Video Speech at the 7th UMU Annual Research conference held on 27 January 2016

Winnie Byanyima

Friends, I would like to thank very much Uganda Martyrs University and Prof. Fr. Peter Kanyandago for inviting me to join you in your conference.

I have just returned from Davos at a gathering of some of the world’s most powerful business and political leaders. I attend every year to take the voice of the poorest and most marginalised people of Africa and around the world. I go there, in particular, to challenge them to tackle rising economic inequality and to end poverty.

Let me tell you about inequality. One week ago, we released a report on the scale of inequality and the frightening pace at which it is growing. Read it if you get the chance. It is titled, An Economy for the One Per cent and it has made headlines around the world.

Our report shows that a tiny group of super-rich (just 62 people), now own more wealth than the 3.6 billion people who make up the poorest half of the world’s population. That figure of 62 is down from 80 people last year while it was 388 people in 2010. You can see, wealth is increasingly concentrated in the hands of a few people. And our continent is not exempt. Six African countries: South Africa, Namibia, Botswana, Zambia, Central African Republic and Lesotho are among the top ten most unequal countries in the world.

In Africa and around the world, it makes no economic or moral sense to have so much wealth in the hands of very few people. In Uganda, our own Sudhir Ruphareria’s wealth amounts to 1.1 billion. If he gave away half of his wealth to his fellow citizens over the next fifteen years, this would reduce poverty in Uganda by 1%, lifting hundreds of thousands out of poverty. But that is not the point, because economic inequality will not be solved by the rich giving away their riches. The extreme inequality we are facing today is ‘hard-wired’ in our economies; it has to be tackled at source.

Over the last 30 years, policies such as privatisation, de-regulation, globalisation, and financial secrecy have provided opportunities for rich people to rig the rules of the economy in their favour. So, why do we fight extreme inequality? It is not because we envy rich people, No. The IMF has shown through several reports that this kind of extreme inequality is a remedy to economic growth of our nations. We grow slower with such extremes of inequality. It also puts a break on the fight against poverty. World leaders came together last year with the ambition of eradicating extreme poverty by 2030. Unless we reduce economic inequality, we will not achieve this target.
Thirdly, economic inequality sparks social unrest. We see this in Latin America—the most unequal region in the world. This region is home to 41 of the world’s 50 most dangerous cities and one woman is murdered every 18 hours.

One of the most striking examples of how the super-rich have rigged the economy is the tax havens which benefit nobody except the rich themselves. Tax havens allow wealthy corporations and individuals to avoid paying their fair share of taxes. This robs governments of the vital money that could pay for schools, health care and other essential services.

Oxfam estimates that $7.6 trillion of individual wealth is currently held off-shore in tax havens; this is more than the combined GDP of the UK and Germany. In Africa, almost one third of the financial wealth of rich individuals, that is, about $500 billion was held off-shore in tax havens in 2014. That is costing African countries an estimated $14 billion per year in lost tax revenues. This is enough money (the $14 billion) to pay for the health care that could save the lives of 4 million children in Africa and employ enough teachers to get every African child in school, which is a lot.

But friends, don’t despair. We have reasons to be optimistic. There are solutions to reverse economic inequality and it starts with re-writing the rules on taxation and ending the escape of our revenues from the continent. Tax avoidance is a problem that is rapidly getting worse. We have to close all the loop holes in our tax system so that companies and rich individuals report their profits and pay their taxes in every country where they make their money.

We also have to tackle, the question of harmful tax competition. Currently, our countries are forced into a race to the bottom as they compete to attract companies; this is happening within African countries. They keep giving away business, opportunities, tax exemptions, tax holidays, and tax breaks. To tackle tax avoidance, we need a global approach to re-write the global tax rules. African countries should push harder to make this happen at the global level.

African governments should also cooperate on tax at a regional level. Uganda could lead in the region. We can engage the African Union to set regional standards so that in Africa, we protect our countries and our people from a race-to-the-bottom in taxes. But also, it goes beyond tax avoidance. When companies and wealthy individuals are not paying their fair share of taxes, then poor people suffer twice because governments then shift the tax burden onto the poor people by setting regressive taxes such as VAT. VAT actually makes up around 67% of tax revenues in Africa. Through VAT, a market woman who sells tomatoes pays a higher tax rate, relative to her income, than a millionaire business man in Kampala. We need to shift the burden of taxation away from the poor back onto rich individuals and companies. As we raise the revenue, we must prioritise spending on our people’s capabilities and on creating jobs. Our governments have to invest in quality public services, especially health and education for all and the skills for our youth.
As a priority, African governments should diversify their economies from high commodity dependence to value addition. Investments in agriculture and infrastructure can provide millions of jobs for our young people. But for all this to happen, people must be able to tell their governments and get their governments to do what they want, hold their governments accountable. We must bring back power to people. Business leaders should not be able to cut shoddy deals with governments. We need to claim back our democracy so that the people’s agenda can be fulfilled. We must become active citizens who are organised and who can hold our governments accountable.

My friends, inequality is not inevitable. We have or we can build the power to reverse it. Let us organise. I wish you all the very best with your very important conference today and I look forward to hearing from Fr. Peter Kanyandago about the results. I look forward to seeing some of you on twitter telling me what is going on there.

Thank you very much.

Winnie Byanyima is a Ugandan aeronautical engineer, politician, and diplomat. Currently, she works as the Executive Director of Oxfam International, a position she has held since May 2013. Previously, she served as the director of the Gender Team in the Bureau for Development Policy at the United Nations Development Programme (UNDP).
Sommaires en Français

Éditorial

La signification du développement durable est récemment devenue un sujet d’un grand débat animé non seulement dans les établissements d'enseignement supérieur mais aussi dans les institutions gouvernementales, les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les partenaires locaux et organisations internationales non-gouvernementales. Ces institutions ont défini le développement durable de diverses façons. Pour parvenir à un développement durable, il serait donc essentiel de trouver un équilibre dans les aspects économiques, politiques, sociaux et environnementaux du développement. Certes, les débats sur la façon dont cet équilibre devrait être atteint perdurent; d'où les contestations qui ont dorénavant conduit à des dichotomies de durabilité faible et forte (Adams, 2009). En réponse à cette question complexe, récemment, l'Agenda 2030 pour le développement durable a été établi avec 17 objectifs et 169 cibles (Nations Unies, 2016). Alors que ces objectifs ont déjà été critiqués au motif qu'ils sont trop larges et trop ambitieux, ils constituent l'initiative majeure de l'ONU dans sa poursuite du niveau de vie de base dans le monde et sa démarche d’aborder des problèmes comme la pauvreté, les conflits armés, les changements climatiques et les inégalités.

Dans un effort pour contribuer à ce débat, l'Université des Martyrs de l'Ouganda (Uganda Martyrs University) à travers sa revue interdisciplinaire des sciences et du développement durable (Journal of Science and Sustainable Development) offre une plate-forme à travers laquelle les connaissances scientifiquement fondées sur ce sujet peuvent être partagées entre les académiciens et les praticiens afin de trouver des moyens d'utiliser la science pour atteindre un développement durable.

Ce numéro de revue se compose de sept articles évalués par des pairs des auteurs qui sont principalement des chercheurs et enseignants dans diverses universités en Ouganda. Il y existe également un texte complémentaire sur la prévalence de la pauvreté et des inégalités aux niveaux national et international du directeur exécutif d'Oxfam International, Winnie Byanyima.

Dans le premier article, Inamahoro et ses collègues se penchent sur les problèmes nutritionnels parmi les enfants de moins de cinq ans en République du Burundi. Ils évaluent l’effet de la deviance-foyer positive et de la nutrition du personnel de santé communautaire pour la promotion de l'amélioration du statut de la nutrition et de la récupération chez les enfants malnutris de moins de cinq ans. Bien qu'ils aient été constaté que les deux les approches peuvent être utilisées pour améliorer l'état nutritionnel des enfants, ils ont procédé à la découverte, après avoir contrôlé des
facteurs socio-démographiques, selon laquelle les enfants qui étaient inscrits dans le cadre du programme communautaire de soins de nutrition étaient plus susceptibles d’avoir complètement récupéré après la prise en charge que ceux qui ont connu l’effet de la deviance-foyer positive.

Dans le deuxième article, Wamema et Othieno défendent l'amélioration de la prestation des services financiers aux communautés en Ouganda par l'intermédiaire d'institutions de microfinance. Leur argument repose sur une étude de cas de Pride Micro-finance Limited, qui est probablement le plus important dans ce secteur en Ouganda. Ils observent que, dans les zones rurales, les processus d'ouverture de compte, de traitement des emprunts et de dépôts prennent beaucoup de temps et sont assez ennuyeux. Les auteurs fournissent une solution à ces défis en concevant une architecture d'entreprise cible qui permettra de réaliser ces tâches plus rapidement et facilement. À l'avenir, il sera intéressant pour ces auteurs ou tout autre chercheur (euse) de mener une étude de suivi pour déterminer l'efficience et l'efficacité de cette architecture d'entreprise cible pour réduire la misère des clients en matière d'ouverture et maintien des comptes.

L’essai de Musinguzi aborde les préoccupations des décideurs dans les pays en voie de développement et les personnes travaillant dans les ministères et départements gouvernementaux. Il soutient que l'Ouganda peut transiter d'un pays en voie de développement vers un pays développé, si seulement cela pourrait prendre en compte le modèle de développement de la Corée du Sud. L'auteur suggère que si l'Ouganda utilise une combinaison de facteurs traditionnels et contemporains, il atteindrait l'équivalent de ce qu'il appelle «l'expérience de développement miraculeuse de la Corée du Sud». Les facteurs traditionnels incluent des épargnes prodigieuses, la concerne sur des exportations, des investissements dans le capital humain et de l'infrastructure, des politiques macroéconomiques solides et un gouvernement compétent avec une vision de développement à long terme. D'autre part, les facteurs contemporains incluent une planification économique efficace, des liens entre les entreprises et les gouvernements, les investissements dans la recherche et le développement, les politiques économiques adaptables et l'accent mis sur l'éducation tertiaire. Si ces facteurs sont renforcés dans un environnement politique et économique stable, il n'y a aucune raison pour que l'Ouganda n'évoluera pas d'un bénéficiaire de l'aide à un donateur d'aide au cours des six prochaines décennies, tout comme la Corée du Sud l'a fait. Cependant, une bonne dose de recherches est davantage imperieuse pour déterminer l'applicabilité directe de ce modèle de développement étant donné que l'Ouganda existe dans un contexte socioculturel et politique différent de celui de la Corée du Sud.
Réaffirmant l'importance et le défi d'équilibrer les trois piliers du développement durable, l’essai de Namutebi illustre comment l’Ouganda est confronté à un grand défi d’atteindre un développement durable en raison des impacts écologiques et sociaux négatifs des activités minières dans la région de Karamoja. Elle observe que les entités impliquées dans l’exploitation minière dans cette région s’intéressent davantage aux retombées économiques de leurs investissements tout en négligeant les effets socio-écologiques indésirables de leurs activités sur la santé et l'environnement des habitants de Karamoja. Par conséquent, il y a eu une augmentation des conflits entre les entités minières et les communautés, et aussi parmi les différents groupes ethniques. Bien que l’industrie minière à Karamoja soit à ses débuts, elle a déjà généré une dégradation de l’environnement visible et des violations des droits de l’homme non-négligeables. L’auteur recommande que le présent code minier de 2003 soit modifié pour refléter les Karamajong en tant qu’acteurs primaires dans le secteur minier. De cette façon, le code minier assurera la protection de leur santé et la conservation de l’écologie voisine. L’étude suggère d’approfondir la recherche sur l’effet des activités minières sur la santé et l’environnement des personnes de Karamoja pour en déterminer la propension et ses implications et ainsi donc proposer des stratégies correctives.

À l’heure actuelle, les enseignants en général et plus précisément ceux qui enseignent au niveau de l’enseignement primaire sont mal rémunérés. Cela a eu une conséquence involontaire qui dévie certains des étudiants les plus brillants de poursuivre des carrières dans le domaine de l’éducation. Ce sont les circonstances qui ont amené Wabule à fournir des solutions à ce défi en menant une étude qui examine diverses approches participatives qui peuvent être utilisées pour expliquer les perceptions négatives associées au choix et la motivation d’être un enseignant du primaire en Ouganda. L’article explique le nombre et la qualité des candidats qui choisissent une carrière dans l’enseignement. Les récits obtenus de certains enseignants actuels montrent que, pendant que certains d’entre eux ont volontairement rejoint le métier d’enseignant, la majorité a estimé qu’ils avaient pris une mauvaise voie de carrière. Wabule conclut en suggérant que le gouvernement devrait investir davantage dans l’amélioration de l’image publique de la profession enseignante pour attirer plus de jeunes hommes et femmes.

L’essai de Senkosi examine la question des réfugiés urbains et la nécessité de répondre à leurs besoins. Actuellement, l’Ouganda est l’un des pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés. Ces personnes déplacées proviennent principalement de pays situés dans la région de l’Afrique de l’Est ou à proximité de celle-ci, comme le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo, le Burundi, la Somalie, l’Éthiopie et d’autres pays. Cependant, Senkosi examine spécifiquement la situation
des réfugiés urbains somaliens vivant à Kampala. L’essai vise à évaluer leurs conditions de vie tout en déterminant le niveau de satisfaction de ce qu’il a qualifié de «besoins humains objectifs». L’essai procède à explorer également les perceptions des membres de la communauté hôte sur la satisfaction des besoins des réfugiés somaliens. Les besoins étudiés sont: la paix et la sécurité, le logement, l'emploi et l'éducation. On découvre que bien qu'il y ait quelques réfugiés qui ne sont pas satisfaits, dans l'ensemble, la plupart des réfugiés somaliens vivant dans les zones urbaines de Kampala sont satisfaits de leurs besoins. Cela a été attribué à un certain nombre de facteurs, y compris un environnement hôte non discriminatoire, la liberté de s'engager dans les affaires et donc la disponibilité de ressources financières, et une culture du soutien social entre eux et de leurs frères et sœurs à l'étranger. Tous ces éléments combinent pour offrir aux réfugiés urbains somaliens en Ouganda pour un bien-être socio-économique relativement confortable.

Kisekka et Tshimba fournissent une analyse de deux phénomènes qui impliquent l'environnement dans lequel tous les autres contentieux abordés dans ce volume devraient se développer, à savoir le développement et la démocratie. Ils exploitent ce qui se passe lorsque les deux phénomènes interagissent en expliquant neuf types de développement et de démocratie. À cet égard, l'Ouganda est réputé appartenir à la classe de bouncers qui implique des pays marqués par de nombreuses oscillations entre la démocratie et la dictature. En outre, ils soutiennent que la société se compose de deux catégories de personnes, c'est-à-dire celles qui sont disposées à travailler sans coercition (les disposés) et ceux qui ne veulent pas travailler à moins d'être guidés ou même forcés (les involontaires). Dans ce cas, ils postulent que le niveau de démocratie et de développement peut être déterminé en fonction de la catégorie qui domine l'autre. Les auteurs suggèrent que les gens devraient travailler dur pour atteindre à la fois la démocratie et le développement parce que nulle part ailleurs dans le monde ceux-ci n'ont été reçu sur un plat en argent.

Enfin, la revue présente le point de vue d'une praticienne du développement. La contribution de Byanyima fait valoir qu'il serait assez difficile pour les pays en développement de se transformer en sociétés développées si les niveaux de pauvreté et d'inégalité persistants existent tant au niveau national qu'international. En d'autres termes, il faudra plus que les théories académiques pour que les économies en voie de développement puissent passer d'un stade de développement à l'autre. En citant le rapport d'Oxfam (2016), une économie pour le 1%, l'auteur démontre que la richesse mondiale est de plus en plus occupée par un très petit nombre d’individus. Compte tenu d'un tel scénario, à moins que l'inégalité économique ne soit réduite, nous ne parviendrons pas à éradiquer l'extrême pauvreté. Byanyima attribue la plus grande partie de cette inégalité aux paradis fiscaux et à l'évitement fiscal de régimes
de taxes par des riches individus et corporations. Par conséquent, elle suggère que, pour réduire ce problème, il faut veiller à ce que des réformes fiscales dans les régimes de taxes soient mises en place à la fois aux niveaux national et international afin que chacun paie sa juste part des taxes.

En conclusion, il est évident que le développement est une vaste zone d'étude et la réalisation d'un développement durable nécessite un échange continu et une harmonisation des idées entre les académiciens et les praticiens. Par conséquent, il devrait s'agir d'un processus interactif et inclusif. Compte tenu des différentes nuances d'opinion présentées dans ce volume, la réalisation d'un développement durable nécessitera, sans doute, une utilisation soutenue d'une approche interdisciplinaire.

Les références

Adams, W. M., 2009. Green Development: Environment and Sustainability in a Development, 3rd Edition. London and New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Oxfam, 2016. An Economy of the 1%. [Online] Available from: http://policypractice.oxfam.org.uk/our-work/inequality/an-economy-for-the-one-percent [Accessed 8 March 2017].

United Nations, 2016. Global Sustainable Development Report 2016. New York: Department of Economics and Social Affairs.

Résultats de récupération nutritionnelle chez les enfants de moins de cinq ans dans les communautés effectuant la déviance positive - foyer ou les approches de promotion de la nutrition par les agents de santé communautaire dans les provinces de Karusi et Kirundo, Burundi

Résumé. L’approche de la déviance positive - Foyer (DP-F) est importante dans le contrôle de la malnutrition ; cependant il y a peu de données sur son effet sur l'amélioration de la nutrition. Objectif: Evaluer l’effet de la DP-F ainsi que la Promotion Nutritionelle par les Professionnels de Sante Communautaire (PNPSC) pour l’amélioration de l’état nutritionel et de la recuperation chez les enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition modérée (EMM-5) au Burundi. Méthodologie: Les approaches de la DP-F et PNPSC ont été deployées dans les provinces de Karusi et Kirundo, respectivement. Les EMM-5 y ont été inscrits pour une étude de base (358 pour DP-F) et soins reguliers (310 pour PNPSC). Le niveau de l’hémoglobine et les indicateurs anthropométriques ont été pris lors du début de l’étude, et après 12, 60 et 20 jours. Les changements dans la récupération nutritionnelle ont été comparés parmi les groups exposés à chacune de ces approches à l’aide d’ANOVA pour les résultats continus et le Chi-square pour les
résultats catégoriques. Une autre analyse a comparé des changements entre les deux groupes exposés aux deux approches à l'aide de modèles logistiques à effets aléatoires pour les résultats binaires et les modèles à effets mixtes pour les résultats continus. **Resultats:** Les EMM-5 ont complètement récupéré après 60 jours et à 120 jours de suivi. Et la comparaison avec l’étude de base démontre une différence statistiquement significative entre les deux groupes de PNPSC et DP-D concernant les indicateurs anthropométriques (l’émaciation, l’insuffisance pondérale, du retard, le MUAC et poids) mais pas de l’anémie. Après le contrôle des facteurs socio-démographiques, les EMM-5 inscrits dans le PNPSC étaient plus susceptibles d'avoir complètement récupéré que ceux inscrits dans le DP-D par rapport à l'émaciation modérée (AOR = 2.74, 95 % CI = 1.19-6.29), l’insuffisance pondérale (AOR = 1.56, 95 % CI = 1.01-2.43), ainsi que le MUAC (AOR = 1.21, 95 % CI = 0.49-3.00). **Conclusion:** Les deux approches de PNPSC et DP-F ont considérablement amélioré l'état de nutrition et de récupération. Cependant, la proportion de ceux qui ont récupéré était significativement plus grande le PNPSC par rapport à la DP-F.

**Mots-clés:** taux de récupération • programme de nutrition à base communautaire • l'état nutritionnel • déviance positive • Sous-cinq ans

**L'amélioration de la prestation des services financiers aux communautés par le biais des institutions de micro-finance en Ouganda: le cas de Pride Micro-finance Limited (PML)**

**Résumé.** Cette étude s’agit de la conception d'une architecture d'entreprise (AE) cible qui peut permettre aux institutions de micro-finance (IMF) en Ouganda d’améliorer la prestation de services financiers aux communautés grâce à l’usage des technologies de l'information et de la communication (TIC). Pride Micro-finance Limited (PML) a été étudiée avec attention spéciale portée sur leur mission et leurs objectifs, les processus d'affaires, l'information/données, des applications, des acteurs, ainsi que leur infrastructure technologique. Les données ont été recueillies à partir de deux branches de PML par utilisation de questionnaires, l'observation et l'examen de documents. Ces données ont été l'objet d'une analyse qualitative et les résultats de l'analyse ont indiqué que PML est confrontée à un certain nombre de défis dans la prestation de services financiers, comme l'incapacité à se rapprocher de ses clients de manière rentable, l'inefficacité des moyens de traitement des informations du client, et de données/information portant sur des risques de sécurité. En se fondant sur les résultats de cette étude, une AE cible capable de permettre PML de tendre la main à ses clients d'une manière plus durable, efficiente, et efficace a été conçue et des recommandations pour sa mise en œuvre dégagées.

**Mots clés:** Architecture d'entreprise • les technologies de l'information et de la communication • la prestation de services financiers
Ce que l'Ouganda peut apprendre du succès de développement de la Corée du Sud

Résumé. D’un des pays les moins développés et receveur d’aide étrangère à un pays développé et un pays donateur d’aide dans les six dernières décennies, la Corée du Sud constitue une expérience planétaire de développement phénoménale et sans précédent. Une combinaison d'éléments économiques et politiques a été le principal instigateur derrière le succès de développement de la Corée du Sud. Les facteurs traditionnels et contemporains ont travaillé en symbiose pour accélérer le développement économique de la Corée du Sud ainsi que sa miraculeuse et rapide transformation socio-économique. Les facteurs traditionnels : épargne prodigieuse, l'accent sur les exportations, l'investissement en capital et dans l'infrastructure, des politiques macro-économiques fermes, et un gouvernement capable d'une vision de développement à long terme. Facteurs contemporains : la planification économique efficace, liens solides entre le gouvernement et le secteur privé, des investissements en recherche pour le développement, d'adaptation des politiques économiques et l'accent sur l'enseignement supérieur. Grâce à l'utilisation efficace de l'aide dont elle a été précédemment bénéficiaire, la Corée du Sud tend maintenant la même générosité à l'égard des pays en voie de développement, y compris l'Ouganda. L'article explore cette expérience ‘miraculeuse et sans précédent’ et en tire des leçons pour l'Ouganda et d'autres pays en voie de développement.

Termes clés: Le développement • la croissance économique • l'aide étrangère • la réduction de la pauvreté

Impact éco-social de l'exploitation des ressources minières dans la région de Karamoja en Ouganda

Résumé. L'exploitation minière est l'une des activités prolifiques visant à éliminer la pauvreté, mais un objectif lointain pour la plupart de leaders du gouvernement dans des pays en voie de développement. Souvent, l'aspect économique de l'exploitation minière éclipse les besoins écologiques et sociaux dans le contexte des communautés résidant dans l’espace regorgeant ces ressources minières. Pour cette raison, la région de Karamoja a connu des conflits ethniques violents, ce qui a rendu difficile de faire confiance à l'activité minière pour transformer la région et ainsi contribuer à la guérison de l’animosité profonde au sein de groupes ethniques. Cette étude a fait usage d’interviews et des discussions en groupe parmi les miniers artisans et les données obtenues ont été analysées d’après le contenu. Les résultats indiquent que les activités d'extraction des ressources minières dans la région de Karamoja sont encore au stade débutant alors que la dégradation écologique y est déjà visible et les violations des droits humains sont manifestes y compris aussi l'escalade des conflits entre les communautés. Par conséquent, la co-
existence pacifique est un préalable entre les compagnies minières et les
Karamajong, afin de réaliser le développement éco-social durable dans la région de
Karamoja. En outre, la participation de la population locale dans les activités
d'exploitation minière joue un rôle déterminant dans la réalisation du
développement durable.

**Mots clés:** Eco-social • Ressources minières • l'extraction minière • Karamajong

**Les approches participatives pour libérer des perceptions négatives sur**
**le choix et la motivation d'être un enseignant de l'école primaire en**
**Ouganda**

**Résumé.** Pour atteindre l'objectif de l'éducation pour tous, il y a reconnaissance de
l'accent sur l'éducation de l'enseignant pour répondre à la demande croissante
d'enseignants qualifiés. De nombreuses innovations ont été mises en œuvre en
Ouganda pour augmenter le nombre d'enseignants formés. Toutefois, malgré cet
effort, on s'inquiète de la diminution du nombre et de la qualité des candidats
s'engageant dans la formation pour devenir enseignants. Cet article vise à montrer le
problème social de la faible attraction de la profession d'enseignant en Ouganda,
basé sur une recherche empirique, et explore une stratégie d'atténuation à travers
une approche de recherche-action participative avec comme but de libérer les
perceptions et attitudes négatives à l'égard de la profession d'enseignant. L’article
montre que les enseignants peuvent obtenir une identité positive lorsqu’engagés
dans des activités qui leur permettent de se sentir reconnus, valorisés et respectés.

**Mots clés:** le choix de carrière • la formation d’enseignant • L’identite d’enseignant • La motivation • l’engagement • la recherche-action

**Le bien-être des réfugiés somaliens à Kampala : La satisfaction perçue de leurs besoins humains**

**Résumé.** Bien qu'il y ait beaucoup de recherches sur le bien-être psychologique des
réfugiés en psychologie, en particulier dans la recherche d'acculturation, il y a très
peu de travaux d'évaluation de leurs conditions objectives de vie. Cette étude vise à
combler cette lacune en évaluant la satisfaction perçue des réfugiés somaliens du
point de vue de leurs conditions objectives de vie à Kampala, Ouganda. S'appuyant
sur des données qualitatives auprès de 92 participants (réfugiés somaliens ainsi que
les ougandais), l'article fait montre de l’évaluation de la satisfaction perçue des
réfugiés somaliens sur quatre éléments objectifs de leur bien-être, notamment la
paix et la sécurité, le logement, l'éducation, et l'emploi. Ces éléments objectifs
peuvent être vus comme représentant les besoins des êtres humains lorsqu'ils sont
analysés par rapport à la théorie de satisfaction des besoins humains, avancée par
Doyal et Gough (1991). Les participants à cette étude ont perçu la plupart des
réfugiés somaliens comme ayant une satisfaction adéquate par rapport à ces
éléments objectifs. Dans cet article, je soutiens que tel est le cas en raison de la non-discrimination et l'acceptation de l'environnement hôte, des ressources financières des réfugiés somaliens, et de leur culture de soutien social. Ceux-ci sont instrumentalement importants dans la promotion du bien-être des réfugiés somaliens vu qu’ils garantissent leur satisfaction des besoins humains.

Mots clés: Refugies somaliens • le bien-être • Les besoins humains • Communauté d'accueil

**Sur le développement et la démocratie: les disposés et les non-disposés dans la marche**

**Résumé.** Cet article soutient que la question de savoir ce qui vient d'abord entre le développement et la démocratie est une question réglée : chacune est une application autonome quoique non etant un phénomène isolé. L'analyse présentée, par conséquent, est une tentative de comprendre les dynamiques lorsque les deux phénomènes sont en interaction. L’argument central de cet article renchérit l’idée selon laquelle la force qui semble propulser et relier les deux phénomènes (développement et démocratie) n’est que l’envie du peuple de participer au processus démocratique et du développement de leurs sociétés. En dernière analyse, l'article soutient que nul part dans le monde ces deux phénomènes ont déjà été atteints ou reçus sur une plaque d'argent : les autorités doivent user de leur autorité pour guider même au point de contraindre les ‘non-disposes dans la marche’ de participer de façon significative à l’élaboration et au processus démocratique et de développement de leur communautés.

Mots clés: Développement • Démocratie • Construction d’une nation • L’Asie de l’Est • l'Ouganda