**Cenário**

**05/05 a 09/05/2014**

**Diagnóstico**

**Água para todos**

1. **Data:** 05/05/14

**Entidade:** Núcleo familiar

**Parceiro:** José Olímpio Neves de Oliveira

**Número do contato:** (77) 3460-1180

**Função/Profissão:** Funcionário Público

**Município/ Estado**: Igaporã/BA

**Depoimento:**

*“A água ainda é insuficiente. Foi construída uma barragem aqui na Região da Porta, em Igaporã/BA, onde foi gasto muito dinheiro, sem sucesso. O ideal seria que essa barragem fosse abastecida por uma Adutora do Projeto de Integração do Rio São Francisco, pois não estamos tão distantes de um dos Eixos. As cisternas estão sendo distribuídas aqui de forma política; beneficiam a quem beneficia os políticos. Houve tentativa de desvio do benefício, segundo informações do meu cunhado.”*

1. **Data:** 08/05/14

**Entidade:** Paróquia Nossa Senhora da Glória

**Parceiro:** Isaías Afonso Silva

**Número do contato:** (77) 3457-2147

**Função/Profissão:** Padre

**Município/ Estado**: Riacho de Santana/BA

**Depoimento:**

*“O programa funciona, porém ainda há dificuldades. Nós ficamos preocupados com o fato de ter chegado o período chuvoso e o programa continuar; em dezembro do ano passado, choveu bastante; alguns riachos, que há muito tempo estavam secos, se encheram. A água da chuva encheu os barreiros da região e aí os moradores estavam abastecendo suas casas com a água desses barreiros. Porém, o caminhão-pipa continuava a se abastecer e, quando chegavam às comunidades para abastecê-las, não havia mais a necessidade da entrega da água. Assim, eles se desfaziam da água, jogando-a fora, provocando um desperdício. Eu, inclusive, chamei a atenção do pessoal, dizendo que isso não poderia acontecer, pois chove em alguns meses e em outros, não.”*

1. **Data:** 08/05/14

**Entidade:** Escola Estadual Sinésio Costa

**Parceiro:** Margarete Pereira Fernandes

**Número do contato:** (77) 3457-2566

**Função/Profissão:** Professora

**Município/ Estado**: Riacho de Santana/BA

**Depoimento:**

*“O programa ajuda, porém ainda existem problemas que dificultam o acesso à água. O programa não chegou para todos; ainda há pessoas na fila esperando para realizar o cadastro no programa para receberem o benefício. Eu fazia parte do comitê gestor municipal até o ano passado. Deixei o comitê pelo fato de ver muito sofrimento das pessoas; pais de família chegavam chorando, pedindo para fazer o cadastro. Foi a partir de então que chegaram os 12 carros-pipas do Exército, o que ajudou um pouco.”*