**Communiqué de presse**

**Report du vote par la Première Chambre du Parlement du projet de la Loi 19.12
relative aux « Conditions d’emploi et de travail des travailleur(e)s de maison »**

Selon les informations qui nous sont parvenues de plusieurs sources officielles et officieuses, le vote
en plénière du projet de loi 19.12, programmé pour la semaine en cours, serait reporté de plusieurs jours par la Présidence de la Chambre des Représentants, à la demande du Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales.

La raison de ce report serait la révision de l’article 6 du projet de loi pour porter à 18 ans l’âge minimal d’accès au travail domestique, en appliquant le règlement intérieur et les procédures de la Première Chambre du Parlement, en coordination avec le Gouvernement.

Ces informations sont confortées par l’engagement du Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales envers notre Collectif et par les déclarations favorables à nos revendications de responsables politiques de la majorité et de l’opposition parlementaires, d’autre part.

Tout en saluant la sagesse et le courage des responsables au Parlement et dans le Gouvernement qui ont contribué, directement ou indirectement, à la prise de cette décision, nous en appelons aux parlementaires en Commission des Secteurs Sociaux et en plénière pour donner sens à la quasi-unanimité qui s’est faite autour de la revendication de porter l’âge minimal à 18 ans.

Nous rappelons que cette disposition est en parfaite cohérence avec la lettre et l’esprit des conventions internationales, dont celles de l’OIT traitant du travail pénible et dangereux et du travail domestique ratifiées ou en cours de ratification par notre pays et avec notre Constitution.

Cette mise en conformité qui a été rappelée, officiellement, au gouvernement par les Conseils de l’ONU des Droits de l’Homme, d’une part, et des Droits de l’Enfant, d’autre part ainsi que par l’UNICEF, qui est chargé du suivi de l’application de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, et l’ONU Femmes.

Elle correspond, également, aux avis étayés et très documentés du CNDH et du CESE, institutions constitutionnelles expertes, émis en 2013 à la demande du Parlement et réitérés en plusieurs occasions depuis.

Elle répond, enfin, aux revendications de la société civile fondées sur son expérience sur
le terrain dans la protection de l’enfant, en particulier auprès des « filles mineures exploitées dans le travail domestique », de leurs familles, des employeurs et des intermédiaires (samsar) qui contribuent à la perpétuation de cette pratique indigne de nos enfants et de notre pays.

Nous rappelons, en cette occasion, que le travail domestique est considéré comme pénible et dangereux pour les mineur(e)s par l’Organisation Internationale du Travail, qui appelle à son interdiction. Il doit être appréhendé avec grande vigilance et sévérité. L’assimiler au travail en milieu ouvert et contrôlé serait une erreur grave qui condamnerait les enfants à l’asservissement et aux abus à « huis clos ».

Rabat, le 18 mai 2016

Le secrétariat du Collectif LCTE

**بيــــــــــــــــــــــــــــــان صحفي**

علم الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، بأنه تم بقرار من رئاسة مجلس النواب تأجيل عقد الجلسة العامة التي كانت مخصصة للتصويت على مشروع القانون 12-19 المتعلق بـ " تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين ". وذلك بطلب من السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.

وسيكون الهدف من هذا التأجيل، طبقا لمصادرنا، هو مراجعة المادة 6 من مشروع القانون برفع السن الأدنى للعمل بالمنازل إلى 18 سنة، وذلك في احترام للقانون الداخلي ومساطر مجلس النواب، وبتنسيق مع الحكومة.

ويعزز هذه الأخبار، التزام السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية مع الائتلاف، باقتراح تأجيل التصويت على المشروع المذكور من جهة، والتصريحات المؤيدة لمطالبنا الصادرة عن بعض المسؤولين السياسيين من الأغلبية والمعارضة البرلمانية، من جهة أخرى.

إن الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، وهو يحيي حكمة وشجاعة المسؤولين بالحكومة والبرلمان، الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في اتخاذ هذا القرار، يدعو البرلمانيات والبرلمانيين إلى التصويت الإيجابي على التعديل المتعلق برفع سن التشغيل إلى 18 سنة، وذلك من أجل إعطاء مدلول لشبه الإجماع الذي حصل حول مطلب الرفع من سن التشغيل بالمنازل إلى 18 سنة.

ويذكر الائتلاف بأن هذا التعديل ينسجم بشكل كامل مع منطوق وروح الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة بالعمل الشاق والخطير، وبالعمل المنزلي، التي صادقت عليها بلادنا أو في طور التصديق عليها، وكذلك مع الدستور. هذا الانسجام الذي تم تذكير الحكومة به رسميا من طرف مجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" المكلفة بتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا من طرف منظمة الأمم المتحدة للمرأة.

ويتطابق هذا الانسجام كذلك، مع الآراء الرصينة التي عبر عنها كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المؤسسات الدستورية ذات الخبرة، التي عبرت عنها بطلب من البرلمان، وتم التذكير بها في عدة مناسبات منذئذ. ويتطابق أيضا في النهاية، مع مطالب المجتمع المدني، المرتكزة على تجربته الميدانية في مجال حماية الأطفال بشكل عام، وخاصة "الفتيات القاصرات عرضة الاستغلال أثناء العمل المنزلي"، وأسرهن ومشغليهن والوسطاء (السماسرة)،الذين يساهمون في تكريس هذه الممارسة المهينة لأطفالنا ولبلدنا .

وبهذه المناسبة، يذكر الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الفتيات القاصرات بأن العمل المنزلي الذي يصنف من بين الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأطفال القاصرين من طرف منظمة العمل الدولية التي طالبت بحظره، يجب التعاطي معه بحزم وصرامة شديدة؛ وإن مقارنته بالعمل في محيط مفتوح وخاضع للمراقبة، سيكون خطأ فادحا يبقى أطفالنا عرضة للسخرة والتجاوزات داخل "أماكن مغلقة".

الدار البيضاء 18 ماي 2016

سكرتارية الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات