dont 137 000 déplacées ou re-déplacées rien que sur la première moitié de 2009. De plus, en mars 2009, le Gouvernement du Soudan a révoqué les licences de 16 ONG partenaires, ce qui a profondément affecté les opérations humanitaires au Darfour. Tout en se mobilisant pour le retour des ONG renvoyées, les acteurs humanitaires restants se sont efforcés de répondre aux besoins les plus urgents identifiés dans une évaluation conjointe des Nations Unies et du gouvernement. En plus de cette situation fortement médiatisée au Darfour, inondations et sécheresse accroissent la vulnérabilité des enfants et des femmes dans d’autres régions, particulièrement à l’est où l’on déplore l’insécurité alimentaire, la malnutrition aiguë, des flambées de maladies et le manque de services sociaux. Des conflits localisés ont également éclaté, aggravant les conditions de sécurité au Sud-Soudan. Les élections de février 2010 et la démarcation des frontières dans les zones de transition demeurent de potentiels déclencheurs d’insécurité.

ACTION HUMA NITAIRE PRÉVUE POUR 2010

Tout en continuant de répondre aux besoins immédiats d’assistance humanitaire dans les zones les plus affectées par la situation d’urgence, l’UNICEF appuiera les interventions de relèvement rapide afin de faciliter le retour et la réintégration des personnes déplacées et des réfugiés, en particulier les enfants en danger, ainsi que la réconciliation entre les communautés. En tant que chef de file des groupes sectoriels de l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation (avec Save the Children) et du sous-groupe de la protection de l’enfance, mais également en tant que co-président du groupe sectoriel de la nutrition (avec l’Organisation mondiale de la Santé), l’UNICEF jouera en 2010 un rôle crucial dans le développement de l’approche par groupes sectoriels de l’ONU. Cette approche sera destinée à renforcer la coordination et la mise en œuvre des secours en situation d’urgence. Le renforcement des capacités des partenaires nationaux constituera un élément majeur dans tous les secteurs. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF apportera une réponse immédiate aux niveaux très élevés de malnutrition aiguë grâce à un appui à l’alimentation thérapeutique et aux autres services. L’UNICEF et ses partenaires mèneront également des campagnes de vaccination contre la polio, la rougeole, le tétanos et la méningite. Ils renforceront aussi les services de soins de santé primaires et de soins de santé en situation d’urgence pour environ 5,4 millions d’enfants et de femmes vulnérables. La distribution de moustiquaires imprègnées d’insecticides de longue durée et de suppléments en vitamine A et autres micronutriments continuera également.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sector</th>
<th>Soudan du Nord (Dollars É.-U)</th>
<th>Sud-Soudan (Dollars É.-U)</th>
<th>Total (Dollars É.-U)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et Nutrition</td>
<td>25 706 300</td>
<td>12 267 000</td>
<td>37 973 300</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>31 748 100</td>
<td>12 621 000</td>
<td>44 369 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Education</td>
<td>25 874 100</td>
<td>17 469 000</td>
<td>43 343 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>14 116 000</td>
<td>4 500 000</td>
<td>18 616 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Sensibilisation aux dangers des mines</td>
<td>700 000</td>
<td>500 000</td>
<td>1 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>3 239 500</td>
<td>1 950 000</td>
<td>5 189 500</td>
</tr>
<tr>
<td>Articles non alimentaires</td>
<td>9 817 200</td>
<td>4 000 000</td>
<td>13 817 200</td>
</tr>
<tr>
<td>Communication et activités de plaidoyer</td>
<td>1 365 000</td>
<td>500 000</td>
<td>1 865 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>112 566 200</strong></td>
<td><strong>53 807 000</strong></td>
<td><strong>166 373 200</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Eau, assainissement et hygiène (WASH) : un approvisionnement en eau salubre et des moyens d’assainissement seront mis à disposition pour jusqu’à 1 million de personnes déplacées dans les camps et les zones de réinstallation au Soudan. Des comportements plus sûrs en matière d’hygiène seront encouragés dans les camps, les écoles et les communautés hôtes grâce à des activités régulières de promotion de l’hygiène et à la distribution de trousses d’hygiène à 2,5 millions de personnes, enfants compris.

Protection de l’enfance : au Soudan du Nord, jusqu’à 250 000 enfants et adolescents recevront un soutien psychologique grâce aux réseaux de protection communautaires, et 700 enfants relâchés par les forces ou groupes armés auront accès à des services de réintégration. Au moins 60 pour cent des enfants séparés, non accompagnés ou orphelins, 5 000 enfants très vulnérables affectés par le conflit au Sud-Soudan ainsi que tous les enfants relâchés par l’Armée populaire de libération du Soudan pourront accéder à un soutien psychologique, y compris à des services pour les victimes de violences sexuelles. Au Soudan, 550 000 individus recevront un enseignement sur la prévention des blessures liées aux engins non explosés grâce à une sensibilisation aux dangers des mines au sein des communautés et des écoles.


VH/SIDA : grâce à une communication sur le changement des comportements, quelque 1,3 million de jeunes au Soudan seront encouragés à adopter des pratiques sexuelles plus sûres. Des programmes élargis de prévention de transmission mère-enfant permettront l’accès de 110 000 femmes enceintes à des services de dépistage du HIV, d’accompagnement psychologique et de traitement.

Articles non alimentaires et coordination des secours : environ 1,6 million de personnes déplacées bénéficieront de la distribution d’articles non alimentaires comme des couvertures, des bâches en plastique, des ustensiles de cuisine, des jerricanes et des abris. Des activités de renforcement des capacités de préparation aux situations d’urgence seront également mises en place pour les organisations communautaires et les autres partenaires.

Communication et activités de plaidoyer : environ 750 000 personnes déplacées et rapatriées recevront des indications adaptées à temps pour pouvoir prendre des décisions réfléchies quant aux possibilités relatives à leur retour.
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

En 2009, le Territoire palestinien occupé subit encore le contrecoup des années de conflit et des multiples crises politiques et économiques, en particulier à Gaza, où les incursions militaires de janvier ont détruit l’infrastructure de services sociaux et des logements. En raison du blocus israélien et de l’aggravation des restrictions à la circulation des biens et des personnes à l’intérieur de la Bande de Gaza et entre ce territoire et l’extérieur, les familles ont de moins en moins accès à des services fiables, en matière de santé de base et de nutrition, à l’eau potable, à des installations sanitaires suffisantes, tous ces services étant proches de l’asphyxie. De même, l’urgence des besoins d’ordre humanitaire des habitants de Jérusalem Est et de Cisjordanie s’accroît du fait de la pénurie d’eau, les sources d’approvisionnement ayant été fermées pour installer des zones militaires et de colonisation.

**Besoins financiers de l’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>1 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>1 450 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>3 690 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>8 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>8 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Adolescents</td>
<td>5 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>28 240 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Action humanitaire de l’UNICEF 2010**

**TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ**

**Enjeux pour les enfants et les femmes**


**Santé et nutrition :** l’UNICEF va réagir immédiatement devant l’importance du degré de carence en micronutriments chez les enfants et va s’attaquer aux besoins de soins de santé des nouveaux nés, des femmes enceintes et allaitantes à haut risque et des enfants de moins de cinq ans. L’objectif de l’UNICEF est de créer un système de santé national plus solide, qui fournisse des soins de santé essentiels aux mères, aux nouveaux nés et aux enfants.

**Eau, assainissement et hygiène :** la priorité est d’accroître l’accès à l’eau potable, d’améliorer les installations sanitaires et les pratiques d’hygiène afin de réduire les effets d’une eau et d’un assainissement médicieux sur la santé des communautés et sur l’environnement. Pour cela, on va procéder à la remise en état de l’alimentation en eau dans les écoles, les communautés et les dispensaires, ce qui devrait profiter à environ 200 000 personnes dans les zones les plus durement touchées par le conflit.

**Éducation :** l’UNICEF va traiter les problèmes auxquels se heurtent les élèves des secteurs les plus exposés et marginalisés et va faire en sorte que les élèves et les enseignants accèdent à des services d’éducation de base de qualité dans leur communauté. En partenariat avec le Ministère de l’enseignement et de l’enseignement supérieur, l’UNICEF va travailler au renforcement des systèmes nationaux pour les services d’éducation de base.

**Protection de l’enfance :** l’UNICEF, en collaboration avec le Ministère des affaires sociales et des ONG partenaires, va réagir à une situation où plus de 626 000 enfants et personnes qui s’occupent d’eux sont exposés à la violence, aux mauvais traitements et à l’exploitation. L’UNICEF va continuer à jouer le rôle de chef de file interinstitutions en ce qui concerne les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 1612 et 1882 et renforcer la surveillance, l’orientation et l’aiguillage et la communication de l’information concernant les violations des droits des enfants affectés par le conflit armé.

**Adolescents :** l’UNICEF, en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports, le Ministère des affaires sociales et des ONG partenaires, va offrir des cours de rattrapage et des activités récréatives à environ 200 000 adolescents (des filles et des garçons âgés de 13 à 18 ans). L’objectif global est d’améliorer le taux de rétention scolaire, de faire régresser la violence, de faire participer les adolescents, d’accroître la sensibilisation à un style de vie sain et d’améliorer la politique du pays à l’égard de la jeunesse.
Action humanitaire de l’UNICEF 2010

YÉMEN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

L’intensification du conflit dans le gouvernorat du nord de Saada, au milieu du mois d’août 2009, a créé une situation d’urgence humanitaire aiguë. On prévoit que cette situation va s’aggraver début 2010 en raison d’un cycle continu de déplacements, de la perte de moyens de subsistance, alors que les mécanismes permettant de faire face, déjà tendus, sont encore plus éprouvés. Les femmes et les enfants représentent 70 pour cent des personnes affectées. Le conflit s’étend aux gouvernorats voisins d’Al-Jawf, Amran et Hajjah, où l’accès aux services de base – santé, nutrition, eau et assainissement, et éducation – est également de plus en plus limité à cause des infrastructures endommagées et du retrait forcédupersonnel humanitaire des zones de combats. Les enfants et les femmes vivant dans les zones de conflit et ceux qui se trouvent déplacés dans leur propre pays sont donc extrêmement vulnérables. Des tensions dans les gouvernorats méridionaux d’Abyan, Al-Dhale et Lhajj, où l’opposition au régime actuel est la plus forte, ont causé des interruptions dans la fourniture de services de santé et d’éducation, augmentant notamment la vulnérabilité des enfants.

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010


Santé et nutrition : la fourniture de services de santé de première nécessité va être accrue pour répondre aux besoins d’environ 180 000 enfants et 300 000 femmes vivant dans des camps de déplacés et dans des communautés d’accueil, essentiellement grâce aux dispensaires mobiles. Le groupe sectoriel pour la nutrition, dirigé par l’UNICEF, va élaborer un système de surveillance de la nutrition afin de suivre l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans affectés par le conflit, et va apporter son aide à la gestion locale de la malnutrition aiguë.

Eau, assainissement et hygiène : des services d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement, en quantité suffisante et répondant aux normes Sphere, vont permettre de répondre aux besoins de 70 000 personnes vivant dans les camps de déplacés et de 60 000 personnes se trouvant dans des communautés d’accueil, grâce à la construction et à la réparation des systèmes d’approvisionnement d’eau et des installations sanitaires, notamment dans les écoles et les dispensaires. L’UNICEF et ses partenaires au sein du groupe vont distribuer des trousses d’hygiène et continuer à promouvoir des comportements conformes à une bonne hygiène dans les camps, les écoles et les communautés d’accueil.

Éducation : environ 305 000 enfants affectés par le conflit et ceux vivant dans les communautés d’accueil vont accéder à la scolarisation dans des espaces d’enseignement provisoires et des écoles réhabilitées, financés par l’UNICEF. Les enseignants vont recevoir une formation fournie par les autorités scolaires locales. Cette formation comportera des volets soutien psychosocial, intégration à l’école, programmes d’apprentissage accélérés et amélioration des capacités à répondre aux besoins des enfants affectés par le conflit.

Protection de l’enfance : les enfants affectés par le conflit vont avoir accès à un soutien psychosocial fourni dans des espaces soucieux des besoins des enfants et au sein de réseaux de protection locaux créés en coopération avec Save the Children. Des services de recherche des familles et de regroupement familial vont être fournis à environ 2000 enfants séparés de leur famille et non accompagnés. En outre, 110 000 personnes vont bénéficier d’actions de sensibilisation visant à diminuer l’exposition aux risques associés aux conflits, tels que l’exploitation, la violence et les accidents liés aux engins non explosés.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sektour</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>2 257 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>5 050 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>6 376 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>3 300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>2 026 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>19 009 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à:

www.unicef.org/french/har2010
Action humanitaire de l’UNICEF 2010
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES

ENJEUX POUR LES FEMMES ET LES ENFANTS

La région Amériques et Caraïbes est extrêmement exposée aux aléas de la nature qui peuvent affecter jusqu’à 10 millions d’habitants chaque année. En 2009, le phénomène El Niño a été à l’origine d’une grave sécheresse au Guatemala, au Honduras et au Nicaragua, en Amérique centrale, ainsi qu’en Bolivie et au Paraguay dans le Chaco, provoquant de graves urgences dans les domaines alimentaire et nutritionnel. En Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Guatemala, Haïti, le Nicaragua, le Pérou et l’Uruguay ont en outre subi des pluies torrentielles et des inondations, alors que des secousses sismiques ont détruit l’infrastructure et gravement affecté les moyens d’existence de centaines de milliers de personnes vulnérables au Costa Rica et au Honduras. Des ouragans, le long de la côte en bordure du Pacifique et dans la région des Caraïbes, ont entraîné des dégâts en El Salvador, au Mexique et au Nicaragua, et on redoute que le retour d’El Niño n’amène, en 2010, une série de violents ouragans saisonniers. En Haïti, les femmes et les enfants supportent encore les conséquences des cyclones qui se sont succédé en 2008, ceci étant aggravé par les crises économique et alimentaire mondiales. En Colombie, le conflit armé s’intensifie dans certains secteurs, ce qui contribue à la hausse des taux – déjà élevés – de violences sexiste, en particulier contre les femmes et les enfants. Par ailleurs, la région supporte la plus grande part de la flambée de grippe A (H1N1); à ce jour, c’est là qu’on a recensé le plus grand nombre de cas dans le monde.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Soutien opérationnel et technique dans les urgences</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Réduction des risques de catastrophes</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>1 800 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010

En 2010, le Bureau régional Amériques et Caraïbes de l’UNICEF va poursuivre son travail avec les bureaux de pays de l’UNICEF, les gouvernements, les organisations des Nations Unies et les ONG en vue de préparer une réponse aux besoins humanitaires des enfants et des femmes en situation d’urgence. Le Bureau régional va également rechercher les moyens d’améliorer les dispositifs permettant de fournir aux pays une aide et une assistance technique opérationnelle, immédiates et nécessaires à la survie, lorsque des situations d’urgence d’une extrême gravité dépassent les capacités locales de réaction. Le Bureau régional va aussi renforcer l’action de sensibilisation aux mesures de réduction des risques de catastrophes auprès des gouvernements et de ses partenaires dans la région, en particulier dans les pays les plus exposés aux urgences. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Préparation aux situations d’urgence et opérations de secours : le Bureau régional va poursuivre son travail en vue de renforcer la capacité des bureaux de pays, des gouvernements et des partenaires d’apporter une aide d’urgence de qualité aux enfants et aux femmes, dans les principaux domaines que sont l’eau, l’assainissement et l’hygiène, l’éducation, la nutrition, la santé et la protection, et en vue de faire face aux responsabilités de l’UNICEF en tant que chef de groupe sectoriel pour ces secteurs. Un cadre harmonisé de « gestion du risque », visant à améliorer les opérations de secours à point nommé, va être mis en place. Ce cadre va réunir l’alerte rapide et la préparation aux urgences, la poursuite des urgences dans les secteurs Amériques et Caraïbes, ainsi que l’effort de sensibilisation aux mesures de réduction des risques de catastrophes, certains d’entre eux n’ayant pas encore commencé à prendre des mesures de base afin de réduire les risques concernant les communautés vulnérables. L’accent va être mis sur la collaboration avec des partenaires nationaux pour un meilleur enseignement des risques de catastrophes, sur les systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement résistant aux catastrophes et sur l’élaboration de dispositifs améliorés d’alerte rapide et d’intervention en matière de nutrition.

Réduction des risques de catastrophes : l’effort de sensibilisation aux risques de catastrophe va être accentué dans la région, en particulier dans les pays les plus exposés aux catastrophes, certains d’entre eux n’ayant pas encore commencé à prendre des mesures de base afin de réduire les risques concernant les communautés vulnérables. L’accent va être mis sur la collaboration avec des partenaires nationaux pour un meilleur enseignement des risques de catastrophes, sur les systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement résistant aux catastrophes et sur l’élaboration de dispositifs améliorés d’alerte rapide et d’intervention en matière de nutrition.

Le Rapport sur l’action humanitaire de 2010 sera mis sous presse quelques jours après le tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter qui a dévasté Haïti le 12 janvier. Cette catastrophe, qui a touché environ 3 millions de personnes, a de graves répercussions sur les enfants et les femmes déjà vulnérables en termes d’accès aux services de base tels que l’eau, l’assainissement, l’éducation et la protection contre la violence.

L’UNICEF prévoit que les demandes de fonds d’urgence pour Haïti ainsi que pour la région figurant dans ce rapport seront considérablement révisées à la hausse une fois que l’ampleur de la catastrophe provoquée par le séisme et ses répercussions sur les enfants et les femmes apparaîtront plus clairement.
En Colombie, le conflit armé interne qui dure depuis 40 ans, l’un des plus longs dans l’histoire de l’Amérique latine, s’est aggravé en 2009, aggravant la crise humanitaire qui existait déjà dans le pays. Non seulement les attaques armées et les affrontements entre l’armée et les groupes armés illégaux se sont multipliés, mais de nouveaux groupes armés sont également apparus dans différentes régions, avec pour conséquence fréquente des mutilations et meurtres de civils. En outre, au cours des neuf premiers mois de l’année, plus de 350 000 personnes ont été déplacées ou affectées par des inondations, des glissements de terrain ou des tempêtes. Les enfants, notamment ceux des populations marginalisées comme les Afro-Colombiens ou les autochtones, sont particulièrement touchés par ces crises. Ils sont de plus en plus victimes de déplacements internes et d’accidents provoqués par des engins non explosés, et sont sujets au recrutement par des groupes armés illégaux afin d’être utilisés dans les conflits ou d’autres formes d’exploitation comme les violations sexistes.

**BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>3 100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>6 000 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

En 2010, l’UNICEF interviendra pour répondre aux besoins humanitaires de 280 000 enfants et femmes touchés par le conflit interne et les catastrophes naturelles. Cette intervention demandera la participation de neuf agences des Nations Unies, d’ONG internationales, de l’Office humanitaire de la Communauté européenne, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale de la Croix-Rouge.


**Santé et nutrition** : en coordination avec l’Organisation mondiale de la Santé/Organisation panaméricaine de la Santé, l’UNICEF garantira un accès aux soins de santé et de nutrition de base pour 35 000 enfants et femmes vulnérables affectés par des catastrophes naturelles, par un isolement ou un déplacement forcé, grâce à la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant. En partenariat avec le Programme alimentaire mondial, l’UNICEF assurera également l’accès à des suppléments nutritionnels pour 15 000 enfants autochtones de la région Pacifique ayant été déplacés ou isolés des services de santé en raison des violences armées.

**Eau, assainissement et hygiène (WASH)** : l’UNICEF assurera l’accès à une quantité suffisante d’eau salubre ainsi qu’à des infrastructures d’assainissement et d’hygiène adéquates respectant les normes Sphere, pour plus de 20 000 personnes affectées par les catastrophes liées au climat, par l’isolement ou les déplacements forcés. Pour cela, les puits et systèmes d’eau et d’assainissement des écoles, des dispensaires et des communautés seront réparés.

**Éducation** : l’accès à l’éducation dans un environnement d’enseignement sûr sera amélioré pour un total de 10 000 enfants touchés par les catastrophes, l’isolement ou le déplacement forcé dans plus de 40 salles de classe provisoires équipées de kits et manuels scolaires et d’infrastructures WASH réhabilitées afin de protéger les élèves des maladies d’origine hydrique.

**Protection de l’enfance** : plus de 200 000 enfants touchés par des catastrophes et/ou par le conflit armé, exposés aux accidents de munitions non explosées ou au recrutement par les groupes armés bénéficieront d’un soutien psychologique, d’un enseignement sur l’autonomie fonctionnelle, d’une formation professionnelle et de services de réintégration grâce à la création d’espaces adaptés aux enfants et de réseaux de protection communautaires. Le sous-groupe thématique de protection de l’enfant dirigé par l’UNICEF établira également un système de signes reconnu pour signaler les écoles comme des espaces humanitaires protégés afin d’éviter que les groupes armés, légaux ou illégaux, ne les utilisent.

**VIH/SIDA** : l’UNICEF et ses partenaires vont renforcer la capacité des jeunes à réduire leur exposition à l’infection du VIH dans les zones touchées par le conflit ou les catastrophes et les établissements de personnes déplacées en véhiculant des informations sur la transmission et la prévention du VIH.
**Action humanitaire de l’UNICEF 2010**

**HAÏTI**

**ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES**

La saison cyclonique 2008 a aggravé la vulnérabilité des enfants en Haïti, où plus de 4 enfants sur 10 vivent dans la pauvreté absolue.1 Dans la période suivant la catastrophe, les risques de malnutrition, d’abandon des études et d’exploitation des enfants restent très élevés, en particulier dans les familles qui ne peuvent plus se permettre d’acheter suffisamment de nourriture ou d’envoyer leurs enfants à l’école. La prévalence d’une malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans a dépassé 25 pour cent dans la plupart des secteurs. Il semble que les abandons d’enfant augmentent. En outre, on craint de plus en plus que la traite des enfants et les adoptions illégales ne se répandent en Haïti, un pays où il y a environ 70 000 enfants travaillant comme domestiques ou livrés à une autre forme de servitude.2

**BESOINS FINANCIERS EN 2010**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé et nutrition</td>
<td>5 400 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>2 200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>2 800 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>2 100 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>13 000 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**ACTION HUMAIl:TRAIRE PRÉVUE POUR 2010**


**Santé et nutrition** : l’UNICEF va se focaliser sur l’amélioration de l’accès aux services de santé de base et de qualité par le renforcement des services relatifs à la vaccination de routine, la nutrition et la santé procréative destinés à 500 000 femmes enceintes et allaïtantes et à 1,3 million d’enfants de moins de cinq ans se trouvant dans les secteurs à risque. L’UNICEF va aussi coordonner et soutenir le diagnostic et le traitement de la malnutrition modérée et sévère chez les enfants.

**Eau, assainissement et hygiène** : des communautés marginalisées, vivant dans des zones affectées par les aléas de la nature, soit 300 000 personnes, dont 80 000 élèves dans 200 écoles primaires, vont avoir accès à un approvisionnement en eau potable et à des installations sanitaires améliorées. De l’eau et des trousses d’hygiène vont être prépositionnées, dans huit dépôts répartis dans le pays, pour 25 000 personnes susceptibles d’être affectées dans une situation d’urgence.

**Éducation** : l’UNICEF va se focaliser sur la fourniture d’un accès à une éducation gratuite, qui va bénéficier à environ 80 000 enfants, dont 40 000 éventuellement affectés par des urgences potentielles. L’UNICEF va aussi collaborer étroitement avec le Gouvernement pour consolider les progrès réalisés en 2008 et améliorer le système éducatif grâce à la remise en état des infrastructures, le renforcement des capacités institutionnelles et l’amélioration du cadre de la politique en matière d’éducation.

**Protection de l’enfance** : l’accès aux soins médicaux, à l’éducation et à d’autres formes de soutien va être offert à 35 000 enfants vulnérables, y compris des enfants ayant survécu au séisme, à l’exploitation et aux mauvais traitements, dans des communautés à risque, zones frontières et secteurs qui ont été affectés par des urgences. L’UNICEF, en tant que coordonnateur du sous-groupe sectoriel pour la protection de l’enfance, va travailler avec des partenaires au renforcement des dispositifs de protection de l’enfant dans le pays en améliorant les capacités institutionnelles et en créant des cadres juridiques adaptés en collaboration avec le Gouvernement.

**VIH/SIDA** : l’UNICEF va renforcer les services de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant afin de diminuer la vulnérabilité et l’exposition au VIH chez les enfants à naître et les nouveau-nés. Des dispositions vont être prises pour soigner au moins 40 pour cent des femmes enceintes séropositives vivant actuellement dans des zones à haut risque.


**Le Rapport sur l’action humanitaire de 2010 sera mis sous presse quelques jours à peine après le tremblement de terre de magnitude 7 sur l’échelle de Richter qui a dévasté Haïti le 12 janvier. Cette catastrophe, qui a touché environ 3 millions de personnes, a de graves répercussions sur les enfants et les femmes déjà vulnérables en termes d’accès aux services de base tels que l’eau, l’assainissement, l’éducation et la protection contre la violence. Tout en développant massivement ses secteurs d’urgence, l’UNICEF collabore avec le gouvernement et d’autres partenaires pour aider aux efforts de redressement et de réduction des risques, renforcer les capacités de résistance et diminuer les vulnérabilités à de nouvelles catastrophes. L’UNICEF prévoit que les demandes de fonds d’urgence pour Haïti ainsi que pour la région figurant dans ce rapport seront considérablement révisées à la hausse une fois que l’ampleur de la catastrophe provoquée par le séisme et ses répercussions sur les enfants et les femmes apparaîtront plus clairement.**

54 Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à :

www.unicef.org/french/har2010
Rapport sur l’action humanitaire
Partenariats pour les enfants dans les situations d’urgence

Action humanitaire de l’UNICEF 2010
EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE,
COMMUNAUTÉ D’ÉTATS INDEPENDANTS

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES
La région de l’Europe centrale et orientale/Communauté d’États indépendants est exposée aux aléas de la nature, en particulier aux tremblements de terre, aux inondations, aux avalanches, aux coulées de boue, à la sécheresse et aux feux de forêt, qui ont tous un impact sur les moyens d’existence et l’infrastructure sociale, notamment dans les zones urbaines à forte densité de population. L’Asie centrale, le Caucase du Sud et la Turquie, se trouvant dans des zones sismiques bien connues et donc susceptibles de subir des séismes de grande ampleur, sont particulièrement vulnérables. Dans des pays tels que le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, un tremblement de terre pourrait causer la dislocation et le déplacement de déchets d’uranium stockés dans le sous-sol, posant de ce fait un sérieux risque sanitaire pour la population vivant dans ces zones. Par ailleurs, la récente crise économique mondiale accroît la pauvreté et réduit l’accès aux services sociaux, en particulier pour les femmes et les enfants vulnérables d’un bon nombre de pays en transition de la région.

ACTION HUMAINTAIRE PRÉVUE POUR 2010

Capacités régionales de déploiement rapide : sur la base de l’expérience acquise, la région va devoir conserver et améliorer un noyau de personnel connaissant les langues et disposant des compétences requises en la matière afin d’être en mesure d’aider efficacement les bureaux de pays de la région. Dans les 72 heures suivant le début d’une situation d’urgence, l’équipe de l’UNICEF formée à cet effet, venant des bureaux de pays voisins, sera déployée sur le site du pays affecté, ayant besoin de secours, afin d’aider à l’application des principaux engagements pour les enfants.

Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours : en partenariat avec des organismes des Nations Unies, des ONG, la Croix rouge et le Croissant rouge et le gouvernement, l’équipe régionale de l’UNICEF pour les situations d’urgence aura pour première tâche le renforcement des capacités de préparation grâce à la formation et à des exercices de simulation de situation d’urgence au niveau national. Les bureaux de l’UNICEF et ses partenaires vont aussi bénéficier d’un système d’alerte rapide et d’action rapide, qui assure une surveillance des urgences potentielles, offre des orientations techniques pour une réponse sectorielle, des modalités de démarche selon le domaine et une préparation à l’organisation de la continuité des activités.

Réduction des risques de catastrophes : en Asie centrale, le programme de réduction des risques de catastrophe va être étendu à d’autres secteurs de la région, notamment le Caucase du Sud et éventuellement la République de Moldavie et la Turquie, afin d’améliorer la préparation aux catastrophes et la réduction des risques dans ces zones vulnérables. Les capacités au niveau du pays vont être renforcées par la formation du personnel de l’UNICEF et des partenaires, ainsi que par le partage d’informations et des leçons tirées dans les différents pays.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Préparation aux situations d’urgence et organisation des secours</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Capacités régionales de déploiement rapide</td>
<td>250 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Réduction des risques de catastrophes</td>
<td>400 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>850 000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

Action humanitaire de l’UNICEF 2010
TADJIKISTAN

ENJEUX POUR LES ENFANTS ET LES FEMMES

Des pénuries grandissantes d’eau, d’énergie et alimentaires, engendrées par la crise économique mondiale récente et des conditions météorologiques extrêmes survenant avec une fréquence accrue, compromettent la santé, la nutrition et le développement global des enfants au Tadjikistan. En mai 2009, de graves inondations et des glissements de terrain concernant les deux tiers du pays ont provoqué – et dans certains cas définitivement – entraîné le déplacement de millions de personnes. Outre ces catastrophes, les transferts de fonds sur le Tadjikistan, effectués par les expatriés, ont diminué de 35 pour cent au cours des six premiers mois de 2009 à cause de la récession économique mondiale, réduisant ainsi une source primordiale de revenus pour un bon nombre de familles. En raison d’une infrastructure sociale affaiblie, d’une économie fragilisée, de pénuries d’eau et d’énergie plus fréquentes, d’une augmentation des fortes pluies dans certaines parties du pays et de la sécheresse dans d’autres parties, il y aurait actuellement 1,5 million de personnes exposées à des maladies d’origine hydrique ou infectieuses, à la dénutrition, risquant d’être privées d’éducation, victimes de mauvais traitements ou d’exploitation, ce qui nuit à leur bien-être et à leur développement.

BESOINS FINANCIERS DE L’UNICEF 2010

<table>
<thead>
<tr>
<th>Secteur</th>
<th>Dollars É.-U.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Santé</td>
<td>600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Nutrition</td>
<td>700 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Eau, assainissement et hygiène</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Éducation</td>
<td>1 000 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Protection de l’enfance</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/SIDA</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>4 000 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

ACTION HUMANITAIRE PRÉVUE POUR 2010

Tout en maintenant son intervention immédiate, nécessaire à la survie, dans les situations d’urgence météorologique extrême, l’UNICEF, en collaboration avec le Gouvernement du Tadjikistan et ses partenaires, va mener des opérations destinées à obtenir un relèvement rapide pour répondre aux besoins humanitaires de plus de 200 000 familles vulnérables, notamment celles se trouvant dans des zones difficiles à atteindre. Comme chef ou co-chef des groupes sectoriels pour l’eau, l’assainissement et l’hygiène, pour la nutrition et pour l’éducation et du sous-groupe pour la protection de l’enfance, l’UNICEF va orchestrer les efforts des partenaires destinés à diminuer la vulnérabilité d’au moins 100 000 enfants de moins de cinq ans, de 50 000 enfants d’âge scolaire et jeunes, et de 10 000 enfants qui ont besoin d’une protection spécifique. Les résultats prévus des interventions de l’UNICEF dans les situations d’urgence sont les suivants :

Santé et nutrition : l’UNICEF, avec le Ministère de la santé, l’Organisation mondiale de la Santé, le Programme alimentaire mondial et d’autres partenaires, va axer ses efforts sur la vaccination de routine, la fourniture de compléments en vitamine A, de médicaments de première nécessité, de trousse sanitaires d’urgence et de mélanges de sel de réhydratation orale pour les enfants de moins de cinq ans, les femmes enceintes et allaitantes. Les femmes et les enfants vulnérables vont avoir également accès à des produits nutritionnels enrichis, à des compléments de micronutriments et aux aliments thérapeutiques en cas de besoin. Un bon nombre de familles vont bénéficier de la promotion en faveur des pratiques d’alimentation adaptées aux nourrissons et aux jeunes enfants.


Protection de l’enfance : l’UNICEF va travailler avec ses principaux partenaires à la défense des intérêts de 10 000 enfants handicapés et/ou privés des soins de parents, qui vivent dans une institution et à la création d’un environnement protecteur pour 100 000 enfants vivant dans les zones où les conditions météorologiques extrêmes constituent une menace pour les familles et augmentent le risque pour les enfants d’être placés dans une institution.

VIH/SIDA : l’UNICEF et ses principaux partenaires vont soutenir les mesures destinées à atténuer l’impact des perturbations, pendant les situations d’urgence, des services de prévention de la transmission du virus de la mère à l’enfant, des soins dans le cadre du SIDA pédiatrique et des services soucieux des besoins des jeunes pour ceux qui sont affectés par le VIH/SIDA.
Rapport sur l'action humanitaire
Partenariats pour les enfants dans les situations d’urgence

Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l’action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010

LÉGENDES DES PHOTOGRAPHIES

NHHQ – COORDINATION GLOBALE
© UNICEF/NYHQ2006-0535/Noorani
Page 11.

AFRIQUE DE L’EST ET AFRIQUE AUSTRALE
© UNICEF/NYHQ2006-0188/Kamber
Page 13 et 14.

BURUNDI
© UNICEF/NYHQ1997-1321/Pirozzi
Des enfants visitent un dispensaire de l’UNICEF dans la province de Ngozi. Le conflit, la pauvreté généralisée et le changement climatique contribuent à l’augmentation de l’insécurité alimentaire dans la plus grande partie du pays.
Page 15.

ÉRYTHRÉE
© UNICEF/NYHQ2008-1649/Pirozzi
Un enfant se fait mesurer le bras lors d’un contrôle de la croissance dans la région d’Anseba. Une économie fragile, des sécheresses fréquentes et l’instabilité politique continue aggravent l’insécurité alimentaire chronique chez les enfants et les femmes du pays.
Page 16.

ÉTHIOPIE
© UNICEF/NYHQ2005-1286/Getachew
Une fille se repose sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide dans le village de Karo Duss. Environ 270 000 enfants devraient être atteints de malnutrition aiguë sévère à la suite des effets conjugués des mauvaises récoltes, de la sécheresse, des inondations et du conflit.
Page 17.

KENYA
© UNICEF/NYHQ2006-0174/Kamber
Des femmes ramènent chez elles des provisions d’un centre d’alimentation dans le village de Raya, dans la province du Nord-Est. Le nombre d’enfants atteints de malnutrition sévère a presque triplé en 2009 et 2 millions d’enfants ont besoin de l’aide humanitaire pour se nourrir.
Page 18.

MADAGASCAR
© UNICEF/NYHQ2009-1250/Pirozzi
Un jeune enfant à côté de déchets dans un quartier pauvre d’Antananarivo. Les sécheresses, les cyclones et les bouleversements politiques ont déplacé des familles, forcé des milliers de personnes à dépendre de sources d’eau insalubres et aggravé la pénurie alimentaire.
Page 19.

OUANDA
© UNICEF/NYHQ2005-2020/Noorani
Une fille en train de porter un bébé en route pour un abri près de Kitgum dépasse des soldats. La sécheresse, les inondations et le déplacement touchent 1,2 million de personnes et les taux de malnutrition parmi les enfants s’accroissent fortement.
Page 20.

SOMALIE
© UNICEF/NYHQ2009-0205/Ysenburg
Des enfants et des femmes font la queue à l’extérieur d’un hôpital, à Jowhar. On estime que la moitié de la population a besoin d’aide humanitaire mais l’escalade du conflit a limité ses moyens d’accès.
Page 21.

ZIMBABWE
© UNICEF/NYHQ2008-1798/Pirozzi
Un garçon orphelin à cause du SIDA regarde par la fenêtre dans sa maison à Harare. Le pays reste très fragile à la suite de 11 mois de flambée de choléra, d’une sécurité alimentaire réduite, d’une grave pandémie de VIH/SIDA et de l’instabilité politique.
Page 22.

AFRIQUE DE L’OUEST ET AFRIQUE CENTRALE
© UNICEF/NYHQ2008-1312/Asselin
Jeanne Kahindo a abrité 12 personnes déplacées en plus de sa propre famille, à Goma, en République démocratique du Congo. La récession mondiale, la pauvreté et l’augmentation des prix alimentaires dans la région aggravent les taux déjà élevés de malnutrition.

GUINÉE
© UNICEF/NYHQ2009-2192/Kamber
Un enfant atteint de rougeole est assis avec sa mère dans un hôpital de Conakry. Moins de 10 pour cent des Guinéens ont accès aux prestations de santé de base. La pauvreté, les inondations et l’insécurité alimentaire en hausse contribuent à la croissance de l’instabilité politique.
Page 26.
Pour de plus amples informations sur le Rapport sur l'action humanitaire 2010, merci de vous référer à : www.unicef.org/french/har2010
SRI LANKA
© UNICEF/NYHQ2009-2135/Pietrasik
Des femmes et des enfants attendent une consultation au dispensaire d’Amarthanavey Gramodaya, district de Batticaloa. Le dispensaire couvre 3 000 personnes, principalement des Tamils touchés à la fois par le tsunami de 2004 et des décennies de conflit.
Page 41.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD
© UNICEF/NYHQ2007-2302/Kamber
Une famille déplacée assise dans la tente qu’elle occupe à la périphérie de la ville de Sulaimaniya, dans la région du Kurdistan, Iraq. Un conflit prolongé et des niveaux élevés de déplacement dans la région éprouvent les enfants.
Page 43 and 44.

IRAQ
© UNICEF/NYHQ2007-2316/Kamber
Une fille traîne de la ferraille dans une rue de Kirkuk. Bien que les conditions de sécurité se soient améliorées, la violence actuelle et la pauvreté continuent à toucher 4,5 millions d’Irakiens dans le pays et de 500 000 à 1 million de réfugiés dans les pays voisins.
Page 45.

SOUDAN
© UNICEF/NYHQ2007-0862/Cranston
Une fille en classe, à Juba, la capitale du Sud-Soudan. L’UNICEF reste attentif à l’amélioration de l’accès à l’enseignement au Sud-Soudan tout en appuyant l’aide apportée à 4,7 millions de personnes touchées par le conflit dans la région du Darfour.
Page 47.

TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
© UNICEF/NYHQ2009-0042/El Baba
Des familles marchent parmi des bâtiments détruits dans le camp de réfugiés de Rafah, après l’incursion militaire israélienne de la fin 2008/début 2009 dans la bande de Gaza. La destruction des infrastructures et le blocus actuel entravent toujours le redressement.
Page 49.

YÉMEN
© UNICEF/NYHQ2009-1732/Brekke
Des familles attendent des tentes et des fournitures à l’entrée du camp d’Al-Mazrak au nord du gouvernorat d’Hajja. L’intensification des combats entre les forces nationales et les groupes rebelles a déplacé plus de 175 000 personnes dont 80 pour cent de femmes et d’enfants.
Page 50.

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÎBES
© UNICEF/NYHQ2010-0021/LeMoyne
Un enfant soigné d’un bras cassé à Port-au-Prince, Haïti, une blessure occasionnée durant le séisme du 12 janvier qui a dévasté le pays déjà le plus pauvres de l’hémisphère. Les situations d’urgence complexes continuent en Colombie et en Haïti alors que les crises liées au climat ont augmenté dans la région.
Page 51 and 52.

COLOMBIE
© UNICEF/NYHQ2009-1801/Markisz
Un travailleur social du gouvernement découvre des adolescentes dans la rue tard dans la nuit dans un quartier pauvre de Medellin. Un conflit de 40 ans dans le pays, des disparités profondes et des niveaux élevés de violence continuent de toucher les enfants.
Page 53.

HAÏTI
©UNICEF/ NYHQ2010-0022/LeMoyne
Des enfants déplacés debout parmi des tentes de fortune devant le palais présidentiel endommagé, 4 jours après le séisme du 12 Janvier à Port-au-Prince. Le séisme a aggravé la situation dans un pays déjà en crise.
Page 54.

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE, COMMUNAUTÉ D’ÉTATS INDEPENDANTS
© UNICEF/NYHQ2008-0718/Volpe
Un enfant déplacé assis avec une femme âgée sous une tente durant le conflit de 2008 en Géorgie. Les catastrophes naturelles, la crise économique mondiale et l’instabilité politique actuelle dans de nombreux pays de la région continuent d’éprouver les enfants et les femmes.
Page 55 and 56.

TADJIKISTAN
© UNICEF/NYHQ2008-1783/Pirozzi
Un enfant blessé de Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. La récession mondiale combinée à des pénuries d’eau, d’énergie et de nourriture de plus en plus graves ont accru les vulnérabilités pour les enfants dans un pays où la moitié de la population vit dans la pauvreté.
Page 57.