**Statement at the end of visit to Mozambique by**

**Ms. Rosa Kornfeld-Matte –**

**UN Independent Expert on the enjoyment of all human rights by older persons**

**UNDP Building, Kenneth Kauda Av, N. 931, Maputo, Thursday, 2 May 2019**

Members of the Press,

Ladies and Gentlemen,

Ageing in Mozambique is just beginning to take shape. Yet the challenges associated with the demographic transition are general and imminent, given the projected growth rate of the older population.

This was my first official visit to Mozambique. I visited Maputo, Beira as well as Chimoio, Manica and the Sofala region and met with various representatives of Government authorities, humanitarian organisations, academia and civil society as well as others working on the rights of older persons and older persons themselves.

While I came to Mozambique to assess the situation of human rights of older persons, it was hit by Cyclone Kenneth only six weeks after Cyclone Idai made landfall in the country.

Let me at the outset, express my solidarity with the peoples of Mozambique – old and young. I am deeply saddened at reports of loss of lives and massive destruction. I visited some of the Cyclone affected areas and am struck by the devastation and suffering it created. Mozambique continues to face exceptional challenges.

I trust that the United Nations and humanitarian partners are providing the necessary support to national authorities in assessing needs and delivering assistance. I still feel compelled to appeal to the international community for additional resources. These resources are critically needed now to fund the response in the immediate, medium and longer term.

Let me stress that emergency response and relief operations have to be conducted in line with humanitarian and human rights principles. It is a fact that older persons are disproportionally affected and particularly vulnerable to abuse and violence in such situations. Detection of and protection from abuse and violence therefore need to be made an absolute priority. Safety and security measures are crucial. Age-sensitive shelter areas are protection necessities.

We also need to be mindful that exclusion can be the result of inadequate assistance, be it inapt food items or lack of medication for chronic diseases. Relocation or resettlement of older persons need not disrupt their enjoyment of their human rights.

Let me turning to the initial focus of my mission: I commend the Government for its commitment towards older persons and I encourage it to pursue this path. Mozambique’s Older People’s Policy and the National Plan of Ageing Issues 2015-2019, the National Basic Social Security Strategy, the Old Age Grant as well as the Law on the Promotion and Protection of Older People’s Rights are milestones in this regard.

It is regrettable that this commitment is not translating into effective implementation, as a result of extremely limited available resources allocated to meet the needs of older persons.

Ladies and Gentlemen,

Mozambique faces a number of serious health challenges. This includes an HIV/AIDS epidemic. I commend the Government for its efforts to ensure provision of adequate care to older persons. Let me stress that against this background, addressing old-age poverty is also linked to addressing child poverty, as many older persons bear the brunt of caring for orphans and vulnerable children due to HIV/AIDS.

Another challenge for older persons is access to health care, particularly for those with limited mobility and least family support, notably in rural areas. High transportation costs for those older persons living in rural areas as well as lack of ID documents are significant barriers. I am also concerned at the lack of a comprehensive public health policy on dementia and mental health.

Poverty rates among older persons are high at around 23%. In addition, older persons are left to endure social isolation and economic deprivation as their housing, land and property rights, social grants, pensions or livelihoods are being misused. Financial and economic abuse experienced by older persons is another area of concern that needs to be addressed as a matter of priority.

In this context, I am puzzled at the scale of witchcraft accusations on older persons – and particularly women – are used to validate abuse, violence and neglect or even killings. Witchcraft-related beliefs and practices are too often taken as explanation for undiagnosed dementia and other cognitive health conditions. This is fatal and action is imperative to eliminate this pattern.

There are serious concerns about violence against, abuse and maltreatment of older persons and in particular older women. In particular, Gender-based Violence (GBV) is a serious concern and necessary steps are required to implement the Government’s commitment to Zero Tolerance for Gender-Based Violence and to raise awareness and to foster the prevention, detection and reporting of such cases.

When it comes to elder abuse, its prevalence indicates that normative action is not enough. Further measures are required to detect, report and prevent all forms of abuse of older persons, safeguards need to be put in place against their economic exploitation and other forms of abuse, violence or maltreatment.

Before closing, I would like to assure you that I heard the calls for technical cooperation and capacity building. The international community has indeed an important role to play in complementing and supporting your efforts to address the challenges of an ageing society and in particular in the fight of old age poverty. I will do my utmost to encourage the international community to step up its cooperation with Mozambique, including through financial and technical support.

As I have observed at the beginning, my remarks today are of a preliminary nature and do certainly not cover all issues in a comprehensive manner. I will further analyze the information received in connection with my visit and elaborate on my findings in my report to the Human Rights Council.

Concluding, Ladies and Gentlemen: The UN Sustainable Development Goals have a key objective to *leave no one behind*. This extends - with no doubt - to older persons.

I sincerely hope that Mozambique will be able to capitalize on the momentum it created for the protection of the rights of older persons. Even in the face of post disaster situation and the humanitarian crisis as a result of Cyclones Idai and Kenneth exacerbating the economic challenges.

Just a final remark that I will present my full findings and recommendations in an official report on this visit to the UN Human Rights Council in September 2019.

END

**Comunicado alusivo a visita a Moçambique da Sra. Rosa Kornfeld-Matte - Perita Independente das Nações Unidas em matéria de gozo de plenos direitos humanos pelos idosos**

Edifício do PNUD, Av. Kenneth Kauda n°931, Maputo, Quinta-feira, 02 Maio de 2019

Destintos membros da comunicação social,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

O envelhecimento em Moçambique é algo que está apenas a começar a tomar forma. No entanto, os desafios associados à transição demográfica são gerais e iminentes, dada a taxa de crescimento projectada da população mais velha.

O envelhecimento em Moçambique

Esta foi a minha primeira visita oficial à Moçambique. Visitei Maputo, Beira, Chimoio, Manica e a região de Sofala, mantendo encontros com vários representantes de autoridades governamentais, organizações humanitárias, académicos e membros da sociedade civil, bem como outros actores do campo dos humanos e das pessoas idosas e os próprios idosos.

Quando cheguei à Moçambique para avaliar a situação dos direitos humanos dos idosos, o país tinha sido atingido pelo ciclone Kenneth; apenas seis semanas após o ciclone Idaiter fustigado a zona centro do país.

Permitam-me primeiramente expressar a minha solidariedade para com opovoMoçambicano. Estou profundamente triste com relatos de perda de vidas e destruição em massa. Visitei algumas das áreas afectadas pelo ciclone e fiquei impressionada com o nível de devastação e o sofrimento que ele criou. Moçambique continua a enfrentar desafios excepcionais.

Tenho fé de que as Nações Unidas e os parceiros humanitários estão a prestar o apoio necessário às autoridades nacionais na avaliação das necessidades e a prestar a devida assistência. Ainda assim, me sinto compelida a apelar à comunidade internacional a fornecer recursos adicionais, pois estes são extremamente necessários para financiar a resposta a estes eventos, de imediato, assim como a médio e longo prazo.

Permitam-me salientar que a resposta de emergência e as operações de salvamento devem ser conduzidas de acordo com os princípios humanitários e de direitos humanos. É um facto que os idosos são desproporcionadamente afectados e são particularmente vulneráveis ao abuso e à violência em tais situações. A identificação e a proteção contra o abuso e a violência devem, portanto, ser uma prioridade absoluta. As medidas de segurança e protecção são cruciais. Áreas de abrigo sensíveis à idade constituem um requisito na protecção deste segmento da população.

Também devemos ter consciência que a exclusão pode resultar de um tipo de assistência inadequado, seja por efeito de produtos alimentares inadequados ou falta de medicação para doenças tratar crónicas. A relocação ou o reassentamento de pessoas idosas não implica a interrupção do gozo dos seus direitos humanos.

Permitam-me referir-me ao objectivo inicial da minha missão: felicito o governo pelo seu compromisso para com os idosos e encorajo-o a prosseguir neste caminho. A Política de Idosos de Moçambique e o Plano Nacional sobre as Questões de Envelhecimento 2015-2019, a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica, o Subsídio para a Velhice e a Lei de Promoção e Protecção dos Direitos dos Idosos são marcos neste sentido.

É, no entanto, lamentável que esse compromisso não se esteja a traduzir numa implementação efectiva, dada a escassez de recursos para atender às necessidades dos idosos.

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Moçambique enfrenta vários desafios de saúde sérios. Isso inclui uma epidemia de HIV/SIDA. Felicito o Governo pelos seus esforços em garantir a prestação de cuidados adequados aos idosos. Permitam-me sublinhar que, neste contexto, a abordagem da pobreza na velhice está também relacionada com o combate à pobreza infantil, uma vez que muitos idosos suportam o peso de cuidar de órfãos e crianças vulneráveis devido ao HIV/SIDA.

Outro desafio para os idosos é o acesso aos cuidados de saúde, particularmente para aqueles com mobilidade limitada e pouco apoio familiar, sobretudo nas áreas rurais. Os altos custos de transporte para os idosos que vivem nas zonas rurais, bem como a falta de documentos de identificação, são barreiras significativas. Notei também preocupação a falta de uma política abrangente de saúde pública sobre a demência e saúde mental.

As taxas de pobreza entre os idosos são altas, em torno de 23%. Além disso, as pessoas mais velhas estão sujeitas ao abandono ao isolamento social e à privação económica, já que a sua residência, direitos de propriedade e terras, subsídios sociais, pensões ou meios de subsistência estão a sermal utilizados. O abuso financeiro e económico sofrido pelos idosos constituem outra área de preocupação que precisa ser tratada como uma questão prioritária.

Neste contexto, estou intrigada com a escala de acusações de feitiçaria feitas contra pessoas idosas,particularmente à mulheres, usadas para validar o abuso, a violência e a negligência ou mesmo as mortes resultantes dessas acusações. Crenças e práticas relacionadas à feitiçaria são muitas vezes tomadas como explicação para a demência não diagnosticada e outras condições cognitivas de saúde. Isso pode ser fatal. Assim, a eliminação desse padrão constitui um imperativo.

Existem sérias preocupações relacionadas à prática de violência, abusos e maus-tratos de pessoas idosas e, em particular, mulheres idosas. Aqui, destaca-se a Violência Baseada no Género (VBG), que é uma preocupação séria que requer acções concretas para a implementação do compromisso do Governo de Tolerância Zero a este tipo de violência e para sensibilizar e promover a prevenção, detecção e relato de tais casos.

Quando se trata de abuso de idosos, a sua prevalência indica que a acção normativa não é suficiente. Portanto, são necessárias medidas adicionais para detectar, relatar e prevenir todas as formas de abuso de pessoas idosas, devendo ser postas em prática salvaguardas contra a exploração económica e outras formas de abuso, violência ou maus-tratos perpetrados contra este grupo.

Ao terminar, gostaria de garantir que ouvi os pedidos de cooperação técnica e capacitação. A comunidade internacional tem, de facto, um papel importante a desempenhar, complementando e apoiando os esforços do Governo de Moçambique em enfrentar os desafios de uma sociedade em envelhecimento e, em particular, na luta contra a pobreza na velhice. Farei o meu melhor para encorajar a comunidade internacional a intensificar a sua cooperação com Moçambique, por meios que incluem o apoio financeiro e técnico.

Conforme mencionei no início da minha intervenção, as minhas observações de hoje são preliminares e certamente não cobrem todas as questões de maneira abrangente. Analisarei com maior profundidade as informações relacionadas ao âmbito da minha visita e apresentarei as minhas constatações no meu relatório ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Setembro deste ano (2019).

Concluindo, Senhoras e Senhores: Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU têm uma meta fundamental de não deixar ninguém para trás. O que que se estende - sem dúvidas - às pessoas idosas.

Faço votos que Moçambique consiga capitalizar a dinâmica que criou para a protecção dos direitos dos idosos. Mesmo em face da situação pós-desastre e da crise humanitária, como resultado dos ciclones Idai e Kenneth, que exacerbaram os desafios económicos do país.

FIM