**فتح باب التسجيل للالتحاق بدورة تدريبية بعنوان**

**"التغطية الصحفية في ظل النزاعات والاستقطاب المجتمعي في البلدان العربية"**

22 مايو/ أيار 2018- بالشراكة مع مركز الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة، يُطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مكتب الدول العربية ورشة تدريبية بعنوان "التغطية الصحفية في ظل النزاعات والاستقطاب المجتمعي في البلدان العربية" ، موجّهة إلى الصحفيين والصحفيات أو المستقلين العاملين في مؤسسات إعلامية في البلدان العربية للتقدم بطلب المشاركة والحصول على 20 منحة للتدريب.

تمتد الورشة لثلاثة أيام وتعقد في 28 آب/أغسطس 2018 في بيروت، لبنان.

على المهتمين والمهتمات [تعبئة الطلب قبل 15 حزيران/ يونيو](https://docs.google.com/forms/d/1tZWHO8buQB-hilyJJZGQm5PRycA7eNZdabtLB24VKk8/viewform) 2018.

يشمل التدريب العمل على تطوير قدرة تحليلية لمقاربة المواضيع الشائكة أو المواضيع ذات الحسياسية الاجتماعية أو الثقافية بصورة أشمل، مع تدارك انعكاس التغطية أو الكتابة الصحفية على القارئ وتطوير أدوات تحليلية لتفكيك الصور النمطية للقضايا الأكثر أو الأقل تداولا، أو تلك التي تعاني من تعتيما إعلاميا. كما يشمل التدريب التعرف على منهجيات نقد المحتوى الصحفي- الإعلامي.

**خلفية التدريب:**

تنظر الدراسة المنهجية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "تطوير مؤشر التماسك الاجتماعي للمنطقة العربية" إلى مصطلح "التماسك الاجتماعي" باعتباره "حالة تتعلق بالتفاعلات العمودية والأفقية بين أفراد المجتمع والتي تتسم بمجموعة من القواعد والمواقف من بينها الثقة والشعور بالانتماء والرغبة في المشاركة والمساعدة"، ويسمح هذا التعريف بالنظر في العلاقة بين المواطن والدولة، وكذلك بين المواطنين وأقرانهم وبين الفئات الاجتماعية، وكيف يمكن لهذه التبادلات المتعددة الطبقات أن تحدّد نسيج المجتمع.

وتطغى على المنطقة العربية حالة من النزاع والاضطراب. فغالبًا ما تشعر الجماعات بالتهميش في هذه المنطقة، إذ يواجه الشباب والنساء والأقليات والجماعات الإثنية أو الثقافية تحديات كبيرة بسبب ممارسات العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الحياة السياسية والاجتماعية. وفي ظروف مثل هذه، يتم التشكيك في حالة التماسك الاجتماعي، إذ تصبح التفاعلات على كل مستويات المجتمع أكثر تعقيدًا. ومع شعور هذه الفئات الكبيرة من المجتمع العربي بالاستبعاد، والافتقار إلى الصوت، وغياب أي وسيلة للمشاركة في المجالات السياسية والاجتماعية، يزداد الميل إلى العنف والنزاع مع مطالبة الأفراد والجماعات بالاستماع إليهم.

إن فهم ما يساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وما يمكن أن يعزز ويحسن التفاعلات الاجتماعية في كل طبقات المجتمع سيؤدّي دورًا في إدارة النزاعات وبناء السلام. ويمكن لمجتمع متماسك وقوي أن يؤدّي دورًا حيويًا في القضاء على التمييز والتفاوت الاجتماعي، على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. كذلك، سيساعد التعايش وقبول التنوع والتعددية السكان على تعزيز قيم التعاون، وتطوير نماذج أحدث وأقوى من المرونة والمقاومة. وفي ظل العلاقة الشائكة بين وسائل الإعلام والتماسك الاجتماعي، ستسعى ورشة العمل للبحث في كيفية تحسين أداء الصحفيين والصحفيات بحيث تساهم كتاباتهم في تعزيز التماسك الاجتماعي عبر معالجة القضايا التي تعتبر شائكة أو ذات حساسية اجتماعية وثقافية في بلدانهم.

**عن التدريب:**

يشمل التدريب العمل على تطوير قدرة تحليلية لمقاربة المواضيع الشائكة أو المواضيع ذات الحسياسية الاجتماعية أو الثقافية بصورة أشمل مع تدارك انعكاس التغطية أو الكتابة الصحفية على القارئ وتطوير أدوات تحليلية لتفكيك الصور النمطية للقضايا الأكثر أو الأقل تداولا، أو تلك التي تعاني من تعتيما إعلاميا. كما ويشمل التدريب التعرف على منهجيات نقد المحتوى الصحفي-الإعلامي.

**ومن المواضيع التي ستطرق إليها الورشة: الطائفية والأقليات والعنف والعنصرية والمرأة واللاجئون والطبقية.**

**شروط التقديم:**

1. صحافي(ة) مستقل(ة) أو عامل(ة) في مؤسسة إعلامية
2. العمر: 21-32 سنة ومن البلدان العربية
3. طلب المشاركة.
4. نبذة عن الصحافي/ة (سيرة ذاتية) وثلاث عينات من أعماله أو كتاباته الصحفية نشرت بين عامي 2016 و2018.
5. أن تكون صورة جواز السفر المرفق تحتوي على مدة صلاحية الجواز وعلى أن يكون صالحا لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء الورشة**.**
6. التزام خطي بحضور كامل أيام الورشة (عند الاختيار من قبل لجنة التقييم).