**ملحق 1 لوسائل الإعلام: الرسائل الأساسية للحملة**

* ينفق العالم مبلغا طائلا يبلغ 423 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم الوقود الأحفوري—-النفط والكهرباء والغاز والفحم—- للمستهلكين.
* المبلغ الذي يتم إنفاقه على هذا الدعم يمكن يمكن الاستفادة منه لتوفير لقاحات كوفيد-١٩ لكل شخص في العالم أو لتغطية التكلفة السنوية المقدرة للقضاء على الفقر المدقع في العالم كله ثلاث مرات.
* يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي غلى إصلاح دعم الوقود الأحفوري كخطوة أساسية لمكافحة أزمة المناخ والتحرك نحو التعافي الأخضر الشامل ما بعد جائحة كوفيد-١٩. إصلاح دعم الوقود الأحفوري أصبح أمرا ملحا على المستوى العالمي توافق عليه العديد من الاقتصاديين وصانعي السياسات وكذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعا إليه كذلك وبقوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
* دعم الوقود الأحفوري يعتبر غير فعال وغير عادل.
* إصلاح دعم الوقود الأحفوري قضية شائكة سياسيا، لكن الحقائق تظهر أن الإصلاح ضروري، وعندما يتم بشكل صحيح، فهو يدعم الفقراء ويخلق فرصا للعمل ويحمي الكوكب.
* يجب الأخذ في الحسبان أن كل بلد يختلف عن الآخر ولديه احتياجات وعقبات مختلفة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
* التوقف عن دعم الوقود الأحفوري يعتبر خطوة أولى نحو تسعير الطاقة بشكل صحيح، مما يعكس التكلفة الحقيقية والكاملة لاستخدام الوقود الأحفوري في المجتمع والبيئة.
* إذا كان التخطيط لإصلاح دعم الوقود الأحفوري غير كفؤ قد ينتج عنه زيادة في الأسعار، تؤثر بشكل غير متناسب على الأسر الأكثر فقرًا، وبالتالي يمكن أن يتحول بسهولة إلى استراتيجية تؤدي إلى فقر الدخل وفقر الطاقة.
* إصلاح الوقود الأحفوري أمرا صعبًا، ويفرض عائقًا رئيسيًا أمام الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
* يدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أم تكون الإصلاحات تدريجية.
* هناك أمثلة لبلدان تم فيها تنفيذ إصلاحات ناجحة، بما في ذلك غانا والهند وإندونيسيا والمغرب وزامبيا.
* يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم البلدان للابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. ويدعم نهجًا مرحليًا عادلًا ومنصفًا ويتضمن حماية الدخل والتعويض للفئات غير المستفيدين
* يجب أن تتغير الأولويات إذا أردنا الحفاظ على البشرية وكوكب الأرض معا. ينفق العالم مليارات الدولارات كل عام من أجل دعم الوقود الأحفوري الذي يدمر كوكبنا بينما يعيش مئات الملايين من الناس في فقر.
* تغير المناخ وعدم المساواة مرتبطان ارتباطا وثيقا. يمثل التسارع المضطرد لتغير المناخ أكبر تهديد وجودي للبشرية على الإطلاق مثل جائحة كوفيد-١٩، لإنه يؤثر على الجميع - ولكن ليس بالتساوي. لن يظل أحد بمنأى عن الآثار السيئة الناجمة عن تزايد الاحترار في كوكبنا، ولكن الفئات الفقيرة والأكثر ضعفا هي التي ستدفع ثمن الأكبر للتقاعس عن العمل.
* التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يعتبر إنذار للبشرية جمعاء بأننا ندخل منطقة الخطر الحمراء، على حد تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، إذ إننا نواجه أزمة مناخ عالمية حتمية وغير مسبوقة ولا رجعة فيها.
* قطاع الطاقة هو المتسبب الرئيسي في حالة الطوارئ المناخية التي يعيشها العالم إذ ينتج 73 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي يتسبب فيها الإنسان. ويتم تشغيله بالوقود الأحفوري - الفحم والكهرباء والنفط والغاز - التي يتم دعمها من الأموال العامة.
* لابد أن نبدد أسطورة أن الخيار الثنائي بين المناخ والاقتصاد. الهدف هو التحول عن دعم الوقود الأحفوري بطريقة استراتيجية وعادلة وفي الوقت المناسب.
* يعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي جهة فاعلة رئيسية لمساعدة الحكومات على تنفيذ إصلاحات تسعير الطاقة بنجاح وبطرق مجدية اقتصاديًا وعادلة اجتماعيًا، نظرًا لتواجده الواسع على أرض الواقع في 170 دولة وإقليمًا، فضلاً عن خبراته في مجال السياسات
* تمثل أزمة كوفيد-١٩ فرصة للحكومات وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لكي يعملوا الآن من أجل منع العواقب الكارثية لتغير المناخ.
* يجب أن تساعدنا خطط التعافي من جائحة كوفيد-١٩ على بناء اقتصادات خضراء في الغد والاستثمار في مستقبل لا يتخلف فيه أحد عن الركب. يجب أيضًا أن تتماشى الاستثمارات مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة.
* التنبؤات المناخية المدمرة التي تواجه العالم ليست حتمية. لا يزال بإمكاننا إحداث تأثير هائل، والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة وتقليل عدد الأشخاص المعرضين لمخاطر الفقر المرتبطة بالمناخ بما يصل إلى عدة مئات من الملايين بحلول عام 2050 بالعمل معًا
* الحصول على الطاقة النظيفة بتكلفة ميسورة هو الأساس لتحقيق تحول عالمي للطاقة سريع وعادل. كما علمنا في الحوار رفيع المستوى حول الطاقة، ثورة الطاقة تجري الآن، لكن 759 مليون شخص ما زالوا يعيشون بدون كهرباء ويفتقروا إلى الفرص التي توفرها. هذا يعتبر أكثر الأمثلة الصارخة على عدم المساواة في عالمنا اليوم.