Introduction aux stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement
Auteurs : Andy Peal, Barbara Evans et Carolien van der Voorden.
L'accès aux liens renvoyant aux différentes publications et sites Web date de mars 2010.
Les auteurs ne seront pas tenus responsables des modifications ultérieures.

© 2011, Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC),
Genève, Suisse

Design graphique : MH Design / Maro Haas
Imprimé par Phoenix Design Aid A/S - Denmark
Sur du papier recyclé à 100% et certifié par le Forestry Stewardship Council.

Ce rapport et d'autres publications du WSSCC sont également disponibles sur www.wsscc.org.
Introduction aux stratégies PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIENE ET D’ASSAINISSEMENT
Les auteurs tiennent à remercier les pairs examinateurs qui ont consacré du temps pour fournir des commentaires essentiels et/ou des œuvres originales qui ont contribué à améliorer exponentiellement la qualité du présent document :

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements ............................................................................. II
Liste des abréviations et acronymes ........................................... V

INTRODUCTION ................................................................................ VII
 Contexte .................................................................................. VII
 Objectif et public visé .............................................................. VII
 Portée ....................................................................................... VII
 Structure du document .......................................................... VIII

PARTIE 1: À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT .......................................................... 1
 1.1 Que signifient « l’hygiène » et « l’assainissement » ? .................................................. 2
 1.2 Que signifient les « stratégies participatives et de promotion » en matière d’hygiène et d’assainissement ? .......................................................... 4
 1.3 Pourquoi avons-nous besoin de « stratégies participatives et de promotion » ? .......................................................... 4
 1.4 Les stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement sont-elles toujours efficaces ? .......................................................... 6
 1.5 La genèse des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement .......................................................... 6
 1.6 Choisir une stratégie participative et de promotion .......................................................... 13
 1.7 Méthodologie du présent document ........................................................................ 14
 1.7.1 À propos des groupes de stratégies participatives et de promotion .......................................................... 14
 1.7.2 Que fournit-on comme information pour chaque stratégie participative et de formation ? .......................................................... 15
 1.7.3 Pourquoi manque-t-il des informations ? .......................................................... 15
 1.8 Aperçu .................................................................................. 15

PARTIE 2: STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION .......................................................... 29
 Groupe P: Les outils de planification participative .......................................................... 29
 P1: L’Évaluation participative en milieu rural (EPMR) .......................................................... 30
 P2: Estime de soi, force d’association, esprit d’initiative, planification de l’action et responsabilité (SARAR) .......................................................... 33
 P3: La Méthodologie pour l’évaluation participative (MPA) .......................................................... 37
 P4: La Planification des actions communautaires (CAP) .......................................................... 41
 Groupe H: Amener un changement de comportement: la promotion de l’hygiène .......................................................... 45
 Group H1: « L’hygiène totale » communautaire et participative .......................................................... 46
 H1.1: La Transformation participative de l’hygiène et de l’assainissement (PHAST) .......................................................... 46
 H1.2: La Formation des enfants à l’hygiène et à l’assainissement (CHAST) .......................................................... 50
 H1.3: Les Clubs de santé communautaires (CSC) .......................................................... 53
 H1.4: WASH dans les écoles ........................................................................ 57
 H1.5: L’Approche enfant à enfant (EAE) .......................................................... 61
 Groupe H2: Le Marketing d’une intervention unique .......................................................... 65
 H2.1: Saniya .................................................................................. 66
 H2.2: Le Partenariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon (PPPHW) .......................................................... 69
 H2.3: Le Traitement et le stockage sûr de l’eau dans les ménages (HWTS) .......................................................... 73
 Groupe S: La création de la demande et des chaînes d’approvisionnement: .......................................................... 77
 Group S1: Les approches communautaires .......................................................... 78
 S1.1: L’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) .......................................................... 79
 S1.2: L’Assainissement total en milieu scolaire (ATMVS) .......................................................... 83
 Groupe S2: Le marketing des biens et des services d’assainissement .......................................................... 86
 S2.1: Le Soutien aux petits fournisseurs indépendants (PRI) .......................................................... 88
 S2.2: SaniMarts ........................................................................ 92
 Groupe F: Les cadres de programmation .......................................................... 95
 F1: L’Approche stratégique d’assainissement/Planification stratégique de l’assainissement (ASA/PSA) .......................................................... 96
 F2: Sanitation 21 ........................................................................ 101
 F3: L’Assainissement environnemental centré sur les ménages (AECM) .......................................................... 103
 F4: La Cadre d’amélioration de l’hygiène (CAH) .......................................................... 106
 F5: FOAM et SANIFOAM ........................................................................ 109

Remerciements ............................................................................. II
Liste des abréviations et acronymes ........................................... V
PARTIE 3: PROGRAMMES NATIONAUX ET MONDIAUX

REGROUPÉS

<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Titre</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>3.1</td>
<td>L’Inde</td>
<td>114</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.1</td>
<td>Campagne d’assainissement total (CAT) en Inde</td>
<td>115</td>
</tr>
<tr>
<td>3.1.2</td>
<td>Organisation internationale des services sociaux de Sulabh en Inde</td>
<td>119</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2</td>
<td>L’Éthiopie</td>
<td>122</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.1</td>
<td>Le SNPNR éthiopien</td>
<td>123</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2.2</td>
<td>L’apprentissage par la pratique : passage à l’échelle de l’hygiène et de l’assainissement à Amhara</td>
<td>126</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3</td>
<td>Le Bangladesh</td>
<td>128</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.1</td>
<td>Le programme WASH du BRAC au Bangladesh</td>
<td>129</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3.2</td>
<td>L’Assainissement total décentralisé pour le développement durable (DISHARI) au Bangladesh</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4</td>
<td>Le Bénin</td>
<td>134</td>
</tr>
<tr>
<td>3.4.1</td>
<td>Le Programme national de promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural (PHA) au Bénin</td>
<td>135</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5</td>
<td>Programmes mondiaux</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.1</td>
<td>Le Projet de passage à l’échelle mondiale de l’assainissement (GSUSP)</td>
<td>137</td>
</tr>
<tr>
<td>3.5.2</td>
<td>Le Passage à l’échelle mondiale du changement de comportement en matière de lavage des mains (GSUHBCP)</td>
<td>140</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Glossaire

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tableau</th>
<th>Titre</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Chronologie des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement et des événements importants du secteur</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Tableau récapitulatif des stratégies participatives et de promotion énoncées dans le présent document</td>
<td>20</td>
</tr>
</tbody>
</table>

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1 - La transmission fécale-orale de germes (le diagramme F) et les principales manières de rompre ce cycle                      | 2    |
Graphique 2 - Le rapport coût-efficacité des interventions visant à assurer la survie des enfants                          | 4    |
Graphique 3 - La nature dynamique du changement de comportement en matière d’assainissement et d’hygiène                      | 13   |
Graphique 4 - Les approches énoncées dans le présent document                                                            | 17   |
Graphique 5 - Formulaire vierge explicatif utilisé dans le présent document                                              | 18   |

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 - Chronologie des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement et des événements importants du secteur | 6    |
Tableau 2 - Tableau récapitulatif des stratégies participatives et de promotion énoncées dans le présent document | 20   |
<table>
<thead>
<tr>
<th>AECM</th>
<th>Assainissement environnemental centré sur les ménages</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ATPC</td>
<td>Assainissement total piloté par la communauté</td>
</tr>
<tr>
<td>CRSP</td>
<td>Programme central d’assainissement en milieu rural</td>
</tr>
<tr>
<td>ACAT</td>
<td>Approches communautaires en matière d’assainissement total</td>
</tr>
<tr>
<td>ACDI</td>
<td>Agence canadienne de développement international</td>
</tr>
<tr>
<td>AED</td>
<td>Académie du développement éducatif</td>
</tr>
<tr>
<td>AHEAD</td>
<td>Applied Health Education and Development</td>
</tr>
<tr>
<td>AMCOMW</td>
<td>Conseil africain des ministres de l'Eau</td>
</tr>
<tr>
<td>ASDI</td>
<td>Agence suédoise de coopération au développement international</td>
</tr>
<tr>
<td>ASA</td>
<td>Approche stratégique en matière d’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>ATMES</td>
<td>Assainissement total en milieu scolaire</td>
</tr>
<tr>
<td>AVCI</td>
<td>Année de vie corrigée du facteur invalidité</td>
</tr>
<tr>
<td>BAD</td>
<td>Banque asiatique de développement</td>
</tr>
<tr>
<td>BASICS</td>
<td>Projet de soutien de base pour l’institutionnalisation de la survie de l’enfant</td>
</tr>
<tr>
<td>BNWP</td>
<td>Partenariat pour l’eau Banque-Pays-Bas</td>
</tr>
<tr>
<td>BoH</td>
<td>Bureau of Health (Bureau de la Santé)</td>
</tr>
<tr>
<td>BRAC</td>
<td>Comité pour le progrès rural au Bangladesh</td>
</tr>
<tr>
<td>CAH</td>
<td>Cadre d’amélioration de l’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>CAP</td>
<td>Planification des actions communautaires</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT</td>
<td>Campagne d’assainissement total</td>
</tr>
<tr>
<td>CDC</td>
<td>Centres pour le contrôle et la prévention de maladies</td>
</tr>
<tr>
<td>CHAST</td>
<td>Formation des enfants à l’hygiène et l’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>CLBSA</td>
<td>Assainissement de base pour tous piloté par la communauté</td>
</tr>
<tr>
<td>CSC</td>
<td>Club de santé communautaire</td>
</tr>
<tr>
<td>DAL</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
<tr>
<td>DANIDA</td>
<td>Agence danoise pour le développement international</td>
</tr>
<tr>
<td>DDC</td>
<td>Direction du développement et de la coopération</td>
</tr>
<tr>
<td>DFDID</td>
<td>Ministère britannique du développement international</td>
</tr>
<tr>
<td>DGIS</td>
<td>Direction générale néerlandaise de la coopération pour le développement</td>
</tr>
<tr>
<td>DISHARI</td>
<td>Projet de réforme décentralisé et intégré en matière d’assainissement et d’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>DPHE</td>
<td>Ministère de génie sanitaire</td>
</tr>
<tr>
<td>EAE</td>
<td>Approche enfant à enfant</td>
</tr>
<tr>
<td>EASan</td>
<td>Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>EAWAG</td>
<td>Institut Fédéral Suisse de Science Aquatique et de Technologie</td>
</tr>
<tr>
<td>EHP</td>
<td>Projet de santé environnementale</td>
</tr>
<tr>
<td>EPMR</td>
<td>Évaluation participative en milieu rural</td>
</tr>
<tr>
<td>ERMR</td>
<td>Évaluation rapide en milieu rural</td>
</tr>
<tr>
<td>FEDAL</td>
<td>Fin de la défécation à l’air libre</td>
</tr>
<tr>
<td>FINNIDA</td>
<td>Agence finlandaise pour le développement international</td>
</tr>
<tr>
<td>FOAM</td>
<td>L’accent sur les opportunités, les capacités et la motivation</td>
</tr>
<tr>
<td>FRESH</td>
<td>Centrer les ressources sur une hygiène scolaire efficace</td>
</tr>
<tr>
<td>GCT</td>
<td>Groupe de conseillers techniques</td>
</tr>
<tr>
<td>GE</td>
<td>Groupe d’entraide</td>
</tr>
<tr>
<td>GEM</td>
<td>Mouvement pour l’éducation des filles</td>
</tr>
<tr>
<td>GOI</td>
<td>Gouvernement de l’Inde</td>
</tr>
<tr>
<td>GSUHBCP</td>
<td>Le passage à l’échelle mondiale du changement de comportements en matière de lavage des mains</td>
</tr>
<tr>
<td>GSUSP</td>
<td>Projet de passage à l’échelle mondiale de l’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>GWP</td>
<td>Partenariat mondial de l’eau</td>
</tr>
<tr>
<td>HIP</td>
<td>Projet d’amélioration de l’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>HWTS</td>
<td>Traitement et stockage sûr de l’eau dans les ménages</td>
</tr>
<tr>
<td>IAVR</td>
<td>Infection aigüe des voies respiratoires</td>
</tr>
<tr>
<td>IDE</td>
<td>International Development Enterprises</td>
</tr>
<tr>
<td>IDS</td>
<td>Institut d’études du développement</td>
</tr>
<tr>
<td>IEC</td>
<td>Information, éducation et communication</td>
</tr>
<tr>
<td>IFH</td>
<td>Forum scientifique international sur l’hygiène domestique</td>
</tr>
<tr>
<td>IGL</td>
<td>Institution du gouvernement local</td>
</tr>
<tr>
<td>IIED</td>
<td>Institut international pour l’environnement et le développement</td>
</tr>
<tr>
<td>IRC</td>
<td>Centre international de l’eau et de l’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>ISP</td>
<td>Inférieur au seuil de pauvreté</td>
</tr>
<tr>
<td>ISP</td>
<td>Internationale des Services publics</td>
</tr>
<tr>
<td>ISSDP</td>
<td>Programme indonésien de développement du secteur de l’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>IWA</td>
<td>Association internationale de l’eau</td>
</tr>
<tr>
<td>KiW</td>
<td>Banque de développement allemande</td>
</tr>
<tr>
<td>LFC</td>
<td>Latrine à fosse classique</td>
</tr>
<tr>
<td>LMS</td>
<td>Lavage des mains avec du savon</td>
</tr>
</tbody>
</table>
CONTEXTE

L’assainissement est ancré dans les objectifs du Millénaire pour le développement et représente la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté. L’accès limité à un assainissement de base menace les vies de millions de personnes et est responsable d’un quart de la mortalité infantile dans les pays en développement chaque année1. De la même manière, l’accès limité à l’assainissement et de mauvaises pratiques d’hygiène limitent fortement l’impact des interventions de développement en matière d’éducation et de santé en milieu rural et urbain.

De nombreuses ressources ont été mises à contribution afin de fournir des installations sanitaires. Toutefois, plus de 2,5 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des services d’assainissement de base (OMS/UNICEF – JMP 2008). Dans le monde en développement, la faible couverture de l’assainissement ne laisse rien présager de bon. En outre, les stratégies participatives et de promotion en matière d’assainissement s’avèrent insuffisantes. À titre d’exemple, malgré la construction de nouvelles latrines et d’installations sanitaires et une couverture relativement élevée selon des sources officielles, l’usage approprié reste faible et ne donne que peu ou pas de résultats. En effet, les praticiens en santé publique sont de plus en plus sensibles au fait que les impacts attendus des services d’eau et d’assainissement améliorés et visant à améliorer la santé communautaire ne pourront être atteints que si les foyers et les communautés adoptent de bonnes pratiques en matière d’hygiène.

Au cours des quarante dernières années, les praticiens se sont efforcés de trouver des manières de réduire non seulement le nombre élevé de personnes qui n’ont pas accès à une latrine mais également le nombre de personnes qui ne les utilisent pas de façon hygiénique et ce, même lorsqu’elles sont disponibles. Les méthodes utilisées afin de faire face à ce problème s’attachent à impliquer des groupes cibles (des particuliers, des ménages, des communautés, des institutions ou encore des organisations) dans le processus de développement de programmes visant à changer les comportements ou à créer une demande de services. Ces méthodes ou approches sont généralement appelées « stratégies participatives et de promotion » afin de les différencier de la fourniture d’équipements.

OBJECTIF ET PUBLIC VISÉ

Ce document décrit les différentes stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement qui ont été mises en œuvre au cours des quarante dernières années par des ONG, des agences de développement, des gouvernements nationaux ou locaux dans différents milieux (urbain, urbain informel et rural).

Ces stratégies participatives et de promotion sont nombreuses et prêtent souvent à confusion à l’égard de la portée d’une stratégie en particulier, ce qu’elle implique, quand, où et comment elle devrait être mise en œuvre, ou encore combien elle coûte. À l’heure actuelle, il n’existe aucun matériel de référence qui fournit des explications quant aux différentes approches disponibles ou qui aide les praticiens à choisir celle qui s’avère être la plus appropriée à une situation en particulier. De plus, les nombreux « acronymes » et « marques » utilisés traduisent généralement des réalités différentes selon les personnes.

C’est la raison pour laquelle le présent document s’attache à tirer le secteur de la confusion en termes de terminologie et de langage utilisés et à fournir un « ouvrage de référence commode » ou encore à introduire quelques unes des approches les plus courantes. Ce document sert d’outil-ressource tant pour les nouveaux arrivants que pour les praticiens plus expérimentés qui aimereraient en savoir davantage sur des approches qu’ils ne connaissent pas très bien.

Le présent document a été commandé par le Secrétariat du Conseil de Concertation pour l’Approvisionnement en Eau et l’Assainissement (WSSCC) afin d’appuyer ses coordinateurs nationaux et partenaires des coalitions WASH (eau, assainissement et hygiène), ainsi que tous les planificateurs de projets et les travailleurs sur le terrain en vue de comprendre les différentes stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement. Le but
est donc d’orienter le lecteur à travers chaque approche et d’indiquer au besoin des ressources supplémentaires.

Le présent document accompagne le Compendium des systèmes et technologies d’assainissement publié par le WSSCC et l’Eawag (Tilley et al., 2008) qui se concentre exclusivement sur les équipements utilisés dans le cadre des interventions d’assainissement.

PORTÉE

Le présent document présente un instantané chronologique des stratégies participatives et de promotion actuelles et fournit une analyse de base des différentes approches et de leur applicabilité dans certaines situations. Il se base sur une révision des informations publiées et existantes, ainsi que sur la littérature « grise », et vise à identifier les stratégies participatives et de promotion les plus importantes et les plus courantes.

Le présent document n’est pas une évaluation et n’entend pas établir des comparaisons ou classer les différentes stratégies participatives et de promotion. Soulignons qu’il n’entend pas non plus inclure toutes les approches en matière d’hygiène et d’assainissement et les auteurs sont conscients que certaines approches importantes aient été omises dû au manque de documentation. Il s’agit là d’un domaine qui doit faire l’objet d’une étude approfondie et nous encourageons les lecteurs à formuler des commentaires sur le document, à fournir des informations concernant les nouvelles approches ou des mises à jour des stratégies participatives et de promotion dans le cadre de la présente publication à travers le site Web du WSSCC à l’adresse www.wsscc.org.

STRUCTURE DU DOCUMENT

La PARTIE 1 du présent document vise à introduire le lecteur aux stratégies participatives et de promotion. Elle explique l’hygiène et l’assainissement, les stratégies participatives et de promotion dans le contexte de l’hygiène et de l’assainissement, les raisons pour lesquelles ces stratégies sont si importantes, pourquoi nous en avons besoin et quels sont les facteurs qui influencent son efficacité. Elle inclut une brève histoire sous forme de ligne du temps des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement mettant en lumière les événements les plus importants des quarante dernières années. La PARTIE 1 présente également les facteurs contextuels qui ont influencé l’élaboration des stratégies participatives et de promotion existantes, ainsi que l’importance du contexte lors du choix de la stratégie. Enfin, la PARTIE 1 décrit la méthodologie adoptée dans le cadre du présent document et inclut une description des quatre catégories de stratégies participatives et de promotion, les informations qui sont fournies, ainsi que les raisons de certaines lacunes.

La PARTIE 2 examine en détail les stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement les plus importantes. Chaque approche est décrite séparément et inclut un tableau récapitulatif, une description des caractéristiques, l’utilisation la plus appropriée sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement, l’histoire de son utilisation, ses forces et ses faiblesses, les preuves de son efficacité, ainsi que les références des sources d’information, des boîtes à outils, des guides et de lectures supplémentaires. La PARTIE 2 inclut également les principales approches participatives sur lesquelles se fondent bon nombre de stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement utilisées à l’heure actuelle, ainsi que les infrastructures de programmation les plus courantes utilisées généralement dans le cadre de la mise en œuvre de celles-ci.

La PARTIE 3 contient une révision des programmes nationaux et mondiaux regroupés. Il s’agit d’approches qui ne correspondent pas forcément aux groupes de stratégies participatives et de promotion définis et qui combinent généralement différentes approches. Les cas cités sont considérés comme des programmes importants qui représentent des exemples intéressants de la manière dont les approches peuvent être combinées ou rapprochées. Elles ne représentent pas nécessairement les approches ou les modèles considérés par le WSSCC comme étant la norme ou meilleurs que d’autres cas qui ne sont pas inclus dans le présent document.

Afin de faciliter la compréhension, un glossaire des termes clés est mis en annexe à la fin de ce document.

RÉFÉRENCES:


Partie 1 :
À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT
1.1 QUE SIGNIFIENT « L’HYGIÈNE » ET « L’ASSAINISSEMENT » ?

Les termes « hygiène » et « assainissement » traduisent des réalités différentes selon les personnes. Aux fins de ce document, le terme « assainissement » fait référence à la gestion des excréments humains. Le terme « hygiène » fait référence aux comportements/mesures, dont notamment la gestion des excréments humains, utilisés afin de rompre le cycle de la transmission des infections dans les foyers et la communauté. Alors que la plupart des personnes reconnaissent que l’hygiène signifie le « lavage des mains », les autres implications prêtent parfois à confusion. De fait, les points suivants contribuent dans la mesure du possible à réduire le fardeau des maladies infectieuses au sein de la communauté :

- l’hygiène des mains et l’hygiène personnelle ;
- l’hygiène alimentaire (cuisine, stockage, prévention de la contamination croisée) ;
- la fourniture d’une eau salubre aux « points d’utilisation » ;
- l’hygiène respiratoire ;
- l’évacuation sûre des fèces (tant des animaux que des hommes) ;
- l’hygiène générale (lessive, surfaces, toilettes, baignoires, lavabos) ;
- la gestion des déchets solides, le contrôle des eaux usées et des eaux de pluies.

En théorie, tous les aspects de l’hygiène sont importants. Toutefois, il existe un consensus général selon lequel les programmes visant à promouvoir l’hygiène portent davantage leurs fruits en termes de changement de comportement s’ils se concentrent sur un petit nombre d’activités à la fois. Cela signifie comprendre comment les maladies infectieuses sont transmises et accorder la priorité aux pratiques les plus risquées.

Dans les communautés où les installations pour l’évacuation sûre des fèces est inadéquate, la plupart des maladies diarrhéiques proviennent de fèces infectées. Les agents infectieux sont transmis des fèces aux mains et à la bouche (ce qui peut se produire directement ou indirectement à travers toute autre surface comme, par exemple, les surfaces des toilettes) ou à travers la consommation de nourriture ou d’eau contaminée par des organismes fécaux. La transmission « fécale-orale » est mise en évidence dans le diagramme F du graphique 1. Il est possible de rompre le cycle de la transmission fécale-orale grâce à un assainissement amélioré et de bonnes pratiques d’hygiène. Les excréments d’animaux peuvent également être une source de maladies diarrhéiques, tout comme les aliments contaminés achetés dans un marché ou encore un approvisionnement en eau communautaire contaminée.

Les infections des voies respiratoires telles que les rhumes ou la grippe sont causées par l’aspiration de muqueuses infectées ou en frottant la muqueuse nasale ou les yeux avec des mains infectées par les muqueuses. Les données montrent qu’une bonne hygiène respiratoire (l’évacuation sûre des muqueuses nasales et le lavage des mains) peut réduire les risques d’infections respiratoires. À titre d’exemple, une étude menée par Luby et al. (2005) a établi des liens entre l’hygiène des mains et les infections aiguës des voies respiratoires (IAVR) chez les enfants de moins de cinq ans. Une réduction importante des IAVR a pu être observée lorsque...

---

**GRAPHIQUE 1 – LA TRANSMISSION FÉCALE-ORALE DE GERMES (LE DIAGRAMME F) ET LES PRINCIPALES MANIÈRES DE ROMPRE CE CYCLE**

Lavage des mains → Champs → Mouches → Doigts → Nourriture → Nouvel hôte

Assainissement → Liquides → Eau salubre

les mains des enfants étaient lavées en temps opportun. Le lien entre l'hygiène des mains et les IAVR est un sujet très actuel et a représenté une préoccupation au niveau mondial avec la propagation de syndromes respiratoires aigus sévères (SRAS) en 2003 et, plus récemment, avec la grippe A H1N1 ou grippe porcine. Les campagnes de lutte contre la propagation de ces maladies, en particulier de la grippe porcine, ont montré comment le lien entre le lavage des mains et la propagation des IAVR est utilisé pour encourager les personnes à changer leurs comportements et à adopter de bonnes pratiques d'hygiène.

En ce qui concerne les infections cutanées et oculaires, les mains sont probablement la première voie de propagation des infections. Le trachome est souvent évitable à travers l'hygiène (le lavage du visage rompt le cycle de l'infection). Le contrôle des mouches à travers des latrines hygiéniques est tout aussi important.

Dans les cas de géohelminthes, les mains et les excréments humains sont les principales voies de propagation de toute une variété de géohelminthes qui, même s'ils ne contribuent pas nécessairement à la mortalité, constituent une source de morbidité importante chez les enfants de moins de 15 ans.

Parmi les infections mentionnées ci-dessous, les maladies diarrhéiques sont les plus mortelles, en particulier chez les enfants [voir Prüss-Ustün et al., 2008]. C'est la raison pour laquelle l'objectif principal du secteur WASH est la réduction de leur propagation. L'identification de l'impact (et donc de l'importance) des différentes interventions est une tâche difficile. Toutefois, il est généralement connu que pour réduire les risques de transmission de maladies diarrhéiques, la priorité devrait être accordée à la promotion des trois interventions visant à rompre le cycle de la transmission fécale-orale comme le montre le graphique 1 (Bloomfield, 2007):

- l’évacuation sûre des fèces à travers l’assainissement;
- le lavage des mains en temps opportun;
- un accès adéquat à une eau salubre aux points d’utilisation.

Le présent document se concentre avant tout sur les interventions susmentionnées. Toutefois, il existe d’autres pratiques d’hygiène toutes aussi importantes, telles que l’hygiène alimentaire et la gestion des déchets solides. Les praticiens introduisent généralement ces dernières une fois que les trois premières interventions ont été mises en place. Il est bien entendu que le « classement » des risques peut varier d’une communauté à l’autre. Par exemple, les risques liés à une mauvaise hygiène alimentaire peuvent être plus élevés que ceux liés à une mauvaise qualité des eaux domestiques au sein d’une communauté.

1.2 QUE SIGNIFIENT LES « STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION » EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT?

Le présent document définit les « équipements » en matière d’hygiène et d’assainissement comme
Les toilettes, les tuyaux, les égouts, les robinets, le savon, ainsi que les équipements annexes tels que les équipements de vidange de fosses. Le terme «stratégies participatives et de promotion» est largement répandu dans le secteur et couvre des activités se centrant sur la promotion de l’hygiène et/ou de l’assainissement. D’autres «stratégies participatives et de promotion» incluent l’élaboration de politiques, la formation, le suivi et l’évaluation, c’est-à-dire l’ensemble des éléments qui permettent de mettre en œuvre le programme.

Toutefois, aux fins du présent document, le terme «stratégies participatives et de promotion» en matière d’hygiène et d’assainissement sera limité aux interventions et/ou interactions sociales qui mettent en œuvre un ou plusieurs des points suivants :
- le renforcement de l’autonomie des particuliers, des écoles et/ou des communautés à travers les connaissances ;
- la facilitation d’un changement de comportement ;
- la création d’une demande de services ;
- la facilitation de la mise en place de chaînes d’approvisionnement ;
- l’amélioration de la planification et de la mise en œuvre de projets en matière d’hygiène et d’assainissement.

Les «stratégies participatives et de promotion» se centrent sur le comportement humain et l’interaction. C’est la raison pour laquelle elles portent avant tout sur les questions culturelles et sociales.

1.3 POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN DE «STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION» ?


À l’heure actuelle, les recherches indiquent que la promotion de l’hygiène est une façon de créer une demande pour l’assainissement et donc d’accroître la couverture. La promotion de l’hygiène a non seulement le potentiel d’accroître l’impact des programmes WASH (eau, assainissement et hygiène) sur la santé mais également d’accroître la couverture de l’assainissement. Toutefois, l’accroissement de la fourniture d’équipements d’assainissement n’est pas suffisant. De plus, il existe à présent des preuves indiquant que la promotion de l’hygiène et de l’assainissement est le moyen le plus économique de réduire les maladies diarrhéiques chez les enfants (graphique 2).

**GRAPHIQUE 2 – LE RAPPORT COUT-EFFICACITÉ DES INTERVENTIONS VISANT À ASSURER LA SURVIE DES ENFANTS**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Gains en AVCI pour 1000 dollars dépensés</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maladies diarrhéiques : promotion de l’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>Maladies diarrhéiques : promotion de l’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>Immunodéficience : apport en vitamine A</td>
</tr>
<tr>
<td>Paludisme : moustiquaires imprégnées d’insecticide (deux traitements de perméthrine par an – recommandation de l’OMS)</td>
</tr>
<tr>
<td>Paludisme : traitement préventif intermittent à base de sulfadoxine-pyriméthamine pendant la grossesse</td>
</tr>
<tr>
<td>Haemophilus influenzae de type B, hépatite B, diphtérie, coqueluche et tétanos : vaccin pentavalent</td>
</tr>
<tr>
<td>VIH/sida : thérapie antirétrovirale</td>
</tr>
<tr>
<td>Infections diarrhéiques : thérapie de réhydratation par voie orale</td>
</tr>
</tbody>
</table>

La question est donc de savoir « comment » promouvoir ces interventions.

Même si le fait de décourager de mauvaises pratiques d’hygiène et d’encourager de bonnes pratiques est important, bon nombre de praticiens sont arrivés à la conclusion qu’il ne suffit pas seulement « d’éduquer » les personnes au sujet des bénéfices sur la santé de ces pratiques. Ce n’est pas parce que les personnes connaissent les maladies et leurs causes qu’ils changeront forcément leurs comportements pour mettre fin à leur propagation. En d’autres termes, l’éducation en matière d’hygiène n’est pas un remède miracle. À titre d’exemple, dans les communautés où la défécation à l’air libre est synonyme d’intimité, de commodité et de sûreté, celles-ci n’exprimeront sans doute pas le besoin de changer leurs « mauvaises habitudes » (ces dernières étant considérées d’un point de vue de la santé publique au sens large) [Welle, 2008].

Afin de mettre ce point en évidence, Jenkins et Sudgen (2006) dressent une longue liste des bénéfices en matière d’hygiène et d’assainissement sur la base d’études de cas et de rapports de projets (fondés sur des interviews auprès des ménages, des sondages et des discussions de groupe dans différents environnements). Les conclusions de leurs recherches indiquent qu’une intimité, une commodité et une sûreté pour les femmes (surtout la nuit) et pour les enfants et une dignité accrues, ainsi qu’un statut social plus élevé sont bien plus importants que tout bénéfice en matière de santé ou visant à réduire les maladies. Bon nombre de programmes d’amélioration de l’assainissement en eau, de l’hygiène et de l’assainissement mis en œuvre dans les années 1990 ont inclus une composante d’éducation à l’hygiène. Toutefois, il s’agissait souvent d’une réflexion après coup centrée uniquement sur les bénéfices en matière de santé. Ces programmes s’inscrivaient dans ce qu’on appelait à l’époque une approche « descendante » et se sont généralement avérés inefficaces. C’est la raison pour laquelle ces approches sont considérées à l’heure actuelle comme désuètes et ont pour la plupart été remplacées.

En effet, ces dernières ont été remplacées par des approches « ascendantes » qui se concentrent sur la compréhension de la communauté ciblée et sur l’identification des nombreuses raisons qui poussent les personnes à améliorer l’assainissement et l’hygiène dans leurs foyers. C’est en répondant à ces motivations, à ces préoccupations et à ces contraintes réelles et fortement ancrées que les praticiens sont à même d’aider une communauté à changer de manière durable son comportement en matière d’hygiène et à créer une demande durable d’assainissement.

Pour un aperçu des expériences et des recherches concernant les bénéfices et les stratégies en matière d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement voir :


Pour plus d’informations concernant la promotion du changement de comportement en matière d’hygiène et d’assainissement dans les pays en développement voir :


Il est évident que ces stratégies participatives et de promotion « ascendantes » doivent être élaborées de manière adéquate afin de permettre aux praticiens de faciliter des changements adéquats et ouverts aux différences culturelles qui découlent du genre, de l’ethnicité, des croyances et des coutumes, ainsi qu’aux différentes attitudes des personnes vivant dans un milieu urbain ou rural.

À l’heure actuelle, ces approches représentent une composante essentielle des campagnes visant à améliorer la santé publique et à réduire tout particulièrement la morbidité et la mortalité au niveau mondial liées à l’hygiène et l’assainissement.

**POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LA PROMOTION DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT Voir :**


**Pour une aperçu des expériences et des recherches concernant les bénéfices et les stratégies en matière d’amélioration de l’hygiène et de l’assainissement voir :**


**À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT**

**EN GÉNÉRAL**


**PARTIE 1 – À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT**
Au cours des quarante dernières années, différentes stratégies participatives et de promotion ont été testées et mises à l’essai mais en dépit de la volonté de bien faire, bon nombre se sont avérés être un échec en termes de changement de comportement durable et n’ont eu qu’un impact limité sur l’amélioration de la santé publique. C’est souvent la manière dont ces approches sont mises en œuvre qui est responsable de cet échec. Une planification adéquate et une mise en œuvre consciencieuse sont nécessaires pour qu’une stratégie participative et de promotion en matière d’hygiène ou d’assainissement soit pleinement efficace. Il est essentiel de disposer de politiques claires à suivre, d’un financement solide, d’organismes parrains (publics et/ou privés), ainsi que de personnes formées. De même, ces approches doivent être élaborées de manière adéquate et ciblées de manière appropriée et elles doivent pouvoir être reproduites. Tout cela doit être mis en œuvre consciencieusement afin de s’assurer que l’approche s’adapte au contexte local où elle est mise en place.

La chronologie inclut la première utilisation de chaque approche décrite dans le présent document en plus de la mise en place d’organisations importantes au sein du secteur et d’événements et d’initiatives internationaux importants. Le tableau met en évidence les efforts et les engagements importants qui ont été fournis en vue d’améliorer l’hygiène et l’accès aux services d’assainissement tout au long de cette période. Il décrit également l’éventail d’expériences et d’informations sur lesquelles les praticiens peuvent se baser s’ils connaissent l’histoire du secteur.

Les organisations mentionnées dans cette chronologie ont joué un rôle clé dans l’amélioration de l’hygiène et d’assainissement au cours des trente à quarante dernières années.

Les deux livrets suivants représentent des ressources utiles concernant l’efficacité et la durabilité des interventions de changement de comportement en matière d’hygiène :


### 1.4 LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT SONT-ELLES TOUJOURS EFFICACES ?

Le tableau 1 présente une chronologie des événements importants du secteur de l’assainissement en général, ainsi que des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement.

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANNÉE</th>
<th>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</th>
<th>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1968</td>
<td>Centre international de référence pour l’approvisionnement en eau collective et l’assainissement mis en place par l’OMS et le gouvernement néerlandais (appelé par la suite IRC Centre international de l’eau et de l’assainissement).</td>
<td>OMS et gouvernement néerlandais</td>
</tr>
<tr>
<td>ANNÉE</td>
<td>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</td>
<td>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT</td>
</tr>
<tr>
<td>---------</td>
<td>-------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1970</td>
<td>Création de l’Organisation internationale des services sociaux de Sulabh en Inde.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1971</td>
<td>Création du Centre pour l’eau, le génie et le développement (WEDC) qui fait partie du Département de génie civil et de la construction de l’Université de Loughborough au Royaume-Uni.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1980</td>
<td>Projet d'eau et d’assainissement pour la santé (WASH) lancé par l’USAID.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1981</td>
<td>WaterAid est mis sur pied en tant que fiducie caritative.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1981-1990</td>
<td>Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement.</td>
<td>La décennie est considérée comme fructueuse – la couverture de l'approvisionnement en eau en milieu rural passe de 30% à 50% mais l'accroissement de la population dépasse tous les pronostiques et l'assainissement passe inaperçu.</td>
</tr>
<tr>
<td>1983</td>
<td>Promotion du rôle des femmes dans les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PROWESS) lancée par le PNUD.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANNÉE</td>
<td>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET D'ASSAINISSEMENT</td>
<td>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L'HYGIÈNE ET DE L'ASSAINISSEMENT</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>----------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Organisation</td>
</tr>
<tr>
<td>1989</td>
<td>Approche ASA/PSA mise en place par le WSP de la Banque mondiale à Kumasi City, au Ghana.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1990</td>
<td></td>
<td>Conférence Safe Water 2000 à New Delhi, en Inde.</td>
</tr>
<tr>
<td>ANNÉE</td>
<td>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</td>
<td>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT</td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td>--------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>Lancement de l’étude pilote PHAST dans quatre pays africains par le Programme pour l’eau et l’assainissement du PNUD-Banque mondiale et de l’OMS.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1993</td>
<td>L’IRC et l’OMS mettent en œuvre des études et des ateliers sur l’hygiène, l’assainissement et l’eau dans les écoles et mettent en œuvre le projet « WASH dans les écoles ».</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>Le cadre de l’amélioration de l’hygiène (HIF) est développé par l’USAID suite aux leçons tirées de son Projet de santé environnementale (EHP). L’EHP fait suite au projet WASH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1994</td>
<td>Les premiers Clubs de santé communautaire (CHC) sont mis en place par l’ONG zimbabwéenne AHEAD (Association for Applied Health Education and Development).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1995</td>
<td>L’approche Saniya est développée et mise à l’essai au Burkina Faso par l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres (LSHTM) et l’UNICEF.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1997</td>
<td>Premier Forum mondial de l'eau à Marrakech, au Maroc.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## INTRODUCTION AUX STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT

<table>
<thead>
<tr>
<th>ANNÉE</th>
<th>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</th>
<th>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Organisation</td>
<td>Évènement</td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>L’Assainissement total piloté par la communauté est lancé au Bangladesh à travers la mise en œuvre de l’EPMR (par le VERC [Village Education Resource Centre] avec le soutien de WaterAid).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1999</td>
<td>Le CRSP indien devient la Campagne d’assainissement total (CAT) et s’inscrit dans le cadre d’initiatives de réformes.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2000</td>
<td>Les principes de Bellagio sont adoptés par les membres du WSSCC lors de son 5e Forum mondial à Iguacu, au Brésil.</td>
<td>2e Forum mondial de l’eau à La Haye, aux Pays-Bas.</td>
</tr>
<tr>
<td>2002</td>
<td>Conseil africain des ministres de l’Eau (AMCOW) à Abuja, au Nigéria.</td>
<td>1e Conférence intercontinentale – accord visant à rehausser le profil de l’assainissement et de l’hygiène et à renforcer davantage la cible de l’assainissement des OMD.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

© PHEAST AKE [2003]
<table>
<thead>
<tr>
<th>ANNÉE</th>
<th>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</th>
<th>CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Organisation Événement</td>
<td>Dialogue</td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>Le projet DISHARI est lancé au Bangladesh par la Mission Dhaka.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2004</td>
<td>Le Projet de santé environnementale de l’USAID touche à sa fin.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2005</td>
<td>L’USAID lance le Projet d’amélioration de l’hygiène (HIP).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>Projets d’assainissement total piloté par la communauté et de marketing de l’assainissement (TSSM) lancés en Tanzanie, en Inde et en Indonésie.</td>
<td>2° Conférence du SACOSAN à Islamabad, au Pakistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>Lancement du Projet d’eau salubre par le PATH en Inde dans le cadre du traitement des eaux domestiques et de la bonne conservation de l’eau.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2006</td>
<td>Le programme WASH du BRAC est lancé au Bangladesh.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ANNÉE</td>
<td>CHRONOLOGIE DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2007</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1ʳᵉ Conférence ministérielle de l’Asie de l’Est sur l’assainissement et l’hygiène (EASan) à Beppu City, au Japon.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1ʳᵉ Conférence Latinosan à Cali, en Colombie.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1ʳᵉ Journée mondiale du lavage des mains avec du savon le 15 octobre.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2008</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2ⁿᵈ Conférence AfricaSan sur l’assainissement et l’hygiène à Durban, en Afrique du Sud.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3ⁿᵈ Conférence SACOSAN à New Delhi, en Inde.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2009</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5ⁿᵈ Forum mondial de l’eau à Istanbul, en Turquie.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**CHRONOLOGIE DU SECTEUR DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT**  

<table>
<thead>
<tr>
<th>Organisation</th>
<th>Événement</th>
<th>Dialogue</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1ᵉ Conférence Latinosan à Cali, en Colombie.</td>
<td>Des représentants de 22 pays d’Amérique latine ont adopté la déclaration de Cali.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1ᵉ Journée mondiale du lavage des mains avec du savon le 15 octobre.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2ⁿᵈ Conférence AfricaSan sur l’assainissement et l’hygiène à Durban, en Afrique du Sud.</td>
<td>Adoption de la Déclaration d’EThekwini, un plan d’action visant à aider l’Afrique à retrouver le droit chemin afin d’atteindre les OMD en matière d’assainissement.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3ⁿᵈ Conférence SACOSAN à New Delhi, en Inde.</td>
<td>Les chefs des délégations de huit pays asiatiques ont adopté la Déclaration de Delhi.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

le développement des différentes approches présentées dans les parties 2 et 3. Toutefois, nous sommes conscients que ces approches n’auraient pas pu être mises en œuvre sans les apports importants de particuliers et d’organisations clés au niveau local, en particulier les petites ONG nationales ou locales qui ne sont pas mentionnées dans le présent document.

1.6 CHOISIR UNE STRATÉGIE PARTICIPATIVE ET DE PROMOTION

Les approches en matière de promotion de l’assainissement et de l’hygiène sont fort nombreuses. C’est pourquoi il est parfois difficile pour les programmeurs de choisir l’approche la plus adéquate. Il est essentiel d’accorder une importance capitale au contexte local. Alors que de nombreuses autres dimensions doivent être prises en compte, les suivantes sont sans doute les plus importantes.

En premier lieu, il est nécessaire de répondre à la question la plus cruciale :

Quels comportements et investissements judicieux le programme cherche-t-il à changer ?

Il s’agit d’une question importante qui ne peut être comprise qu’en considérant les comportements en matière d’hygiène et l’utilisation de l’assainissement comme un processus (parfois appelé échelle). En termes d’assainissement, nous supposons que les personnes passent de la défécation à l’air libre à un lieu fixe et, parfois, partagé de défécation, à l’utilisation de toilettes hygiéniques privées et, enfin, à l’utilisation d’un système hygiénique avec un traitement adéquat et la réutilisation ou l’évacuation de tous les déchets. En termes d’hygiène, nous espérons en général observer un changement allant d’aucun comportement clé à la pratique efficace de tous les comportements clés et, enfin, à la mise en place d’un environnement salubre. Ces deux points sont illustrés dans le graphique 3.

En général, ces processus ne sont pas menés parallèlement et il est probable que les communautés et les ménages sautent certains échelons et montent ou descendent sur « l’échelle » selon les circonstances. Le praticien devra choisir avec soin les interventions qui correspondent aux comportements actuels et visent à grimper les échelons de manière durable. L’assainissement total piloté par la communauté (voir la section S1.1) s’avère approprié lorsqu’une communauté pratique la défécation à l’air libre et qu’il est nécessaire de passer à un lieu fixe de défécation. D’autres approches correspondent davantage à une communauté qui utilise déjà des latrines hygiéniques et adopte des comportements clés en matière d’hygiène. Il est donc nécessaire dans ce cas de passer à un environnement hygiénique à tous égards.

L’environnement favorable joue également un rôle clé visant à identifier l’approche la plus appropriée et comment la mettre en œuvre. L’environnement favorable inclut des facteurs politiques, juridiques, institutionnels, financiers et économiques, éducatifs, techniques et sociaux au sein desquels un programme en matière d’hygiène ou d’assainissement (ou tout type de projet de développement) est opérationnel. Il est également important de reconnaître que cet environnement comprend des caractéristiques tant positives (favorables) que négatives (contraignantes).

La plupart des éléments critiques de l’environnement favorable, dont certains seront examinés ci-dessous, devraient être identifiés ou ressortir durant le processus du projet de développement. En théorie, ces éléments devraient être identifiés, du moins en termes génériques, avant le début de la planification et du processus consultatif afin d’éviter tout malentendu.

L’Institut Fédéral Suisse pour la Science Aquatique et la Technologie (Eawag, 2005) laisse entendre

GRAPHIQUE 3 – LA NATURE DYNAMIQUE DU CHANGEMENT DE COMPORTEMENT EN MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT ET D’HYGIÈNE

![Graphique 3](image-url)
qu’afin de développer un « environnement favorable », il est nécessaire de tenir compte des points suivants :

- le niveau de soutien de l’État au projet en termes de soutien politique et de politiques et de stratégies nationales favorables ;
- le cadre législatif, ainsi que les normes et les codes appropriés tant au niveau national que municipal ;
- les dispositions institutionnelles qui correspondent et appuient l’approche du projet ;
- une formation et une communication efficaces visant à assurer les concepts à travers l’acquisition des compétences requises ;
- un crédit et toute autre disposition financière visant à atteindre le niveau requis de participation et d’implication de la communauté ;
- la gestion des informations et des connaissances afin de fournir un accès aux informations pertinentes, au partage des expériences, à la formation et aux ressources documentaires, au développement de nouvelles approches, ainsi qu’à la diffusion des résultats.

Enfin, il est nécessaire d’ajouter à cette liste deux autres facteurs tout aussi importants :

- les facteurs socioculturels : les attentes culturelles affecteront ce qui est considéré comme un niveau suffisant de participation de la communauté, ainsi que les manières de l’accroître. Ces attentes sont dynamiques et les interactions et les interventions mises en œuvre tout au long du projet devront sans doute être alignées sur ces différents points de vues ;
- rural versus urbain : le degré d’Urbanisation, ainsi que la nature des communautés en termes de caractéristiques physiques, économiques et sociales influenceront la portée et le résultat de l’approche en question. Une approche différente sera de mise dans un quartier urbain surpeuplé plutôt que dans un village peu peuplé.

1.7 MÉTHODOLOGIE DU PRÉSENT DOCUMENT

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE VOIR :


Ci-dessous, une publication utile examinant en détail l’élaboration d’une intervention en matière d’hygiène et d’assainissement :


1.7.1 À propos des groupes de stratégies participatives et de promotion

Tout comme nous l’avons expliqué ci-dessus (section 1.1), l’évacuation sûre des fèces à travers l’assainissement fait partie intégrante de l’hygiène. Toutefois, dû à leur importance et à leurs caractéristiques spécifiques, un certain nombre de stratégies participatives et de promotion ont été élaborées en vue de porter davantage sur la promotion de l’assainissement plutôt que sur le changement de comportement en matière d’hygiène. C’est la raison pour laquelle aux fins du présent document les auteurs ont identifié deux groupes différents d’activités dans le cadre des stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement :

- les activités qui se concentrent avant tout sur la promotion de l’hygiène. Celles-ci visent à induire des changements de comportement et peuvent inclure des comportements tels que l’évacuation sûre des fèces à travers l’assainissement ;
- les activités qui se concentrent avant tout sur la promotion de l’assainissement. Celles-ci visent généralement à créer une demande pour l’assainissement de chaînes d’approvisionnement de biens et de services et peuvent également induire un changement de comportement.

Les approches en matière de promotion de l’hygiène peuvent également être divisées en deux groupes principaux : (I) « l’hygiène totale » communautaire et participative (incluant l’évacuation sûre des fèces à travers l’assainissement) et (II) le marketing d’une intervention unique.

De la même manière, les approches modernes en matière de promotion de l’assainissement peuvent être divisées en deux groupes : (I) les approches communautaires et (II) le marketing des biens et des services d’assainissement.

Soulignons que cette définition implique un éventail d’approches qui, pour la plupart, se basent sur des outils courants de planification participative. L’utilisation de ces outils ne se limite pas à l’hygiène et à l’assainissement et sont largement utilisés dans d’autres domaines du développement.

Les approches sont susceptibles de s’inscrire par la suite dans des cadres de programmation...
courants. Ces cadres ont été développés afin d’améliorer la fourniture de projets et de programmes en matière d’hygiène et d’assainissement. Ceux-ci n’imposent pas une approche mais visent à aider les partenaires concernés à atteindre les objectifs du projet.

Par conséquent, aux fins du présent document, vous trouverez ci-dessous les différents groupes utilisés :

**GROUPE P : Les outils de planification participative**

**GROUPE H : Amener un changement de comportement : la promotion de l’hygiène**

**GROUPE S : La création de la demande et des chaînes d’approvisionnement : la promotion de l’assainissement**

**GROUPE F : Les cadres de programmation**

Les relations entre les quatre groupes sont décrites dans le **Figure 4**.

### 1.7.2 Que fournit-on comme information pour chaque stratégie participative et de formation ?

Le **graphique 4** illustre les différentes approches décrites dans le présent document et met en exergue le groupe auquel elle appartient. Des codes de couleur ont été attribués à chaque groupe afin d’aider à la compréhension. De la même manière, les codes de chaque groupe sont utilisés tout au long de ce document.

**LA PARTIE 2** examine en détail chaque stratégie participative et de promotion. En général, nous avons identifié les mêmes catégories d’informations pour chacune d’entre elles. Le **graphique 5** fournit un formulaire vierge explicatif élaboré aux fins de ce document. Le formulaire inclut un tableau récapitulatif (indiquant l’objectif, le groupe cible principal et l’application de chaque approche), une description des caractéristiques principales, l’utilisation la plus appropriée sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement, l’histoire de son utilisation, ses forces et ses faiblesses, ainsi que les preuves de l’efficacité de la stratégie participative et de promotion. Enfin, il dresse une liste des sources d’information, des outils à outils pertinentes, des guides et des références de documents, d’articles et de sites Web d’intérêt.

Les données du tableau récapitulatif de chaque approche ont été extraites et incluses dans le **LA PARTIE 2** du présent document. Le tableau permet au lecteur de différencier les approches et d’identifier les stratégies participatives et de promotion qui présentent des caractéristiques semblables.

**LA PARTIE 3** décrit différents programmes nationaux et mondiaux regroupés. Aux fins de cette section, le formulaire a dû être modifié car il s’agit d’initiatives indépendantes aux caractéristiques uniques. C’est la raison pour laquelle ces approches ne sont pas reprises dans le **tableau 2**.

### 1.7.3 Pourquoi manque-t-il des informations ?

Le présent document ne représente pas une évaluation et n’entend pas établir des comparaisons ou classer les différentes stratégies participatives et de promotion. Il se base sur des informations publiées existantes et sur la littérature « grise ». Les stratégies participatives et de promotion décrites ne disposent pas toutes d’informations. Les tableaux récapitulatifs fournissent l’information disponible la plus rigoureuse. C’est un problème surtout dans le cas de la section des preuves de l’efficacité, incluant les données sur le coût, le temps nécessaire, les forces et les faiblesses. Soulignons qu’il n’existe que très peu de preuves qui font l’objet d’une vérification indépendante pour la plupart des approches décrites.

Notons également que la section des forces et des faiblesses se fonde sur les avis de plusieurs professionnels « experts » du secteur de l’assainissement. Il s’agit de points de vues plutôt que de faits concrets et devraient être considérés comme tels.

Le manque d’évaluations indépendantes crédibles peut donner lieu à certains préjugés. Dans le cas des méthodes qui ont été soumises à une évaluation, il est possible d’examiner en détail les résultats et la durabilité contrairement aux approches qui n’ont pas été soumises à une évaluation indépendante. En outre, le lecteur pourrait conclure faussement que les premières réussissent mieux que les dernières.

### 1.8 APERÇU


Notons que huit des 12 approches des groupes « H » et « S » peuvent être mises en œuvre tant dans des environnements ruraux qu’urbains. Trois d’entre elles doivent être mises en place dans le cadre de programmes ruraux et une seule a été élaborée uniquement dans le cadre des environnements...
urbains. Ceci met en exergue les éléments qui inciteraient le secteur à opter pour l’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène en milieu rural – considéré traditionnellement comme un milieu plus facile et nécessaire un soutien plus important. Les questions complexes concernant l’accroissement actuel et rapide de l’Urbainisation sont de plus en plus préoccupantes. Il est donc nécessaire de trouver de bons exemples, bien documentés et à l’échelle, de programmes urbains qui font face aux problèmes du secteur WASH.

En revanche, trois des cinq cadres de programmation du groupe « F » visent les zones urbaines, ce qui indique que le problème majeur des villes est de savoir comment améliorer la planification et la mise en œuvre de projets – la plupart supposent l’amélioration des systèmes d’assainissement existants et le renforcement des institutions municipales. Bon nombre d’habitants des bidonvilles utilisent à l’heure actuelle des latrines et la couverture est généralement élevée en comparaison avec les ménages ruraux. Toutefois, de nombreuses latrines urbaines sont insalubres – les systèmes d’évacuation s’avèrent souvent insuffisants et se déversent dans des zones inappropriées. Cela pose un défi important pour le secteur et les cadres de programmation doivent être élaborés en conséquence.


Le ciblage précis est un élément important de chaque approche. Par conséquent, le groupe cible est également indiqué dans le tableau 2. Les différentes cibles incluent les enfants, les particuliers, les ménages, la communauté, les écoles et la société. Nous pourrions penser que les approches ciblent plus d’un groupe. Toutefois, force est de constater que deux tiers des approches visent la « communauté », ce qui va de pair avec le courant de pensée actuel au sein du secteur et selon lequel il est essentiel que l’ensemble de la communauté change ses comportements (plutôt qu’une poignée de personnes, un groupe de ménages ou même une institution) afin d’atteindre pleinement les bénéfices d’une hygiène et d’un assainissement améliorés.

Les stratégies participatives et de promotion incluses peuvent être vues comme des approches externes développées par des « experts ». Toutefois, comme les descriptions des stratégies participatives et de promotion le démontrent, chaque approche est façonnée selon le contexte local dont elle dépend fortement, les aspects socioculturels, ainsi que les connaissances autochtones (les approches modernes en matière d’hygiène et d’assainissement sont généralement décrites comme étant fondées sur les personnes). Celles-ci sont renforcées lorsque les connaissances des « experts » s’alignent pleinement sur les connaissances « autochtones ».
À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT

Groupe H1
« Hygiène totale » communautaire et participative
PHAST, CHAST, CSC, WASH dans les écoles, EAE

Groupe H2
Marketing d’une intervention unique
Sanita, PPPMIV et HWTS

Groupe P
Outils de planification participative
EPMR, SARAR, MPA, PAC

Groupe H
Promotion de l’hygiène

Programmes nationaux et mondiaux regroupés
CAT, Sulabh, DISHARI, BRAC, PHA, SNNPR, GSUSP, GSUHBC

Groupe S1
Approches communautaires
ATPC, ATMS

Groupe S2
Marketing des biens et des services d’assainissement
SSSIP, SaniMarts

Groupe S
Promotion de l’assainissement

Groupe F Cadres de programmation
ASA/PSA, Sanitation 21, AECM, CAH, FOAM et SaniFOAM

Légende :
Groupe P: Outils de planification participative
Groupe H: Promotion de l’hygiène
Groupe S: Promotion de l’assainissement
Groupe F: Cadres de programmation
TITRE DE L’APPROCHE – LES TITRES SONT IDENTIFIÉS PAR DES CODES DE COULEUR AFIN D’AIDER À LA COMPRÉHENSION – LES APPROCHES D’UN MÊME « GROUPE » ONT LA MÊME COULEUR.

Une brève description de l’approche incluant les points saillants et les principales caractéristiques.

**Tableau récapitulatif**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Brève définition de l’objectif de l’approche et description de la portée de l’approche.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Identification du groupe cible de l’approche. Le groupe cible peut inclure un ou plusieurs groupes allant des enfants aux particuliers, aux ménages, aux écoles, aux communautés ou à la société.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?**

(a) Où l’approche a été mise en place – environnement rural, urbain ou urbain informel. Ces termes sont expliqués dans le glossaire pour plus de clarté.

(b) Le niveau d’application de l’approche est donné. Trois choix sont proposés – pilote, en expansion ou à l’échelle. Où l’approche a été mise en place. Quatre choix sont donnés – dans un seul pays, dans un ou plusieurs pays, dans plus d’une région et au niveau mondial.

**Description**

Brève description de l’approche ou du cadre mettant en lumière ses caractéristiques et ce qui la distingue des autres approches.

**Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?**

L’ombrage sur les côtés des échelles indique l’utilisation la plus adéquate de la stratégie participative et de promotion. Plus l’ombrage est foncé, plus l’utilisation s’avère adéquate.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Suffisamment explicite</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>Suffisamment explicite</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</td>
<td>Noms des organisations ayant inventé l’approche.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</td>
<td>Liste des organisations qui ont financé l’approche – noms de la banque de développement ou de l’organisme public.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</td>
<td>Liste des pays dans lesquels l’approche a été mise en place jusqu’à présent.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Expérience jusqu’à présent</td>
<td>Description des expériences importantes jusqu’à présent.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Forces et faiblesses**

- Forces et faiblesses

  Cette section inclut un résumé des principales forces et faiblesses de l’approche que les professionnels « experts » des secteurs de l'hygiène et de l’assainissement ont pu observer.

**Preuves de l’efficacité**

| Évaluations internes publiées | Liste des publications des organisations impliquées de près dans la mise en œuvre de l’approche et qui contiennent des évaluations ou des preuves de l’efficacité. |
| Évaluations externes publiées | Liste des publications d’organisations et de particuliers qui ne sont pas impliqués dans la mise en œuvre de l’approche et qui contiennent des évaluations ou des preuves de l’efficacité. |
| Impacts, résultats et durabilité | Cette section décrit les impacts importants, les résultats et les enjeux liés à la durabilité qui sont propres à l’approche et fournissent des preuves de l’efficacité à partir des documents cités ci-dessus. |
| Coût | Le coût de l’approche pour l’organisation de mise en œuvre (et non pour les ménages), incluant le coût total du projet, le coût par communauté, par ménage ou par personne, etc. |
| Ressources humaines | Le niveau de ressources humaines requis afin de mettre en œuvre l’approche. Celles-ci incluent non seulement le personnel sur le terrain mais également les formateurs, les formateurs de formateurs, les enseignants, ainsi que les techniciens et le personnel de soutien. |
| Temps nécessaire pour compléter l’intervention | Il s’agit de la durée d’un projet « type » visant à mettre en œuvre une approche allant du premier contact au retrait des fonds. |

*Note: Pour bon nombre d'approches, il n'existe que très peu de preuves de l'efficacité vérifiées de manière indépendante. Dans ce cas, le terme « données insuffisantes » est indiqué dans le texte.*

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

- Source(s) d’information

  Liste des références utilisées afin de réunir des informations dans le cadre du présent document.

- Boîtes à outils ou guides

  Liste des références des boîtes à outils ou des guides.

- Lectures supplémentaires

  Liste des références de livres, de revues et de sites Web.

*Toute l’information supplémentaire concernant « nom de l’approche » a été fournie par « nom de la personne ».*
### GROUP P: TOOLS OF PARTICIPATIVE PLANNING

<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE</th>
<th>APPROCHE</th>
<th>OBJECTIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P1</td>
<td>Évaluation participative en milieu rural (EPMR)</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>P2</td>
<td>Estime de soi, force d’association, esprit d’initiative, planification de l’action et responsabilité</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>P3</td>
<td>Méthodologie pour l’évaluation participative (MPA)</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>P4</td>
<td>Planification des actions communautaires (CAP)</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**

- X Objectif principal
- O Objectif secondaire

---

**TABLEAU 2 (PARTIE I) – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT**
## GROUPE CIBLE

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
<th>Communauté</th>
<th>Écoles</th>
<th>Société</th>
<th>Rural</th>
<th>Urbain</th>
<th>Urbain informel</th>
<th>Pilote</th>
<th>En expansion</th>
<th>À l’échelle</th>
<th>Dans un seul pays</th>
<th>Dans plus d’un pays</th>
<th>Dans plus d’une région</th>
<th>Au niveau mondial</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rural</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>À l’échelle</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
## TABLEAU 2 (PARTIE II) – TABLEAU RÉCAPITULATIF DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION ÉNONCÉES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT

**GROUPE H : AMENER UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT : LA PROMOTION DE L’HYGIÈNE**

<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE</th>
<th>APPROCHE</th>
<th>OBJECTIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>H1</td>
<td>L’hygiène totale communautaire et participative</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>La transformation participative de l’hygiène et de l’assainissement (PHAST)</td>
<td>O     X     O     O</td>
</tr>
<tr>
<td>H1.1</td>
<td>La formation des enfants à l’hygiène et à l’assainissement (CHAST)</td>
<td>O     X     O</td>
</tr>
<tr>
<td>H1.2</td>
<td>Les clubs de santé communautaires (CSC)</td>
<td>O     X     O     O</td>
</tr>
<tr>
<td>H1.3</td>
<td>WASH dans les écoles</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>H1.4</td>
<td>L’approche enfant à enfant (EAE)</td>
<td>O     X</td>
</tr>
<tr>
<td>H1.5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>H2</td>
<td>Marketing d’une intervention unique</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>H2.1</td>
<td>Saniya</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>H2.2</td>
<td>Partenariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon (PPPHW)</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>H2.3</td>
<td>Traitement et stockage sûr de l’eau dans les ménages (HWTS)</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**

X Objectif principal

O Objectif secondaire
## GROUPE CIBLE

<table>
<thead>
<tr>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
<th>Communauté</th>
<th>Écoles</th>
<th>Société</th>
<th>Rural</th>
<th>Urban</th>
<th>Urban informel</th>
<th>Pilote</th>
<th>En expansion</th>
<th>À l'échelle</th>
<th>Dans un seul pays</th>
<th>Dans plus d'un pays</th>
<th>Dans plus d'une région</th>
<th>Au niveau mondial</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>X</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**PARTIE 1** – À PROPOS DES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT
### GROUPE S: LA CRÉATION DE LA DEMANDE ET DES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT: LA PROMOTION DE L’ASSAINISSEMENT

<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE</th>
<th>APPROCHE</th>
<th>OBJECTIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>S1</td>
<td>Approches communautaires</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S1.1</td>
<td>Assainissement total piloté par la communauté (ATPC)</td>
<td>O  O  X</td>
</tr>
<tr>
<td>S1.2</td>
<td>Assainissement total en milieu scolaire (ATMS)</td>
<td>O  O  X</td>
</tr>
<tr>
<td>S2</td>
<td>Marketing des biens et des services d’assainissement</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>S2.1</td>
<td>Soutien aux petits fournisseurs indépendants (PFI)</td>
<td>O  X</td>
</tr>
<tr>
<td>S2.2</td>
<td>SaniMarts</td>
<td>O  X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**

- **X**: Objectif principal
- **O**: Objectif secondaire
<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE CIBLE</th>
<th>APPLICATION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Société</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>À l'échelle</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'un pays</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'une région</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- X indique une stratégie participative et de promotion en matière d'hygiène et d'assainissement.
- Les cellules vides indiquent des stratégies non utilisées ou n'ayant pas de données disponibles.
## GROUPE F : LES CADRES DE PROGRAMMATION

<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE</th>
<th>APPROCHE</th>
<th>OBJECTIF</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>F1</td>
<td>Approche stratégique en matière d’assainissement/Planification stratégique en matière d’assainissement (ASA/PSA)</td>
<td>Renforcement de l’autonomie des communautés à travers les connaissances</td>
</tr>
<tr>
<td>F2</td>
<td>Assainissement 21</td>
<td>Changement des comportements en matière d’hygiène</td>
</tr>
<tr>
<td>F3</td>
<td>Assainissement environnemental centré sur les ménages (AECM)</td>
<td>Création de la demande d’assainissement</td>
</tr>
<tr>
<td>F4</td>
<td>Cadre d’amélioration de l’hygiène (CAH)</td>
<td>Création des chaînes d’approvisionnement</td>
</tr>
<tr>
<td>F5</td>
<td>FOAM et SANIFOAM</td>
<td>Amélioration de la planification et de la mise en œuvre du projet d’hygiène et d’assainissement</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Notes:**

- **X** Objectif principal
- **O** Objectif secondaire
<table>
<thead>
<tr>
<th>GROUPE CIBLE</th>
<th>APPLICATION</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Société</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>À l'échelle</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'un pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'une région</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rural</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Urban</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Urban informel</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>À l'échelle</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'un pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'une région</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rural</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Urban</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Urban informel</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>À l'échelle</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'un pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'une région</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Rural</th>
<th>X</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Urban</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Urban informel</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>À l'échelle</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un seul pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'un pays</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d'une région</td>
<td>X</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>X</td>
</tr>
</tbody>
</table>
INTRODUCTION AUX STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT
Partie 2: LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION

GROUPE P
Outils de planification participative

Cette section vise à décrire les outils de planification participative qui sont largement utilisés dans le contexte de nombreuses approches en matière d’assainissement et d’hygiène décrites dans la PARTIE 2. Certaines approches, telles que la Méthodologie pour l’évaluation participative (MPA), combinent des outils spécifiques afin de former des approches indépendantes.
L’ÉVALUATION PARTICIPATIVE EN MILIEU RURAL (EPMR)

L’EPMR appartient à la famille des approches et des méthodes qui mettent l’accent sur les connaissances locales et qui permettent aux populations de mettre en œuvre leurs propres évaluations, analyses et plans. L’EPMR vise à renforcer l’autonomie des populations locales à travers la planification et la gestion de projets et de programmes de développement et à les encourager à soutenir leurs propres initiatives et actions. De nombreuses méthodes EPMR impliquent des groupes et des moyens visuels afin de produire, de partager et d’analyser les connaissances. Les méthodes EPMR ont d’autres applications telles que la recherche.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Renforcement de l’autonomie des communautés à travers les connaissances.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>☒ Particuliers ☒ Ménages</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>☒ Écoles ☒ Société</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>☒ Urbain ☒ Urbain informel</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>☐ En expansion ☐ À l’échelle</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>☐ Dans plus d’un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>☐ Au niveau mondial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description


L’EPMR va au-delà des outils qu’il inclut à travers la participation et le renforcement de l’autonomie. En effet, l’EPMR n’entend pas être extractif. Le comportement et les attitudes des facilitateurs sont primordiaux dans le cadre de l’EPMR et sont bien plus importants que les méthodes. La plupart des EPMR se fondent sur des activités de groupe visant à faciliter le partage d’informations, l’analyse et les actions des partenaires. Même si, dans un premier temps, l’EPMR portait sur les zones rurales, son approche et ses méthodes ont été utilisées avec succès dans le cadre d’applications visant les ressources naturelles, l’agriculture, la santé, la pauvreté, l’assainissement et de nombreux autres domaines, dont les environnements urbains et organisationnels.

Au sein d’une communauté, les activités EPMR peuvent être combinées et recourir à une série de méthodes. Les outils EPMR sont constamment réinventés. Vous trouverez ci-dessous quelques uns des outils les plus courants :

- la cartographie et la modélisation sociales et des ressources ;
- l’élaboration de matrices ;
- le classement du bien-être (richesse) ;
- la schématisation de l’établissement du lien causal
- le tri et/ou le classement de cartes ou de symboles.

La facilitation de l’EPMR se veut inclusive et met l’accent sur la participation des personnes marginalisées, comme c’est souvent le cas des femmes, des enfants, ainsi que des groupes de statut inférieur et des minorités.
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

| Année de mise en place | Fin des années 1980, début des années 1990 |
| Année de clôture (s’il y a lieu) | En cours |

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

L’EPMR a été développé par des innovateurs d’ONG de l’Inde et de l’Afrique de l’Est, ainsi que l’Institut international pour l’environnement et le développement (IIED) qui s’est chargé de diffuser l’approche dans de nombreux pays à travers la mise en place de réseaux par l’IIED et l’Institut d’études du développement de l’Université du Sussex, au Royaume-Uni.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

Tous les donateurs et organismes prêteurs importants.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Au niveau mondial

**Expérience jusqu’à présent**

Les avantages des outils EPMR ont été clairement démontrés et ont été mis en œuvre dans de nombreuses situations. Ils jettent les fondements de nombreuses stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement.

**Forces et faiblesses**

**Forces**

L’EPMR encourage la participation de l’ensemble des membres de la communauté et se base sur des outils interactifs et, pour la plupart, visuels en vue de faciliter la participation quelque soit le niveau d’alphabétisation.

L’EPMR démystifie la recherche et les processus de planification en se basant sur les expériences quotidiennes.

L’autonomie des participants est renforcée grâce à leur participation et ceux-ci ont le sentiment que leurs contributions sont valorisées.

L’EPMR est généralement considéré comme une méthode rentable et efficace.

**Faiblesses**

L’approche requiert une formation de facilitateurs et exige des ressources humaines importantes qui s’avèrent être coûteuses.

La participation n’est pas un remède universel et ne se prête pas à toutes les circonstances. Il est également essentiel de ne pas tomber dans la manipulation – consciente ou inconsciente, par exemple, lorsqu’un « communicateur social en participation » a des idées préconçues et mène la discussion. Le processus peut être « formalisé » à travers l’utilisation d’une approche abrupte et autoritaire afin de respecter un délai. Toutefois, les résultats obtenus n’ont pas été convaincants.

Le coût de substitution lié au temps consacré par les membres de la communauté doit également être pris en considération. « Demandez-leur » est un précepte en matière d’EPMR qui vise à demander aux personnes le temps et le lieu le plus approprié pour se réunir. Lorsque les attentes ont été identifiées et qu’aucun résultat tangible n’est atteint, les communautés en sont décues et pourraient souffrir de dégâts à long terme.
**Preuves de l’efficacité**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations internes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Évaluations externes publiées</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Impacts, résultats et durabilité**

Les principes de l’EPMR forment la base de nombreuses stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement et ne sont pas considérés comme un outil indépendant. C’est pourquoi les preuves spécifiques de son efficacité s’inscrivent dans le cadre des preuves de l’efficacité d’approches qui en découlent.

**Coût?**

Le coût varie même si l’approche est généralement considérée comme une méthode rentable et efficace.

**Ressources humaines**

Un certain nombre de facilitateurs qui adoptent des comportements et des attitudes appropriés. On considère que l’approche exige des ressources humaines relativement importantes.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

Dépend de nombreux facteurs et de son objectif.

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source(s) d’information**


**Boîtes à outils ou guides**

Il s’agit d’une liste générale de boîtes à outils EPMR et non spécifiques à l’hygiène et/ou l’assainissement:


**Lectures supplémentaires**


_Toute l’information supplémentaire concernant l’EPMR a été fournie par Robert Chambers et Lyla Mehta de l’IDS au Royaume-Uni._
Le SARAR est une approche participative visant à renforcer l’autonomie et la formation des communautés et qui se base sur les connaissances locales. Cette approche vise à renforcer les compétences des personnes en matière d’évaluation, de priorisation, de planification, de création, d’organisation et d’évaluation. Elle vise également à renforcer les connaissances locales et l’estime de soi.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Renforcement de l’autonomie des communautés à travers les connaissances.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>Particuliers</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>Écoles</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>Urbain</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>Dans plus d’un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>Au niveau mondial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le SARAR est une méthodologie fondée sur l’éducation et la formation à travers la collaboration avec les personnes à différents niveaux afin de renforcer leurs compétences créatives en matière de planification, de résolution de problèmes et d’évaluation. L’objectif de l’approche SARAR n’est pas de faire passer un message en particulier ou d’enseigner une matière mais de provoquer chez les apprenants la pensée originale à travers leurs problèmes et de les aider à développer leurs propres compétences analytiques, créatives et de planification. L’acronyme SARAR signifie cinq qualités et compétences essentielles minimales dans le cadre de la participation à un processus dynamique et autonome :

- l’estime de soi qui se traduit par un sentiment d’amour propre des personnes considérées comme des acteurs importants de développement ;
- la force d’association est la capacité de définir et de fournir des efforts visant à atteindre une vision commune à travers le respect mutuel, la confiance et les efforts communs ;
- l’esprit d’initiative se traduit par la capacité de visualiser des solutions innovantes aux problèmes et ce, contre toute attente, ainsi que par la volonté de relever des défis et de prendre des risques ;
- la planification de l’action combine la pensée critique et la créativité dans le but d’élaborer des plans innovants, efficaces et basés sur les réalités, dans le cadre desquels les participants jouent des rôles utiles et pleinement satisfaisants ;
- la responsabilité vise la continuation des efforts et ce, jusqu’à la réalisation des engagements pris et des bénéfices escomptés.

Le SARAR se fonde sur le principe de promotion et de renforcement de ces cinq qualités chez les personnes à tous les niveaux, en particulier chez les membres de la communauté. Ce processus vise à renforcer les compétences de ces personnes en termes d’autodétermination et de gestion et à améliorer la qualité de la participation de l’ensemble des participants.

Le SARAR peut être mis en place à tous les niveaux du processus de résistance au changement mais il s’avère être particulièrement intéressant lorsque les obstacles sont de plus en plus importants et que la participation des personnes est essentielle afin de les surmonter – et lorsque les personnes ont besoin d’être motivées afin de faire des choix plus durables.
**Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Début des années 1970</td>
<td></td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**


Le SARAR a été utilisé pour la première fois dans le cadre de programmes sur l’eau et l’assainissement en Afrique de l’Est et de l’Ouest, dans les Philippines, en Indonésie (World Education), au Népal, en Inde (ACDIL), au Mexique (Sarar Transformation), au Guatemala et en Bolivie (Project Concern).

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

Le SARAR a été adopté et créé par le PROWWESS/PNUD au début des années 1980 et a été transféré par la suite vers le Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP) du PNUD/Banque mondiale au début des années 1990.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Au niveau mondial

**Expérience jusqu’à présent**


Le SARAR a été institutionnalisé avec succès au sein du programme éducatif en matière d’assainissement et d’hygiène du ministère de la Santé indonésien (Rietbergen-McCracken et Narayan, 1998). En 1999, le SARAR, ainsi que les outils PHAST, se sont convertis en outils de référence pour le programme des travailleurs de la santé du ministère de la Santé salavadorien pour ensuite être mis en place dans d’autres pays d’Amérique latine.

Le SARAR a également été mis en œuvre à grande échelle dans le cadre de la promotion de l’assainissement écologique durable (en Amérique latine, en Afrique subsaharienne, ainsi qu’en Asie centrale, du Sud et de l’Est). À titre d’exemple, le SARAR est utilisé dans le cadre de l’exercice appelé « Processus de résistance au changement » afin d’aider les participants à prendre conscience de leur propre résistance à construire et à utiliser des toilettes écologiques, à surmonter cette résistance et à les promouvoir de manière efficace au sein de leurs communautés (Sawyer, 2003).
**Forces**
Même si le SARAR se centrait davantage sur le milieu rural, il fait preuve de flexibilité en termes d’adaptation des environnements urbains et a été mis en place dans de nombreux secteurs tels que le développement rural, la santé, le VIH/sida (Breslin et Sawyer 1999), la foresterie, ainsi que l’éducation en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène.
Le SARAR vise l’ensemble des communautés. Toutefois, il s’est avéré très utile afin d’accorder une attention spéciale aux groupes de population, tels que les femmes, dont les contributions et les besoins sont difficilement évalués avec des approches de développement traditionnelles.
La formation dans le cadre du SARAR permet de pallier aux nombreux préjugés inconscients des agents de vulgarisation et propres aux sociétés et aux structures gouvernementales paternalistes et de libérer une énergie et une lucidité créatives qui peuvent avoir de nombreux effets sur les particuliers, les groupes et la communauté.
Même si les outils interactifs et fondés sur les processus peuvent sembler puérils pour les non habitués, les participants observent rapidement les impacts positifs d’une plus grande satisfaction, d’une rétroaction immédiate et de l’apprentissage collectif, d’un engagement plus fort et du temps consacré au processus d’apprentissage collectif.

**Faiblesses**
En plus de l’ensemble des techniques participatives, il est essentiel d’éviter la manipulation et d’assurer le respect des coûts de substitution liés au temps consacré par les membres de la communauté.
L’efficacité peut également se voir limitée par une résistance de l’ensemble de la communauté – qui émane généralement des fonctionnaires et décideurs de haut niveau plutôt que de la communauté – à l’utilisation des techniques qualitatives, informelles et visuelles.
La formation de facilitateurs SARAR qualifiés requiert un engagement en termes de développement humain, ainsi qu’un investissement initial que les planificateurs de l’État et les politiciens en quête d’un remède rapide sont peu enclins à entreprendre.

**Preuves de l’efficacité**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations internes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Impacts, résultats et durabilité</td>
<td>Varient d’un projet à l’autre. Là où les données visant à évaluer l’ensemble de l’impact du SARAR sont insuffisantes, le rapport d’évaluation PROWWESS (Harnmeijer, 1994) a indiqué que les apprenants étaient en général fortement affectés par la méthodologie et l’appliquaient souvent à d’autres domaines et secteurs : «Il existe un groupe converti au SARAR qui ‘vit la méthodologie’ et qui va au-delà de l’apprentissage. Pour ces personnes, le SARAR a une infinité d’applications.»</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût</td>
<td>Les coûts spécifiques varient en fonction du pays et du programme. Toutefois, comme dans le cas des approches efficaces de renforcement de l’autonomie des communautés et de changement des comportements, il est nécessaire de prendre des engagements et d’investir dans une formation de formateurs, le développement et la production de matériel et d’ateliers communautaires, ainsi que le suivi (Sawyer, 2009).</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>En général, un atelier SARAR nécessite un ou deux facilitateurs, de préférence de deux à cinq formateurs nationaux expérimentés, ainsi qu’environ 25 participants ou apprenants – si possible accompagnés d’un ou deux artistes locaux (Rietbergen-McCracken et Narayan, 1998).</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Preuves de l’efficacité**

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

En théorie, un programme complet de formation sur le terrain devrait accorder un délai pour :
- deux à trois jours pour « l’atelier de planification préparatoire » avec les principaux formateurs et les artistes ;
- un atelier de formation de 10 à 12 jours ;
- la production de matériel visuel élaboré par un ou plusieurs artistes ;
- des essais sur le terrain de techniques et de matériel ;
- plusieurs visites sur le terrain avec la communauté ;
- un atelier de revue et des activités de suivi.

Les processus communautaires du SARAR exigent un investissement de temps considérable. Le temps consacré n’est pas spécifié.

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source(s) d’information**


**Boîtes à outils ou guides**


**Lectures supplémentaires**


---

*Toute l’information supplémentaire concernant le SARAR a été fournie par Ron Sawyer de Sarar Transformación à Mexico, au Mexique.*
La Méthodologie pour l’évaluation participative (MPA) est une méthode exhaustive d’évaluation sociale qui reconnaît l’importance des approches tenant compte des genres et de la pauvreté.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
<th>Communalité</th>
<th>Écoles</th>
<th>Sociétés</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amélioration de la planification et de</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>la mise en place des projets en matière</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>d’hygiène et d’assainissement.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Groupe cible</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Communalité</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sociétés</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</th>
<th>Rural</th>
<th>Urbain</th>
<th>Urbain informel</th>
<th>Pilote</th>
<th>En expansion</th>
<th>À l’échelle</th>
<th>Dans un pays</th>
<th>Dans plus d’un pays</th>
<th>Dans plus d’une région</th>
<th>Au niveau mondial</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td></td>
<td>x</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>À l’échelle</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le MPA a été développé par le secteur de l’eau et de l’assainissement afin de fournir un cadre d’utilisation des données réunies à partir des techniques participatives dans le cadre d’analyses quantitatives. Le MPA inclut:

- un cadre combinant les analyses en matière d’équité sociale et les analyses de la durabilité de l’approvisionnement en eau géré au niveau local, ainsi que les interventions en matière d’assainissement;
- une série d’indicateurs propres au secteur afin de mesurer et de suivre la durabilité et l’équité des services communautaires en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement et des pratiques des utilisateurs;
- une série d’outils participatifs visant à évaluer les indicateurs en conjoint avec les communautés utilisatrices, les organismes/institutions chargés des projets, ainsi que les décideurs;
- un système d’attribution de points visant à quantifier les données découlant des évaluations participatives et à les classer sur des échelles ordinales et proportionnelles testées et approuvées afin de construire une base de données et d’effectuer des analyses statistiques, des présentations graphiques, ainsi que des analyses comparatives de la durabilité.

Les communautés utilisent les points et les résultats qualitatifs afin d’identifier, d’analyser, d’établir des liens entre leurs problèmes, d’améliorer leurs plans et de lancer de nouveaux projets. Le personnel du projet se fonde sur les points afin d’établir des comparaisons entre les communautés sur base de facteurs communs en vue d’évaluer et d’améliorer les résultats, les méthodes, ainsi que les approches.
Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l'air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

**Année de mise en place** | **Année de clôture (s’il y a lieu)** | **En cours**
--- | --- | ---
1998 | | En cours

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**
Le MPA a été développé par l’Initiative participative d’apprentissage et d’action du Programme pour l’eau et l’assainissement en conjoint avec l’IRC Centre international de l’eau et de l’assainissement dans 15 pays de cinq régions au sein desquelles opère le WSP. Le MPA se fonde sur l’EPMR, le SARAR et le PHAST et combine les différents éléments de ces approches avec des méthodes quantitatives et des outils analytiques.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**
La Banque mondiale, le gouvernement canadien, néerlandais, norvégien et suédois, ainsi que le PNUD pour l’Afrique, dans le cadre du développement.
Le gouvernement australien, canadien, danois, belge, luxembourgeois, suédois, néerlandais et britannique, ainsi que la Banque mondiale et la BAD, dans le cadre la mise en place.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

**Expérience jusqu’à présent**
Dix-huit évaluations ont été menées dans 88 communautés dans 15 pays. Les évaluations soulignent l’importance d’approches régies par la demande et tenant compte des genres et de la pauvreté afin de fournir des résultats positifs en matière de services (Dayal et al., 2000).
En Indonésie, la planification, le suivi et l’évaluation fondés sur le MPA sont utilisés dans l’ensemble des projets nationaux d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural de 2002 à ce jour (Gouvernement d’Indonésie, 2002). Le gouvernement indonésien a adopté le MPA en tant que méthodologie visant à traduire ses Politiques communautaires en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement environnemental en actions (Gouvernement d’Indonésie, 2002). Tous les districts disposent d’une assistance technique du gouvernement national afin de développer leurs propres plans stratégiques à moyen terme sur base du MPA en tant qu’outil de planification communautaire.
Le gouvernement de la République démocratique populaire du Laos a intégré le MPA dans ses programmes d’eau et d’assainissement rural pour la planification participative, le suivi et l’évaluation, incluant l’évaluation du secteur en 2001-2002 dans le cadre de laquelle le MPA a été utilisé afin d’évaluer la durabilité et l’équité des résultats des services fournis par les projets donateurs (Chantaphone et Lahiri, 2003).
Aux Philippines, le MPA a été utilisé afin d’évaluer la durabilité et l’équité de modèles de services d’approvisionnement en eau dans des petites villes (WSP-EAP, 2003a), de projets d’assainissement et d’assainissement urbain (WSP-EAP, 2003b), et de projets d’approvisionnement en eau en milieu rural (WSP-EAP, 2004). Au Vietnam, la Banque mondiale a soutenu l’évaluation d’un programme d’assainissement en milieu urbain sur base du MPA.
En Indonésie, au Cambodge et au Vietnam, le MPA a été utilisé dans le cadre de la recherche visant à éclairer la réforme en matière de politiques d’assainissement rural (WSP-EAP, 2000, 2002a, 2002b; Mukherjee, 2001).
Le MPA est considéré comme un exemple de « bonne pratique » par le Département d’évaluation des opérations de la Banque mondiale (Hopkins et Mukherjee, 2005).
**Forces et faiblesses**

**Forces**

Le MPA est considéré comme un outil efficace de planification et de suivi de la durabilité et de l’équité des services communautaires d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Le MPA semble correspondre davantage aux évaluations participatives des services d’eau et d’assainissement visant à évaluer la durabilité, le ciblage de la pauvreté et l’équité de genre des résultats des projets.

Le MPA permet de quantifier les résultats des évaluations participatives et d’établir des comparaisons entre les groupes communautaires dans le cadre de différents projets, tant au niveau des districts que des provinces. Il permet également de produire des données au niveau de la communauté qui doivent être renforcées et utilisées dans les bases de données au niveau local, provincial et national, ainsi que dans les analyses des politiques.

**Faiblesses**

Tout comme dans le cas de l’EPMR et du SARAR, le MPA requiert une formation de facilitateurs et un investissement considérable en ressources humaines. Sur base de l’utilisation du MPA au Népal, Paudyal et al. (2002) expliquent qu’il est nécessaire de le simplifier et de l’adapter afin de faciliter son utilisation sur le terrain, l’analyse des données et l’interprétation des résultats.

En plus des techniques participatives, il est essentiel d’éviter la manipulation et d’assurer le respect des coûts de substitution liés au temps consacré par les membres de la communauté.

On observe à l’heure actuelle plusieurs obstacles liés à la production de données quantitatives crédibles basées sur des techniques de collecte de données participatives et qualitatives.

**Preuves de l’efficacité**

**Évaluations internes publiées**


**Évaluations externes publiées**

Aucune.

**Impacts, résultats et durabilité**

Données insuffisantes.

**Coût**

Le Département d’évaluation des opérations de la Banque mondiale décrit l’évaluation fondée sur le MPA dans le cadre du projet FLOWS en Indonésie comme étant « extrêmement rentable » – son coût étant de 150 000 dollars en 2001 (Hopkins et Mukherjee, 2005).

**Ressources humaines**

En général, une évaluation durable et complète fondée sur le MPA nécessite deux facilitateurs formés qui consacreront deux à trois jours par communauté de référence afin de mener des séances d’évaluation en groupe avec les hommes, les femmes et les enfants quand cela leur convient, ainsi qu’une réunion d’une journée avec les participants (évaluation institutionnelle) au niveau local. L’utilisation du MPA dans le cadre d’interventions de micro-planification communautaire nécessite des évaluations de chaque communauté du projet et les coûts devraient se centrer sur la mise en œuvre du projet. Les ateliers d’évaluation des politiques fondés sur le MPA avec la participation des décideurs ne durent pas plus d’un jour (Mukherjee, 2009).

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

Voir ci-dessus.
### Sources d'information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

**Source(s) d'information**


**Boîtes à outils ou guides**


**Lectures supplémentaires**


_Toute l'information supplémentaire concernant le MPA a été fournie par Nilanjana Mukherjee, consultante indépendante._
PARTIE 2 : LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION

LA PLANIFICATION DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES (CAP)

La Planification des actions communautaires (CAP) est une technique interdisciplinaire, collaborative et communautaire. Elle vise notamment à créer et à gérer l’ensemble de l’environnement communautaire construit, ainsi que ses équipements sanitaires.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Renforcement de l’autonomie des communautés à travers les connaissances.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td>Rural</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le CAP découle de pratiques de planification communicative développées dans les années 1970. La technique a depuis évolué – et continue à évoluer – à partir d’expériences sur le terrain dans le monde entier. Le CAP fait partie d’un groupe émergent d’approches en matière de « planification communautaire » ou « conception communautaire » qui vise à faciliter la participation des personnes lors de la création et de la gestion de leur environnement construit.

La philosophie sous-jacente du CAP est interdisciplinaire, collaborative et communautaire. On part du principe que les meilleurs environnements sont construits lorsque les communautés locales prennent les rênes et travaillent en étroite collaboration et directement avec un panel de spécialistes. En tant que technique clairement définie, un événement CAP dure de deux à cinq jours et implique un travail de planification de nombreux acteurs qui définissent les étapes à suivre afin d’améliorer le futur d’un quartier. Les résultats de cet atelier se traduisent par un plan de développement qui inclut une liste de problèmes prioritaires, de stratégies et de choix visant à pallier auxdits problèmes, ainsi qu’un plan de travail préliminaire identifiant qui fait quoi, quand et comment. L’approche se fonde sur le lien entre les résultats professionnels et techniques et la communauté. Les ateliers devraient toujours être organisés au sein de la communauté afin d’encourager la participation. La principale différence avec l’approche AECM (F3) est que le CAP vise l’ensemble de l’environnement construit, ainsi que les structures et les services urbains de base.
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privilégié de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1988</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

R. Goethert et N. Hamdi, Institut de technologie du Massachusetts, États-Unis.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**


**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**


**Expérience jusqu’à présent**


**Forces et faiblesses**

**Forces**

Le CAP est une procédure exhaustive de planification de l’action visant à élaborer des plans de développement en vue de l’amélioration des environnements. Le CAP vise la résolution de problèmes dans des délais courts. Le CAP encourage la création d’un consensus entre les différents groupes d’intérêts et le renforcement de l’intégration.

**Faiblesses**

Le CAP s’avère inefficace sans le soutien des institutions locales ou lorsque l’environnement favorable (politiques, règlements, finances…) a un effet négatif. Bon nombre de villes ne jouissent pas d’une autonomie financière et technique visant à soutenir ou à mettre en œuvre le type de prise de décisions suggéré dans le cadre du processus CAP. C’est la raison pour laquelle le CAP ne devrait être pris en compte que dans le cas d’engagements politiques solides visant à fournir des efforts durables et essentiels afin d’avoir un impact positif. En plus des techniques participatives, il est essentiel d’éviter la manipulation et d’assurer le respect des coûts de substitution liés au temps consacré par les membres de la communauté.
Preuves de l’efficacité

**Évaluations internes publiées**

**Évaluations externes publiées**
Aucune.

**Impacts, résultats et durabilité**
Bien que les plans d’action communautaire ne représentent pas des projets d’aménagement approuvés, les autorités municipales sont plus enclines à les soutenir car lesdits plans impliquent de nombreux acteurs et définissent les actions de mise en œuvre. De nombreux donateurs internationaux ont utilisé l’approche CAP dans le cadre de programmes d’amélioration des environnements.

**Coût**
Les coûts de la planification varient en fonction des pays et du niveau de compétences impliquées. Un événement CAP de trois à quatre jours peut coûter près de 2 000 dollars (Lüthi, 2009).

**Ressources humaines**
1. un bon modérateur/facilitateur d’équipe qui soit accepté par la communauté ;
2. un rapporteur qui s’assure que tous les résultats des groupes soient enregistrés de manière structurée ;
3. des experts techniques (en santé, génie, développement social…), autant que nécessaire.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Un événement CAP peut durer de deux à cinq jours et peut prendre différentes formes telles que des activités hebdomadaires, des conférences « Future Search » ou encore des ateliers de micro-planification.

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

Source(s) d’information

Boîtes à outils ou guides

Lectures supplémentaires

*Toute l’information supplémentaire concernant le CAP a été fournie par Christoph Lüthi du SANDEC en Suisse.*

PARTIE 2 : LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION
Partie 2: LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION

GROUPE H
Amener un changement de comportement: la promotion de l’hygiène

D’une façon générale, les approches en matière de promotion de l’hygiène peuvent être divisées en deux catégories. D’une part, les approches holistiques qui visent un changement de comportement complet ou « d’hygiène totale ». D’autre part, les approches qui visent un comportement spécifique en matière d’hygiène.


L’ensemble des approches de cette section vise à encourager la participation des particuliers dans un processus collectif indépendamment de l’âge, du sexe, de la classe sociale ou du niveau de scolarité. Les méthodes participatives sont davantage adaptées à la planification au niveau communautaire et sont élaborées afin de renforcer l’estime de soi et le sens des responsabilités lors des prises de décisions. En général, ces approches s’avèrent être utiles en termes d’encouragement de la participation des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées qui, dans certaines cultures, sont peu enclins ou n’ont pas les capacités d’exprimer leurs points de vue ou ne savent pas lire et/ou écrire.

POUR PLUS D’INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES APPROCHES HOLISTIQUES OU D’HYGIÈNE TOTALE VISANT À PROMOUVOIR L’HYGIÈNE VOIR :


[H1.1] LA TRANSFORMATION PARTICIPATIVE DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT (PHAST)

Le PHAST est une méthodologie d’apprentissage participative qui vise à aider les communautés à améliorer les comportements en matière d’hygiène, à réduire les maladies diarrhéiques et à encourager une gestion communautaire efficace des services d’eau et d’assainissement.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportement en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural ☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>☒</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Description

Le PHAST est avant tout un outil d’aide à la prise de décision qui se fonde sur une approche participative en « sept étapes » visant à faciliter la planification et l’action communautaire. Les sept étapes incluent :
- l’identification des problèmes ;
- l’analyse des problèmes ;
- la planification des solutions ;
- la sélection des options ;
- la planification en vue de nouvelles installations et du changement de comportement ;
- la planification du suivi et de l’évaluation ;
- l’évaluation participative.

Le PHAST repose sur le principe selon lequel, lorsque les communautés prennent conscience de leur propre situation en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène à travers des activités participatives, elles renforcent leur autonomie et élaborent leurs propres plans visant à améliorer cette situation. Les plans adoptés peuvent inclure la construction et la gestion de nouvelles installations physiques, ainsi que des comportements individuels et collectifs plus sûrs.

Le PHAST se base avant tout sur des outils élaborés afin de couvrir les questions de l’eau, de l’assainissement, du VIH/sida et de la santé en général. Ces outils comprennent une série d’images qui illustrent la situation locale. On demande alors aux groupes de personnes de mettre ces problèmes en relation avec la situation locale (mais jamais avec eux) et ce qu’ils devraient mettre en œuvre afin de résoudre les problèmes qu’ils ont identifié.

Lorsque certaines connaissances individuelles sont requises, un processus appelé vote à l’aide d’un tableau à pochettes est utilisé et permet aux participants de présenter et discuter leur vote. Les résultats sont alors discutés en groupe. Toutefois, un particulier ne devra jamais fournir d’explications concernant son choix.

Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évaporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1993</td>
<td></td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)


Le PHAST a été piloté pour la première fois au Botswana, au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et au Zimbabwe afin de tester l’utilisation de méthodes participatives de promotion des comportements en matière d’hygiène, d’amélioration de l’assainissement et de gestion communautaire des installations d’eau et d’assainissement.
Genèse de l’approche

Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)

La Banque mondiale et l’OMS.
Des donateurs bilatéraux tels que le DANIDA, le SIDA, le FINIDA, le NORAD, etc.

Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent

Depuis 1994, le PHAST s’inscrit dans le cadre d’un Programme officiel du ministère de la Santé zimbabwéen, ainsi que dans le cadre de programmes d’assainissement en Ouganda et au Kenya.

Expérience jusqu’à présent

Le PHAST a été mis en œuvre dans de nombreux pays avec plus ou moins de succès. Il n’a pas encore été possible de démontrer l’efficacité du PHAST en termes de changement des comportements en matière d’hygiène ou de réduction des maladies diarrhéiques. Les personnes chargées de la mise en œuvre du PHAST et les bénéficiaires ont été fort critiqués pour le caractère « puéril » des méthodes utilisées : des méthodes trop simples sous-estiment le public ciblé. Les facilitateurs doivent être sensibles à chaque situation et à chaque changement au niveau de l’environnement – sans les adaptations requises au niveau de la communauté où la méthode est mise en place, celle-ci risque d’être jetée aux oubliettes.

Forces et faiblesses

Forces

Le PHAST est extrêmement enrichissant tant pour les membres de la communauté que pour les travailleurs communautaires et ce, grâce notamment à la participation des communautés dans la planification et la mise en place de leurs projets, ainsi qu’aux techniques participatives. Les communautés acquièrent la confiance et la responsabilité nécessaires afin de mettre en place leurs propres projets et d’avoir leur mot à dire sur ce qu’ils veulent ou ne veulent pas.

La participation efficace de la communauté lors du suivi et de l’évaluation est nécessaire afin de s’assurer que les services mis en place répondent aux besoins de la communauté et qu’une rétroaction directe et essentielle soit fournie en vue de modifier les activités selon les besoins.

Les travailleurs communautaires formés en matière de techniques participatives, avec une orientation et une gestion propres, peuvent s’avérer un atout durable pour le programme et la communauté (Banque mondiale, 2008).

L’utilisation d’images et les activités à la troisième personne permettent aux communautés de partager des informations et de planifier de telle sorte que les personnes analphabètes ne soient pas désavantagées et que les individus puissent exprimer leurs sentiments sans avoir à s’exposer.

Faiblesses

Le PHAST requiert une formation des travailleurs en matière de techniques participatives. Cette formation dure en moyenne deux semaines et doit être régulièrement suivie de cours de recyclage.

L’identification et la sélection des travailleurs communautaires est cruciale. En général, il est nécessaire de sélectionner des travailleurs communautaires expérimentés pour la formation. Cette sélection peut toutefois donner lieu à différents problèmes potentiels tels que :

- l’adaptation difficile des travailleurs communautaires expérimentés aux approches participatives ;
- les travailleurs communautaires doivent faire preuve de certains traits de caractère dans le cadre de l’approche PHAST : ils doivent être extravertis et savoir comment la communauté répondra aux outils participatifs afin d’apporter les changements nécessaires lors de la mise en œuvre.

Le PHAST requiert une structure importante de gestion. Celle-ci est réalisable dans le cadre de projets locaux mais pose des problèmes lors du passage à l’échelle.

L’utilisation des outils PHAST exige beaucoup de temps et les communautés bénéficiaires doivent être disponibles afin de compléter les exercices participatifs. Cela imposerait un fardeau si ce point n’a pas été discuté avec les communautés à l’avance.

Ces faiblesses peuvent se traduire par un usage incorrect du PHAST et l’inefficacité de l’approche.
Évaluations internes publiées


Évaluations externes publiées


Impacts, résultats et durabilité

Une évaluation initiale menée par le WSP en 1998 a indiqué que le PHAST fonctionne et est efficace en termes de promotion de comportements durables en matière d’hygiène et d’amélioration de l’assainissement. Toutefois, Malebo et al. (2007) ont souligné qu’en Tanzanie, où le PHAST a été utilisé depuis plus de huit ans, l’approche est un outil efficace en termes de diffusion de messages clés en matière de santé et bien moins efficace en termes de changement de comportements en matière d’hygiène.

En outre, Biran (2008) a indiqué que le PHAST n’a pas été soumis à une évaluation rigoureuse, qu’il se fonde essentiellement sur les compétences des facilitateurs et que le passage à l’échelle présente de nombreux obstacles. Les conditions sur le terrain signifient généralement que le PHAST est mis en œuvre de manière sous-optimale et se traduit par une série d’activités qui se déroulent au niveau de la communauté plutôt que par un processus de changement piloté par la communauté.

Coût

Malebo et al. (2007) estiment que le coût par habitant s’élève à 3,83 dollars en Tanzanie tandis que Sugita (2006) explique que le coût annuel (de quatre programmes utilisant le PHAST en Ouganda) s’élevait à 0,49 dollars par habitant.

Ressources humaines

Sa mise en place requiert de nombreuses ressources en termes d’engagement, de ressources humaines (et de soutien financier). Le coût actuel n’est pas mentionné.

Temps nécessaire pour compléter l’intervention

L’utilisation des outils PHAST exige un temps considérable. Le temps actuel requis n’est pas mentionné.

Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires


Toute l’information supplémentaire concernant le PHAST a été fournie par Anthony Waterkeyn d’Africa AHEAD, au Zimbabwe.
Le CHAST est une approche développée il y a peu afin de promouvoir les bonnes pratiques en matière d’hygiène des enfants des zones rurales de Somalie. Le CHAST se fonde sur l’approche PHAST et met en pratique une série d’exercices et de jeux éducatifs afin d’enseigner aux enfants les liens directs entre l’hygiène personnelle et une bonne santé.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportement en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Groupe cible</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Société</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>À l’échelle</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

Le CHAST part du principe que les pratiques en matière d’hygiène personnelle sont généralement acquises au cours de l’enfance – et il est plus facile de changer les habitudes des enfants que celles des adultes. Étant donné le fait que l’approche PHAST a été élaborée dans un premier temps pour les adultes, celle-ci a été soigneusement révisée et adaptée afin de répondre aux besoins des enfants. Les enfants sont par nature plus curieux et ont soif de connaissances car leurs connaissances et leur expérience sont moins nombreuses, ils ont moins de responsabilités et ont une conception différente du temps et de l’avenir.

L’ approche CHAST tire profit de ces qualités naturelles. Le CHAST encourage les enfants à participer de manière active à des discussions et ouvertes et, si possible, à partager leurs expériences et leurs idées avec leurs pairs.

Lors des exercices CHAST, les enfants sont encouragés à travailler de manière indépendante par deux ou en petits groupes et à présenter leurs idées et résultats au groupe en général. Les outils CHAST s’efforcent avant tout d’être ludiques – incluant des jeux, des exercices et des jeux de rôle qui invitent les enfants à discuter et à vraiment comprendre les problèmes clés liés à la propreté et à l’hygiène personnelles.

Le CHAST est étroitement lié à l’approche PHAST et utilise des méthodes participatives semblables. Les facilitateurs PHAST ne nécessitent qu’une formation minimale visant à comprendre les exigences spécifiques des enfants en matière d’apprentissage et à se familiariser avec les principaux outils et méthodes CHAST.
Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>2002</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</td>
<td>SwissGroup/Cantas Suisse/Luxembourg</td>
<td>Somalie</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</td>
<td>Union européenne et le gouvernement suisse et luxembourgeois.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</td>
<td>Somalie, Kenya, Soudan du Sud.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Expérience jusqu’à présent</td>
<td>« Le CHAST est une bonne approche en termes d’éducation participative en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, incluant le développement de comportements améliorés tant chez les enfants de tous âges que chez leurs parents, par ricochet. Aucune étude n’a été menée à ce jour afin de déterminer la rentabilité, les défis et les coûts en termes de réplication et de passage à l’échelle ». (Beth Karanja, NETWAS, Kenya par courrier électronique).</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Forces et faiblesses**

| Forces | Inconnue à ce jour. Similaire au PHAST. |
| Faiblesses | Inconnue à ce jour. Similaire au PHAST. |

**Preuves de l’efficacité**

| Évaluations internes publiées | Aucune. |
| Évaluations externes publiées | Aucune. |
| Impacts, résultats et durabilité | Données insuffisantes. |
### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coût</th>
<th>Données insuffisantes.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lectures supplémentaires</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Toute l’information supplémentaire concernant le CHAST a été fournie par Beth Karanja, NETWAS, au Kenya.*
[H1.3] **LES CLUBS DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES (CSC)**

Les Clubs de santé communautaires (CSC) sont des organisations sans but lucratif, volontaires et communautaires et mis en place afin de fournir un forum visant à partager des informations et des bonnes pratiques liées à l’amélioration de la santé des familles. La taille et la composition de ces clubs sont très variées, allant de 40 à 200 personnes dont des hommes, des femmes et des enfants de tous les niveaux d’éducation, et sont facilités par un travailleur de la santé formé aux activités participatives de promotion de la santé.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportement en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants ☑ Particuliers ☑ Ménages ☑</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural ☑ Urbain ☑</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays ☑ Dans plus d’un pays ☑</td>
<td>Dans plus d’une région ☑ Au niveau mondial ☑</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

Les Clubs de santé communautaires (CSC) visent à promouvoir une « culture de la santé » là où une vie saine est fortement mise en valeur et à amener un changement de comportement à travers l’influence exercée par les pairs ou le souhait de se conformer. La principale activité se traduit par des réunions régulières afin d’apprendre et de discuter des façons d’améliorer l’hygiène des ménages et de la communauté. Les réunions s’organisent en séances sur base d’un système d’adhésion qui est ouvert à tous les membres de la communauté indépendamment de l’âge, du sexe, du niveau de scolarité ou d’une déficience. Les séances sont facilitées par un travailleur formé de la santé publique ou par un facilitateur formé de la communauté ciblée. Étant donné le fait que les femmes sont davantage concernées par les questions sanitaires, elles suivent généralement une formation de facilitatrices et sont l’âme des CSC.

Les réunions hebdomadaires des CSC peuvent aborder près de 30 sujets différents sur une période de six mois. Chaque séance encourage la participation active de tous les membres inscrits et la mise en pratique des nouvelles connaissances acquises au sein de leurs foyers à travers des pratiques hebdomadaires recommandées ou des devoirs. Ces derniers peuvent inclure de simples modifications telles que le recouvrement des eaux stockées ou l’utilisation d’une louche, ainsi que des défis plus exigeants tels que la construction de latrines ou la protection des sources d’eau communales. Ces changements progressifs sont atteints à travers l’encouragement de dialogues entre les membres des CSC en vue d’induire des changements au niveau des normes et des valeurs liées aux pratiques WASH.

Tous les membres reçoivent une carte de membre qui dresse une liste des sujets couverts et des pratiques recommandées qui devront être mises en place au sein de leurs foyers. Ce point est essentiel car il procure un sentiment d’identité et encourage d’autres personnes à se joindre à eux tout en identifiant des objectifs d’apprentissage, en servant d’outil de suivi pour les directeurs de programme et en empêchant les intrus de cueillir des lauriers non mérités. Des certificats de présence sont remis à chaque membre qui participe à toutes les séances de promotion de la santé et met en œuvre toutes les pratiques recommandées au sein de son foyer. Ces certificats confèrent un statut social élevé et visent à encourager les membres à compléter les étapes de promotion de la santé.

Même si les CSC sont prêts à s’inscrire dans des initiatives de développement plus importantes qui ne sont pas nécessairement liées à la promotion de l’hygiène, ceux-ci représentent une première étape importante visant à renforcer la compréhension et le consensus de la communauté. Les CSC se traduisent de plus en plus par des organisations communautaires (OC) et représentatives qui jouissent d’un leadership de confiance et mis à l’épreuve, gèrent des ressources importantes et mettent en place les systèmes de suivi nécessaires.
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évaporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1994</td>
<td></td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>L’ONG zimbabwéenne Applied Health Education and Development (AHEAD). District de Makoni, au Zimbabwe.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ministère du Développement international (DFID, Royaume-Uni) et DANIDA.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Zimbabwe, Sierra Leone, Guinée-Bissau, Ouganda, Afrique du Sud et Éthiopie.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Expérience jusqu’à présent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>L’approche n’a été utilisée qu’en Afrique mais elle s’est avérée efficace et fonctionne dans le cadre de nombreuses structures et contextes sociaux de zones rurales africaines. Les CSC ont été mis en œuvre de manière efficace dans le cadre de projets WASH « courants » (au Zimbabwe, en Éthiopie et en Afrique du Sud), de camps de personnes déplacées (IDP) (en Ouganda), de pays sortant de conflits (en Sierra Leone), de projets de santé maternelle et infantile (en Guinée-Bissau), et plus récemment dans le cadre d’environnements informels (en Afrique du Sud).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Forces et faiblesses**

**Forces**

Les bénéfices pour les membres des CSC sont divers et incluent un accroissement de l’apprentissage, un statut social plus élevé (en particulier pour les femmes) et des opportunités de participer à des activités rémunératrices liées à une meilleure santé. En outre, les autres membres des familles sont également bénéficiaires à travers les participants. Les CSC renforcent l’autonomie et le statut des femmes au sein de leurs familles et de la communauté. Le succès ne dépend pas nécessairement du niveau d’alphabétisation des participants. Les CSC ont un effet renversant au niveau social – l’hypothèse selon laquelle les CSC renforcent le capital social d’une communauté, un des éléments essentiels du succès des initiatives de développement durables, est actuellement à l’étude. Les CSC s’avèrent efficaces à tous les niveaux de l’échelle de l’hygiène et de l’assainissement car ils se concentrent sur le dialogue communautaire et la création d’une unité commune visant à améliorer les pratiques en matière de santé au sein d’une communauté. L’utilisation du suivi communautaire des progrès vise à encourager le soutien social et à renforcer l’adoption des pratiques recommandées.
### Forces et faiblesses

**Faiblesses**

Dans certains cas, les donateurs imposent une éducation sanitaire d’une durée de six mois car ils préféreraient voir des améliorations au niveau des infrastructures.

Les hommes ne participent pas toujours de manière active, du moins durant les premières étapes de l’adhésion, ce qui met à mal l’adoption des pratiques recommandées et limite leur voix et leur participation au sein des projets de développement communautaire.

La durabilité du projet peut être restreinte dû à l’embauche de membres compétents de la communauté par l’agence de mise en œuvre car la responsabilité liée à l’embauche et à la rémunération des facilitateurs doit être soutenue à long terme.

Le facilitateur décide ou non d’impliquer les jeunes. C’est la raison pour laquelle des projets CSC en milieu scolaire doivent être mis en place en parallèle.

### Preuves de l’efficacité

#### Évaluations internes publiées


#### Évaluations externes publiées


#### Impacts, résultats et durabilité

Deux ans après le lancement, 2400 latrines ont été construites à Makoni et à Tsholotsho au Zimbabwe. La couverture des latrines a atteint 43% en comparaison avec les 2% de la zone de contrôle (Waterkeyn et Cairncross, 2005). Les 57% restants – les membres du Club de Tsholotsho qui ne disposent pas de latrines – pratiquaient l’enfouissement des fèces, une méthode qui auparavant leur était inconnue. D’autres indicateurs substitutifs, tels que le recouvrement des eaux stockées, le lavage des mains avec du savon et l’amélioration des latrines, étaient également très répandus.

**Impacts** : L’hygiène des membres des Clubs différait fortement de celle d’un groupe de contrôle qui incluait 17 pratiques essentielles en matière d’hygiène, dont le lavage des mains. Ceci indiquait que dans le cas où une structure communautaire solide est mise en place et que les normes de la communauté sont modifiées, les comportements en matière d’assainissement et d’hygiène ont tendance à s’améliorer (Waterkeyn et Cairncross, 2005). Waterkeyn (2009) explique également qu’aucun cas de choléra n’a été rapporté dans le district zimbabwéen de Makoni (où les CSC sont actifs depuis 1994) lors de la poussée épidémique de choléra.

**Durabilité** : Une fois que les CSC fondés sur la promotion de la santé se convertissent en OC, celles-ci nécessitent un niveau initial de soutien et de mentorat. Toutefois, au fil du temps, elles peuvent devenir entièrement indépendantes de tout suivi ou aide extérieure. Les CSC du district zimbabwéen de Makoni fournissent d’autres preuves de la durabilité des pratiques adoptées par les membres, ainsi que des initiatives de développement qu’ils ont mis en œuvre, incluant la création d’un centre communautaire pour les réunions et la vente de biens élaborés par les membres et visant à aider les membres vulnérables de la population (Waterkeyn, 2009).

#### Coût

Le coût calculé est de 0,52 dollars par personne par an (Sidibe et Curtis, 2002). Une fois que les Clubs de santé communautaires ont été mis en place, ils peuvent continuer à dépendre des dépenses nominales avec un minimum de suivi. Ainsi, le coût par habitant diminue au fil du temps (AHEAD Afrique, sans date).
**Introduction aux stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement**

**Preuves de l’efficacité**

**Ressources humaines**

Varie d’un projet à l’autre et de la méthode de mise en œuvre. Dans le cas des agents de vulgarisation formés du ministère de la Santé, comme dans le cas du Zimbabwe (Agents d’hygiène de l’environnement), ces derniers mènent les séances sur l’hygiène et suivent les progrès des membres inscrits. Dans le cas d’une approche « communautaire », les facilitateurs compétents de chaque communauté ciblée sont chargés de la mise en œuvre et du suivi.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

Au moins six mois sont nécessaires afin de compléter la phase de promotion de l’hygiène. Toutefois, les expériences ont démontré que l’obtention de diplômes et l’adhésion des membres d’une communauté ou d’une zone ciblée peut durer jusqu’à quatre ans (Waterkeyn et Cairncross, 2005).

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source(s) d’information**


**Boîtes à outils ou guides**


**Lectures supplémentaires**


Toute l’information supplémentaire concernant les CSC a été fournie par Anthony Waterkeyn et Jason Rosenfeld, AHEAD Afrique, au Zimbabwe.
WASH DANS LES ÉCOLES

L’eau, l’assainissement et l’hygiène (WASH) dans les écoles (appelée à l’origine l’assainissement en milieu scolaire et l’éducation à l’hygiène [SSHE]) vise à fournir aux enfants un environnement d’apprentissage sain et efficace et à changer les comportements en matière d’hygiène des écoliers. L’approche reconnaît et se fonde sur les aptitudes des enfants à agir en tant qu’agents de changement au sein d’une communauté.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportement en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>Dans plus d’un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>Au niveau mondial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

WASH dans les écoles est une approche holistique qui englobe tant la fourniture d’équipement que les stratégies participatives et de promotion nécessaires pour amener des changements de comportement en matière d’hygiène des élèves et, à travers ces derniers, de l’ensemble de la communauté. Les équipements sont définis comme « un paquet complet de conditions et d’installations sanitaires disponible au sein de l’environnement scolaire ». Les stratégies participatives et de promotion sont définies comme « les activités visant à promouvoir des conditions au sein des écoles et l’adoption de pratiques par le personnel scolaire et les enfants afin d’aider à prévenir les maladies liées à l’eau et à l’assainissement ». L’approche reconnaît qu’un écolier qui comprend les avantages de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement est un messager qui transmet ces messages bien au-delà des limites de l’école et un agent d’amélioration durable non seulement de sa santé ou de son bien-être mais également de celle de sa famille et de l’ensemble de la communauté.

Les interventions en matière d’assainissement en milieu scolaire et d’éducation à l’hygiène dépendent du contexte. Un programme WASH dans les écoles efficace inclut généralement les activités suivantes :
- une formation de formateurs ou une orientation de la communauté et des groupes de parents, tels que le comité d’administration des écoles, les associations parents-enseignants, ainsi que les groupes d’entraide ;
- les parents (riches ou pauvres, les enseignants et les groupes communautaires se mettent d’accord sur les technologies, l’élaboration et la rémunération sur base d’outils participatifs ;
- une enquête de référence ou une étude portant sur l’école ;
- la préparation des plans en matière d’eau et d’assainissement (WATSAN) et de la contribution de la communauté ;
- la formation des enseignants en chef à travers la fourniture de plans de leçon et de matériel ;
- l’enseignement en salle de classe, par exemple, une heure par semaine ;
- des clubs scolaires d’enfants actifs au sein des écoles, des foyers et de la communauté ;
- la construction de points d’eau, de toilettes et d’urinoirs et d’installations de lavage des mains et de stockage de l’eau ;
- l’utilisation et le maintien continus des installations et le suivi dans les écoles.
Description

Lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ont été mises en place, un programme WASH dans les écoles efficace présente les caractéristiques importantes suivantes :
- un environnement scolaire physique sain ;
- des enfants actifs et organisés ;
- la participation de la communauté et des parents au programme ;
- un personnel scolaire formé et engagé (actif) ;
- une éducation à l’hygiène amenant un changement de comportement en matière de santé ;
- la construction d’installations ;
- l’utilisation correcte et le maintien des installations d’eau et d’assainissement ;
- des liens forts avec les foyers et la communauté.

Certains pays ont lancé des programmes «Écoles amies du WASH» qui ont identifié des normes qui devront être respectées par les écoles. Ces programmes disposent également de comités d’évaluation officiels qui déterminent si une école est prête à recevoir le label tant convoité.

Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1998</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)

Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent
Plusieurs pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Expérience jusqu’à présent
La mise en place d’un partenariat efficace de diverses parties prenantes est essentielle au succès du programme WASH dans les écoles. À titre d’exemple, le ministère de l’Éducation de chaque pays se charge des écoles dans le cadre de son système d’éducation publique. Toutefois, les installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement dépendent d’un autre ministère. C’est la raison pour laquelle un plaidoyer de haut niveau est généralement nécessaire au même titre que la coordination et la collaboration entre le ministère de l’Éducation et les autres partenaires. La coopération entre les différents secteurs est essentielle au succès du programme WASH dans les écoles. Une coordination et une collaboration inadéquates sont responsables de nombreux échecs (IRC/UNICEF, 2007).
**Forces et faiblesses**

**Forces**
Le programme se fonde sur des réseaux existants dans les écoles de chaque pays, ainsi que sur la participation des enfants, des enseignants et des parents afin d’amener un changement de comportement.
Le programme a un impact direct sur les écoliers, en particulier les filles, et un impact indirect sur l’ensemble de la communauté.

**Faiblesses**
Il s’agit d’une approche moyennement coûteuse. Les enseignants nécessitent une formation en matière de promotion de l’hygiène et de l’assainissement, ainsi que du matériel de formation. Le programme inclut également la fourniture d’équipements – qui peuvent inclure de nouvelles toilettes ou de nouvelles installations de lavage des mains. Il est évident que les dépenses augmenteront car les coûts de l’approche incluront la construction de matériel, la main d’œuvre et la gestion de la construction. Si l’équipement est déjà en place, il est évident que les coûts diminueront sensiblement.

**Preuves de l’efficacité**

Évaluations internes publiées

Évaluations externes publiées
Aucune.

Impacts, résultats et durabilité
Bolt et al. (2006) indiquent que l’étude menée dans six pays sur l’assainissement en milieu scolaire par l’UNICEF a démontré que dans l’ensemble des cas les écoles du projet affichaient de meilleurs résultats que les écoles de contrôle et ce, à tous points de vue.
Les impacts considérables décrits par Shordt et al. (2008) se traduisent par des classes où davantage de filles se lavent les mains et des toilettes plus fréquentées. Les personnes, en général les mères des communautés de l’intervention avaient deux fois plus de probabilités d’avoir du savon dans les toilettes que dans les communautés de contrôle (68% contre 34%). Toutefois, le savon était peu utilisé pour le lavage des mains dans les écoles – au Kenya et au Kerala, seul deux pour cent des enfants utilisaient du savon pour se laver les mains.

Coût
Dans l’étude pilote de l’UNICEF (1999-2003) menée dans six pays, le coût du programme WASH s’élevait de 1 400 à 16 000 dollars par école et de 2,4 à 16 dollars par enfant sur une période de cinq ans (IRC, 2007).

Ressources humaines
Requiert une formation des enseignants au sein de chaque école afin d’être efficace.

Temps nécessaire pour compléter l’intervention
Données insuffisantes.
**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

### Source(s) d'information


### Boîtes à outils ou guides


### Lectures supplémentaires


_Toute l'information supplémentaire concernant le WASH dans les écoles a été fournie par Marielle Snel, IRC, Pays-Bas et Merri Weinger; Sandra Callier et Sarah Fry du HIP/USAID._
L’APPROCHE ENFANT À ENFANT (EAE)

L’approche enfant à enfant se fonde sur les droits et la participation des enfants à la promotion de la santé et du développement. Le développement personnel, physique, social, émotionnel, moral et intellectuel des enfants est amélioré à travers des activités enfant à enfant. L’approche se traduit par un processus éducatif qui vise à mettre en relation l’apprentissage des enfants avec des actions visant à promouvoir la santé, le bien-être et le développement des enfants, de leurs familles et de leurs communautés [Publicité de l’approche enfant à enfant [2004]].

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportement en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

L’approche enfant à enfant (EAE) est ancrée dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il s’agit d’une manière pratique de mettre en œuvre de manière efficace les droits des enfants et de répondre au droit des enfants à la survie, à la protection, au développement et à la participation. Les principes directeurs de la Convention en matière d’inclusion, de non discrimination et de l’intérêt supérieur de l’enfant jettent les bases de l’approche enfant à enfant qui stipule que « la participation à la santé et à l’éducation est un droit et une responsabilité de l’enfant ».

Les idées et les activités enfant à enfant se traduisent par une approche en matière d’éducation sanitaire. Celles-ci ne constituent pas un programme alternatif. Il serait plus exact et bénéfique de considérer les activités enfant à enfant comme des éléments qui sont susceptibles de s’inscrire dans des programmes d’éducation sanitaire plus généraux qui en sont encore au stade de la planification ou qui sont déjà été mis en place. Les traits distinctifs de l’approche enfant à enfant se traduisent par la participation directe des enfants au processus d’éducation et de promotion de l’assainissement, ainsi que par la nature de leur participation. Les programmes les plus efficaces sont ceux qui impliquent les enfants dans la prise de décisions, plutôt que de les utiliser comme de simples communicateurs qui transmettent des messages aux adultes, et utilisent les groupes d’activités qui font partie intégrante de l’approche enfant à enfant. Là où les activités enfant à enfant ont été mises en place, les enfants ont plus de probabilités de promouvoir une meilleure santé :

- pour les jeunes enfants ;
- les enfants du même âge ;
- au sein de leurs familles et des communautés.

L’approche enfant à enfant établit des liens entre l’apprentissage des enfants (dans ou en dehors de l’école) et leurs vies (tant au sein des ménages que de la communauté) afin de traduire les connaissances en comportements et en actions.

La matrice enfant à enfant montre comment un ou plusieurs enfants peuvent participer à la santé et au développement.

Un enfant ou un groupe d’enfants :
- partagent les connaissances avec un ou plusieurs jeunes enfants
- enseignent les compétences à un ou plusieurs enfants du même âge
- expliquent par un exemple à une ou plusieurs familles
- travaillent en collaboration avec la communauté

Source: Child to Child website.
**Intervention aux stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement**

**Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/pré de défection</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

- **Année de mise en place** : 1987
- **Année de clôture (s’il y a lieu)** : En cours
- **Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)** : Le Child-to-Child Trust est financé par de nombreux gouvernements et d’importants organismes internationaux tels que l’UNICEF, l’OMS et l’UNESCO, ainsi que par de nombreuses autres organisations non gouvernementales dont Save the Children, PLAN International, la Fondation Aga Khan, Concern Worldwide, WaterAid, USAID, Water for People, GOAL Irlande, Comic Relief. L’approche s’inscrit dans le cadre des programmes de ces gouvernements, organismes et organisations.
- **Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent** : Mise en place dans plus de 70 pays.
- **Expérience jusqu’à présent** : L’approche enfant à enfant est mise en œuvre depuis 1978. Les programmes de promotion de l’éducation et de la santé et de développement communautaire qui se fondent sur cette approche sont actifs dans plus de 70 pays. Depuis leur création, les approches enfant à enfant ont contribué à des activités sanitaires importantes en matière d’hygiène, d’eau, d’assainissement et de prévention des maladies. Récemment, plusieurs domaines spécifiques où l’approche semble avoir un impact important et durable ont également été identifiés :
  - l’éducation et la promotion de l’assainissement dans les écoles ;
  - le développement du jeune enfant ;
  - les enfants dans les communautés touchées par le VIH/sida ;
  - la santé reproductive et sexuelle des adolescents ;
  - l’éducation inclusive ;
  - les enfants qui se retrouvent dans des circonstances difficiles.

**Forces et faiblesses**

**Forces**
L’approche vise à faciliter la compréhension des enfants sur les problèmes de développement et les questions portant sur l’importance de comportements sains. L’approche encourage les enfants à s’approprier et à identifier les priorités en matière de santé et de développement personnel et communautaire. L’approche développe les compétences des enfants en matière de prise de décisions et de résolution de problèmes afin de prendre des actions visant à identifier les priorités. L’approche reconnaît les capacités des enfants en tant qu’agents de changement nécessitant un soutien propice à la facilitation plutôt que la domination des adultes (Publicité de l’approche enfant à enfant [2004]).

**Faiblesses**
Pridmore et Stephens (2000) identifient les faiblesses suivantes :
- la diffusion du mouvement dépend fortement du charisme et de la personnalité de ses fondateurs ;
- les approches pourraient aboutir à l’exploitation des enfants plutôt qu’au renforcement de leur autonomie ;
- les méthodes d’enseignement et d’apprentissage se fondent sur les enseignants et requièrent une formation afin d’être mise en œuvre de manière efficace.

**Preuves de l’efficacité**

**Évaluations internes publiées**

**Évaluations externes publiées**

**Impacts, résultats et durabilité**
Pridmore et Stephens (2000) expliquent que l’approche n’est pas clairement définie et laisse la place à un débat ouvert sur la définition de l’EAE. En général, l’EAE se définit comme un enfant qui explique la santé à un autre enfant. Toutefois, les auteurs soulignent le besoin «d’encourager et de faciliter l’utilisation des idées et des méthodes EAE au sein des programmes existants et n’appartenant pas à l’approche EAE».

Les preuves de l’efficacité de l’approche EAE sont peu nombreuses et «il est essentiel de mener davantage de recherches afin d’évaluer l’efficacité de l’approche». (Pridmore et Stephens, 2000)

Carnegie et Khamis (2002) ont indiqué que «l’estime de soi et les connaissances en matière de santé des enseignants se sont accrues et que les liens entre parents et écoles se sont renforcés».

**Coût**
Données insuffisantes. Étant donné que l’approche s’inscrit généralement dans le cadre d’autres programmes, il est difficile d’évaluer les coûts.

**Ressources humaines**
Requiert une formation des enseignants.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Données insuffisantes.
## Sources d'information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

### Source(s) d'information

<table>
<thead>
<tr>
<th>Source(s) d'information</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
</table>

### Boîtes à outils ou guides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Boîtes à outils ou guides</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
</table>
Ce sous-groupe d’approches inclut des interventions indépendantes. Chacune d’entre elles se concentre sur un nombre restreint de comportements spécifiques en matière d’hygiène. Ces approches transmettent un message unique et aisément compris qui pourrait amorcer un changement global des comportements tant des particuliers que de la communauté – ce n’est toutefois pas leur principal objectif.

Les deux premières approches décrites dans la présente section se concentrent sur le lavage des mains et la troisième sur le traitement des eaux domestiques et la bonne conservation de l’eau. Ces approches sont considérées comme les seules interventions en matière de marketing social et font office de pionnières visant à atteindre un changement de comportement en matière d’hygiène dans les pays en développement où le marketing social se définit comme « l’utilisation de techniques de marketing commercial afin de promouvoir l’adoption de comportements en vue d’améliorer la santé ou le bien-être du public cible ou de l’ensemble de la société » (Weinrich, 1999). Le marketing fait l’objet d’une analyse dans le Groupe S2 Marketing des biens et des services d’assainissement, ainsi que dans les références mentionnées ci-dessous.

Il existe également un certain nombre d’études sur le terrain, de projets et de révisions qui examinent et ont examiné l’impact d’autres interventions uniques. Pour plus d’informations concernant les approches, voir les références de l’encadré sur la droite.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LE MARKETING SOCIAL VOIR :


Pour des rapports d’études sur les changements de comportement suite aux différentes interventions voir :


Pour une révision récente de différents programmes de lavage des mains voir :

L'approche Saniya se concentre sur la promotion d’un nombre restreint de pratiques en matière d’hygiène sur base de la motivation existante des communautés locales en termes d’hygiène. L’approche utilise les moyens de communication locaux afin d’atteindre les groupes cibles. Le Saniya vise également à réduire les maladies diarrhéiques chez les enfants. En outre, elle se concentre sur l’évacuation sûre des excrément d’enfants et le lavage des mains avec du savon après contact avec les matières fécales.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportements en matière d'hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Société</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain informel</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>À l’échelle</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>![x]</td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td>![x]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

L’approche Saniya soutient qu’un programme efficace de promotion de l’hygiène doit se baser sur les connaissances, les actions et les attentes des personnes. La recherche formatrice vise à répondre à ces questions et à développer des messages dans le cadre d’une campagne de communication en matière d’hygiène. La campagne se fonde sur l’utilisation des radios, des groupes de théâtre, de présentations faites en présence de la communauté et réalisées par le personnel sanitaire, l’éducation dans les écoles, ainsi que les visites en personne dans les foyers afin de transmettre ces messages.

### Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

**Échelle de l’hygiène**

- Maintien d’un environnement pleinement hygiénique
- Pratique efficace de tous les comportements clés
- Pratique de quelques comportements clés
- Aucun comportement clé en matière d’hygiène

**Échelle de l’assainissement**

- Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation
- Toilette hygiénique et privée
- Lieu fixe partagé/privé de défécation
- Défécation à l’air libre
**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>1995</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>1998</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**


**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

UNICEF

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Burkina Faso

**Expérience jusqu’à présent**

L’approche n’a été mise en œuvre que dans un seul pays. Il est donc difficile d’évaluer son impact à plus grande échelle. Elle a toutefois jeté les fondements et joué le rôle de plan-directeur pour d’autres approches en matière de lavage des mains avec du savon (voir approche H2.2 – Partenariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon).

**Forces et faiblesses**

**Forces**

Le fait que l’approche se concentre sur un nombre restreint de pratiques vise à réduire le nombre de messages de promotion et accroît les probabilités que les bénéficiaires retiennent les messages et changent leurs comportements.

La recherche formative est flexible et peut être facilement adaptée aux différentes questions posées dans le cadre de la recherche. Elle fournit des solutions à partir de l’interaction avec la communauté et est relativement efficiente en termes de temps.

La campagne de communication se base sur l’information fournie par les bénéficiaires et les messages développés reflètent leurs priorités et leur raison d’être. Cette approche participative vise un ou plusieurs groupes cibles spécifiques.

**Faiblesses**

La recherche formative requiert des chercheurs sur le terrain hautement formés et expérimentés capables de faciliter des discussions délicates sur les motivations qui déterminent les comportements des personnes. Il peut s’avérer difficile de trouver de tels chercheurs et une formation supplémentaire sera donc nécessaire afin de renforcer certaines compétences en matière de recherche.

L’approche se fonde sur différents types de promotion allant des moyens de communication de masse tels que la radio aux visites en personne dans les foyers. Le suivi de ces activités fait partie intégrante du programme qui nécessite des ressources adéquates.

**Preuves de l’efficacité**

**Évaluations internes publiées**


**Évaluations externes publiées**

Aucune.
**Preuves de l’efficacité**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Impacts, résultats et durabilité</th>
<th>Sidibe and Curtis (2002) ont réuni des preuves indiquant que le programme donnait lieu à une augmentation du nombre de mères pratiquant le lavage des mains après avoir manipulé des excréments d’enfants, passant de 13% avant l’intervention à 31%. Toutefois, alors que certaines activités semblent durables, d’autres ont rencontré des difficultés au niveau motivationnel.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Coût</td>
<td>Le coût de l’intervention était de 0,3 dollars par personne et par an (Sidibe et Curtis, 2002). Borghi et al. (2002) ont conclu que l’utilisation de l’approche Saniya dans le cadre de la promotion de l’hygiène a réduit la fréquence des diarrhées chez les enfants au Burkina Faso à moins de 1% du budget du ministère de la Santé et à moins de 2% du budget des ménages et peut être reproduite à grande échelle à un coût inférieur.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Requiert des chercheurs sur le terrain hautement formés et expérimentés capables de faciliter des discussions délicates sur les motivations qui déterminent les comportements des individus.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Le projet Saniya a duré trois ans.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE POUR LE LAVAGE DES MAINS AVEC DU SAVON (PPPHW)**

Le Partenariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon promeut le lavage des mains avec du savon afin de réduire les diarrhées. L’approche combine l’expertise en marketing et les consommateurs qui sont le point de mire de l’industrie du savon grâce à la force et aux ressources institutionnelles des gouvernements en vue de construire un partenariat qui bénéficiera à l’ensemble de la communauté.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportements en matière d’hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>Particuliers</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>Écoles</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>Urbain</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>Dans plus d’un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>Au niveau mondial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Description**

Le PPPHW vise à mettre en œuvre à grande échelle des interventions en matière de lavage des mains. L’approche cible la population la plus à risque (les mères, les enfants et les plus démunis).

Le PPPHW favorise la collaboration entre le secteur privé et le secteur public (et d’autres partenaires) afin de développer des programmes de promotion du lavage des mains. Les partenaires apportent une série de compétences et d’expériences différentes qui contribuent à l’ensemble de l’approche afin de :
- gouvernements : considérer le lavage des mains comme une mesure prioritaire visant à prévenir des maladies et à transmettre des messages à travers des structures et des programmes au niveau national, régional et local ;
- secteur privé : partager les connaissances, encourager l’expansion de leurs marchés et améliorer le marketing du savon ;
- organisations donatrices et ONG : mettre en pratique les expériences et les leçons apprises au niveau international, coordonner l’aide technique et inscrire le lavage des mains dans le cadre de leurs programmes.

Ensemble, les pays partenaires mettent en œuvre des programmes de lavage des mains en trois étapes :
- identifier les besoins et les attentes des particuliers et des communautés à travers une étude de consommation ;
- appliquer l’étude aux programmes de promotion d’avant-garde sur base d’une série de moyens de communication existants, traditionnels, de masse et interpersonnels ;
- le suivi, la mesure et l’amélioration des campagnes de lavage des mains.

Le PPPHW peut être mis en place dans n’importe quelle zone administrative (une région, un pays, un district ou une ville). À titre d’exemple, le projet pilote Saniya (voir H2.1) a été mis en place dans une seule ville tandis que le Programme de lavage des mains de l’Amérique centrale pour la prévention des maladies diarrhéiques a été mis en œuvre dans cinq pays par le BASICS. Le Partenariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon a été mis sur pied afin de coordonner les initiatives en matière de lavage des mains. Son Secrétariat est coordonné par l’Académie du développement éducatif (AED) qui collabore avec un certain nombre de partenaires clés dont le Programme pour l’eau et l’assainissement, l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres, les Centres pour le contrôle et la prévention de maladies, Unilever, Colgate-Palmolive, l’USAID, l’UNICEF et le WSSCC.
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Échelle de l’hygiène**

**Échelle de l’assainissement**

---

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>2001</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

Le PPPHW se fonde sur le Sanija ([voir H2.1](#)) et sur le Programme de lavage des mains de l’Amérique centrale pour la prévention des maladies diarrhéiques mis en œuvre par le BASICS et décrit dans Saadé et al., 2001.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

Le Partenariat pour l’eau Banque-Pays-Bas (BNWP), l’USAID, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Fonds japonais de développement social, le Programme pour l’eau et l’assainissement, ainsi que le secteur privé.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Amérique latine et centrale : Colombie, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou. 
Cette liste n’est pas exhaustive.

**Expérience jusqu’à présent**

En général, le programme initial, mis en œuvre par le Projet de soutien de base pour l’institutionnalisation de la survie de l’enfant (BASICS) et décrit dans Saadé et al., 2001, a eu beaucoup de succès. Le PPPHW, qui agit en tant qu’organisme de coordination et de forum pour le partage d’informations, a fait preuve de durabilité. Les partenaires ont progressivement mis en place leurs interventions dans plusieurs pays. 
Le Partenariat mondial organise chaque année la Journée mondiale du lavage des mains. Cet événement est décrit dans l’encadré qui se trouve à la fin de cette section.

**Forces et faiblesses**

**Forces**

Le PPPHW représente un modèle efficace pour les programmes de lavage des mains car il combine les objectifs du secteur public en matière de santé et le professionnalisme et l’expertise en marketing du secteur privé, en particulier en termes d’élaboration et de mise en œuvre des moyens de communication de masse dans le cadre de la campagne de lavage des mains.

L’approche s’avère également efficace au niveau national et, une fois lancée, celle-ci peut fonctionner pendant de longues périodes à un coût opérationnel réduit.

Les partenariats privés peuvent également fournir de nouvelles sources de financement.
### Forces et faiblesses

**Faiblesses**

Il faut investir du temps et des ressources pour mettre en place un groupe de travail engagé dans le pays, disposant de ressources et de compétences afin de mettre en œuvre, de soutenir et d’opérer un programme national de lavage des mains.

La mise en place des partenariats public-privé peut prendre un certain temps (et davantage encore pour fournir des résultats). La communication entre des groupes dont les traditions, les objectifs et les façons de faire des affaires sont différents peut s’avérer difficile.

La rotation du personnel est fréquente et exige un renforcement constant des partenariats.

Les travailleurs de la santé du secteur public, d’autres organismes gouvernementaux ou encore de la société civile peuvent se montrer réticents quant à la participation du secteur privé. Le mélange entre services publics et les bénéfices peut donner lieu à une relation tendue dans certains cas.

### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Évaluations externes publiées</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
<tr>
<td>Impacts, résultats et durabilité</td>
<td>Saade et al. (2001) ont indiqué que le partenariat public-privé au Guatemala a entraîné une augmentation de 10% du nombre de mères qui sont passées du lavage des mains «inadéquat» au lavage des mains «intermédiaire» ou «optimal». L’augmentation des ventes de savon ou de changements institutionnels ont été rapportés par les fabricants de savon et leurs filiales et ce, malgré le manque de détails.</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

La Journée mondiale du lavage des mains avec du savon, de quoi s’agit-il ?

La vision qui sous-tend la Journée mondiale du lavage des mains s’appuie sur une culture locale et mondiale du lavage des mains avec du savon. Le lavage des mains avec du savon est la manière la plus efficace et la plus rentable de prévenir les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires qui tuent des millions d’enfants dans les pays en développement chaque année. Ensemble, elles sont responsables de la majorité des décès d’enfants. Toutefois, en dépit de son potentiel pour sauver des vies, le lavage des mains au savon n’est que rarement pratiqué et sa promotion rencontre de nombreux obstacles. Le problème consiste à faire passer le lavage des mains au savon d’une bonne idée abstraite en comportement automatique pratiqué à la maison, à l’école et dans les communautés du monde entier. Si le lavage des mains au savon avant de manger et après être allé aux toilettes s’enracinait dans le comportement habituel, cela pourrait sauver plus de vies que n’importe quel vaccin ou intervention médicale, en réduisant de près de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës. Un lavage plus systématique des mains au savon contribuerait fortement à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en réduisant de deux tiers le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans d’ici à 2015.

Le 15 octobre 2008, date qui marque la première Journée mondiale du lavage des mains, plus de 120 millions d’enfants de par le monde se sont lavés les mains au savon dans plus de 70 pays sur cinq continents. De la Colombie au Bangladesh, du Kenya aux Philippines, du Royaume-Uni à l’Éthiopie, les écoles et les communautés du monde entier ont organisé et ont participé aux célébrations et aux activités de lavage des mains afin de rappeler au monde que « Des mains propres sauvent des vies ! »

Chaque année, le 15 octobre marque la Journée mondiale du lavage des mains.


Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

**Lectures supplémentaires**


La Journée mondiale du lavage des mains avec du savon, de quoi s’agit-il ?

La vision qui sous-tend la Journée mondiale du lavage des mains s’appuie sur une culture locale et mondiale du lavage des mains avec du savon. Le lavage des mains avec du savon est la manière la plus efficace et la plus rentable de prévenir les maladies diarrhéiques et les infections aiguës des voies respiratoires qui tuent des millions d’enfants dans les pays en développement chaque année. Ensemble, elles sont responsables de la majorité des décès d’enfants. Toutefois, en dépit de son potentiel pour sauver des vies, le lavage des mains au savon n’est que rarement pratiqué et sa promotion rencontre de nombreux obstacles. Le problème consiste à faire passer le lavage des mains au savon d’une bonne idée abstraite en comportement automatique pratiqué à la maison, à l’école et dans les communautés du monde entier. Si le lavage des mains au savon avant de manger et après être allé aux toilettes s’enracinait dans le comportement habituel, cela pourrait sauver plus de vies que n’importe quel vaccin ou intervention médicale, en réduisant de près de 50% le nombre de décès dus à la diarrhée et de 25% le nombre de décès dus aux infections respiratoires aiguës. Un lavage plus systématique des mains au savon contribuerait fortement à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en réduisant de deux tiers le nombre de décès d’enfants de moins de 5 ans d’ici à 2015.

Le 15 octobre 2008, date qui marque la première Journée mondiale du lavage des mains, plus de 120 millions d’enfants de par le monde se sont lavés les mains au savon dans plus de 70 pays sur cinq continents. De la Colombie au Bangladesh, du Kenya aux Philippines, du Royaume-Uni à l’Éthiopie, les écoles et les communautés du monde entier ont organisé et ont participé aux célébrations et aux activités de lavage des mains afin de rappeler au monde que « Des mains propres sauvent des vies ! »

Chaque année, le 15 octobre marque la Journée mondiale du lavage des mains.


Toute l’information supplémentaire concernant le PPPHW a été fournie par Merri Weinger et Sandra Callier du HIP/USAID, Nat Paynter du WSP et Suzanne Reiff, Consultante indépendante.
LE TRAITEMENT ET LE STOCKAGE SÛR DE L'EAU DANS LES MÉNAGES (HWTS)

La promotion du traitement et du stockage sûr de l'eau dans les ménages (HWTS) est une approche rentable qui vise à réduire considérablement le fardeau de la diarrhée au niveau mondial et à contribuer aux objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’approche se fonde sur un marketing approprié et sur les équipements de stockage sûr de l'eau afin d'amener un changement de comportement amélioré.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Changement de comportements en matière d'hygiène.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le HWTS inclut un éventail de techniques de traitement et de stockage de l’eau qui sont appliquées en premier lieu au point d’utilisation. C’est la raison pour laquelle cette technique est également appelée Traitement de l’eau au point d’utilisation (POU). Celle-ci inclut l’ébullition, la filtration, la désinfection chimique, solaire et à lampe UV, la flocculation pour l’élimination de la turbidité, ainsi que d’autres techniques. Le stockage sûr fait référence aux techniques visant à minimiser le risque de recontamination, incluant l’utilisation de récipients à goulot étroit, avec filtre et couverts, ainsi que du matériel de distribution tel que des robinets ou des faussets. Le stockage sûr est un élément clé de la gestion de l’eau dans les ménages car le stockage inadéquat s’avère être un agent de recontamination de l’eau stockée par des pathogènes microbiens et autres contaminants annulant ainsi tout bénéfice lié au traitement efficace.

L’OMS a mis en place un réseau visant à promouvoir le HWTS, notamment en accélérant les bénéfices sanitaires des personnes qui n’ont pas accès à une eau potable. Le réseau optimise la flexibilité, la participation et la créativité afin de soutenir une action coordonnée.

Des initiatives HTWS importantes sont actuellement mises en œuvre dans le cadre de deux projets, dont le Système d’eau salubre (SWS) de l’Internationale des Services publics (ISP) et le Projet d’eau salubre mis en œuvre par le PATH. Le présent formulaire comprend les deux projets.

Le SWS de l’ISP a été développé par les Centres pour le contrôle et la prévention de maladies (CDC) en 1996. Le Système d’eau salubre vise à assurer la salubrité de l’eau au sein des ménages à travers le traitement de l’eau au chloro et le stockage sûr au point d’utilisation. Celui-ci comprend trois éléments :
- l’utilisation de désinfectants à base de chloro pour le traitement des eaux contaminées dans les ménages ;
- l’utilisation de récipients en plastic, à goulot étroit, couverts et avec fausset pour le stockage sûr de l’eau et la prévention de la recontamination ;
- les techniques de changement de comportement et les communications visant à promouvoir le traitement de l’eau potable dans les ménages, incluant le marketing social, la mobilisation des communautés et l’éducation sanitaire.

Le Projet d’eau salubre mis en œuvre par le PATH vise à permettre aux entreprises commerciales de produire, de distribuer, de vendre et de maintenir les produits de traitement et de stockage des eaux domestiques des populations à faible revenu. C’est la raison pour laquelle le projet ne promeut pas une approche unique mais s’efforce, au contraire, de trouver des solutions viables en matière de HWTS là où le projet est mis en place. Le projet a été lancé en 2006 et prendra fin en 2011. Il est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évaporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genèse de l’approche

Année de mise en place | Années 1990 | Année de clôture (s’il y a lieu) | En cours
--- | --- | --- | ---

Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)
À partir de nombreuses expériences d’initiatives du secteur privé.

Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)
Le Projet SWS de l’ISP est financé par le CIDA, le CDC, le DFID, le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme (Fonds mondial), la Banque de développement allemande (KfW), le ministère néerlandais des Affaires étrangères et l’USAID.
Le Projet d’eau salubre du PATH est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et l’USAID.

Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent

Expérience jusqu’à présent

Forces et faiblesses

Forces
Le SWS de l’ISP est une intervention d’amélioration de la qualité de l’eau basée sur des solutions éprouvées, d’utilisation aisée, à bas prix et adaptée aux besoins du monde en développement (Site Web de l’ISP, 2009).
Le Projet d’eau salubre du PATH est relativement nouveau et sa principale force se fonde sur la collaboration et le partenariat avec un panel d’organisations, dont des partenaires commerciaux, des instituts de recherche, des organisations sans but lucratif et non gouvernementales, ainsi que des gouvernements et des organismes d’élaboration de politiques (Fiche d’information du PATH, 2009) afin d’identifier, de tester et d’adapter les produits HWTS sûrs et adaptés aux besoins des familles.

Faiblesses
En général, les projets HWTS ne bénéficient que d’une sensibilisation ou d’un soutien limités des gouvernements et des partenaires multilatéraux et non gouvernementaux clés qui jouent un rôle primordial dans les programmes de traitement des eaux domestiques visant à améliorer la santé. De plus, le plaidoyer demeure un défi de taille (Projet POUZN, 2007).
### Évaluations internes publiées


### Évaluations externes publiées


### Impacts, résultats et durabilité

Nath et al. (2006) ont indiqué que la fourniture d’eau salubre dans les ménages est capable de réduire les maladies diarrhéiques et autres maladies entériques de 6 à 50% et ce même en l’absence d’un assainissement amélioré ou de toute autre mesure hygiénique.

Le Projet ISP (Projet POUZN, 2009) confirme ces données et indique que le traitement de l’eau au point d’utilisation des ménages a contribué de manière significative à la réduction de maladies diarrhéiques chez les populations vulnérables et devrait être une intervention essentielle dans le cadre de la survie des enfants, du VIH/sida et des programmes d’approvisionnement en eau. En effet, une étude menée en Ouganda sur une période de 18 mois (CDC, 2006) a indiqué que l’utilisation du SWS a contribué à la réduction d’un quart du risque de diarrhées et de 33% le nombre de jours de diarrhée chez les personnes vivant avec le VIH/sida.

Le Projet PATH signale que l’utilisation durable requiert un accès aisé aux fournitures, aux pièces de rechange et d’entretien. En général, les femmes échouent à maintenir en état les filtres à eau ou tout simplement à traiter leur eau car les fournitures, les pièces de rechange et d’entretien ne sont pas facilement accessibles et sont trop chères.

Toutefois, Schmidt et Cairncross (2009) concluent que la promotion à grande échelle du HWTS est prématurée en raison du manque de preuves disponibles.

### Coût

Données insuffisantes.

### Ressources humaines

Une série d’expertises techniques sont requises. De plus, l’embauche et la mobilisation des ressources humaines nécessaires pour le développement et le soutien au programme d’eau salubre pose des défis (Projet POUZN, 2009).

### Temps nécessaire pour compléter l’intervention

Le changement de comportement en matière d’eau salubre est un processus de longue haleine (durée non précisée) et requiert un financement durable (Projet POUZN, 2009).
**Sources d'information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source(s) d'information**

**Boîtes à outils ou guides**

**Lectures supplémentaires**
Partie 2: LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION

GROUPE S

La création de la demande et des chaînes d’approvisionnement : la promotion de l’assainissement

Tout au long des années 1980, 1990 et début des années 2000, les programmes d’assainissement mis en place dans de nombreux pays se concentraient sur la fourniture de toilettes, en général à travers une mise en œuvre directe par le gouvernement et dépendant fortement du financement visant à couvrir les coûts de leur construction. Différents arguments ont été mis en avant afin de justifier cette approche, tels que les biens publics et l’équité. Malheureusement, bon nombre de ces programmes nationaux ont connu un succès limité qui s’est traduit par un faible taux de participation, un mauvais ciblage du financement et une portée limitée. Toutefois, malgré l’engouement du public pour l’assainissement, de nouveaux programmes ont tenté de travailler de manière alternative et de faire meilleur usage du financement public.

En général, la « nouvelle » génération d’approches peut être divisée en deux groupes. En premier lieu, les approches portant sur l’assainissement communautaire et fondées sur des approches « participatives » (S1). En deuxième lieu, les approches fondées sur une approche de marketing social afin d’analyser et d’intervenir au niveau de l’approvisionnement et de la demande de biens et de services (S2). Ces deux groupes utilisent des techniques qui ne sont pas entièrement nouvelles et qui ont tendance à se chevaucher. Toutefois, ils représentent un changement d’optique significatif dans le cadre de nombreux programmes nationaux existants.

Quatre approches en matière de promotion de l’assainissement ont été identifiées aux fins du présent document : deux « approches participatives communautaires » incluses dans le Groupe S1 et deux approches fondées sur le marketing social décrites dans le Groupe S2.
LES APPROCHES COMMUNAUTAIRES

Contexte
Les approches communautaires (appellées souvent approches « d’assainissement total ») visent à atteindre l’utilisation universelle des toilettes et l’élimination de la défécation à l’air libre dans les communautés ciblées. Il est important de se rappeler que le terme « assainissement total » fait référence à un changement complet des comportements de l’ensemble de la communauté. Contrairement aux approches précédentes qui portaient sur le changement de comportements des ménages, celles-ci ne font pas forcément référence à l’assainissement total environnemental, qui inclut le drainage et l’évacuation des déchets solides et des eaux d’égouts.

Ces approches communautaires décrivent une situation voulue dans laquelle les ménages des communautés, les institutions sociales telles que les écoles, les centres de santé et les lieux de culte, ainsi que tous les lieux publics tels que les abris de bus et les places de marché fassent bon usage des systèmes d’assainissement. Ces approches se distinguent des approches précédentes et de programmes davantage directifs car elles se concentrent sur la communauté (plutôt que sur les ménages) et mettent l’accent sur la prise de décisions et la résolution de problèmes collectifs. La fin de la défécation à l’air libre vise à s’assurer que chaque ménage possède ou partage des toilettes et que ces dernières soient utilisées de manière efficace par tous.

Ces approches se fondent sur une technique appelée « mobilisation sociale de masse » qui vise à attirer l’attention des dirigeants de tous les niveaux (et secteurs) de la société sur ce problème social et à prioriser les solutions audit problème – la défécation à l’air libre dans ce cas – sur base des nombreux moyens de communication et de l’engagement social. Les approches communautaires décrites ici reposent donc sur la création de la demande afin d’éliminer la défécation à l’air libre. Celles-ci ne se veulent pas des approches descendantes dans le cadre desquelles les toilettes sont choisies et construites par un projet externe.

L’ATPC et ses variantes
Les deux approches décrites dans ce document sont l’Assainissement total piloté par la communauté (APTC), approche originale ou pionnière, et l’Assainissement total en milieu scolaire (ATMS). Il existe d’autres approches communautaires dans de nombreux pays qui se distinguent plus ou moins de l’ATPC. En outre, dû au manque de littérature disponible, ces variantes n’ont pas toutes pu être incluses dans le présent document.

Les variantes importantes de l’ATPC incluent :

- l’assainissement de base piloté par la communauté (CLBSA) – mis en place par l’Eau pour la Santé au Népal (NEVAH);
- l’assainissement total et durable appartenant à la communauté (SCOTS) – mis en place par le Plan-Inde;
- la Campagne d’assainissement total (CAT) – menée par le Gouvernement indien [voir section 3.1.1];
- le projet Région des nations, nationalités et peuples du Sud (SNNPR) en Éthiopie [voir section 3.2.1];
- l’Apprentissage par la pratique : passage à l’échelle de l’hygiène et de l’assainissement à Amhara, en Éthiopie [voir section 3.2.2];
- l’Assainissement total décentralisé pour le développement durable (DISHARI) au Bangladesh [voir section 3.3.2];
- les approches communautaires d’assainissement total (CATS) – mises en place par l’UNICEF.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONCERNANT LES VARIANTES DE L’ATPC VOIR :


L’ASSAINISSEMENT TOTAL PILOTÉ PAR LA COMMUNAUTE (ATPC)

L’ATPC vise à mettre fin à la défécation à l’air libre (DAL) au sein d’une communauté qui reconnaît que les comportements hygiéniques individuels affectent la santé d’autres membres de la communauté. L’approche encourage l’innovation et l’engagement de la communauté en motivant ses membres à construire eux-mêmes leurs propres installations sanitaires sans dépendre du financement d’équipement d’organismes externes.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tableau récapitulatif</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Objectif</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Groupe cible</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

L’ATPC se fonde sur des techniques d’évaluation participative en milieu rural (EPMR) [voir Groupe P : Outils de planification participative, P1] afin de sensibiliser au risque que représente la défécation à l’air libre et de renforcer le sentiment naturel de « dégoût » que provoque cette pratique. Les membres de la communauté analysent leur profil d’assainissement, ainsi que la portée de la défécation à l’air libre et la propagation de la contamination fécale-orale qui affecte l’ensemble de la communauté. Les différents outils peuvent inclure :

- des discussions de groupe ;
- des promenades ;
- la cartographie des zones de défécation à l’air libre ;
- le calcul de la merde (visant à calculer le poids total d’excréments produits et circulant dans la communauté).

Tout au long de l’approche, il est fait mention du mot merde. L’approche vise à générer un sentiment de « dégoût » et de « honte » chez les membres de la communauté. Ensemble, ils réalisent le terrible impact de la défécation à l’air libre, ce qui donne lieu au « déclenchement » de la communauté qui entreprend des actions locales et collectives afin d’améliorer l’assainissement au sein de leur communauté.

La sensibilisation et le moment du déclenchement se traduisent par des plans d’action visant à atteindre l’état FEDAL [fin de la défécation à l’air libre] au sein de la communauté. Plus important encore, les facilitateurs orientent la communauté vers le déclenchement sans mener ou imposer de décisions visant à prendre des actions car celles-ci doivent venir de membres de la communauté. Ces derniers évaluent la situation de l’eau et de l’assainissement de leur communauté, ainsi que les zones de défécation à l’air libre. Suite à des exercices participatifs, des discussions et des activités de sensibilisation, un plan communautaire est élaboré afin de mettre fin à la défécation à l’air libre et de promouvoir des comportements individuels plus hygiéniques et donnant lieu finalement à la construction de latrines.

L’approche encourage les entrepreneurs locaux à fournir des composantes de latrines. L’approche met l’accent sur la promotion d’un certain nombre de choix basés sur les capacités financières et la durabilité. Plus important encore, un financement d’équipement n’est généralement pas accordé aux ménages pour la construction de latrines. Toutefois, des primes d’encouragement ou des récompenses sont généralement offertes par les plus hautes sphères du gouvernement. Les communautés ont également le choix de faire un emprunt pour la construction de toilettes ou d’établir une subvention croisée au sein de la communauté.
**Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement ?**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évaporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td></td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

Kamal Kar (consultant indépendant en développement) en conjoint avec le Village Education Resource Center (VERC) et WaterAid.

Au Bangladesh.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

WaterAid, Banque mondiale (WSP) et, à l’heure actuelle, de nombreux programmes donateurs tels que l’UNICEF, le DFID et le PLAN.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Asie : Afghanistan, Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan, Timor Leste.


Amérique latine : Bolivie.

Moyen-Orient : Yémen.

**Expérience jusqu’à présent**

Il existe de plus en plus de preuves indiquant que l’ATPC est une approche efficace en termes d’amélioration des comportements en matière d’hygiène et d’assainissement dans les communautés pratiquant la défécation à l’air libre.

L’approche peut également être mise en place afin d’améliorer des latrines non hygiéniques. À titre d’exemple, dans les zones fixes où l’on pratique la défécation à l’air libre dans une latrine qui n’est pas couverte ou dans des zones urbaines densément peuplées où les excréments sont évacués à l’air libre.

L’utilisation des principes de l’ATPC dans des zones où la couverture de l’assainissement est élevée mais dont l’utilisation reste faible a encouragé les programmeurs à examiner et à comprendre les raisons pour lesquelles certaines personnes n’ont toujours pas accès à un assainissement.
Forces et faiblesses

**Forces**
La méthode ne se fonde pas sur un financement de l'assainissement ou des services de fourniture d'organismes externes. Elle permet de réduire certaines contraintes mentionnées auparavant et de canaliser la capacité du secteur privé local qui émane des ménages afin de résoudre des problèmes locaux en matière d'assainissement. L'approche encourage les personnes à changer leurs comportements en matière d'hygiène sans pour autant imposer un comportement. Elle permet donc de renforcer l'autonomie des ménages et de les placer sur l'échelle de l'assainissement en fonction de leurs moyens. Il existe des preuves de projets indiquant que les ménages profitent de cette occasion pour améliorer ou grimper sur l'échelle en fonction de leurs moyens financiers. L'approche renforce également l'autonomie des chefs naturels d'une communauté et des facilitateurs qui vont dans d'autres communautés afin de propager les impacts ou d'utiliser l'action collective et la cohésion sociale en vue de résoudre certains problèmes liés aux moyens de subsistance au sein de la communauté.

**Faiblesses**
Tout comme dans le cas d'autres approches participatives, l'ATPC se fonde sur la qualité des facilitateurs. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'un concept relativement simple, facile à comprendre et facile à mettre en œuvre, l'approche est moins sujette aux erreurs des facilitateurs en comparaison avec d'autres approches participatives. Lorsque survient un problème, les preuves laissent entendre que ceux-ci ont tendance à apparaître lorsque le facilitateur est moins motivé ou peu intéressé. Le processus de sélection, la formation et le niveau de motivation des facilitateurs est un facteur essentiel pour le succès de l'approche.

L'ATPC est également mis en œuvre là où il n'y a aucune intervention préalable en matière d'hygiène ou d'assainissement. Dans le cas d'interventions préalables ayant accordé un financement ou imposé une norme, la communauté a tendance à avoir des réserves et à se montrer sceptique au sujet de l'ATPC et attend de la documentation. Toutefois, même si elle s'avère plus difficile, la mise en œuvre avec succès de l'ATPC n'est pas impossible dans ces communautés.

**Preuves de l'efficacité**

**Évaluations internes publiées**

**Évaluations externes publiées**


**Impacts, résultats et durabilité**
La mise en œuvre de l'ATPC a donné lieu à une augmentation globale de la construction et de l'utilisation de latrines. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une approche récente, il n'existe que peu de preuves qui confirment l'utilisation durable et à long terme. De la même manière, les impacts sur la santé ne sont généralement pas connus.

**Coût**
Evans et al. (2009) ont indiqué que le coût des investissements du WaterAid dans les trois pays qui font l'objet d'une étude s'élevait de 7 à 84 dollars par ménage compte non tenu des contributions de ces derniers.

**Ressources humaines**
L'approche requiert des facilitateurs formés, enthousiastes, bien intentionnés, prêts à passer un certain temps sur le terrain et appuyés par leurs organisations.

**Temps nécessaire pour compléter l'intervention**
Le temps nécessaire depuis le lancement du processus jusqu'à atteindre l'état FEDAL peut varier fortement. Certaines communautés au Bangladesh n'auraient eu besoin que d'un mois. Une durée allant de trois à neuf mois semble être la norme.
Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

Source(s) d’information

Boîtes à outils ou guides


Lectures supplémentaires


Toute l’information supplémentaire concernant l’ATPC a été fournie par Robert Chambers et Petra Bongartz, de l’IDS au Royaume-Uni et par Andy Robinson, Consultant indépendant.
L’ASSAINISSEMENT TOTAL EN MILIEU SCOLAIRE (ATMS)

L’ATMS se fonde sur l’ATPC et utilise les mêmes exercices participatifs. Toutefois, l’ATMS envisage le problème d’un point de vue différent. La principale différence est que la prise de conscience d’un problème d’assainissement a tout d’abord lieu chez les enfants des écoles de la communauté et ce sans les adultes. En effet, il est connu que les enfants sont davantage réceptifs aux nouveaux apprentissages et peuvent devenir des agents de changement au sein de leur communauté.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tableau récapitulatif</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Objectif</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Groupe cible</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Description**

L’ATMS se fonde sur l’utilisation d’activités et d’exercices participatifs visant à sensibiliser les enfants d’âge scolaire aux problèmes en matière d’assainissement. La zone cible est définie par la zone d’implantation de l’école, plutôt que d’une communauté. L’éducation à l’hygiène, ainsi que les outils de promotion de l’assainissement tels que l’ATPC, sont utilisés afin d’encourager les écoliers à adopter de nouvelles pratiques et à changer leurs comportements en matière d’hygiène et d’assainissement. Au fur et à mesure que le processus progresse, l’environnement scolaire est de plus en plus salubre. Les enfants transmettent alors les messages à leurs parents, ceux-ci observent les améliorations dans l’école et changent leurs comportements à la maison. Les enfants deviennent des agents de changement tandis que l’école montre la voie en termes de promotion des améliorations de l’assainissement au sein de leurs communautés.

À travers une formation adéquate de l’ONG chargée de la mise en œuvre, les enseignants « réguliers » peuvent jouer un rôle de faciliteurs – l’ONG fournit un soutien continu à la gestion scolaire selon les besoins.


**Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partage/prive de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2005</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**
L’UNICEF en conjoint avec la Croix-Rouge népalaise et le gouvernement népalais.
Népal

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**
L’UNICEF en conjoint avec la Croix-Rouge népalaise et le gouvernement népalais.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**
Au Népal et au Pakistan.

**Expérience jusqu’à présent**
En juin 2009, l’ATMS a atteint près de 90 000 foyers népalais et 500 000 personnes de 15 districts à travers 300 écoles et des communautés voisines (Galbraith et Thomas, 2009).
Toutefois, l’approche en est encore au stade pilote et il n’existe que peu d’évaluations quant à son efficacité.

**Forces et faiblesses**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Forces</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ses forces sont fort semblables à celles de l’ATPC et du WASH dans les écoles. À titre d’exemple, l’approche promeut un sentiment de communauté et s’efforce d’inclure tous les ménages, ainsi que les plus démunis. Étant donné le fait que les enfants sont des agents de changement au sein de leurs communautés, l’approche s’efforce d’assurer la durabilité à long terme du changement de comportements.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Faiblesses</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Le succès de l’approche dépend fortement de l’efficacité des enseignants qui, à son tour, est fortement liée à la formation qu’ils ont reçue, ainsi qu’à leur propre niveau de motivation. Les enseignants qui croulent sous le poids de la charge de travail supplémentaire et ne sont pas disposés à faciliter l’approche ne seront pas efficaces.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Preuves de l’efficacité**

| Évaluations internes publiées | Aucune. |
|Évaluations externes publiées  | Aucune. |

**Impacts, résultats et durabilité**
En juin 2009, près de 1 000 foyers des zones d’implantation des écoles dans 10 districts au Népal ont atteint l’état FEDAL. De plus, ces communautés ont réduit les diarrhées et les maladies transmissibles (Galbraith et Thomas, 2009).
L’ATMS a été intégré dans le Plan directeur d’assainissement népalais, élaboré en 2009. En outre, le gouvernement népalais a mis en œuvre le programme dans les 75 districts (Galbraith et Thomas, 2009).

**Coût**
Le coût n’est pas clairement défini. Toutefois, il serait plus élevé que celui de l’ATPC dû au coût élevé de la formation des enseignants qui jouent un rôle de facilitateurs et au besoin de financement renouvelable et/ou de financement de l’infrastructure au sein de l’école.

**Ressources humaines**
L’approche requiert une formation des enseignants en tant que facilitateurs. Il est probable que les enseignants soient inexpérimentés en matière de développement et d’assainissement et qu’ils nécessitent une formation plus poussée que celle des travailleurs de l’ATPC sur le terrain.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Environ deux à trois ans.
### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

#### Source(s) d’information

<table>
<thead>
<tr>
<th>Source(s) d’information</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### Boîtes à outils ou guides

<table>
<thead>
<tr>
<th>Boîtes à outils ou guides</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
</table>

#### Lectures supplémentaires

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lectures supplémentaires</th>
<th>Description</th>
</tr>
</thead>
</table>

Toute l’information supplémentaire concernant l’Assainissement total en milieu scolaire a été fournie par Umesh Pandey, l’Eau pour la Santé au Népal (NEWAH).
Le marketing des biens et des services se base sur le principe de « l’échange » volontaire entre un consommateur et un producteur au cours duquel les deux parties gagnent. Dans les cas où les biens et les services donnent lieu à une amélioration de la santé, Weinreich (1999) utilise le terme « marketing social » qu’il définit comme « l’utilisation de techniques de marketing commercial visant à promouvoir l’adoption de comportements afin d’améliorer la santé ou le bien-être du public cible ou de l’ensemble de la société ». Ce terme a largement été utilisé dans le secteur de l’assainissement même si certains préfèrent le terme « marketing de l’assainissement » dans le cadre des approches portant sur la promotion de biens et de services liés plus particulièrement à la construction et à l’utilisation d’installations sanitaires et le terme « marketing social » dans le cadre des approches portant sur la promotion d’un changement de comportement (p. ex. le lavage des mains décrit dans le Groupe H2 : Le Marketing d’une intervention unique).

Un certain nombre d’approches se fondent sur des techniques de marketing visant à promouvoir l’assainissement. En termes de demande, ces approches considèrent généralement la population ciblée comme des consommateurs potentiels de biens et de services et prennent le temps d’analyser les raisons qui les motivent. En termes d’approvisionnement, ces approches se fondent sur les expériences du secteur privé visant à développer, à mettre en place et à promouvoir un produit approprié : dans ce cas-ci, des toilettes et des systèmes d’évacuation des excréments, tels que des latrines à fosse ou tout autre mécanisme. Il est important que les installations soient aisément disponibles et à un prix abordable. Le marketing peut, par exemple, se baser sur d’autres approches en matière d’assainissement (telles que l’ATPC) afin de stimuler la demande initiale.

L’assainissement peut être mis sur le marché et promu à travers différents moyens dont la publicité et les démonstrations qui visent à sensibiliser, à informer et à attirer l’attention des consommateurs potentiels sur l’achat de toilettes. Cette approche se réduit souvent aux quatre P du marketing : produit, prix, place et promotion.

Cairncross (2004) décrit la manière dont le marketing de l’assainissement (ou social) adapte les quatre P :

- **Produit** : il s’agit d’un produit concret tel qu’une latrine, un service tel que la vidange d’une fosse ou encore une pratique telle que le lavage des mains. Les spécialistes du marketing désirent que les consommateurs en fassent bon usage ou changent leurs comportements.

- **Prix** : les prix commerciaux doivent couvrir l’ensemble des coûts tandis que les spécialistes du marketing social ont le choix de financer certains produits afin d’atteindre un groupe vulnérable qui doit faire face à d’autres coûts, dont des coûts sociaux.

- **Place** : le service doit être mis à la disposition du groupe cible. Les canaux publics, tels que les travailleurs d’approche et les volontaires des ONG, ainsi que les ateliers privés et les gens de métier, sont à même d’ouvrir le marché aux consommateurs. En d’autres termes, les chaînes d’approvisionnement desservent l’ensemble des ménages.

- **Promotion** : la création de la demande pour lancer un produit entièrement nouveau est plus exigeante que la pratique commerciale de gagner des parts de marché face à ses concurrents. Celle-ci s’effectue à travers la promotion basée sur une compréhension des motivations du public ciblé et sur les connaissances concernant leurs principaux moyens de communication de confiance.

Scott (2005) suggère d’appliquer un cinquième P (politiques) aux programmes de marketing de l’assainissement. Les politiques peuvent être mises à profit afin de réprimer durement les comportements nuisibles pour la santé, par exemple à travers l’interdiction de fumer dans des lieux publics ou en facilitant les comportements visés, par exemple en augmentant la fourniture d’installations de lavage des mains dans les écoles. Un environnement favorable de politiques s’avère également vital dans le cadre du changement durable des comportements à long terme.
**PARTIE 2 : LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION**

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source[s] d’information**


**Boîtes à outils ou guides**


**Lectures supplémentaires**


Les petits fournisseurs indépendants fournissent des biens et des services d’assainissement (incluant la construction de latrines, la vidange de fosses, le traitement et l’évacuation des déchets, ainsi que des services de soutien). Il s’agit généralement d’entrepreneurs indépendants qui fournissent des services d’assainissement (et/ou d’approvisionnement en eau) à un ou plusieurs ménages. Même si ces entrepreneurs sont souvent associés aux zones urbaines et urbaines informelles, ils jouent également un rôle clé dans les zones rurales.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Création des chaînes d’approvisionnement de biens et de services appropriés.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>Particuliers</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Ménages</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>Écoles</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Société</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>Urbain</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Urbain informel</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>À l’échelle</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>Dans plus d’un pays</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>Au niveau mondial</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

Les PFI construisent des latrines, fournissent des conseils techniques aux propriétaires, vident des fosses de latrines et des fosses septiques, transportent les boues, opèrent des petites installations de traitement et construisent et gèrent des toilettes publiques. Ils utilisent des technologies simples, telles que la vidange manuelle des fosses, ainsi que du matériel plus sophistiqué, tel que des camions vidangeurs afin de vider des fosses septiques.

Les PFI font face à de nombreux obstacles lors de la construction de latrines ou des services de vidange dans des zones urbaines, pauvres et informelles. C’est la raison pour laquelle bon nombre de PFI qui parviennent à rester en affaire ne sont pas capables d’améliorer ou d’étendre leurs services au-delà de la fourniture d’opérations limitées. De telles contraintes incluent la concurrence d’autres fournisseurs et un choix limité pour l’évacuation des boues d’épuration. La vidange des fosses est souvent un facteur de risques sanitaires tant pour l’environnement que pour eux-mêmes. Le manque de clarté concernant leur statut juridique met également à mal leurs opérations et limite leur intérêt à investir dans l’expansion de leur entreprise.

Le soutien aux petits fournisseurs indépendants de services s’attaquerait aux problèmes suivants :

- la formalisation de la fourniture de services afin de réduire les coûts des ménages pauvres qui n’ont pas les moyens ou ne sont pas disposés à investir dans des services de réseau et de payer davantage par unité de service que les ménages plus riches qui ont accès aux services municipaux. Le coût de l’accès aux services pour un PFI est généralement plus élevé que celui fourni par le réseau municipal et ce, même sur un marché compétitif. À titre d’exemple, le coût de la vidange d’une latrine à fosse par un vidangeur de fosses indépendant (une fois tous les deux ans) est bien plus élevé que le coût total de l’accès au réseau municipal de traitement des eaux d’égouts sur une période de deux ans;

- l’amélioration des réglementations de fournisseurs privés qui ne sont pas formellement enregistrées. Toutefois, de nombreux chercheurs soulignent que les efforts visant à organiser ou à réglementer ces fournisseurs peuvent se traduire par une faillite, supprimant ainsi les sources les plus fiables de services disponibles pour les plus démunis;

- la formation et le soutien aux activités de marketing des fournisseurs indépendants afin de générer une croissance de la demande de services;

- fournir des services de soutien au microfinancement des fournisseurs indépendants qui travaillent dans des zones rurales afin de les aider à faire face aux obstacles que pose l’environnement opérationnel qui se caractérise par des risques élevés et un faible rendement. Les contraintes incluent une clientèle dispersée, une faible demande, la présence de programmes externes de construction de latrines subventionnés par l’État, ainsi que le manque de clarté concernant leur statut juridique.

Alors que certains programmes d’assainissement tentent de répondre à ces problèmes, il n’existe que peu de preuves documentées des expériences à ce jour.
### Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/prive de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>mi-année 1990</td>
<td></td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Le Partenariat des sociétés d’eau (WUP) a joué un rôle clé en soulignant l’importance des PFI dans les zones urbaines et urbaines informelles d’Afrique.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Le Partenariat des sociétés d’eau (WUP) a joué un rôle clé en soulignant l’importance des PFI dans les zones urbaines et urbaines informelles d’Afrique.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Le WSP et la Banque mondiale. Le WaterAid, l’IDE et le SDC.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Expérience jusqu’à présent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Certains exemples d’interventions incluent les services d’assainissement communautaires à Nairobi, au Kenya ; les exploitants de toilettes publiques à Kampala, en Ouganda ; les excavateurs et les vidangeurs de latrines à Mombasa, au Kenya et à Dar es Salaam, en Tanzanie ; les services de vidange de fosses à Dar es Salaam, en Tanzanie ; ainsi que le partenariat public-privé à Kano, au Nigéria. Ces interventions sont décrites sur la page « Practitioner’s Companion: Water and Sanitation for All » du site Web du Partenariat des sociétés d’eau (Water Utility Partnership).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Forces et faiblesses

**Forces**

Les principaux avantages des PFI sont leurs capacités à s’adapter rapidement aux changements de la demande, à offrir les services nécessaires pour les familles à faible revenu, à s’autofinancer et à recouvrer tous leurs frais (Collignon et Vezina, 2000).

Les petits fournisseurs jouent en général un rôle clé dans les quartiers à faible revenu qui n’ont pas accès aux réseaux municipaux, ainsi que dans les petites villes où les municipalités se sont peu à peu effacées de la gestion des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

Le soutien externe à travers les PFI permet de renforcer les capacités locales plutôt que de les évincer et d’encourager une approche commerciale plus durable en matière de fourniture de biens et de services d’assainissement dans le futur. Les PFI s’avèrent être une stratégie utile là où l’utilisation des latrines est répandue et où les ménages expriment le désir d’améliorer les installations existantes et le niveau des services.
Forces et faiblesses

Faiblesses
Les efforts visant à soutenir les PFI posent de nombreux défis car ils ont tendance à fausser les facteurs du marché qui fournissent au départ un avantage comparatif aux PFI. Une réglementation excessive peut causer des différences de prix et le financement direct peut fausser la concurrence.

Étant donné que les PFI ne sont pas embauchés par un organisme de l’État (un gouvernement local ou tout autre organisme d’assainissement), ils ne satisfont généralement que la demande directe des clients. Il est probable que la demande de ces particuliers entre en conflit avec l’intérêt plus général de la communauté. À titre d’exemple, les exploitants indépendants vidangent avec succès les déchets solides ou liquides des clients mais ne savent pas comment s’en débarrasser adéquatement et les déversent dans des lieux publics – en général des lacs, des rivières et le long des routes. Cette pratique insalubre pollue les approvisionnements en eau, cause des dommages à l’environnement et contribue à la mauvaise santé de la population locale.

Preuves de l’efficacité

Évaluations internes publiées

Évaluations externes publiées
Aucune.

Impacts, résultats et durabilité

Dans une recherche menée sur la manière dont les fournisseurs cambodgiens font face à la demande de latrines, Salter (2008) a observé que «l’approvisionnement doit être renforcé afin de fournir des produits de milieu de gamme à bas prix». Les composantes des produits les moins chers sont disponibles mais ne sont pas présentées de manière visible ou sont difficilement accessibles pour les clients. L’information concernant les prix n’est pas toujours claire, tout comme les informations indiquant au client qu’il est toujours possible de commencer par une latrine à bas prix et l’améliorer par la suite.

Coût
Données insuffisantes.

Ressources humaines
Données insuffisantes.

Temps nécessaire pour compléter l’intervention
Le temps consacré n’est pas spécifié. Toutefois, les interventions rapportées par Frias et Mukherjee (2007) ont été mises en œuvre sur une période de 14 mois.
### Sources d'information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires


*Toute l'information supplémentaire concernant les PFI a été fournie par Bernard Collignon d’Hydroconseil en France.*
Les SaniMarts sont des magasins établis de manière proactive là où le marché ne peut fournir des biens et des services d’assainissement. Les SaniMarts reçoivent un stock initial de produits à un prix abordable pour les personnes. L’objectif est de permettre au propriétaire de gagner sa vie à travers les produits mis en vente et leurs prix. Chaque magasin dispose d’un promoteur de l’assainissement formé qui fournit des conseils aux clients en matière de construction, de maintien et d’utilisation de latrines. Un petit groupe de maçons formés en construction de latrines sont également mis à disposition pour la construction d’une latrine à un tarif convenu ou tout simplement pour fournir des conseils.

Les activités clés de la mise en œuvre d’un programme SaniMart incluent :
- la formation de gérants de boutiques et de promoteurs de l’assainissement et du marketing ;
- la sélection et la formation de maçons (incluant des femmes, à travers les centres de production de femmes, et les jeunes, à travers les programmes d’emploi pour les jeunes) ;
- la mobilisation – la personne-ressource dans le village s’occupe du transport et de la production de brochures, d’affiches et de films ;
- les visites à domicile de promoteurs de l’assainissement. Le promoteur et la famille sont tous deux récompensés pour toutes toilettes mises en place par le SaniMart.

Il est important de tenir compte du fait que dans de nombreux cas au niveau mondial, ces activités sont mises en œuvre de manière spontanée et ce, sans le soutien d’un ministère quelconque, d’un organisme ou d’une ONG. La différence fondamentale réside dans l’approche. En effet, cette dernière peut stimuler la demande et fournir un soutien afin de créer des chaînes d’approvisionnement de biens et de services appropriés là où elle n’a pas encore été mise en œuvre et où il existe une lacune dans le marché.
Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d'un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évaporation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d'hygiène</td>
<td>Défécation à l'air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1993</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

L’UNICEF et la Mission Ramakrishna Lokshiksha Parishad (RKMLP).

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu'à présent**

Bangladesh, Inde, Népal, Pakistan, Mozambique et Nigeria.

**Expérience jusqu'à présent**

Les SaniMarts ont été utilisés avec succès dans les zones urbaines, urbaines informelles et rurales où ils sont également appelés Marchés sanitaires ruraux (RSM). Le Programme de latrines améliorées (Programa de Latrinas Mejoradas [PLM]) a profité à plus de deux millions de personnes dans les zones urbaines inférieures des principales villes du Mozambique. Le programme a aidé à mettre en place des ateliers de production (où les composants des latrines sont fabriqués) en fournissant des terres (à titre gratuit dans la plupart des cas) pour les ateliers et en organisant des activités de formation (Trémolet et al., 2009).


**Forces et faiblesses**

**Forces**
L’approche permet aux bénéficiaires de faire leurs propres choix concernant le niveau du service qu’ils désirent en fonction de leurs moyens financiers.

**Faiblesses**
L’approche a tendance à aider les personnes qui se situent déjà sur l’échelle de l’assainissement et/ou de l’hygiène et qui défréquent déjà dans une latrine ou partagent une latrine en vue de grimper sur l’échelle.

Il est possible que l’approche marginalise les plus démunis qui n’ont pas les moyens d’investir dans l’amélioration de l’assainissement et exclue les personnes qui n’ont pas adopté le concept de l’utilisation des latrines.

Des mécanismes de financement appropriés (tels que le microfinancement) sont essentiels afin de s’assurer que les SaniMarts soient autosuffisants. Lorsque les SaniMarts dépendent fortement du financement dans le cadre d’un projet, ceux-ci sont susceptibles de ne pas être considérés comme des entreprises viables.
**Preuves de l’efficacité**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Coût</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Il n’existe que peu de données concernant les exigences en matière de ressources humaines. Toutefois, Trémolet (2009) a indiqué qu’il est essentiel de réaliser la bonne combinaison entre maçons et promoteurs ou « vendeurs ». Si la combinaison s’avère inadéquate, l’approvisionnement ne correspondra pas à la demande et donnera lieu à un manque de pièces d’équipement ou à un retard dans la construction des latrines – les ménages pourraient alors décider de ne pas construire une latrine.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Boîtes à outils ou guides</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Toute l’information supplémentaire concernant les SaniMarts a été fournie par Sophie Trémolet, Consultante indépendante.*
Partie 2: LES STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION

GROUPE F
Les cadres de programmation

Cette section décrit différentes approches participatives qui ont été développées tout particulièrement dans le cadre des zones urbaines. Il s’agit d’idées ou de cadres organisateurs en matière d’assainissement et d’hygiène et qui peuvent être utilisés dans le cadre de la planification de projets et de programmes d’intervention.

La planification de l’assainissement en milieu urbain peut être divisée en deux groupes: d’une part la planification, la mise en œuvre et l’exploitation de services de réseaux «formels» (en général des réseaux d’assainissement qui desservent des secteurs de la zone planifiée de la ville) et d’autre part, la fourniture ad hoc de services visant le reste de la ville et incluant les zones non planifiées, informelles et illégales. Même si un certain nombre d’initiatives d’ONG et d’Organisations Communautaires se sont efforcées de développer des approches se concentrant sur ces zones informelles, peu d’entre elles ont arrivées à créer un dialogue constructif avec les gestionnaires municipaux. En outre, la planification des systèmes formels ne tient généralement pas compte des besoins, des capacités et des limitations des citadins pauvres.

Ces approches représentent une partie des efforts qui visent à encourager les liens entre ces deux réalités. La présente section se centre davantage sur les outils de planification qui ont été mis en œuvre plutôt que sur les expériences de projets spécifiques.

La présente section inclut également le Cadre d’amélioration de l’hygiène – un concept essentiel qui peut être mis en place tant dans les zones urbaines que rurales.
Il s’agit d’une approche visant à fournir des services d’assainissement urbain qui incluent les facteurs sociaux, techniques, institutionnels et économiques et qui ont un impact sur la durabilité de la fourniture des services pour tous les secteurs de la communauté urbaine. L’approche se concentre également sur des mesures incitatives, ainsi que sur la réactivité à la demande, la séparation des activités en matière de fourniture de services et la disponibilité de choix techniques, financiers et de gestion.

**Tableau récapitulatif**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Amélioration de la planification et de la mise en œuvre des projets en matière d’hygiène et d’assainissement.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Communauté</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pilote</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dans un pays</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dans plus d’une région</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Description**

Les principes sous-jacents de l’ASA incluent :

- une orientation sur la demande – en d’autres termes, les services d’assainissement devraient répondre aux besoins des utilisateurs qui devraient assumer tout ou partie des coûts liés auxdits besoins ;
- la mise en exergue des mesures incitatives – c’est-à-dire l’identification des facteurs responsables de l’amélioration des comportements et des performances des partenaires en termes de gestion saine des installations terminées ;
- la séparation horizontale des activités (appelée également assainissement décentralisé) dans le cadre de laquelle les grandes villes sont divisées en deux ou plusieurs petites zones parallèles et indépendantes desservies par les services d’assainissement ;
- la séparation verticale des activités visant à séparer la gestion des services d’assainissement en amont (toilettes, réseaux de quartier, l’évacuation des fosses, gestion de la réutilisation locale…) et la gestion de l’évacuation des fosses, le traitement et la réutilisation/évaporation des flux de déchets résultants en aval ;
- le choix entre un éventail d’options technologiques, financières et de gestion ;
- l’utilisation d’une approche en matière d’assainissement centrée sur les quartiers dans le cadre de laquelle les quartiers, les communautés ou les petites zones parallèles et indépendantes font office de point pivot pour l’inclusion de la demande des ménages et de première zone de demande d’assainissement et donc de planification et de fourniture des services d’assainissement.
Au-delà des principes sous-jacents mentionnés ci-dessus, l’ASA nécessite :
- un engagement en termes de gestion financière saine ;
- l’implication de l’ensemble de la ville plutôt que des projets de petite taille ;
- une vision élargie de l’assainissement qui englobe les égouts pluviaux, l’évacuation des eaux d’égouts, l’évacuation des déchets humains, ainsi que la gestion des déchets solides ;
- la différenciation des services – en d’autres termes, reconnaître que les différents choix en matière d’assainissement sont davantage appropriés à différentes zones géographiques au sein de la ville ;
- la séparation des responsabilités, c’est-à-dire l’adoption de différents arrangements institutionnels et/ou la différenciation entre organisations, institutions, groupes et particuliers chargés de la fourniture de services :
  - au sein des ménages, d’un quartier ou au niveau de la ville (séparation verticale des activités) ;
  - au sein des différentes zones de la ville (séparation horizontale des activités) .
- une approche progressive visant dans un premier temps un seul quartier et qui s’étend par la suite en fonction de la disponibilité des ressources financières et de gestion et permettant ainsi d’équilibrer l’offre et la demande .

Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évакuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1989</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Piloté à Kumasi, au Ghana et à Ouagadougou, au Burkina Faso.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Le WSP et la Banque mondiale.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ghana, Burkina Faso, Thaïlande, Brésil, Philippines, Indonésie, Pakistan et Inde.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Forces et faiblesses

Forces

L’ASA se fonde sur une approche à long terme, au niveau de la ville et intégrant des programmes d’assainissement plutôt que sur une approche à court terme et de petite taille. Cette approche permet notamment de développer une planification stratégique globale pour l’ensemble de la ville.

L’idée de séparation permet de faire face aux problèmes en matière d’assainissement au niveau local et ce, dans l’ensemble de l’infrastructure. Elle permet ainsi d’assurer la durabilité des services d’assainissement locaux. La demande des ménages peut alors être incluse et satisfaite au niveau des quartiers. Il est donc possible de faire face au problème de l’assainissement au niveau des quartiers et, finalement, de l’inclure et d’y répondre au niveau de la ville.

L’ASA fournit un cadre pour une planification adéquate et met l’accent sur le besoin d’un accès amélioré au niveau des ménages et d’une gestion saine de l’ensemble du système d’assainissement au niveau de la ville. L’approche établit également un lien explicite entre la prise de décisions techniques et les stratégies financières à long terme.

Faiblesses

On observe deux faiblesses principales. La première est liée aux connaissances et aux capacités des planificateurs. Ils peuvent souffrir d’un manque d’expérience en matière d’évaluation et d’inclusion de la demande, d’identification des choix de gestion au niveau local et des quartiers, de coordination entre les plans locaux et de la ville et de compréhension des choix financiers à long terme.

La seconde est liée à l’environnement favorable. Les villes jouissent d’une autorité limitée en termes d’imposition et de recouvrement des frais. Elles ont un contrôle limité sur leurs budgets d’investissement. Certaines normes et pratiques techniques s’avèrent inadéquates et font obstacle aux technologies décentralisées et plus appropriées. De plus, dans la plupart des villes, la gestion de l’assainissement est séparée de la gestion des réseaux d’assainissement sur le plan institutionnel, mettant ainsi à mal toute coordination.

Genèse de l’approche

Expérience jusqu’à présent


Les expériences de Bharatpur, en Inde, ont démontré que l’ASA est fort différente des pratiques municipales courantes et que les gouvernements au niveau des États doivent inclure ces pratiques dans leurs routines au niveau municipal en vue de leur adoption à grande échelle. Le projet pilote a également mis l’accent sur le besoin primordial de renforcer les capacités des fonctionnaires si ceux-ci ont des responsabilités techniques et de gestion dans le cadre de l’approche (Colin, 2000).

**Preuves de l’efficacité**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Évaluations externes publiées</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
<tr>
<td>Impacts, résultats et durabilité</td>
<td>En Indonésie, où l’ISSDP est en cours, le gouvernement central a indiqué que les stratégies d’assainissement des villes serviront de cadre pour l’affectation future de fonds pour l’assainissement des villes. La nouvelle approche en matière de planification est adoptée au sein des processus administratifs et le gouvernement vise le passage à l’échelle de l’élaboration des stratégies au niveau des villes à partir de 2010 (Colin, 2009). L’aide technique sera mise à disposition afin de renforcer les capacités en matière de planification et d’investissement dans l’assainissement à tous les niveaux du gouvernement. Des approches progressives sont planifiées et mises en place dans le cadre d’une stratégie plus vaste et à plus long terme.</td>
</tr>
<tr>
<td>Coût</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

| --- | --- |
Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

Lectures supplémentaires


Toute l’information supplémentaire concernant l’ASA/PSA a été fournie par Albert Wright, Consultant indépendant et Jeremy Colin, Consultant indépendant.
Le cadre d’Assainissement 21 est une version simplifiée du processus complexe de planification de l’assainissement urbain. Il sert de guide pour les planificateurs et les concepteurs et aide à établir des liens entre l’analyse institutionnelle et la planification technique.

Assainissement 21 est un cadre de planification pour l’assainissement urbain qui vise à :
- promouvoir l’analyse des objectifs d’un système d’assainissement à tous les niveaux de la ville, dont les ménages (les autres niveaux incluent les quartiers, la ville et ses environs) ;
- promouvoir une analyse des facteurs et des contextes qui ont un impact sur les comportements à tous les niveaux ;
- analyser les choix techniques liés aux systèmes des différents niveaux ;
- encourager une évaluation réaliste des exigences en matière de gestion des différents niveaux ;
- pousser les planificateurs et les concepteurs à se poser les questions suivantes : Cela fonctionnera-t-il ? Les exigences en matière de gestion correspondent-elles aux capacités de gestion du système ? Nos propositions s’inscrivent-elles dans les objectifs ?

L’approche n’est pas tout à fait nouvelle. En effet, elle repose sur des principes de planification et de pratiques de gestion bien établis au sein du monde des techniques, ainsi que sur de nombreuses pensées du monde en développement. L’éthique de l’approche se résume ainsi : « améliorons la planification et l’élaboration » (IWA, sans date).

Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Genèse de l’approche

Année de mise en place: 2006
Année de clôture (s'il y a lieu): En cours

Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand): L’Association internationale de l’eau (IWA) sur base de travaux préalables dont l’ASA et l’AECM.

Financement de (nom des agences donatrices, s'il y a lieu): L’Association internationale de l’eau (IWA).

Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent: Afghanistan, Ouganda, Inde, Tanzanie.

Expérience jusqu’à présent: À ce jour, aucun rapport concernant les expériences liées à son utilisation n’a été soumis.

Forces et faiblesses: Aucun rapport concernant les expériences n’a été soumis. Les forces et les faiblesses n’ont donc pas été identifiées.

Preuves de l’efficacité

Évaluations internes publiées: Aucune.

Évaluations externes publiées: Aucune.

Impacts, résultats et durabilité: Données insuffisantes.

Coût: Données insuffisantes.

Ressources humaines: Données insuffisantes.

Temps nécessaire pour compléter l’intervention: Données insuffisantes.

Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires


Boîtes à outils ou guides: Aucune.

L’AECM est une approche intégrée en matière d’assainissement environnemental qui se fonde sur les Principes de Bellagio. L’approche place les particuliers, les ménages et les communautés au centre de la planification, de la prise de décision et de la mise en œuvre du processus.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Amélioration de la planification et de la mise en œuvre des projets en matière d’hygiène et d’assainissement.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Groupe cible</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td>Particuliers</td>
<td>Ménages</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>Écoles</td>
<td>Société</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Rural</td>
<td>Urbain</td>
<td>Urbain informel</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
<td>À l’échelle</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td>Au niveau mondial</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

L’AECM est une approche qui se fonde sur les Principes de Bellagio en matière d’assainissement durable. Ces principes ont été reconnus par les membres du WSSCC lors du 5e Forum mondial en novembre 2000. Les principes prévoient que la dignité humaine, la qualité de la vie et la sécurité de l’environnement devraient être placées au centre de la nouvelle approche. De la même manière, la prise de décisions devrait inclure la participation de l’ensemble des partenaires, les déchets devraient être considérés comme une ressource et devraient s’inscrire dans un processus intégré de ressources en eau et de gestion des déchets. Enfin, les questions liées à l’assainissement environnemental devraient être résolues au niveau le plus bas possible (par exemple au niveau des ménages ou des communautés) (Zurbrügg et al., 2004).

Sur base de ces principes, l’AECM se veut une approche intégrée qui répond de façon simultanée à l’approvisionnement en eau potable, à l’assainissement environnemental et à la promotion de l’hygiène. Elle place les ménages et les quartiers au centre des processus de planification et de mise en œuvre. Les décisions visant à déterminer le type de services d’assainissement environnemental qui devra être mis en œuvre reposent principalement sur les besoins réels et les moyens des utilisateurs et sont prises en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires.

L’AECM suggère un processus de planification holistique au sein duquel les participants clés, dont notamment les ménages, en particulier les femmes, sont considérés comme des partenaires qui prennent des décisions concernant les services en matière d’hygiène personnelle et d’environnement. Le gouvernement et les organismes gouvernementaux répondent aux besoins à travers la mise en place d’un environnement qui facilite la mise en œuvre avec succès des services identifiés lors du processus de planification participative et considérés comme étant les plus appropriés. L’approche comprend également le concept de durabilité de l’environnement qui se base sur des systèmes rotatifs de gestion des ressources s’attaquant à la racine des problèmes en matière d’assainissement environnemental et mettant l’accent sur la conservation des ressources et la réduction des déchets (Lüthi and Tilley, 2008).
Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2000</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

Le WSSCC et l’Eawag/Sandec.

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

L’OMS, la Direction du développement et de la coopération et l’ONU-Habitat.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**


**Expérience jusqu’à présent**

Six sites d’essai ont été sélectionnés. L’AECM a été mis en place dans un site au Costa Rica (Amérique centrale), un au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest), deux en Afrique de l’Est (Kenya et Tanzanie) et deux en Asie (Laos et Népal) (Lüthi et al., 2008).

**Forces et faiblesses**

**Forces**

L’AECM offre la possibilité de fournir des avantages économiques ou non économiques, ainsi qu’un paquet de services intégrés, abordables et durables afin de répondre aux priorités des utilisateurs (Eawag, 2005).

L’approche aligne la planification et la prise de décisions sur les besoins et les attentes des ménages urbains (un environnement salubre, des toilettes salubres et adéquates, etc.) et se distingue des cadres de planification traditionnels qui ont tendance à se concentrer sur la fourniture d’éléments « en aval » du système (des égouts collecteurs et des installations de traitement des eaux usées).

Le traitement des eaux aussi près que possible du point de production encourage la décentralisation des systèmes à des coûts de gestion moins élevés et offre de meilleures opportunités pour la réduction et la réutilisation des déchets.

**Faiblesses**

L’approche requiert une collaboration et une coordination entre les différents organismes dont les compétences seraient différentes ou qui seraient peu enclins à travailler de manière conjointe.

Bon nombre d’urbanistes et de gestionnaires municipaux doivent s’aligner sur les demandes d’AECM, ce qui peut s’avérer difficile. Un soutien externe important peut être nécessaire afin de renforcer les capacités dans le cadre de ce type de planification au niveau local.

De nombreuses villes n’ont toujours pas l’autonomie financière et technique pour soutenir ou mettre en œuvre le type de prise de décisions mis en avant par l’AECM. C’est la raison pour laquelle l’approche devrait être prise en considération là où il existe un engagement politique solide visant à soutenir les efforts durables et essentiels au succès.
Preuves de l’efficacité

Évaluations internes publiées

Évaluations externes publiées
Aucune.

Impacts, résultats et durabilité
Sur la base des données réunies à partir de la validation de l’AECS dans quatre pays, Lüthi et al. (2009) ont observé qu’en comparaison aux approches fondées sur l’approvisionnement, le processus impliquant diverses parties prenantes peut se traduire par des systèmes d’assainissement plus abordables et plus pratiques pour les citadins pauvres qui n’y ont pas accès et renforcer ainsi l’appropriation et l’autonomie des communautés en donnant une voix aux utilisateurs finaux à travers la priorisation des investissements dans l’infrastructure. L’AECS se fonde sur un bon équilibre entre les processus ascendants (c’est-à-dire la détermination des besoins, l’identification des solutions et la mise en œuvre des plans) et les processus descendants (c’est-à-dire la mise en place d’un environnement institutionnel favorable et l’engagement des institutions de l’État dans le cadre de l’élargissement de la fourniture de services communautaires). Toutefois, la viabilité des méthodes et des outils dépend de leur utilisation. En outre, les outils de planification doivent s’inscrire dans un contexte pertinent.

Coût
Le coût varie entre 15 000 et 20 000 dollars (incluant les coûts liés aux ateliers). Les coûts liés à la planification varient de 1,50 à 5 dollars par personne en fonction de la population ciblée (Lüthi, 2009).

Ressources humaines
Un coordinateur de planification capable de faciliter des processus impliquant diverses parties prenantes;
un ingénieur qui possède des connaissances en matière de choix de technologies d’assainissement à bas prix;
un agent d’information publique qui aide à mobiliser la communauté (Lüthi, 2009).

Temps nécessaire pour compléter l’intervention
Le processus de planification nécessite de 12 à 15 mois afin de démarrer la mise en œuvre (Lüthi, 2009).

Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

Source(s) d’information
Site Web de l’Institut de recherche de l’eau du domaine des EPF (EAWAG).

Boîtes à outils ou guides

Lectures supplémentaires

Toute l’information supplémentaire concernant l’AECM a été fournie par Christoph Lüthi et Elisabeth Tilley de l’Eawag-Sandec en Suisse.
Le CAH est un outil qui permet de développer et de mettre en œuvre des activités de prévention des diarrhées. Le CAH n’est pas une approche à proprement parler. Il s’agirait plutôt d’un cadre global visant à prévenir les diarrhées à travers trois éléments clés : l’accès aux équipements et aux technologies nécessaires, la promotion des comportements en matière d’hygiène et le soutien pour un environnement favorable visant à assurer la mise en place à grande échelle et la durabilité.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Amélioration de la planification et de la mise en œuvre des projets en matière d’hygiène et d’assainissement.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants ☒ Particuliers ☒ Ménages ☒ Communauté ☒ Écoles ☒ Société ☒</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural ☒ Urbain ☒ Urbain informel ☒ Pilote ☐ En expansion ☒ À l’échelle ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays ☐ Dans plus d’un pays ☐ Dans plus d’une région ☒ Au niveau mondial ☐</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le CAH est un cadre de programmation holistique qui vise à promouvoir tous les aspects de l’hygiène dont l’amélioration des services d’approvisionnement en eau. Le cadre a été conçu à l’origine par le Projet de santé environnementale de l’USAID et a par la suite été mis au point par l’USAID, l’UNICEF, le WSP, entre autres. Le CAH se fonde sur le principe selon lequel les interventions devraient comprendre trois éléments afin de prévenir les diarrhées : l’accès à l’équipement, la promotion de l’hygiène et un environnement favorable. Ces trois éléments sont essentiels dans le cadre du CAH et ont été élaborés afin d’encourager les comportements des ménages qui réduisent l’incidence des diarrhées chez les enfants, dont : l’évacuation sûre des fèces, le lavage des mains de manière adéquate et en temps opportun, ainsi que le stockage et l’utilisation d’une eau salubre pour la consommation et l’alimentation.

L’amélioration de l’accès aux équipements inclut :
- des systèmes continus d’approvisionnement continu en eau salubre pour les communautés et les quartiers ;
- des installations sanitaires pour l’évacuation des fèces, en particulier celles des jeunes enfants ;
- des technologies et du matériel pour l’amélioration de l’hygiène au sein des ménages, tels que du savon, le traitement de l’eau et des récipients de stockage.

Le CAH peut s’inscrire dans un programme tant au niveau urbain que rural.

Soulignons qu’il ne s’agit pas d’une approche à proprement parler mais d’un cadre au sein duquel les approches décrites dans le présent document peuvent être mises en œuvre.
**Quelle est l'utilisation la plus adéquate sur l'échelle de l'hygiène et/ou de l'assainissement ?**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l'hygiène</th>
<th>Échelle de l'assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d'un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/prive de défaecation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d'hygiène</td>
<td>Défécation à l'air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1999</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

Le Projet de santé environnementale de l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Amérique centrale

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

L’USAID, l’UNICEF, le WSSCC et le WSP.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Bangladesh, Guatemala, Jamaïque, Nicaragua, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mozambique, Ouganda.

**Expérience jusqu’à présent**

L’USAID a développé un certain nombre de programmes sur la base du cadre, dont le programme de Changement de comportement total piloté par la communauté mis en œuvre par le gouvernement éthiopien et soutenu par l’USAID et le WSP (voir le Bureau de Santé du gouvernement régional d’Amhara, 2005). L’UNICEF a également adopté le CAH comme cadre pour ses stratégies WASH actuelles.

**Forces et faiblesses**

**Forces**

Le CAH est extrêmement efficace dans le cadre des programmes WASH globaux visant à atteindre un maximum de bénéfices en matière de santé.

Diverses organisations du secteur utilisent et adaptent le cadre de façon créative.

Le CAH peut être modifié afin d’inclure des objectifs autres que la réduction des maladies diarrhéiques (comme par exemple une réforme des services publics ou l’évacuation des résidus d’égouts).

**Faiblesses**

La programmation qui inclut l’ensemble des éléments du cadre n’est pas toujours réalisable dû aux contraintes externes.

**Preuves de l’efficacité**

**Évaluations internes publiées**


**Évaluations externes publiées**

Aucune.
**Preuves de l’efficacité**

**Impacts, résultats et durabilité**
Sans objet.

Étant donné qu’il ne s’agit pas d’une approche à proprement parler (mais d’un cadre au sein duquel d’autres approches peuvent être mises en œuvre), son efficacité ne peut être évaluée de manière indépendante.

**Coût**
Sans objet.

**Ressources humaines**
Sans objet.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Sans objet.

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source(s) d’information**


**Boîtes à outils ou guides**

**Lectures supplémentaires**


*Toute l’information supplémentaire concernant le CAH a été fournie par Merri Weinger, Sandra Callier et Sarah Fry du HIP/USAID.*
L’accent sur les opportunités, les capacités et la motivation (FOAM pour ses sigles en anglais) et le SaniFOAM (le FOAM dans le cadre de l’assainissement) sont des cadres conceptuels visant à aider les gestionnaires et les personnes chargées de la mise en œuvre des programmes à comprendre et à analyser le lavage des mains et les comportements en matière d’assainissement.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Amélioration de la planification et de la mise en œuvre des projets en matière d’hygiène et d’assainissement.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants ☒ Particuliers ☒ Ménages ☒ Communauté ☐ Écoles ☐ Société ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural ☒ Urbain ☒ Urbain informel ☒ Pilote ☒ En expansion ☐ À l’échelle ☐ Dans un pays ☐ Dans plus d’un pays ☐ Dans plus d’une région ☒ Au niveau mondial ☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Les cadres FOAM et SaniFOAM ont été développés par le Programme pour l’eau et l’assainissement, ainsi que ses partenaires, afin d’aider les praticiens à :
- analyser les résultats des études formatives disponibles ;
- participer à l’élaboration de nouvelles recherches;
- prioriser le changement de comportements et les populations ciblées ;
- comprendre et tenir compte des différents facteurs qui influencent un comportement en particulier ;
- se concentrer et prioriser les interventions sur des facteurs en particulier dans le cadre du changement de comportements ;
- améliorer l’efficacité des interventions visant le changement de comportements ;
- identifier les indicateurs appropriés pour le suivi.

Le FOAM et le SaniFOAM identifient les facteurs qui influencent les comportements et les classent selon différentes catégories (opportunités, capacités et motivation). Les déterminants de chaque catégorie incluent :
- les opportunités : un accès adéquat au savon et à l’eau ou à des toilettes ;
- les capacités : abordabilité du savon ou des options de toilettes ;
- la motivation : les opinions concernant le savon ou les fèces.

Le F de FOAM et de SaniFOAM signifie l’accent (« Focus » en anglais) placé sur l’identification de la population cible et des comportements à analyser. Ces cadres peuvent donc être utilisés afin d’analyser les différents comportements, dont le lavage des mains à différents moments critiques (p. ex. après avoir été aux toilettes), la manipulation des excréments d’enfants et la défécation à l’air libre.

Le FOAM et le SaniFOAM ont été appliqués à deux programmes au niveau mondial, dont le Passage à l’échelle mondiale du lavage des mains et le Projet de passage à l’échelle mondiale de l’assainissement dans six pays (voir Partie 3.5).
Quelle est l’utilisation la plus adéquate sur l’échelle de l’hygiène et/ou de l’assainissement ?

<table>
<thead>
<tr>
<th>Échelle de l’hygiène</th>
<th>Échelle de l’assainissement</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Maintien d’un environnement pleinement hygiénique</td>
<td>Toilette hygiénique avec traitement et réutilisation/évacuation</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique efficace de tous les comportements clés</td>
<td>Toilette hygiénique et privée</td>
</tr>
<tr>
<td>Pratique de quelques comportements clés</td>
<td>Lieu fixe partagé/privé de défécation</td>
</tr>
<tr>
<td>Aucun comportement clé en matière d’hygiène</td>
<td>Défécation à l’air libre</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse de l’approche**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2007 (FOAM 2008 (SaniFOAM))</td>
<td>En cours</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**

- Le Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP).

**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

- La Fondation Bill et Melinda Gates.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

- Indonésie, Tanzanie, Inde, Sénégal, Vietnam, Pérou.

**Expérience jusqu’à présent**

- Les approches sont actuellement mises en place dans le cadre des Programmes mondiaux décrits dans la Partie 3.5.

**Forces et faiblesses**

**Forces**

- Les approches peuvent être adaptées aux différentes populations et aux comportements et ont été élaborées afin d’être aisément utilisées.

**Faiblesses**

- Les cadres ne suggèrent aucun lien (de cause à effet) entre les différents déterminants.
## Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations internes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Évaluations externes publiées</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Impacts, résultats et durabilité</strong></td>
<td>En Indonésie (Java-Est), le FOAM a permis d’aider à identifier les déterminants de comportements aux différents échelons de l’échelle de l’assainissement sur la base des données d’une enquête réalisée auprès des ménages en 2008. Il a été observé qu’un statut social élevé et un accès aux fournisseurs de qualité se traduisaient par un assainissement amélioré. Les résultats ont permis d’aider les gestionnaires de programmes à améliorer leur stratégie de communication dans le cadre du changement de comportements. De la même manière, il a été observé que, tant au Pérou qu’au Sénégal, le lavage des mains est fortement lié à l’accès au savon et à l’eau à certains endroits en temps opportun. C’est la raison pour laquelle le Projet de passage à l’échelle mondiale a réorienté la communication interpersonnelle afin de renforcer les compétences des personnes chargées de l’entretien afin de créer des endroits désignés pour le lavage des mains. Des études supplémentaires sur «les produits de qualité» pour le lavage des mains (p. ex. des postes de lavage des mains et des tippy taps [une bouteille avec le bouchon troué qui permet aux gens de se laver les mains avec très peu d’eau]) sont en cours (Devine, 2009b).</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Coût</strong></td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Ressources humaines</strong></td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</strong></td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

| Boîtes à outils ou guides | Aucune. |

*Toute l’information supplémentaire concernant le FOAM et le SaniFOAM a été fournie par Jacqueline Devine du Programme pour l’eau et l’assainissement.*
INTRODUCTION AUX STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT
Cette section inclut des informations concernant plusieurs programmes nationaux et mondiaux importants en matière d’assainissement et d’hygiène. Toutes se fondent sur une ou plusieurs approches décrites dans le présent document et mettent en exergue la manière dont celles-ci peuvent être regroupées et utilisées dans le cadre de la programmation réelle en vue du passage à l’échelle.

Cette section décrit tout d’abord des approches importantes qui ont été mises en œuvre en Inde, en Éthiopie, au Bangladesh et au Bénin – les approches de ces quatre pays revêtent un intérêt particulier. Une grande partie de la population indienne n’a toujours pas accès aux services d’assainissement et le défi de répondre aux besoins de ce groupe est de taille. La Campagne d’assainissement total du gouvernement indien, ainsi que les toilettes « payantes » de l’Organisation internationale des services sociaux de Sulabh, sont des exemples de deux approches mises en œuvre au niveau national. En revanche, l’Éthiopie est un pays de petite taille beaucoup moins peuplé. Toutefois, ce n’est que récemment que l’Éthiopie a fait ses premiers pas sur la scène de l’accès à l’assainissement. Deux nouvelles approches qui ont été mises en place afin de faire face à ce problème sont décrites par la suite. Le Bangladesh est à l’avant-garde des initiatives en matière d’amélioration de l’assainissement et de l’hygiène en Asie du Sud. Par conséquent, deux des programmes les plus significatifs ont été inclus afin de fournir des exemples d’approches mises en œuvre afin d’atteindre les OMD au Bangladesh. Enfin, cette section décrit le Programme national de promotion de l’hygiène et de l’assainissement en milieu rural (PHA) au Bénin qui est un bon exemple de la mise en œuvre « à l’échelle » d’une série d’approches par le gouvernement national.

Finalement, cette section décrit deux approches mises en œuvre en vue du passage à l’échelle dans de nombreux pays. Toutes deux se fondent sur une ou plusieurs approches décrites dans le présent document.

Soulignons que les programmes et les approches inclus dans cette section ne représentent que des exemples. Même s’il s’agit d’approches revêtant un intérêt particulier, celles-ci ne représentent pas forcément la « meilleure » approche ou le « meilleur » modèle considéré par le WSSCC comme étant la norme ou meilleurs que d’autres exemples.
3.1 L’INDE

En dépit des investissements importants des 20 dernières années, l’Inde fait face à un défi de taille en matière d’hygiène et d’assainissement. L’UNICEF estime que près de 400 000 enfants de moins de cinq ans meurent chaque année de diarrhées, c’est-à-dire plus de mille enfants par jour. De la même manière, plusieurs millions d’enfants souffrent d’épisodes diarrhéiques tandis que d’autres souffrent d’hépatite A, de fièvre entérique, de vers intestinaux et d’infections oculaires et cutanées causés par une mauvaise hygiène et une eau non potable. La diarrhée reste la cause principale de mortalité infantile dernière les infections respiratoires, causée en grande partie par des pratiques insalubres et une eau non potable. La couverture de l’assainissement reste faible et les statistiques actuelles indiquent que près de 122 millions de ménages indiens ne disposent pas de toilettes (site Web de l’UNICEF en Inde, 2009).

Il est encourageant de noter que, selon l’OMS/UNICEF – JMP (2008), la couverture de l’assainissement a augmenté de manière significative de 14% en 1990 à 28% en 2006. En outre, selon des chiffres plus récents du gouvernement indien (2007a), celle-ci atteint 49%. Alors qu’on peut observer un accroissement de la couverture et de l’utilisation de l’assainissement, le JMP explique que la couverture reste faible dans les zones rurales (18% en 2006) et 74% de la population rurale pratiquent encore et toujours la défécation à l’air libre. Il est clair qu’il reste encore un bon bout de chemin à parcourir avant d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement visant à réduire de moitié le nombre de personnes qui n’ont toujours pas accès à un assainissement de base durable d’ici à 2015.

La Campagne d’assainissement total (CAT) est un programme pilote du gouvernement indien visant à améliorer l’assainissement en milieu rural. Le CAT s’est fixé un objectif ambitieux qui va au-delà des OMD et vise à atteindre la couverture universelle de l’assainissement au niveau national d’ici à 2012, année de la fin du onzième Plan quinquennal de l’Inde (GoI, 2007a). Le CAT s’éloigne des approches fondées sur les infrastructures des initiatives précédentes du gouvernement et plaide pour une approche participative et régie par la demande qui se concentre sur la promotion du changement de comportements. La Campagne d’assainissement total est décrite ci-dessous.

La deuxième approche décrite ici a été élaborée par l’Organisation internationale des services sociaux de Sulabh, une ONG indienne. Sulabh compte près de 40 ans d’expérience en matière de services d’assainissement en Inde, en particulier les latrines dans des lieux publics utilisées par 10 millions d’Indiens chaque jour. L’approche mise en œuvre par Sulabh se distingue des autres approches car elle inclut un élément important : les équipements. Soulignons que l’approche de Sulabh se fonde tant sur le marketing de l’assainissement (voir Groupe S2) que sur un partenariat public-privé.

RÉFÉRENCES:


3.1.1 LA CAMPAGNE D’ASSAINISSEMENT TOTAL (CAT) EN INDE

Le CAT est un programme global et national visant à assurer des installations sanitaires dans les zones rurales avec le but général d’éradiquer la pratique de la défécation à l’air libre.

### Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
<th>Communauté</th>
<th>Écoles</th>
<th>Société</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Améliorer la qualité de vie des personnes rurales et assurer l’intimité et la dignité des femmes.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Particuliers</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ménages</td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Écoles</td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Société</td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural</td>
<td></td>
<td></td>
<td>Urbain</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Urbain</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
<td>En expansion</td>
<td></td>
<td></td>
<td>À l’échelle</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>En expansion</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>À l’échelle</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>✓</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’un pays</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Au niveau mondial</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Renvoi à la PARTIE 2 ?</td>
<td>Assainissement total piloté par la communauté S1.1</td>
<td>SaniMarts S2.2</td>
<td>WASH dans les écoles H.1.4</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Description

La Campagne d’assainissement total (CAT) est un programme national dont la mise en place varie d’un État à l’autre. Les principaux objectifs du CAT incluent :

- l’amélioration globale de la qualité de vie dans les zones rurales ;
- l’accélération de la couverture de l’assainissement dans les zones rurales ;
- la création d’une demande d’installations sanitaires à travers la sensibilisation et l’éducation sanitaire ;
- la fourniture d’installations sanitaires et la promotion de l’éducation sanitaire et des pratiques d’hygiène chez les étudiants au niveau des écoles et des anganwadis (centres de jour pour mères et enfants) dans les zones rurales ;
- le soutien aux technologies d’assainissement appropriées et rentables ;
- l’élimination de la défécation à l’air libre afin de réduire les risques de contamination des sources d’eau potable et de la nourriture ;
- le remplacement des latrines sèches par des latrines à chasse d’eau manuelle.

Les principaux éléments du CAT incluent :

- des activités de démarrage incluant une analyse de la situation, des enquêtes de référence et l’élaboration d’un plan de mise en œuvre d’un projet ;
- des activités IEC (information, éducation et communication) ;
- la mise en place et la gestion de marchés sanitaires ruraux (MSR) et de centres de production qui produisent des dalles pour latrines, des SanPlats, des plateformes de lavage, etc., qui seront ensuite vendus aux MSR ;
- la construction de latrines individuelles au sein des ménages les plus pauvres. Dans un premier temps, les ménages construisent leurs propres unités à bas prix et sans superstructure. À cette fin, une prime d’encouragement allant de 70 à 80% en fonction du coût et du schéma de financement convenu est accordée par le gouvernement après la construction. Le montant accordé aux ménages peut être versé en argent comptant ou sous forme de main d’œuvre. La prime d’encouragement est accordée uniquement aux ménages qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Toutefois, les toilettes, dont le coût s’élève à plus de 2 000 roupies indiennes, ne sont pas subventionnées et ce, même pour les ménages qui vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Seules les latrines à chasse d’eau manuelle sont autorisées et toutes les latrines sèches existantes doivent donc être transformées ;
- la construction, la gestion et le maintien de complexes sanitaires communautaires. Il s’agit d’installations partagées par l’ensemble de la communauté qui incluent des toilettes, des douches ou des baignoires, des plateformes de lavage, ainsi que des lavabos ;
Description

- la construction de latrines institutionnelles en particulier dans les écoles et les anganwadis;
- le prix national Nirmal Gram Puraskar (NGP) lancé en 2005 qui offre une récompense en argent allant de 50'000 roupies indiennes (1'250 dollars) à 50 lakhs (125'000 dollars) par village en fonction de la taille de la population. Un certificat est octroyé par le président indien aux villages ou aux Gram Panchayats (institutions gouvernementales locales) qui remportent le prix. La récompense dépend d’un certain nombre de critères (dont notamment la couverture à 100% de l’assainissement au sein des ménages et la fin de la défécation à l’air libre) et d’un processus de vérification complet.

Genèse de l’approche

- Année de mise en place: 1986
- Année de clôture (s’il y a lieu): En cours (révisé en 1999)
- Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand): Le Département de l’approvisionnement en eau potable du ministère du Développement rural du gouvernement indien (GoI).
- Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu): Le GoI avec le soutien de l’UNICEF.
- Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent: Inde.
- Expérience jusqu’à présent: Le Programme centralisé d’assainissement en milieu rural (CRSP) a été lancé en 1986 dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes rurales et d’assurer l’intimité et la dignité des femmes. En 1999, le CRSP a été renommé Campagne d’assainissement total (CAT) et restructuré en programme régi par la demande et centré sur les personnes dans le cadre d’initiatives de réforme.
  - Le prix Nirmal Gram Puraskar a été lancé en 2005 et a porté ses fruits en tant que récompense en argent visant à encourager une amélioration de l’assainissement. Sur 40 Gram Panchayats (institutions gouvernementales locales) de six États qui ont remporté le prix en 2005, 4 959 Gram Panchayats de 22 États ont remporté le prix en 2007 (GoI, 2009).

Preuves de l’efficacité

Évaluations internes publiées

Preuves de l’efficacité

Évaluations externes publiées


Impacts, résultats et durabilité

Une étude menée par le TARU (2008) auprès de 7 000 ménages dans six États a indiqué que même si 85% des ménages ont accès à une toilette, seuls 66% en font usage. Le TARU a conclu que « même si le prix NGP a permis le passage à l’échelle du CAT et a aidé à améliorer les pratiques en matière d’assainissement, très peu de GP répondent à tous les critères du prix ».

En effet, le gouvernement indien (GoI, 2009) met en lumière les domaines du CAT qui doivent être améliorés au cours des cinq années à venir: Ceux-ci incluent une attention plus grande à la promotion de l’hygiène, un meilleur suivi et un meilleur soutien de la gestion et du maintien, ainsi qu’une amélioration du suivi de l’amélioration de l’utilisation des latrines.

Bien que la mise en œuvre du CAT varie d’un État à l’autre, le gouvernement indien (GoI, 2009) reconnaît également que celui-ci a amené un changement global en termes d’attitudes de la communauté et promeut une saine concurrence entre les Panchayats qui visent à atteindre l’assainissement total. Il conclut que « le NGP a remporté un grand succès et représente un des principaux moteurs du CAT ».

Toutefois, le gouvernement indien est conscient que le programme a davantage mis l’accent sur la construction avec succès de latrines dans les ménages. Il est donc nécessaire de le réorienter afin de se concentrer davantage sur les modèles visant à changer les comportements (GoI, 2007a).

Trémolet et al. (2009), qui ont examiné les aspects financiers du CAT dans le Maharashtra, indiquent que malgré les succès du projet (21 millions de personnes ont adopté un assainissement amélioré et 22% de Gram Panchayats ont atteint l’état FEDAL), la durabilité des résultats en matière de FEDAL reste un défi et nécessite un suivi adéquat une fois que l’état FEDAL a été atteint.

Trémolet et al. (2009) observent également que les erreurs d’exclusion liées à la catégorisation de la pauvreté ontoulé des préoccupations en termes d’équité. En raison des problèmes liés à la dernière enquête auprès de la population en 2003, la plupart des États se fondent encore et toujours sur les données d’une enquête auprès de la population datant de 1997 – il est clair que de nombreux ménages sont entrés ou sortis de la pauvreté depuis lors.

Une étude menée sur le CAT dans cinq États par WaterAid (2008) indique également que même si le NGP s’est avéré hautement efficace en termes d’accélération du passage à l’échelle de la couverture de latrines en milieu rural, cette dernière varie fortement d’un État à l’autre. Le leadership inspiré, en particulier au sein des gouvernements, est bien plus efficace qu’une approche de subvention élevée utilisée dans plusieurs États. Les défis importants incluent le besoin de vérification indépendante de l’état FEDAL et le suivi continu et la mobilisation afin d’assurer sa durabilité, ainsi que la nécessité de ne pas négliger les autres changements de comportements en matière d’hygiène tels que le lavage des mains avec du savon. TARU (2008) arrive à une conclusion semblable: « Le système de vérification est l’élément le plus important du processus NGP sur lequel se fonde la crédibilité du prix. Ce système doit être renforcé sans quoi il mettra à mal l’esprit même du prix ».
Preuves de l’efficacité

Coût
L’Inde a fortement investi dans le CAT – un budget de plus 4 400 crores (1,4 milliards de dollars) a été alloué aux projets du CAT depuis sa création en 1999 (GoI, 2009).
Le financement des projets du CAT peut être divisé en six éléments principaux :
- 5% alloués aux activités de démarrage (enquêtes de référence, préparation des projets, sensibilisation) ;
- 15% alloués aux activités IEC (création de la demande) ;
- 5% alloués aux marchés sanitaires ruraux et aux centres de production (approvisionnements des composantes de toilettes) ;
- 6% alloués aux subventions pour les toilettes au sein des ménages et les complexes sanitaires communautaires ;
- 10% alloués aux installations sanitaires et à l’éducation en matière d’hygiène dans les écoles et les anganwadis ;
- 5% alloués aux charges administratives des projets (formation, coûts indirects, suivi et évaluation.)

Trémolet et al. (2009) ont observé que les ménages du Maharashtra fournissent 90% du coût destiné à adopter l’assainissement et que les fonds publics (dont le CAT et le NGP) fournissent les 10% restants.

Ressources humaines
Données insuffisantes.

Tempé nécessaire pour compléter l’intervention
Le CAT est opéré à travers des projets au niveau des districts sur une durée de trois à cinq ans (GoI, 2009).

Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

Source(s) d’information

Boîtes à outils ou guides

Lectures supplémentaires

Toute l’information supplémentaire concernant le CAT a été fournie par Sophie Trémolet, Consultante indépendante.
Sulabh International est une organisation de services sociaux qui promeut les droits de l’homme, l’assainissement environnemental, les sources d’énergie non classiques, la gestion des déchets et les réformes sociales.

**Description**

L’approche de Sulabh se fonde sur le changement des comportements sociaux en matière d’utilisation traditionnelle et insalubre des latrines dans des bidonvilles, des villages ruraux et des districts urbains densément peuplés en Inde. Sulabh vise tout d’abord à abolir la pratique traditionnelle de « vidange » manuelle des déchets humains dans des tinettes et à permettre aux chiffonniers et à leurs familles de recevoir une éducation et un emploi et d’atteindre un niveau de vie et une dignité sociale décents.

La principale approche de Sulabh se centre sur la promotion, la construction et le maintien de toilettes publiques payantes. Ces toilettes sont construites, gérées et maintenues par un partenariat public-privé entre Sulabh et un organisme public (municipautés, institution religieuse ou un département ministériel). En général, les deux parties concluent un bail (pour une durée d’environ 30 ans) et l’organisme public fournit des terres et le financement afin de couvrir les coûts liés à la construction et au coût des services publics. Tous deux doivent également payer des frais de service (20% du coût du projet) à Sulabh afin de couvrir les frais indirects, le suivi et la supervision. Sulabh est responsable de la gestion et du maintien des installations à travers les bénéfices générés par les frais d’utilisation. C’est la raison pour laquelle l’organisme public n’assume aucun frais.

Sulabh se fonde sur une approche flexible en matière de frais d’utilisation. Les personnes vulnérables et pauvres, telles que les personnes ayant une déficience physique, les personnes âgées, ainsi que les enfants de la rue, peuvent donc avoir accès gratuitement aux services.

En général, les toilettes payantes ont été construites dans des lieux urbains très fréquentés (marchés, gares ferroviaires et routières). Toutefois, Sulabh vise également à promouvoir les toilettes communautaires dans des zones urbaines à faible revenu afin d’aider les plus démunis, les latrines à chasse d’eau manuelle et à double fosse dans les ménages (généralement dans les zones rurales), les toilettes à compostage, les toilettes publiques connectées à des digesteurs de biogaz afin de produire de l’énergie, ainsi que les technologies de traitement des effluents pour la purification des eaux usées.

Sulabh a adopté une approche holistique en matière de développement pour les plus démunis dont les initiatives incluent des écoles publiques et une formation professionnelle pour les chiffonniers, un programme d’assistance sociale dans des bidonvilles, le renforcement de l’autonomie des femmes à travers l’éducation et les services d’emploi, un musée des toilettes, la recherche et le développement en matière d’assainissement, la formation pour les ONG et des services de consultation en matière d’assainissement au niveau international. À l’heure actuelle, Sulabh est en train de mettre sur pied l’Université Sulabh de l’assainissement.
### Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>1970</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Année de clôture (s’il y a lieu)</td>
<td>En cours</td>
</tr>
<tr>
<td>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</td>
<td>Sulabh a été créée par le Dr Bindeshwar Pathak en Inde.</td>
</tr>
<tr>
<td>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</td>
<td>Sulabh est autofinancé.</td>
</tr>
<tr>
<td>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</td>
<td>Inde, Bhoutan et Afghanistan.</td>
</tr>
<tr>
<td>Expérience jusqu’à présent</td>
<td>Au cours des trente dernières années, Sulabh a eu un impact considérable sur la fourniture de services d’assainissement pour les plus démunis en Inde (Srinivas Chary, 2003). Sulabh a permis de construire plus d’un million de toilettes au niveau des ménages et plus de 7 500 toilettes communautaires payantes, 190 installations de production de biogaz et les chiffonniers de 640 villes ont été libérés de leur condition. Les installations sanitaires créées par Sulabh sont utilisées par près de 10 millions de personnes (provenant pour la plupart des zones pauvres et à faible revenu) chaque jour (site Web de Sulabh). L’approche de Sulabh a suscité un intérêt à l’étranger: Kothandaraman et Vishwanathan (2007) expliquent que Sulabh a déjà construit et maintient des toilettes publiques en Afghanistan et en Bouthan. En outre, diverses institutions en Éthiopie, au Mozambique, au Cameroun et au Burkina Faso désirent que Sulabh mettent en œuvre des travaux d’assainissement dans leurs pays respectifs.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations internes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
</table>
| Impacts, résultats et durabilité | Le profil socioéconomique des utilisateurs de toilettes payantes de Sulabh à Vijayawada et à Hyderabad, dans l’État d’Andhra Pradesh, décrit par Srinivas Chary et al. (2003), inclut les points suivants : 
- la majorité occupait une profession à faible revenu et marginalisée; 
- la majorité considérait les toilettes communautaires comme étant facilement accessibles, d’utilisation aisée et propres; 
- près de la majorité estimait que les frais d’utilisation qui s’élevaient à une roupie indienne (0,02 dollars) étaient abordables. Toutefois, les toilettes payantes ne sont viables que dans le cas d’une forte densité de population (Kothandaraman et Vishwanathan, 2007). Notons qu’il n’existe aucune demande ou capacité de payer des toilettes résidentielles dans les zones rurales indiennes. Notons également que le programme de latrines dans les ménages a fait l’objet de critiques. À titre d’exemple, la banque mondiale a observé que 80% des toilettes construites dans les ménages par Sulabh dans l’État de Goa grâce à des subventions de l’État n’étaient pas utilisées. |
### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coût</th>
<th>Le coût lié à la construction dépend de la taille (nombre de toilettes) de l’installation. Les coûts par toilette de Sulabh sont inconnus. Kothandaraman et Vishwanathan (2007) indiquent que ces installations payantes situées dans des lieux d’intérêt sont extrêmement rentables et elles subventionnent de façon indirecte les installations non rentables.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>En 2006, Sulabh comptait 50 000 employés, dont des architectes, des sociologues et des ingénieurs répartis dans l’ensemble du pays (Kothandaraman et Vishwanathan, 2007).</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Bon nombre de toilettes payantes gérées par Sulabh atteignent le seuil de rentabilité entre huit et neuf mois (Kothandaraman et Vishwanathan, 2007). Toutefois, le temps nécessaire depuis le lancement d’un projet d’installation sanitaire jusqu’à sa mise en service est inconnu.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Boîtes à outils ou guides</td>
<td>Aucune. Toutefois, des éléments d’équipements importants sont décrits sur le site Web de Sulabh.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
3.2 L’ÉTHIOPIE

En Éthiopie, l’assainissement et l’hygiène ont enfin reçu l’attention qu’ils méritent. En 2005, le gouvernement éthiopien a déclaré que 60% du fardeau des maladies en Éthiopie était lié à un assainissement et à une hygiène inadéquats et que la diarrhée était responsable de 15% du nombre total de ces décès, principalement chez les enfants de moins de cinq ans (MoH, 2005). Leurs statistiques ont montré que plus de 250 000 enfants meurent chaque année de maladies liées à l’assainissement et à l’hygiène.

Le rapport du gouvernement indique également que peu de ménages (entre 6 et 18%) ont accès à un assainissement amélioré et le lavage des mains avec du savon (ou toute autre méthode) après la défécation est peu ancré dans les traditions. Les raisons données sont la pénurie chronique d’eau, le manque d’excédent budgétaire afin d’acheter du savon, ainsi qu’un manque général de sensibilité à l’importance du lavage des mains.


Un projet pilote lancé dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie (SNNPR) en 2003 a remporté un certain succès et a donné lieu à une révision des politiques nationales et au développement de la Stratégie nationale en matière d’assainissement et d’hygiène. Cette dernière est actuellement mise en œuvre par les Bureaux régionaux de la Santé, comme par exemple, le Bureau régional de la Santé d’Amhara à travers son projet d’apprentissage par la pratique. Le programme du SNNPR et le projet d’apprentissage par la pratique sont décrits ci-dessous.

RÉFÉRENCES :


3.2.1 LE SNNPR ÉTHIOPIEN

La stratégie en matière de santé communautaire du Bureau de la Santé de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie (SNNPR) inclut tant l’assainissement que l’hygiène. Elle vise à atteindre les ménages à travers des agents de vulgarisation sanitaire rémunérés et des promoteurs bénévoles de la santé communautaire qui promeuvent la construction et l’utilisation de latrines et ce, sans aucun financement.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Promouvoir la construction et l’utilisation de latrines, du lavage des mains et du stockage et de la manipulation sûrs de l’eau.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants ☐ Particuliers ☐ Ménages ☐ Communauté ☒ Écoles ☐ Société ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</td>
<td>Rural ☒ Urbain ☐</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays ☒ Dans plus d’un pays ☐</td>
<td>Dans plus d’une région ☐ Au niveau mondial ☐</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Renvoi à la PARTIE 2 ? | Promotion de l’hygiène et de l’assainissement H&S | Assainissement total piloté par la communauté S1.1

Description

Le Bureau de la Santé (BoH) de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud, en Éthiopie (SNNPR) a piloté différentes approches depuis 2003. Le BoH décrit son approche comme « se concentrant sur des programmes de santé publique à grande échelle et ayant un impact important » visant « une approche centrée sur les ménages » fondée sur « une approche (d’équipements) non subventionnée qui promeut l’utilisation de matériaux locaux et de technologies appropriées ». Les méthodologies promues par le BoH incluent des systèmes de dialogue communautaire, la formation des promoteurs bénévoles de la santé communautaire, ainsi que des approches participatives de promotion de l’hygiène (site Web du RIPPLE). Le programme s’apparente donc fortement à l’approche ATPC.

L’approche a été créée par le BoH régional qui est également responsable de sa gestion (en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires clés), à travers ses propres fonds et des processus successifs de plaidoyer, d’établissement d’un consensus, de renforcement des capacités, de promotion (à travers des agents de vulgarisation sanitaire rémunérés et des promoteurs bénévoles de la santé communautaire) et de suivi soutenu. Elle met l’accent sur la sensibilisation des ménages à l’assainissement et à l’hygiène et vise à encourager les ménages à assumer la responsabilité de leurs actions. Une fois que les ménages prennent conscience de l’importance des installations sanitaires et d’hygiène, ils sont encouragés à les construire à partir de matériaux locaux. Des subventions d’équipement ne sont pas accordées. Les ménages commencent par construire des latrines à fosse traditionnelles et les améliorent au fur et à mesure qu’ils prennent conscience et lorsqu’ils en ont l’occasion.

La stratégie du SNNPR a servi de base pour l’élaboration de la stratégie nationale en matière d’hygiène et d’assainissement du gouvernement éthiopien qui est actuellement mise en œuvre au niveau national (voir MoH [2005] et MoH [2006]).
## Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>2003</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Année de clôture (s’il y a lieu)</td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)

Gouvernement d’Éthiopie.

### Année de mise en place

2003

### Année de clôture (s’il y a lieu)

En cours

### Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)


### Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent

Éthiopie

### Expérience jusqu’à présent

En plus des bénéfices en matière de santé publique, la construction de latrines à fosse est passée de 16% en 2002 à plus de 78% en 2008 et à 90% en 2006. Le BoH vise actuellement à renforcer l’autonomie des ménages afin de remplacer les fosses traditionnelles par des plateformes et des abris permanents et d’améliorer de manière générale l’hygiène domestique (Bibby et Knapp, 2007).

### Preuves de l’efficacité

#### Évaluations internes publiées


#### Évaluations externes publiées


#### Impacts, résultats et durabilité

TTefera (2008) souligne que la politique du BoH du SNNPR en matière d’assainissement et d’hygiène après 2003 a réussi à améliorer la couverture des latrines (de 16% en 2002 à 90% en 2006). De la même manière, Terefe (2008) indique que la promotion à travers les travailleurs de la santé de première ligne – les agents de vulgarisation sanitaire et les promoteurs de la santé communautaire – s’est avérée efficace au niveau des ménages et de la fourniture de soutien technique.

Les chercheurs qui ont évalué l’approche ont observé que suite au projet :

- la proportion de ménages possédant des latrines est huit fois plus élevée ;
- la défécation à l’air libre est une pratique moins acceptée ;
- l’acquisition de connaissances approfondies en matière de lavage des mains même si cette pratique est moins fréquente ;
- 82% des ménages possédaient des installations sanitaires. Toutefois, seul 6% se situaient près des latrines et peu de personnes utilisaient du savon ou des détergents ;
- le stockage et la manipulation de l’eau étaient également inadéquats ;
- les hommes s’occupaient principalement de l’élaboration, du choix du site et de la construction des latrines et les femmes participaient généralement à la fourniture de matériel et au plâtrage (Newborne et Smet, 2008).
### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Coût</th>
<th>Données insuffisantes.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
<td>Données insuffisantes.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

<table>
<thead>
<tr>
<th>Source(s) d’information</th>
<th>Site Web du RiPPLE disponible à: <a href="http://www.rippleethiopia.org/page/home-page">http://www.rippleethiopia.org/page/home-page</a> – Consulté en mars 2010.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Site Web de l’id21 (de l’Université du Sussex) disponible à: <a href="http://www.id21.org/rural/r4pn1g2.html">http://www.id21.org/rural/r4pn1g2.html</a> – Consulté en mars 2010.</td>
</tr>
<tr>
<td>Boîtes à outils ou guides</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
L'apprentissage par la pratique est une approche mise en œuvre par le Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP) et le Projet d’amélioration de l’hygiène (HIP) de l’USAID afin de soutenir le Bureau de la Santé de la région d’Amhara en vue d’accroître la couverture de l’assainissement dans la région et d’atteindre la cible nationale de la couverture universelle de l’hygiène et de l’assainissement.

### Description

Le passage à l’échelle de l’approche visant à améliorer l’hygiène et l’assainissement est actuellement mis en place par le Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP) et le Projet d’amélioration de l’hygiène (HIP) de l’USAID. L’approche, développée à partir du projet pilote de le SNNPR qui est sans aucun doute une réussite, a été intégrée dans la stratégie de santé du BoH d’Amhara afin d’assister les 20 millions de personnes qui vivent dans l’État d’Amhara. Le WSP et l’USAID fournissent un soutien visant à renforcer les capacités sous forme de formation allant de hauts fonctionnaires au niveau régional à plus de 5 000 agents de vulgarisation sanitaire désignés afin de « déclencher » leurs communautés au niveau de l’état FEDAL au niveau des kebeles ou des villages. En d’autres mots, Amhara « apprend par la pratique ».

Le BoH d’Amhara a créé une approche « hybride » qui combine les meilleures pratiques et les leçons apprises à partir des initiatives au niveau mondial et qui ont par la suite été adaptées afin de correspondre au système et au contexte éthiopiens. Le processus national inclut une série d'étapes en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale et de l'accès universel, incluant la cartographie du contexte, la création de partenariats, le développement de solutions stratégiques et leur mise en œuvre, leur suivi et leur évaluation. Sur base de la méthode visant à « réunir l'ensemble du système dans la pièce », les partenaires de différents horizons sont encouragés à participer et à développer un agenda commun d'actions et un plan coordonné (USAID/ HIP, 2009).

Le changement des comportements en matière d’assainissement et de lavage des mains est renforcé par la mise en place d’une approche qui combine des niveaux d’action innovants tant au niveau des communautés que des ménages. Celle-ci inclut le « mikkir », une approche visant à négocier l’amélioration des comportements en matière d’hygiène à travers les efforts d’approche des agents de vulgarisation sanitaire et la mobilisation de la communauté sur base d’outils d’assainissement total piloté par la communauté. Le lavage des mains et l’hygiène sont promus de manière explicite dans le cadre des activités d’assainissement à travers l’encouragement de la mise en place d’installations pour le lavage des mains et l’utilisation d’économiseurs d’eau afin de surmonter les obstacles liées au lavage des mains.
### Genèse de l'approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>2006</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Année de clôture (s'il y a lieu)</td>
<td>En cours</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l'approche, où et quand)**
Le Bureau de la Santé (BoH) de l'État régional national d'Amhara avec le soutien de l'USAID/HIP et le WSP – Afrique.
Région d'Amhara, en Éthiopie.

**Financement de (nom des agences donatrices, s'il y a lieu)**
L'USAID et le WSP – Afrique.

**Pays où l'approche a été mise en place jusqu'à présent**
Éthiopie

**Expérience jusqu'à présent**
À ce jour, près de 1,2 millions de ménages ont reçu des messages sur l'importance de l'hygiène et de l'assainissement et près de 600 000 ménages ont reçu le certificat « propre et sain » (utilisation d’une latrine et d’une installation pour le lavage des mains, telle qu’un tippy tap) (site Web de l’USAID/Questions à facettes multiples).

### Preuves de l’efficacité

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations internes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Évaluations externes publiées</td>
<td>Aucune.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Impacts, résultats et durabilité**
En avril 2009, près de 600 000 personnes ont atteint l'état FEDAL et l'objectif du changement total de comportement en matière d'hygiène (USAID/HIP, 2009).

**Coût**
Données insuffisantes.

**Ressources humaines**
Données insuffisantes.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Données insuffisantes.

### Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

**Source(s) d’information**


**Boîtes à outils ou guides**


**Lectures supplémentaires**
Aucune.

*Toute l’information supplémentaire a été fournie par Merri Weinger de l’USAID.*
3.3 LE BANGLADESH

Le Bangladesh est un pays de petite taille qui présente un risque élevé d’inondations et qui compte une des densités de population les plus élevées au monde. Ceci donne lieu à une concurrence féroce pour les terres habitables et cultivables limitées. Toutefois, le Bangladesh possède un secteur non gouvernemental prospère, incluant des organisations non gouvernementales (ONG) présentes dans 75% des zones rurales et élaborant des approches de développement innovantes et reproduites à grande échelle.

Le Bangladesh a joué un rôle de premier plan en termes de développements récents en matière d’assainissement en Asie du Sud. En 2003, le gouvernement bangladais (GoB) a accusé la première Conférence d’Asie du Sud sur l’assainissement (SACOSAN). Grâce à cette dernière, la communauté internationale reconnaît de plus en plus les nouvelles approches en matière de fourniture de services d’assainissement développées par des ONG bangladaises. Le GoB s’est engagé à atteindre les OMD et a mis l’accent sur l’amélioration de l’assainissement qui constitue à présent une priorité nationale. Suite au SACOSAN, le GoB a fixé son propre objectif national qui vise à atteindre l’assainissement universel d’ici à 2010 (gouvernement du Bangladesh, 2005). Cet objectif représente un défi qui devra être surmonté 15 ans avant celui des OMD.

En effet, les statistiques montrent qu’au cours de ces dernières années, le Bangladesh a connu un changement remarquable en termes de couverture de l’assainissement. Fin 2003, le gouvernement a estimé que la couverture de l’assainissement s’élèverait à 29% dans les zones rurales et à 60% dans les zones urbaines. D’ici à la fin 2008, ces chiffres ont grimpé jusqu’à 88% tant dans les zones rurales qu’urbaines (gouvernement du Bangladesh, 2008). On estime que plus de 90 millions de personnes ont eu accès à l’assainissement au sein des ménages au cours des cinq dernières années.

Toutefois, alors que la défécation à l’air libre a été fortement réduite au Bangladesh, la durabilité reste un défi de taille. Dans un pays pauvre qui présente un risque élevé d’inondations comme le Bangladesh, l’éradication de la défécation à l’air libre ne se limite pas à la construction de latrines mais requiert une utilisation et un maintien adéquats.

Les deux programmes décrits dans la présente section, le DISHARI et le Programme WASH du BRAC sont deux des programmes les plus importants au Bangladesh qui ont joué un rôle important au niveau des progrès réalisés à ce jour.

1. En général, le Bangladesh est considéré à l’heure actuelle comme un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques et continuera de l’être dans les années à venir. (Banque mondiale, 2010).

2. Ces chiffres ne sont pas universellement reconnus. Ces données ont été réunies par le Secrétariat national pour l’assainissement du Bangladesh sur base d’auto-effectuées effectuées par le personnel sur le terrain et les gouvernements locaux et sans aucune vérification indépendante. Ils définissent une latrine «hygiénique» comme étant une latrine qui rompt le cycle de transmission des maladies. Ce facteur, ainsi que la récompense pécuniaire accordée pour sa mise en œuvre avec succès, sont responsables d’une certaine inflation des chiffres officiels. Même si les données du Programme conjoint de surveillance (OMS/UNICEF – JMP, 2008) ont fourni des chiffres moins élevés, ces derniers ont été révisés et semblent correspondre davantage à ceux du gouvernement (Trémolet et al., 2009).

Références utiles:


3.3.1 LE PROGRAMME WASH DU BRAC AU BANGLADESH

L’initiative WASH du BRAC soutenue par le gouvernement néerlandais est un programme national visant à fournir un accès durable à l’eau et à l’assainissement à plus de 37 millions de personnes au Bangladesh.

Le BRAC est basé à Dhaka, au Bangladesh et représente l’organisation non gouvernementale sans but lucratif la plus importante du monde en termes de budget, de personnel et de portée (site Web du BRAC, 2009). À travers son programme WASH, le BRAC soutient l’amélioration de l’accès à une eau potable salubre, fiable et durable pour 50 millions de personnes pauvres. Il vise notamment à mettre en place une approche holistique incluant la promotion et l’éducation à l’hygiène pour 37,5 millions de personnes, la fourniture d’un accès aux services d’assainissement pour 17,5 millions de personnes, ainsi que la fourniture de services d’eau salubre pour 8,5 millions de personnes. Il s’efforce également d’assurer le maintien et la gestion adéquats de l’approvisionnement en eau existant par la communauté. Le respect des engagements du BRAC a permis de fournir des services durables et adéquats aux pauvres et aux plus pauvres, en particulier aux femmes (Kabir et al., 2008).

L’approche est fort centrée sur les personnes et se fonde sur la tenue de recensements de la situation actuelle et la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’hygiène soutenu de manière intensive afin d’encourager un changement de comportements durable.

Les objectifs de l’approche incluent :
- la fourniture de services WASH globaux et durables ;
- le déclenchement des changements de comportement visant à rompre le cycle de la contamination liée aux latrines insalubres, à l’eau contaminée et aux comportements insalubres ;
- la durabilité et le passage à l’échelle des services WASH.

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
<th>Communauté</th>
<th>Écoles</th>
<th>Société</th>
<th>Rural</th>
<th>Urbain</th>
<th>Urbain informel</th>
<th>Pilote</th>
<th>En expansion</th>
<th>À l’échelle</th>
<th>Dans un pays</th>
<th>Dans plus d’un pays</th>
<th>Dans plus d’une région</th>
<th>Au niveau mondial</th>
</tr>
</thead>
</table>

Renvoi à la PARTIE 2 ?

- L’hygiène totale communautaire et participative H1
- WASH dans les écoles H1.4
- Partenariat public-privé – voir PPPHW H2.2
- Le Traitement et le stockage sûr de l’eau dans les ménages H2.3

Description

Le BRAC est basé à Dhaka, au Bangladesh et représente l’organisation non gouvernementale sans but lucratif la plus importante du monde en termes de budget, de personnel et de portée (site Web du BRAC, 2009). À travers son programme WASH, le BRAC soutient l’amélioration de l’accès à une eau potable salubre, fiable et durable pour 50 millions de personnes pauvres. Il vise notamment à mettre en place une approche holistique incluant la promotion et l’éducation à l’hygiène pour 37,5 millions de personnes, la fourniture d’un accès aux services d’assainissement pour 17,5 millions de personnes, ainsi que la fourniture de services d’eau salubre pour 8,5 millions de personnes. Il s’efforce également d’assurer le maintien et la gestion adéquats de l’approvisionnement en eau existant par la communauté. Le respect des engagements du BRAC a permis de fournir des services durables et adéquats aux pauvres et aux plus pauvres, en particulier aux femmes (Kabir et al., 2008).

L’approche est fort centrée sur les personnes et se fonde sur la tenue de recensements de la situation actuelle et la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’hygiène soutenu de manière intensive afin d’encourager un changement de comportements durable.

Les objectifs de l’approche incluent :
- la fourniture de services WASH globaux et durables ;
- le déclenchement des changements de comportement visant à rompre le cycle de la contamination liée aux latrines insalubres, à l’eau contaminée et aux comportements insalubres ;
- la durabilité et le passage à l’échelle des services WASH.
Description

Le programme WASH est divisé en trois parties ou « phases ». Chaque phase comprend 50 sous districts. Chaque phase est divisée en trois étapes correspondant à des activités de travail se concentrant sur l’éducation à l’hygiène, à l’assainissement et à l’eau. Le programme WASH comprend cinq éléments essentiels :

- l’eau (la rénovation des sources d’eau existantes ou traditionnelles, des systèmes de tuyaux de petite taille pour l’approvisionnement en eaux de forage ou de surface, le renforcement des capacités, des choix innovants et technologiques – objectif de la couverture: 8,5 millions de personnes);
- l’assainissement (l’installation et le maintien, le développement des microentreprises, des fonds renouvelables pour les pauvres, des subsides pour les plus pauvres, le renforcement des capacités – objectif de la couverture: 17,6 millions de personnes);
- les pratiques en matière d’hygiène (la communication dans le cadre du changement des comportements, le plaidoyer, le lavage des mains, le marketing social, la recherche formatrice – objectif de la couverture: 37,5 millions de personnes);
- l’assainissement dans les écoles et l’éducation à l’hygiène (la promotion et l’éducation à l’hygiène, l’installation et le maintien des puits tubés et des latrines, des latrines séparées pour les filles, le nettoyage et l’évacuation des déchets solides dans les écoles);
- le partenariat public-privé (un partenariat avec des fabricants de savon, des entrepreneurs locaux en assainissement, des Institutions du gouvernement local (LGI), le ministère de Génie sanitaire (DPHE), ainsi que d’autres partenaires tels que le Comité Watsan, le Conseil de l’électrification rurale, le Conseil des centrales d’énergie et un comité consultatif constitué d’organisations spécialisées concernées).

L’approche du BRAC se fonde sur des agents de vulgarisation sur le terrain, de mobilisateurs communautaires et de Comités WASH dans les villages afin de mettre en œuvre ces développements. Tout en mettant en œuvre les activités WASH, le BRAC travaille en conjoint avec les partenaires et les dirigeants communautaires influents, les dirigeants religieux et les membres de syndicats au niveau local afin d’influencer et d’encourager les activités WASH.

Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Genèse (Oui a inventé l’approche, où et quand)</th>
<th>Le BRAC en partenariat avec le gouvernement du Bangladesh. Bangladesh</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</th>
<th>Le gouvernement des Pays-Bas.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</th>
<th>Bangladesh</th>
</tr>
</thead>
</table>


Preuves de l’efficacité

|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<table>
<thead>
<tr>
<th>Évaluations externes publiées</th>
<th>Aucune.</th>
</tr>
</thead>
</table>
Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

Source(s) d’information


Boîtes à outils ou guides

Aucune.

Lectures supplémentaires

3.3.2 L’ASSAINISSEMENT TOTAL DECENTRALISÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (DISHARI) AU BANGLADESH

Le projet vise le passage à l’échelle de l’Assainissement total piloté par la communauté (ATPC) au Bangladesh et met l’accent sur la mobilisation des communautés afin d’éradiquer la défécation à l’air libre.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tableau récapitulatif</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Objectif</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Groupe cible</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Communauté</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Comment l’approche a-t-elle été mise en place ?</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Rural</td>
</tr>
<tr>
<td>Pilote</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans un pays</td>
</tr>
<tr>
<td>Dans plus d’une région</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Renvoi à la PARTIE 2 ?</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description

Le projet se fonde sur l’observation que l’ATPC a été mis en œuvre par des ONG à travers des projets pilotes qui n’ont que peu de moyens pour le passage à l’échelle. La participation des institutions des gouvernements locaux est considérée comme une bonne manière de renforcer l’échelonnabilité et la durabilité car celles-ci couvrent l’ensemble du pays alors que les ONG sont provisoires et se centrent sur une poignée de districts.

C’est la raison pour laquelle l’objectif principal du projet DISHARI est de renforcer les capacités des gouvernements locaux afin de se charger de l’initiative visant à promouvoir l’ATPC. Le projet se concentre sur le niveau des sous districts des gouvernements locaux, appelés également Upazilas. Immédiatement au-dessous des Upazilas, on trouve le niveau des syndicats – l’unité administrative la plus petite des zones rurales du Bangladesh.

À l’heure actuelle, les activités de promotion et de renforcement des capacités des communautés ont lieu au niveau des villages et des hameaux. Celles-ci incluent des activités ATPC telles que la cartographie sociale, le calcul des fèces et la marche de la honte (voir S1.1 pour plus d’information concernant l’ATPC) (DAM, 2009).

Le gouvernement fournit des récompenses pécuniaires aux syndicats Parishads et aux Upazilas qui atteignent l’état FEDAL (environ 2 900 dollars par syndicat et 7 250 dollars par Upazila). Ces récompenses n’impliquent aucune condition et peuvent être dépensées dans le cadre d’un projet de développement local quelconque. En plus du prestige qu’elles confèrent et des autres bénéfices non pécuniaires, ces récompenses ont servi d’élément de motivation pour les dirigeants locaux et ont introduit un facteur de compétitivité entre les villages qui désirent améliorer l’accès à l’assainissement (Trémolet, 2009).

Le gouvernement fournit également un financement d’équipement (d’environ 7 dollars par ménage subventionné) pour les ménages « très pauvres ». Celui-ci inclut du matériel de construction pour les ménages selon certains critères (les ménages dont le revenu estimé ne dépasse pas 290 dollars par ménage par an), ainsi que des réunions communautaires. Trémolet (2009) indique que près de 7% des ménages du projet ont bénéficié d’un financement couvrant environ 42% des coûts liés aux équipements.
<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Genèse de l’approche</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Année de mise en place</td>
</tr>
<tr>
<td>Année de clôture (s’il y a lieu)</td>
</tr>
<tr>
<td>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</td>
</tr>
<tr>
<td>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</td>
</tr>
<tr>
<td>Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent</td>
</tr>
<tr>
<td>Expérience jusqu’à présent</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Preuves de l’efficacité</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Coût</td>
</tr>
<tr>
<td>Ressources humaines</td>
</tr>
<tr>
<td>Temps nécessaire pour compléter l’intervention</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th><strong>Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires</strong></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Boîtes à outils ou guides</td>
</tr>
</tbody>
</table>
INTRODUCTION AUX STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT

3.4 LE BÉNIN

La République du Bénin est un pays de petite taille situé en Afrique de l’Ouest dont la population s’élève à 8,5 millions de personnes. L’approvisionnement en eau et l’assainissement au Bénin ont enregistré de nombreux progrès depuis les années 1990 et la couverture des services est bien plus élevée que dans bon nombre de pays africains. Selon l’OMS/UNICEF-JMP (2008), la couverture améliorée de l’assainissement est passée de 12% en 1990 à 30% en 2006. Toutefois, la couverture reste relativement faible dans les zones rurales – en 2006, 11% de la population avait accès à une latrine améliorée (une croissance timide de 2% depuis 1990) – mais il est encourageant de constater que le gouvernement du Bénin a adopté une stratégie nationale afin de faire face à ce problème.

La stratégie en matière d’approvisionnement en eau et d’assainissement en milieu rural est régie par la demande et a été mise en œuvre en 1992 avec le soutien de partenaires externes du développement dans différents départements1 dans le cadre du Programme d’aide au développement du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural (PADEAR). C’est dans le cadre de ce dernier que le gouvernement a mis à l’essai une nouvelle approche en matière de promotion de l’assainissement en milieu rural sur la base du marketing social en vue de stimuler la demande des ménages, ainsi que la fourniture de services d’assainissement par des petits fournisseurs indépendants (maçons locaux) à travers le marché.


RÉFÉRENCES:


1. Le Bénin est divisé en 12 départements administratifs.
3.4.1 LE PROGRAMME NATIONAL DE PROMOTION DE L’HYGIÈNE ET DE L’ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL (PHA) AU BÉNIN


Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Induire des changements de comportement en matière d’hygiène, créer une demande de l’assainissement et faciliter la mise en place de chaînes d’approvisionnement.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</td>
<td>Rural</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Dans plus d’une région</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Renvoi à la PARTIE 2 ?
Promotion de l’hygiène et de l’assainissement H&S PHAST H1.1 Marketing de l’assainissement S2

Description

Le programme combine des stratégies de marketing de l’assainissement visant à accroître les investissements des ménages en vue d’améliorer leurs latrines et à changer les comportements en matière d’hygiène, dont notamment l’utilisation, le nettoyage et le maintien des latrines, le lavage des mains avec du savon après la défécation et la manipulation et le stockage sûrs de l’eau potable.

Le PHA est une approche hautement structurée et testée à travers laquelle les travailleurs d’approche du gouvernement mobilisent les communautés et forment et supervisent les bénévoles de la communauté en vue de mener une série d’activités de promotion et d’éducation au sein de leurs communautés. Les messages de marketing social, l’éducation à la technologie de consommation, ainsi que le soutien technique visent à créer une demande d’assainissement. D’autre part, les outils participatifs fondés sur le PHAST visent à fournir une éducation à l’hygiène et à induire un changement de comportement. Le financement d’équipement n’est pas inclus dans le programme.

Les visites à domicile représentent le principal moyen de communication. Toutefois, la mobilisation de la communauté reste faible. Des stratégies fondées sur l’approvisionnement élargissent l’accès du marché local à une série de choix en matière de latrines à bas prix et améliorées et précèdent le lancement de la promotion dans de nouvelles zones cibles. Le suivi des progrès de la communauté, le personnel au terrain compétent, ainsi que la supervision des activités sur le terrain, sont les éléments clés de son succès (Jenkins et al., 2009).

Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>1995</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)</td>
<td>Foncé sur le Programme d’aide au développement du secteur de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement en milieu rural (PADEAR) qui a été créé et mis en place par le DANIDA, le GTZ et le KfW. Bénin</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)</td>
<td>Financé par le gouvernement du Bénin avec un soutien financier important de donateurs danois, néerlandais et allemands, ainsi que le WSP.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
**INTRODUCTION AUX STRATÉGIES PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT**

---

**Genèse de l’approche**

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**

Burkina Faso

---

**Expérience jusqu’à présent**

Entre 2005 et 2007, le PHA a atteint environ 10% de la population rurale (372 000 personnes) dans cinq Départements. En outre, la couverture des latrines améliorées s’est accrue de 10%. Un total de 7 148 latrines améliorées et non subventionnées dans les ménages ont été construites fin 2007 (Scott et al., 2009).

---

**Preuves de l’efficacité**

**Évaluations internes publiées**


**Évaluations externes publiées**

Aucune.

**Impacts, résultats et durabilité**

En général, le gouvernement national a mis en œuvre avec succès le programme dans l’ensemble du pays à travers «un suivi et une supervision adéquats» (Jenkins, 2009).

Jenkins et Kpinsoton (2008) ont observé que le passage à l’échelle nationale du PHA s’est également traduit par des niveaux élevés de mise en œuvre lors de sa mise à l’essai. Toutefois, la mise en œuvre était plus lente dans certains Départements en raison de différences régionales. Une recherche menée sur les causes de ces variations doit faire l’objet d’une étude approfondie.

Jenkins et Kpinsoton ont également observé qu’il n’existe pas de données à ce jour indiquant la portée du changement de comportements induit et mettent en exergue les dangers de s’attaquer à un éventail de changements de comportements en matière d’hygiène en une fois.

D’autres défis incluent une mise en œuvre timide (18 mois par village), un coût relativement élevé (données non disponibles), des contraintes au niveau des chaînes d’approvisionnement en ciment et une incertitude concernant la durabilité des changements (ibid).

**Coût**

Données insuffisantes.

**Ressources humaines**

Données insuffisantes.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

18 mois par village.

---

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

**Source[s] d’information**


**Boîtes à outils ou guides**

Aucune.

**Lectures supplémentaires**

3.5 PROGRAMMES MONDIAUX

3.5.1 LE PROJET DE PASSAGE À L’ÉCHELLE MONDIALE DE L’ASSAINISSEMENT (GSUSP)

Il s’agit d’un projet à grande échelle visant à répondre aux besoins en matière d’assainissement de base pour les pauvres en milieu rural qui n’ont toujours pas accès à une installation salubre et hygiénique. Le projet se fonde sur deux groupes d’approches décrites dans le présent document, dont notamment les approches communautaires (Groupe S1) et le marketing des biens et des services d’assainissement (Groupe S2). Le projet est également appelé le projet d’Assainissement total et de Marketing de l’assainissement (TSSM).

Tableau récapitulatif

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Accroître les connaissances en matière de passage à l’échelle d’interventions sanitaires efficaces visant à améliorer la santé.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Groupe cible</td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Enfants</td>
</tr>
<tr>
<td>Renvoi à la PARTIE 2?</td>
<td>Approches communautaires S1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Description


Le projet vise avant tout à accroître les connaissances en matière de passage à l’échelle d’interventions sanitaires efficaces visant à améliorer la santé. Le projet met à l’essai le passage à l’échelle d’une approche fondée sur deux groupes d’approches décrites dans le présent document, dont notamment les approches communautaires (Groupe S1) et le marketing de l’assainissement (Groupe S2). L’approche stimule la demande à travers la mobilisation de la communauté (sur la base des techniques ATPC) et des interventions individuelles ciblées (sur la base du marketing de l’assainissement) et renforce par la suite l’approvisionnement afin de satisfaire la demande (sur la base du marketing de l’assainissement). L’objectif de l’approche est d’améliorer l’assainissement de l’ensemble des communautés et non pas des ménages individuels.

En résumé, le premier groupe d’approches vise à « placer » les personnes sur l’échelle de l’assainissement tandis que le second vise à maintenir la demande et à faire « grimper » les personnes sur l’échelle. Le WSP a intitulé la combinaison de ces deux approches Assainissement total et Marketing de l’assainissement (TSSM) (WSP, 2009).

En outre, le cadre de programmation SaniFOAM vient s’inscrire dans le projet afin d’aider les gestionnaires et les personnes chargées de la mise en œuvre des programmes à comprendre et à analyser les différents comportements en matière d’assainissement, voir l’approche F5 de la PARTIE 2 (FOAM et SaniFOAM).

Le projet est actuellement mis en œuvre dans des villages ruraux et de petites villes en Indonésie, en Tanzanie, ainsi que dans deux États indiens et vise à atteindre près d’un million de personnes dans chacun des endroits.

En résumé, le projet se fonde sur les objectifs suivants :

- la création d’une demande d’assainissement et d’hygiène à grande échelle, durable et efficace au niveau des ménages et de la communauté dans quatre sites sélectionnés dans le cadre du projet ;

PARTIE 3 : PROGRAMMES NATIONAUX ET MONDIAUX REGROUPÉS
### Description
- la création d’un approvisionnement à grande échelle, durable et efficace de services d’assainissement et d’hygiène et de produits appropriés et abordables pour les familles les plus pauvres dans les quatre sites du projet ;
- l’amélioration de la couverture de l’assainissement dans les quatre pays/États ;
- l’identification des approches les plus pratiques et efficaces en matière de passage à l’échelle et de soutien aux programmes d’assainissement afin de les reproduire dans d’autres pays et régions en vue d’atteindre les OMD d’ici à 2015.

### Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours jusqu’en 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2006</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

- **Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**
  - Le Programme pour l’eau et l’assainissement (WSP).
  - Actuellement piloté à l’échelle dans trois pays (voir ci-dessous).

- **Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**
  - La Fondation Bill et Melinda Gates.

- **Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**
  - Indonésie, Tanzanie et deux États indiens (Himachal Pradesh et Madhya Pradesh).

- **Expérience jusqu’à présent**

### Forces et faiblesses

**Forces et faiblesses**
- Ces données ne sont pas encore disponibles.

### Preuves de l’efficacité

**Évaluations internes publiées**

**Évaluations externes publiées**
- Aucune.

**Impacts, résultats et durabilité**
- Mukherjee (2009) fournit les résultats suivants pour l’Indonésie 18 mois après l’intervention :
  - une augmentation de 49% de l’accès à un assainissement amélioré par rapport à l’accès de référence (en date de juin 2009) ;
  - plus de 325 600 personnes supplémentaires ont eu accès à un assainissement amélioré ;
  - l’accès des ménages les plus pauvres est bien plus élevé que celui des ménages qui ne sont pas pauvres ;
  - 715 communautés ont atteint l’état FEDAL, tel que défini et vérifié par les gouvernements locaux (en date de mai 2009).

À l’heure actuelle, le projet travaille en partenariat avec le gouvernement national et les gouvernements locaux dans les 29 districts de Java-Est et gère la nouvelle Stratégie nationale d’assainissement total de la communauté du gouvernement indonésien.
**Preuves de l’efficacité**

**Coût**
Durant les 18 premiers mois d’interventions dans les 21 districts, l’assistance de 1,76 million de dollars destinée au projet TSSM a entraîné des investissements communautaires pour l’amélioration de l’assainissement au sein des ménages atteignant plus de 1,69 million de dollars (Mukherjee, 2009).

**Ressources humaines**
Données insuffisantes.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**
Les données ne sont pas définies mais les résultats observés à partir des interventions en Indonésie ont été atteints en 18 mois.

**Sources d’information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires**

|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Voir également les cadres de programmation de la Partie 2, dont notamment le FOAM et le SaniFOAM (F5).**

Toute l’information supplémentaire a été fournie par Nat Paynter du WSP.
Le Projet de passage à l'échelle mondiale du changement de comportements en matière de lavage des mains (GSUHBCP) vise à déterminer si les approches innovantes peuvent générer un accroissement à grande échelle et durable du lavage des mains avec du savon (LMS) en temps opportun chez les personnes pauvres et vulnérables au Pérou, au Sénégal, en Tanzanie et au Vietnam.

**Tableau récapitulatif**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Objectif</th>
<th>Prouver que le lavage des mains avec du savon est une des interventions les plus efficaces et les plus rentables afin d’améliorer la santé.</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Groupe cible</th>
<th>Enfants</th>
<th>Particuliers</th>
<th>Ménages</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Comment l’approche a-t-elle été mise en place?</th>
<th>Rural</th>
<th>Urbain</th>
<th>Urbain informel</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Piloté</th>
<th>En expansion</th>
<th>À l’échelle</th>
</tr>
</thead>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Dans un pays</th>
<th>Dans plus d’un pays</th>
<th>Au niveau mondial</th>
</tr>
</thead>
</table>

**Description**


Le projet vise également à comprendre la manière dont les projets à grande échelle sont mis en œuvre et à identifier les impacts sur la santé et la pauvreté. Les interventions en matière de lavage des mains sont élaborées sur base d’études formatives approfondies identifiant les déterminants comportementaux qui facilitent ou entravent l’amélioration des comportements en matière de lavage des mains. Les activités sont menées par la suite à travers une série de moyens, tels que les moyens de communication de masse, le contact direct avec les consommateurs et la communication interpersonnelle. Les impacts du projet sont identifiés à travers une évaluation aléatoire et de suivi de l’impact en vue de comparer les résultats finaux avec les données de référence.

Les objectifs spécifiques du projet incluent:

- l’élaboration et le soutien de la mise en œuvre de programmes de lavage des mains innovants, à grande échelle et durables (dans quatre pays différents);
- la documentation et l’accroissement des connaissances sur les impacts et la durabilité des programmes de lavage des mains innovants et à grande échelle;
- l’accroissement des connaissances sur les approches efficaces et durables visant le déclenchement, le passage à l’échelle et le changement de comportements durables en matière de lavage des mains;
- la promotion et l’adoption de programmes efficaces de lavage des mains dans d’autres pays et la priorisation du lavage des mains au sein de l’agenda mondial de la santé publique visant à traduire les résultats et les leçons apprises en plaidoyer efficace, en connaissances appliquées et en produits de communication.

Le projet est élaboré de façon à atteindre des cibles spécifiques en matière de lavage des mains dans chaque pays deux ans après sa mise en œuvre. Il vise notamment à atteindre 5,4 millions de personnes sur une période de cinq ans — le public cible étant constitué de femmes de 15 à 49 ans et d’enfants de 5 à 9 ans défavorisés.

En outre, le cadre de programmation FOAM s’inscrit dans le cadre du projet afin d’aider les gestionnaires et les personnes chargées de la mise en œuvre du programme à comprendre et à analyser les comportements en matière de lavage des mains (voir FOAM et SaniFOAM [F5]).
### Genèse de l’approche

<table>
<thead>
<tr>
<th>Année de mise en place</th>
<th>Année de clôture (s’il y a lieu)</th>
<th>En cours jusqu’en 2011</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>2006</td>
<td>En cours jusqu’en 2011</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Genèse (Qui a inventé l’approche, où et quand)**


**Financement de (nom des agences donatrices, s’il y a lieu)**

La Fondation Bill et Melinda Gates.

**Pays où l’approche a été mise en place jusqu’à présent**


**Expérience jusqu’à présent**


### Forces et faiblesses

**Forces**

Ces données ne sont pas encore disponibles.

**Faiblesses**

Ces données ne sont pas encore disponibles.

### Preuves de l’efficacité

**Évaluations internes publiées**

Aucune.

**Évaluations externes publiées**

Aucune.

**Impacts, résultats et durabilité**

Données insuffisantes.

**Coût**

Données insuffisantes.

**Ressources humaines**

Données insuffisantes.

**Temps nécessaire pour compléter l’intervention**

Données insuffisantes.
## Sources d'information, boîtes à outils, guides et lectures supplémentaires

### Source(s) d'information


### Boîtes à outils ou guides


### Lectures supplémentaires

- Voir le Praténariat public-privé pour le lavage des mains avec du savon (H2.2) et le cadre de programmation de la Partie 2, dont notamment le FOAM et le SaniFOAM (F5).

---

*Toute l’information supplémentaire a été fournie par Nat Paynter du WSP.*
Approches régies par la demande : représente une approche en matière de planification des services d’infrastructures au sein desquelles les ménages et les communautés sélectionnent un niveau de service qui correspond à leurs besoins, préférences et capacités de contribution aux dépenses d’investissement initiales, de gestion et de maintien continus.

Assainissement : la collecte, le transport, le traitement et l’évacuation ou la réutilisation des excrément humains. Aux fins du présent document, les eaux usées d’origine domestiques, les déchets solides, ainsi que la promotion de l’hygiène font l’objet d’une analyse séparée.

Assainissement durable : un système d’assainissement durable est un système sûr, qui ne pollue pas l’environnement. Approprié et abordable en termes d’utilisation, de gestion et de maintien pour les ménages ou les communautés.

Assainissement total : l’utilisation universelle des toilettes et l’élimination de la défécation à l’air libre dans la communauté ciblée.

Au-dessus ou en-dessous du seuil de pauvreté : représente une mesure de la pauvreté sur base d’indicateurs tels que le niveau des dépenses personnelles ou du revenu nécessaire afin de satisfaire un niveau minimal de consommation. À titre d’exemple, la Commission de planification du gouvernement indien se fonde sur un indicateur de suffisance alimentaire allant de 2100 à 2400 kilocalories par personne par jour afin de définir les seuils de pauvreté en milieu rural et urbain propres à chaque État. Ces seuils sont alors appliqués aux distributions des dépenses de consommation des ménages de l’Organisation nationale d’enquêtes par sondage de l’Inde en vue d’évaluer la proportion et le nombre de pauvres au niveau de l’État.

Défécation à l’air libre (DAL) : défécation à l’air libre visant à laisser les fèces à l’air libre.

Déterminants comportementaux : les facteurs qui peuvent faciliter ou inhiber un comportement d’intérêt chez une population en particulier. Dans le cadre de l’assainissement, ces déterminants peuvent être internes (tels que les croyances sur les fèces) ou externes (tels que les sanctions liées à la défécation à l’air libre) (voir Devine (2009a) – FOAM et SaniFOAM (FS)).

Équipements d’assainissement : toilettes, tuyaux, égouts, robinets, savon et équipements auxiliaires tels que les équipements de vidange de fosses.

Évaluation : évaluation occasionnelle menée à différents stades d’un projet.

Fin de la défécation à l’air libre (FEDAL) : lorsque les fèces ne sont plus laissées à l’air libre. Une latrine à fosse ouverte sans couvercle est une forme de défécation à l’air libre (point ouvert et fixe de défécation). Une latrine à fosse ouverte avec un couvercle protégeant des mouches (avec ou sans utilisation de cendres pour recouvrir les fèces après la défécation) réunit les conditions prescrites de l’état FEDAL. La défécation dans une tranchée et le recouvrement des fèces s’inscrit dans la transition de la DAL à l’état FEDAL (voir S1.1 – Kar et Chambers, 2008).

Hygiène : les comportements mesures, dont la gestion des fèces humaines, visant à rompre le cycle de la transmission d’infections au sein des ménages et de la communauté.

Information, éducation et communication (IEC) : activités visant à soutenir et à promouvoir la fourniture de services de programmes et d’installations, tels que les campagnes médiatiques, les activités de renforcement des capacités et les séances de promotion de l’hygiène communautaire.

Lavage des mains : action de se nettoyer les mains avec de l’eau ou tout autre liquide, avec ou sans savon, dans le but d’éliminer la terre, la saleté et/ou les microorganismes.

Marketing de l’assainissement : utilisation de techniques de marketing visant à promouvoir la construction et l’utilisation d’installations sanitaires.

Marketing social : utilisation de techniques de marketing social visant à promouvoir l’adoption de comportements qui amélioreront la santé ou le bien-être du public cible ou de l’ensemble de la société (voir H2 – Weinreich, 1999).

Anganwadis : centres de soins pour mères et enfants parrainés par le gouvernement indien qui pourvoient aux besoins d’enfants âgés de 0 à 6 ans.

Année de vie corrigée du facteur invalidité (AVCI) : est un indicateur quantitatif du fardeau des maladies qui reflète le nombre total d’années de vie potentielle perdues par suite d’un décès prématuré ou du fait de l’incapacité résultant de la maladie.

Défécation à l’air libre (DAL) : niveau de l’État.

en vue d’évaluer la proportion et le nombre de pauvres au niveau de l’État.

évaluation occasionnelle menée à différents stades d’un projet.

Hygiène : les comportements mesures, dont la gestion des fèces humaines, visant à rompre le cycle de la transmission d’infections au sein des ménages et de la communauté.

Information, éducation et communication (IEC) : activités visant à soutenir et à promouvoir la fourniture de services de programmes et d’installations, tels que les campagnes médiatiques, les activités de renforcement des capacités et les séances de promotion de l’hygiène communautaire.

Lavage des mains : action de se nettoyer les mains avec de l’eau ou tout autre liquide, avec ou sans savon, dans le but d’éliminer la terre, la saleté et/ou les microorganismes.

Marketing de l’assainissement : utilisation de techniques de marketing visant à promouvoir la construction et l’utilisation d’installations sanitaires.

Marketing social : utilisation de techniques de marketing social visant à promouvoir l’adoption de comportements qui amélioreront la santé ou le bien-être du public cible ou de l’ensemble de la société (voir H2 – Weinreich, 1999).
Mikikir : Outil de terrain utilisé afin d’évaluer les pratiques en matière d’hygiène au niveau des ménages en Éthiopie.

Nirmal Gram Puraskar (NGP) : prix national introduit en Inde en 2005 et octroyé aux « villages salubres ». Les villages reçoivent une récompense en argent et un certificat octroyé par le président indien.

Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) : huit objectifs internationaux pour le développement adoptés par 192 États-membres des Nations Unies et au moins 23 organisations internationales et qui devront être atteints d’ici à 2015.

Petit fournisseur indépendant (PFI) : des particuliers, des entreprises ou des organisations bénévoles et sans but lucratif qui fournissent des biens et des services visant l’amélioration de l’hygiène et qui opèrent indépendamment du système de fourniture publique.

Programmation : la mise en place d’une série de règles et de normes régissant l’ensemble des projets et des investissements en matière de promotion de l’assainissement et de l’hygiène dans le but d’atteindre un objectif à long terme de santé et la qualité de l’ensemble de la population.

Promotion de l’assainissement : les activités mises en place en vue de stimuler la demande des ménages et l’approvisionnement des équipements d’assainissement nécessaires afin de maintenir un environnement sain.


Renforcement de l’autonomie : vise à aider les personnes à développer leurs compétences et connaissances afin de prendre des décisions qui les concernent directement.

Secteur privé : particuliers, entreprises ou organisations qui fournissent des biens et des services commerciaux dans un but lucratif.

Stratégies participatives et de promotion en matière d’hygiène et d’assainissement : les interventions et/ou les interactions sociales qui visent un changement de comportement, la création de la demande et la facilitation de la mise en place de chaînes d’approvisionnement.

Suivi : vérification ou contrôle de routine du progrès tout au long de la vie d’un projet visant à assurer que ses objectifs sont atteints de manière efficace.

Toilettes : les termes latrines et toilettes sont utilisés indifféremment et tous deux incluent des toilettes à chasse d’eau, des toilettes à chasse d’eau manuelle et des fosses. Toutefois, le terme tend à faire davantage référence à une installation permanente située dans un bâtiment. Le terme inclut néanmoins les latrines à fosses construites à l’extérieur (voir latrines).

Zone rurale : zone de grande taille et isolée dans un pays qui a généralement une densité de population plus faible et par conséquent, un nombre moins élevé de structures créées par les hommes que dans les zones urbaines.

Zone urbaine : zone qui a un nombre plus élevé de structures créées par les hommes en comparaison avec la périphérie.

Zone urbaine informelle : le terme est utilisé tout au long du présent document et fait référence aux zones groupées, non planifiées et informelles à l’intérieur des limites d’une ville. Celles-ci incluent entre autres les bidonvilles (zones non planifiées construites de manière illégale sur des terres dont la sécurité de tenure n’est pas garantie et appelées également « colonies de squatteurs »), les zones non planifiées où la tenure est formalisée, les zones de croissance aux abords des villes où le taux de croissance est élevé et les logements peuvent être non planifiés (appelés souvent « périurbain » ou « interface périurbaine »), ainsi que les zones densément peuplées qui ne s’inscrivent pas dans la définition formelle et planifiée d’une ville.
Introduction aux stratégies

PARTICIPATIVES ET DE PROMOTION EN MATIÈRE D’HYGIÈNE ET D’ASSAINISSEMENT

L’assainissement est ancré dans les objectifs du Millénaire pour le développement et représente la pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté. L’accès limité à un assainissement de base menace les vies de millions de personnes et est responsable d’un quart de la mortalité infantile dans les pays en développement chaque année. De la même manière, l’accès limité à l’assainissement et de mauvaises pratiques d’hygiène limitent fortement l’impact des interventions de développement en matière d’éducation et de santé en milieu rural et urbain.

De nombreuses ressources ont été mises à contribution afin de fournir des installations sanitaires. Toutefois, plus de 2,5 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à des services d’assainissement de base (OMS/UNICEF – JMP, 2008). Dans le monde en développement, la faible couverture de l’assainissement ne laisse rien présager de bon. En outre, les stratégies participatives et de promotion en matière d’assainissement s’avèrent insuffisantes. À titre d’exemple, malgré la construction de nouvelles latrines et d’installations sanitaires et une couverture relativement élevée selon des sources officielles, l’usage approprié reste faible et ne donne que peu ou pas de résultats. En effet, les praticiens en santé publique sont de plus en plus sensibles au fait que les impacts attendus des services d’eau et d’assainissement améliorés et visant à améliorer la santé communautaire ne pourront être atteints que si les foyers et les communautés adoptent de bonnes pratiques en matière d’hygiène.

Au cours des quarante dernières années, les praticiens se sont efforcés de trouver des manières de réduire non seulement le nombre élevé de personnes qui n’ont pas accès à une latrine mais également le nombre de personnes qui ne les utilisent pas de façon hygiénique et ce, même lorsqu’elles sont disponibles. Les méthodes utilisées afin de faire face à ce problème s’attacheront à impliquer des groupes cibles (des particuliers, des ménages, des communautés, des institutions ou encore des organisations) dans le processus de développement de programmes visant à changer les comportements ou à créer une demande de services. Ces méthodes ou approches sont généralement appelées « stratégies participatives et de promotion » afin de les différencier de la fourniture d'équipements.

Le présent document fournit un instantané des stratégies participatives et de promotion actuelles et disponibles, ainsi qu’une analyse de base de ces approches et de leur applicabilité dans certains contextes.

CONSEIL DE CONCERTATION POUR L’APPROVISIONNEMENT EN EAU ET L’ASSAINISSEMENT

15 Chemin Louis-Dunant
1202 Genève
Suisse

Telephone: +41 22 560 8181
Fax: +41 22 560 8184
www.wsscc.org
wsscc@wsscc.org