# TABLE DES MATIÈRES

[**TABLE DES MATIÈRES**](#_niz3jwwi0rsk) **1**

[**Accueil**](#_owv5aoso4hwi) **2**

[**Donner/ Devenir membre**](#_tbz9xr9oycia) **3**

[**Liste des luttes**](#_rh833sgyj031) **4**

[**Page d’une nouvelle**](#_3w4nc9yfeer6) **5**

[**Liste des services offerts**](#_a40b5r1pt4oo) **8**

[**Page d’un service**](#_9ux4ovfylizu) **9**

[**Équipe**](#_91aqf4fo381o) **12**

[**À propos**](#_vlnrk7bqjjcz) **14**

[**Nous joindre**](#_9swaxb98ggxb) **21**

[**FAQ**](#_5x5pcoo1e1u4) **22**

[**Erreur 404**](#_y7fd8gh9151x) **22**

[**Images**](#_gm0ty3er82a0) **23**

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# Accueil

[Accueil - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/)

**Menu:**

Donner - S’informer - Devenir - membre - Rechercher

Luttes en cours - Publications - Événements - Formations - À propos - Espace membre

**Hero:**

Parce que les droits humains, c'est pour tout le monde!

Contre les multiples risques et reculs auxquels les droits humains font face, il faut parler, agir et dénoncer, ce que la Ligue des droits et libertés fait sans relâche.

Vous pouvez compter sur la LDL pour oeuvrer à la défense des droits de tous et toutes. Dans le cadre de la campagne de financement 2024-2025, soutenez la mission de la LDL!

JE DONNE MAINTENANT (bouton link qui amène à une page de don)

# Donner/ Devenir membre

[Ligue des droits et libertés I 60 ans Droits en mouvements](https://portail.liguedesdroits.ca/fr/don)

**Note en dessous du menu:**

Veuillez noter que la Ligue des droits et libertés ne sollicite jamais de dons ou d'adhésions dans la rue, le métro, les centres commerciaux ou tout autre lieu public. Si vous êtes sollicité-e de cette façon par une "Ligue des droits", méfiez-vous et avertissez notre équipe par courriel à info@liguedesdroits.ca. Soyez vigilant-e-s!

**Contenu de page:**

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2024-2025

PARCE QUE LES DROITS HUMAINS, C'EST POUR TOUT LE MONDE!

Contre les multiples risques et reculs auxquels les droits humains font face, au Québec et au Canada, comme ailleurs, il faut parler, agir et dénoncer. Et ça, la Ligue des droits et libertés (LDL) le fait sans relâche! À travers sa mission, toujours pertinente et nécessaire, la LDL rappelle continuellement aux gouvernements leurs obligations en matière de droits humains.

LA LDL EN ACTION

Vous pouvez compter sur la LDL pour analyser les projets de loi qui affectent les droits et libertés, pour prendre position sur des enjeux liés aux droits ainsi que pour faire la promotion des droits humains à travers des activités publiques et des publications.

Parce que les droits humains, c'est pour tout le monde!

PLUS DE FINANCEMENT, PLUS D’ACTIONS!

Actuellement, la LDL reçoit du financement à la mission ainsi que du financement pour certains projets spéciaux. Mais cela est insuffisant. Un financement additionnel est nécessaire pour faire connaître les droits humains au-delà de nos cercles habituels et, pour ce faire, votre soutien est essentiel. Les dons recueillis durant la campagne de financement 2024-2025 serviront à faire rayonner davantage les droits humains pour contrer leur banalisation et surtout, pour les valoriser.

LE DON MENSUEL, UNE CLÉ POUR LA PRÉVISIBILITÉ

Nous vous invitons à soutenir la LDL par l’entremise d’un don mensuel qui permet d’assurer une prévisibilité dans le financement. Le don mensuel se fait automatiquement le 1e ou le 15e jour du mois, par carte de crédit ou par retrait bancaire.

Un grand merci pour votre soutien!

Alexandre Petitclerc, président de la LDL

**Rappel de don:**

50 $ POUR 50 ANS!

Une autre façon de valoriser les droits humains est de faire un don unique à l’occasion d’une naissance ou d’un anniversaire majeur comme le 50e anniversaire de l'adoption de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, résultat d’actions menées par la LDL dans les années 1960 et 1970. Si vous souhaitez faire un don mensuel et un don ponctuel à cette occasion, deux transactions sont alors nécessaires. Si vous donnez déjà à tous les mois, un don ponctuel peut être fait. Merci de votre soutien!

# Liste des luttes

[Nouvelles - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/cat/nouvelles/)

**Hero:**

Nouvelles

**page:**

**Titre**: Pinel : Les cas complexes crient au secours !

[<https://liguedesdroits.ca/pinel-les-cas-complexes-crient-au-secours/>]

**Publié le** :12 septembre 2024

[<https://liguedesdroits.ca/pinel-les-cas-complexes-crient-au-secours/>]

**Catégories** :Revue Droits et libertés

[<https://liguedesdroits.ca/cat/revue/>]

À l’Institut Pinel, et dans d’autres établissements psychiatriques au Québec, des pratiques autoritaires et déshumanisantes sont encore utilisées dans de trop nombreux cas. Ces méthodes, qui rappellent les anciens asiles, révèlent la nécessité d’une réforme, pour une approche humaine et respectueuse des droits des personnes.

**Titre**:Pour l’interdiction des interpellations policières une bonne fois pour toute

[<https://liguedesdroits.ca/pour-linterdiction-des-interpellations-policieres-une-bonne-fois-pour-toute/>]**Publié le** :4 septembre 2024

[<https://liguedesdroits.ca/pour-linterdiction-des-interpellations-policieres-une-bonne-fois-pour-toute/>]

**Catégories** :Communiqués

[<https://liguedesdroits.ca/cat/publications/communiques/>]

La Ligue des droits et libertés salue ce jugement déterminant dans la lutte au profilage racial à Montréal. Pour le respect des droits humains, c’est maintenant à la Ville de Montréal d’agir en interdisant les interpellations policières, une bonne fois pour toute!

**Titre**: États généraux de la fonction publique du Québec

[<https://liguedesdroits.ca/etats-generaux-de-la-fonction-publique-du-quebec/>]

**Publié le** :28 août 2024

[<https://liguedesdroits.ca/etats-generaux-de-la-fonction-publique-du-quebec/>]

**Catégories** :Mémoires et représentations

[<https://liguedesdroits.ca/cat/publications/memoires-representations/>]

Dans le contexte du virage numérique, de la dématérialisation des services gouvernementaux et de l’implantation de l’intelligence artificielle, plusieurs enjeux de droits humains font surface. Il importe d’agir dans la perspective d’éliminer les obstacles existants et en ce sens, le virage numérique ne doit pas créer ou accentuer des obstacles pour les personnes qui transigent avec l’État.

# Page d’une nouvelle

[Le Canada doit stopper de façon urgente l’exportation d’armes à destination d’Israël - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/le-canada-doit-stopper-de-facon-urgente-lexportation-darmes-a-destination-disrael/)

**Hero:**

Le Canada doit stopper de façon urgente l’exportation d’armes à destination d’Israël

Plus de 83 millions de dollars de cartouches de mortier explosives produites par une entreprise opérant au Québec, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc, seraient achetées par les États-Unis et intégrées au programme d’armement américain destiné à Israël. La Ligue des droits et libertés et la Fédération internationale des droits humains intiment le gouvernement du Canada à bloquer cette transaction ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux interventions militaires de l’État d’Israël dans la bande de Gaza.

**Article:**

Montréal et Paris, le 27 août 2024

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député

Premier Ministre du Canada

Cabinet du premier ministre

80, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0A2

justin.trudeau@parl.gc.ca

L’honorable Mélanie Joly, C.P., députée

Ministre des Affaires étrangères

Chambre des communes

Ottawa (Ontario) K1A 0A6

melanie.joly@parl.gc.ca

OBJET : Le Canada doit stopper de façon urgente l’exportation d’armes à destination d’Israël

Monsieur le Premier ministre,

Madame la ministre,

La Ligue des droits et libertés (LDL) est une organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, vouée à la défense des droits humains. Depuis sa création en 1963, la LDL a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi au Québec et au Canada, en plus de contribuer à la création d’instruments voués à la défense et la promotion des droits humains, tels que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

La LDL est membre de la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH), une ONG internationale regroupant 188 organisations nationales de défense des droits humains provenant de 116 pays. Depuis 1922, la FIDH est engagée dans la défense de tous les droits humains tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle compte parmi ses membres plusieurs organisations de droits humains palestiniennes et israéliennes.

Les violences extrêmes envers le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie se poursuivent depuis octobre 2023, et c’est avec consternation que nous avons appris que plus de 83 millions de dollars de cartouches de mortier explosives produites par une entreprise opérant au Québec, General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc, seraient achetées par les États-Unis et intégrées au programme d’armement américain destiné à Israël[1], [2].

Par la présente, la Ligue des droits et libertés et la Fédération internationale des droits humains intiment gouvernement du Canada à bloquer cette transaction ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux interventions militaires de l’État d’Israël dans la bande de Gaza.

Dans notre lettre conjointe datée du 23 février 2024, nous exhortions le Canada à imposer un embargo immédiat sur les armes à destination d’Israël, alors que des actes génocidaires sont perpétrés contre le peuple palestinien. Rappelons également que le parlement canadien a adopté en mars dernier une motion appelant à cesser tout transfert d’armes du Canada vers Israël. Il va sans dire qu’en cohérence avec l’esprit de cette motion, il est urgent de mettre fin également à tout transfert indirect, qui transiterait via un autre pays.

Le 19 juillet dernier, la Cour internationale de Justice a rendu un avis consultatif[3] déclarant que l’occupation par Israël du Territoire palestinien occupé, composé de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et la bande de Gaza, est illégale. Cet avis énonce les obligations des autres États, y compris le Canada, en ce qui a trait aux politiques et pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, sans aucune ambiguïté (nous soulignons) :

[…] de ne pas entretenir, en ce qui concerne le Territoire palestinien occupé ou des parties de celui-ci, de relations économiques ou commerciales avec Israël qui seraient de nature à renforcer la présence illicite de ce dernier dans ce territoire ; [les États] doivent s’abstenir, dans l’établissement et le maintien de missions diplomatiques en Israël, de reconnaître de quelque manière sa présence illicite dans le Territoire palestinien occupé ; et prendre des mesures pour empêcher les échanges commerciaux ou les investissements qui aident au maintien de la situation illicite créée par Israël dans le Territoire palestinien occupé. [par 278]

[…] tous les États sont tenus de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par cette présence. Tous les États doivent veiller, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, à ce qu’il soit mis fin à toute entrave à l’exercice du droit du peuple palestinien à l’autodétermination résultant de la présence illicite d’Israël dans le Territoire palestinien occupé. En outre, tous les États parties à la quatrième convention de Genève ont l’obligation, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, de s’assurer qu’Israël respecte le droit international humanitaire tel que consacré par cette convention. [par 279]

De plus, comme nous le soulignions dans notre lettre précédente, la Cour internationale de Justice a ordonné en janvier 2024 des mesures conservatoires visant à protéger le peuple palestinien d’« un risque réel et imminent d’un préjudice irréparable ». En tant qu’État partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le Canada a l’obligation juridique de prévenir et de punir le génocide[4]. Il s’agit d’une responsabilité juridique contraignante en vertu du droit international et de l’article 1 de la Convention, qui requiert du Canada qu’il adopte toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser et punir les actes génocidaires perpétrés par l’État d’Israël à l’encontre du peuple palestinien.

Les exportations d’armes, de marchandises et de technologies militaires à destination d’Israël violent également le droit canadien, précisément la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (articles 7.3 et 7.4), car il existe des preuves qu’Israël a commis et continue de commettre des violations du droit humanitaire international et du droit international des droits humains.

En tant qu’organisations de défense des droits humains dont la mission est de s’assurer du respect du droit international et des principes des droits humains, la Ligue des droits et libertés et la Fédération internationale des droits humains exhortent le Canada à bloquer sans délai le transfert d’armes produites au Canada et destinées à intégrer le programme d’armement américain pour Israël. Ce faisant, le gouvernement canadien respecterait ainsi sa propre législation, ainsi que l’esprit de la motion adoptée par le Parlement canadien le 18 mars dernier, motion en faveur de laquelle vous avez voté.

Veuillez agir en conséquence, et dans le respect des obligations du Canada en matière de droits humains et de droit international,

Alexandre Petitclerc

Président

Ligue des droits et libertés (LDL)

Alice Mogwe

Présidente

Fédération internationale pour les droits humains (FIDH)

C.C.

L’honorable Pierre Poilievre, chef de l’opposition et député de Carleton, Ontario

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique et député de Burnaby-Sud, Colombie-Britannique

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly, Québec

Mme Salma Zahid, présidente du Groupe d’amitié parlementaire Canada-Palestine et députée de Scarborough-Centre, Ontario

Son Excellence António Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Mme Francesca Albanese, Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, Suisse

Mme Nadja Pollaert, directrice générale de Médecins du Monde Canada

Mme France-Isabelle Langlois, directrice générale d’Amnistie internationale Canada Francophone

[1] La Presse, Des munitions fabriquées au Québec à Israël? Le gouvernement canadien muet, 21 août 2024, en ligne : [<https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2024-08-21/guerre-entre-israel-et-le-hamas/des-munitions-fabriquees-au-quebec-a-israel-le-gouvernement-canadien-muet.php>]

[2] US Defence Security Cooperation Agency, communiqué de presse du 13 août 2024, Israel – M933A1, 120mm High Explosive Mortar Cartridges, en ligne :[<https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/israel-m933a1-120mm-high-explosive-mortar-cartridges?ref=readthemaple.com>]

[3] Cour internationale de Justice, « Conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est », avis consultatif émis le 19 juillet 2024, en ligne : [<https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/186/186-20240719-adv-01-00-fr.pdf>]

[4] Article premier de la Convention internationale de prévention et de répression du crime de génocide de 1948 ratifiée par le Canada en 1952.

# Liste des services offerts

[Accueil - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/)

-COVID-19

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/dh-et-covid-19-fr/>]

-Droit à la santé

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/droits-economiques-sociaux-et-culturels/droit-a-la-sante/>]

-Droit d’association

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/droit-dassociation/>]

-Droits des personnes en détention et enjeux carcéraux

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/droits-des-personnes-en-detention/>]

-Droits économiques, sociaux et culturels

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/droits-economiques-sociaux-et-culturels/>]

-Droits des peuples autochtones

[<https://liguedesdroits.ca/droits-des-peuples-autochtones/>]

-Environnement et droits humains

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/environnement/>]

-Liberté d’expression, droit de manifester & profilage politique

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/droits-civils-et-politiques/liberte-dexpression-droit-de-manifester-et-profilage-politique/>]

-Droits des personnes migrantes

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/migration-et-refugies/>]

-Police et mécanismes de surveillance des pratiques policières

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/pratiques-policieres/>]

-Racisme, exclusion sociale et laïcité de l’État

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/racisme-et-exclusion-sociale/>]

-Surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains

[<https://liguedesdroits.ca/cat/themes/surveillance-securite/>]

# Page d’un service

[Droits des peuples autochtones - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/droits-des-peuples-autochtones/)

**Hero:**

Droits des peuples autochtones

La méconnaissance de la situation marquée par le colonialisme et le racisme dans laquelle continuent d’évoluer les peuples autochtones du Canada n’est pas sans conséquences sur les liens de solidarité qui sont essentiels à développer pour soutenir leur lutte dans la reconnaissance de leurs droits.

**Page:**

**Titre**: Décolonisation

La méconnaissance de la situation marquée par le colonialisme et le racisme dans laquelle continuent d’évoluer les peuples autochtones du Canada n’est pas sans conséquences sur les liens de solidarité.

La LDL souhaite contribuer au développement des solidarités et fournir un certain nombre de repères permettant de mieux comprendre la situation.

Lignes directrices sur les droits des peuples autochtones

En 2015, la Ligue des droits et libertés (LDL) a adopté des lignes directices sur les droits des peuples autochtones. Ces énoncés de principes visent à guider les prises de positions de la LDL sur les enjeux concernant les droits des Peuples autochtones.

Elle reconnaît les peuples autochtones du Canada comme étant ses premiers habitants.

La LDL reconnaît que les peuples autochtones du Canada continuent d’évoluer dans un cadre marqué par le colonialisme et le racisme autant sur le plan individuel que structurel.

La LDL reconnaît que les non-Autochtones participent à perpétuer ce rapport colonial qui entraîne des violations des droits des Autochtones.

La LDL considère que la reconnaissance et le respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones sont incontournables pour sortir du rapport colonial qu’entretiennent les États canadien et québécois.

La LDL reconnaît que les peuples autochtones ne pourront exercer pleinement leur droit à l’autodétermination tant que les États canadien et québécois ne reconnaîtront pas les titres ancestraux sur les territoires non cédés et occupés par les Autochtones.

La LDL reconnaît que les Autochtones vivant en milieu urbain font face à des défis spécifiques, notamment en matière d’itinérance, de logement, de pauvreté, d’emploi et de reconnaissance de leurs droits à titre d’Autochtones.

La LDL s’engage à:

Contribuer à l’éducation et à la sensibilisation en informant la population,et particulièrement les membres de la LDL, des obstacles historiques et actuels auxquels sont confrontés les peuples autochtones.

Intervenir auprès de l’État et des non-Autochtones pour dénoncer le colonialisme, le racisme,et la violation des droits des Autochtones,ainsi que pour soutenir la reconnaissance et le respect des droits des Autochtones,tels qu’inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, particulièrement celui à l’autodétermination mais sans jamais perdre de vue l’interdépendance des différents droits.

Reconnaître et honorer adéquatement les territoires non cédés par les peuples autochtones locaux, et occupés par les non-Autochtones.

Contribuer à la connaissance réciproque de nos peuples, à l’enrichissement du dialogue et aux efforts nécessaires afin d’établir des relations respectueuses d’égal à égal avec les peuples autochtones, permettant ainsi de s’informer des questions d’intérêt commun et de discuter des stratégies et solutions possibles.

Nos actions,

depuis plus de 40 ans

La LDL milite pour la reconnaissance et le respect des droits des peuples autochtones. Elle intervient publiquement pour sensibiliser la population québécoise aux droits des peuples autochtones, dont au droit à l’autodétermination, et dénoncer le racisme les prenant pour cible.

La LDL s’est joint à la Coalition pour les droits des peuples autochtones qui veille au respect et à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones par le Canada et le Québec.

1977

• Mise sur pied par la LDL du Comité d'appui aux nations autochtones (CANA) pour l'autodétermination des peuples autochtones;

1978

• Interventions pour une enquête publique suite au décès de deux Montagnais sur la rivière Moisie;

1980

• Vaste campagne de sensibilisation Les autochtones et Nous: Vivre ensemble;

1990

• La LDL intervient à plusieurs reprises lors de la Crise d’Oka et organise d’urgence une mission d’observateurs européens de la FIDH;

1995

• La LDL représente la FIDH à Genève pour l’étude du projet de la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones;

2010

• Colloque Profilage discriminatoire dans l’espace public;

2014

• Publications diverses en faveur du droit d’accès à l’eau et contre les projets d’hydrocarbures ainsi que le Plan Nord;

2015

• Adoption des lignes directrices sur les droits des peuples autochtones;

2016

• Implication dans le dossier Val d’Or : agressions sexuelles de policiers dénoncées par les femmes autochtones;

2017

• Présentation d'un mémoire à la Commission Viens;

• Publication de la brochure Le racisme systémique…Parlons-en!;

2018

• Soirée publique pour souligner la victoire Atikamekw en protection de la jeunesse.

2019

• Production par la LDL de la «capsule Le racisme systémique... parlons-en!» [<https://www.youtube.com/watch?v=fL1XK3ENNf0>]

# Équipe

[Conseil d'administration & équipe - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/a-propos/conseil-dadministration-equipe/)

**Hero:**

Conseil d’administration & équipe

**Page**:

Conseil exécutif

Le Conseil exécutif est responsable auprès du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale de l’administration courante de la LDL, de son fonctionnement, de sa permanence, de ses campagnes, de son rayonnement et des relations avec les sections régionales.

L’Assemblée générale annuelle élit les membres du Conseil exécutif.

Conseil exécutif 2024-2025

Président : Alexandre Petitclerc

1e Vice-présidence : Sam Boskey

2e Vice-présidence : Maryève Boyer

Trésorerie : Louise Pelletier

Secrétariat : Pierre-Louis Fortin-Legris

Conseil d'administration

Outre les cinq (5) membres du conseil exécutif directement élus par l’Assemblée générale annuelle qui font automatiquement partie du Conseil d’administration, celui-ci comprend aussi au moins six (6) et au plus dix (10) autres membres selon ce que décide l’assemblée générale. La composition des membres du Conseil doit être assez diversifiée pour représenter adéquatement les différents milieux, âges, occupations et groupes. La réputation et l’engagement social des personnes qui le composent doivent garantir la promotion des fins de la Ligue des droits et libertés.

Le Conseil d’administration est responsable auprès de l’assemblée des membres des orientations, politiques et priorités de la Ligue des droits et libertés. En conséquence, il exécute le mandat que lui confie l’Assemblée générale annuelle en tenant compte des ressources disponibles et des exigences de l’actualité.

L’Assemblée générale annuelle élit les membres du Conseil exécutif et les administrateurs qui forment le Conseil d’administration.

Tout membre en règle est éligible au Conseil d’administration.

Administrateurs et administratrices 2024-2025

Safa Chebbi

Catherine Descôteaux

Delphine Gauthier-Boiteau

Mouloud Idir

Diane Lamoureux

Josiane Maheu

Stéphanie Mayer

Elsa Mondésir Villefort

Jacinthe Poisson

Paul-Etienne Rainville

Équipe de la permanence

Coordonnatrice

Laurence Guénette

direction@liguedesdroits.ca [<https://liguedesdroits.ca/a-propos/conseil-dadministration-equipe/direction@liguedesdroits.ca>]

514 849-7717, poste 3223

Responsable de l'administration et des finances

Karina Toupin

[info@liguedesdroits.ca](mailto:info@liguedesdroits.ca)

514 849-7717, poste 3221

Responsable des communications

Elisabeth Dupuis

[communication@liguedesdroits.ca](mailto:communication@liguedesdroits.ca)

514 849-7717, poste 3224

514 715-7727 (cellulaire média)

Responsable de la mobilisation

Lynda Khelil

[mobilisation@liguedesdroits.ca](mailto:mobilisation@liguedesdroits.ca)

514 849-7717, poste 3222

# À propos

[Mission & histoire - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/a-propos/historique/)

**Hero:**

Mission & histoire

Au cœur de plusieurs luttes sociales importantes, la Ligue des droits et libertés (LDL) protège les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels depuis plusieurs décennies. L’histoire de la Ligue est intimement liée à l’histoire politique et sociale du Québec, à l’évolution du droit international ainsi qu’aux luttes menées par les mouvements sociaux d’ici et d’ailleurs. Depuis plus d’un demi-siècle, cet organisme indépendant et non partisan marque de son empreinte l’évolution de la société québécoise, contribuant à faire reconnaître les idéaux d’universalité, d’indivisibilité et d’interdépendance de tous les humains.

**Page:**

**Mission**

Fondée en 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) est un organisme qui vise à faire connaître, à défendre et à promouvoir l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l’Homme. La LDL est affiliée à la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). [<https://www.fidh.org/fr/>]

Pour une société où l'intégralité des droits humains sera reconnue.

Depuis sa fondation, ses actions visent l’ensemble de la population de même que certains groupes placés, selon différents contextes, en situation de vulnérabilité: personnes réfugiées et immigrantes, autochtones, femmes, personnes ayant des limitations fonctionnelles, personnes assistées sociales, etc.

La LDL prend position, intervient auprès des instances gouvernementales ou autres, tant sur la scène nationale qu’internationale, pour dénoncer des situations de violation de droits de la personne. Elle mène des activités d’information, de formation, de sensibilisation visant à faire connaître le plus largement possible les enjeux de droits pouvant se rapporter à l’ensemble des aspects de la vie en société.

Histoire de la Ligue des droits et libertés

La LDL au coeur des luttes - Ligne du temps et événements marquants

Genèse

Sous le régime de Duplessis, certains fondateurs et certaines fondatrices de la LDL sont déjà très actifs et actives dans le domaine de la défense des droits de la personne au Canada. C’est le cas notamment de Frank Scott, qui fonde en 1937 la Société canadienne des droits de l’homme, de Thérèse Casgrain, pionnière dans les combats pour le droit de vote des femmes et fondatrice de la Ligue des droits de la femme et de Pierre Elliot Trudeau, qui a participé à la mise sur pied de plusieurs groupes destinés à fédérer les forces d’opposition au régime duplessiste dans la seconde moitié des années 1950.

Comme plusieurs autres acteurs de la société civile, ces militant-e-s ont défendu l’idéal des droits humains dans le contexte trouble de la « grande noirceur ». Ils ont anticipé, par leurs actions, l'avènement de plusieurs des importantes transformations qu’a connue la société québécoise au cours de la Révolution tranquille

Les années 1960

C’est le 23 mai 1963, dans le contexte de la Révolution tranquille, que la Ligue des droits de l’homme (LDH) est créée. Dans une période où le Québec accusait des retards en matière de droits humains, les premiers engagements de la Ligue sont voués à la défense des libertés civiles et politiques et des droits individuels. Pendant cette décennie, la Ligue ne fait pas encore la promotion de l’interdépendance des droits économiques, sociaux et culturels, mais elle demeure très active en matière de défense des droits des femmes, de la liberté d’expression et des droits des détenu-e-s.

Dès sa création en 1963, la Commission des droits de la femme milite pour la transformation des dispositions anciennes du Code civil qui relèguent les femmes au statut de non-citoyennes.

La Ligue est alors l'une des principales organisations à l'origine de l'adoption en 1964 de la Loi sur la capacité juridique de la femme mariée, qui garantit la pleine capacité juridique des femmes mariées, jusqu'alors privées de leurs droits civils et juridiques (droit de signer un contrat, d'exercer une profession distincte, de disposer de son salaire en propre, etc.)

Afin d’obtenir une meilleure reconnaissance de l’autorité parentale des femmes mariées, les militantes demandent au gouvernement provincial de revoir le projet de loi. Le statut de « mineure perpétuelle » ne sera dès lors plus applicable aux femmes mariées. En 1968, la Ligue défend le droit individuel à l’avortement devant la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme. Déjà, la renommée de la Ligue s’affiche.

En matière de défense de la liberté d’expression, plusieurs dossiers occupent ses militant-e-s. En 1964, la Ligue dénonce publiquement la conduite des forces policières lors de l’émeute du 10 octobre (aussi connue sous le nom du « Samedi de la matraque »). Trois ans plus tard, la LDH est en partie à l’origine de la création de la Commission d’enquête sur l’administration de la justice en matière criminelle et pénale (Commission Prévost). C’est notamment dans le but de défendre la liberté d’expression et le droit de manifester qu’elle y siège. Poursuivant dans cette même voie, la Ligue s’oppose en 1969 au règlement anti-manifestation adopté par le Conseil municipal de Montréal dans la foulée des émeutes du mouvement « McGill français ».

Pendant ce temps, les droits des détenu-e-s et les conditions de détention dans les pénitenciers du Québec attirent aussi l’attention des militant-e-s. En 1965, pour s’opposer à la construction de nouveaux pénitenciers dans la province, les membres organisent des manifestations publiques.

Depuis sa création, l’enjeu de l’adoption d’une charte des droits fédère les nombreux dossiers traités par la LDH. Les efforts des membres seront récompensés au courant de la décennie suivante.

Les années 1970

La décennie 1970 est celle des nouvelles orientations au sein de la Ligue. La LDH redéfinit sa mission et ses objectifs dès 1972.

Avec cette « seconde naissance », on passe alors d’une lutte pour les droits individuels à une lutte pour les droits collectifs.

Ce qui signifie aussi la reconnaissance des droits culturels et linguistiques et du droit à l’autodétermination du peuple québécois. En phase avec les différents mouvements sociaux qui se consolident ou qui émergent, les champs d’activité et d’intervention de la Ligue se multiplient. Il faut assurer la reconnaissance des droits de groupes sociaux discriminés, victimes d’exclusion ou sans droits formellement reconnus : femmes, jeunes, immigrant-e-s, personnes handicapées, détenu-e-s, personnes assistées sociales. À ce titre, la LDH intervient auprès du gouvernement québécois afin que celui-ci mette en œuvre les solutions permettant le respect des droits des jeunes. Deux ans plus tard, ce travail conduira le gouvernement à adopter le régime de protection de la jeunesse au Québec.

C’est aussi en 1972 que la Ligue poursuit sa lutte pour les droits des détenu-e-s en fondant l’Office des Droits des Détenus. Depuis ce temps, l’Office a grandement contribué à faire avancer les droits des détenu-e-s au Québec. Les militant-e-s défendent notamment le droit de vote, de meilleures conditions de détention et le respect des droits juridiques pour les détenu-e-s.

Cette « refondation » de la Ligue concorde avec l’arrivée d’une deuxième génération de militant-e-s. Les instances de l’organisme se féminisent et les nouveaux enjeux féministes sont portés notamment par Simonne Monet-Chartrand, Lizette Gervais Sauvé, Aline Desjardins et Véronique O’Leary. Pour contrer la discrimination systémique à l’endroit des femmes, les militantes créeront plusieurs sous-comités dans lesquels elles y développent des programmes de défense des droits des femmes. En publiant en 1974 le livre La Société québécoise face à l’avortement, la Ligue venait de créer un document de référence qui servira la cause de l’avortement pendant de nombreuses années. En phase avec la lutte pour le respect des droits des femmes, Simonne Monet-Chartrand, militante très active dans le mouvement féministe, fait pression sur l’organisme pour qu’il change de nom. En 1978, la Ligue des droits de l’homme devient la Ligue des droits et libertés (LDL).

L’année 1975 est celle d’une grande victoire pour la Ligue : l’adoption à l’Assemblée nationale de la Charte des droits et libertés de la personne.

Travaillant sur ce dossier depuis sa fondation, la Ligue a joué un rôle crucial dans le processus de rédaction et dans les débats entourant l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne, mais aussi dans celle de la création de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), qui voit le jour l’année suivante. Ce n’est pas un hasard si le gouvernement du Québec demanda à René Hurtubise, président de la Ligue durant les années 1960, de présider cette Commission.

C’est également au cours de cette période que la LDL s’implique dans la défense des droits des Premières nations au Québec, à une époque où peu d’associations de la société civile s’intéressent à ces enjeux. Dans le cadre du projet de la Baie-James, ses membres oeuvrent activement à la défense et la reconnaissance des droits des Autochtones. Dès 1977, la Ligue met sur pied le Comité d’appui aux nations autochtones (CANA) qui défend activement le droit à l’autodétermination des peuples autochtones. En 1978, ses militant-e-s demandent la mise sur pied d’une enquête suite à la mort suspecte de deux Montagnais sur la rivière Moisie. Entamée deux ans plus tard, la campagne de sensibilisation Les autochtones et nous : Vivre ensemble vise à sensibiliser la population québécoise aux enjeux liés aux droits des Autochtones au Québec et au Canada. C’est en poursuivant dans cette même perspective que la LDL entame la décennie suivante.

Les années 1980

Cette décennie des années 1980, avec l’essor du néolibéralisme, sont marquées par l’érosion progressive des programmes sociaux au Québec. Les droits économiques, sociaux et culturels étant davantage menacés, la Ligue a entrepris de combattre de nouvelles formes de violations aux droits et libertés. Son adaptation au contexte social, politique et économique contribua à l’évolution de la Ligue pendant ces années de restructuration de l’État.

La Ligue poursuivra ses collaborations avec la FIDH notamment en organisant une mission d’observation au Labrador en 1986, qui visait à analyser les impacts des vols militaires sur les Innus et en participant à une mission de surveillance des élections haïtiennes l’année suivante.

En 1982, le gouvernement de Pierre Elliot Trudeau adopte la Charte canadienne des droits et libertés. La même année, ses militant-e-s mobilisent le droit international et les tribunes de l’ONU pour discuter des enjeux canadiens relatifs aux droits humains. En lien avec le congrès de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), la LDL organise le colloque international Rompre le silence. Les droits des Autochtones d’Amérique et ceux des personnes détenues et disparues y sont abordés.

Les années 1980, c’est aussi les années de lutte contre le racisme dans l’industrie du taxi. La Ligue s’implique directement dans l’enquête publique menée par la Commission des droits de la personne. La lutte contre le racisme et la discrimination se cumule à la lutte pour les droits des immigrant-e-s et réfugié-e-s. Ses militant-e-s poursuivent la lutte entamée dans les années 1970. Il faut harmoniser le respect des droits fondamentaux et les exigences particulières de l’immigration. En 1984, la LDL publie et diffuse largement un document informatif sur la détention « préventive » intitulé Face cachée de l’immigration et elle intervient contre le congédiement de 24 chauffeurs de taxi haïtiens. C’est également à cette époque que la Ligue participe, aux côtés d’autres groupes de la société civile, à des campagnes de soutien en faveur de l’admission au Canada de personnes réfugiées qui fuient la misère ou les persécutions (Haïtien-ne-s, Chilien-ne-s, Vietnamien-ne-s, etc.)

Puisque la pauvreté représente une atteinte à la dignité des personnes et une violation majeure des droits humains, la LDL s’opposera en 1983 au projet de loi 30 qui avait pour but de modifier la Loi sur l’aide sociale. Trois ans plus tard, la Ligue se joint au mouvement d’opposition aux visites à domicile des personnes assistées sociales.

Ce programme du gouvernement du Québec visait à « mesurer l’honnêteté » des personnes ayant accès à l’aide sociale. Il participait en fait à une logique de contrôle qui portait atteinte de manière frontale au droit à la vie privée des citoyen-ne-s du Québec.

En publiant en 1986 sa brochure Gérard et Georgette, citoyens fichés, la LDL continue sa lutte contre les entraves à la vie privée perpétrées par un État québécois de plus en plus axé vers les pratiques de surveillance et de répression. Ce document fait état de l’aspect liberticide des différents systèmes d’information utilisés pour récolter des renseignements personnels. La brochure connaît une grande popularité auprès de la population, des député-e-s et des journalistes.

Les années 1990

Avec la Crise d’Oka qui éclate en 1990, la Ligue est appelée à intervenir rapidement afin d’agir comme médiatrice dans ce conflit. Elle contacte d’urgence la FIDH puis organise une mission d’observation comprenant 68 membres européens. À la fin de la crise, la LDL s’active pour rapprocher la population autochtone et non autochtone. Cinq ans plus tard, lors de l’étude du projet de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Ligue représentera la FIDH à la Commission des droits de l’ONU. En parallèle, cette lutte contre le racisme et la discrimination prend aussi forme avec la publication du livre Les Skin Heads et l’extrême droite (1991) et le rapport Violence et racisme au Québec (1992).

En participant à la Conférence mondiale sur les droits de l’homme en 1993, la LDL s’est inscrite dans le mouvement international des ONG de droits humains tout en tissant des liens avec ces organismes. Elle y présente un premier rapport alternatif auprès du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (DESC), puis un second en 1998. Suite à son expérience à Vienne, la Ligue refondera sa mission autour de l’interdépendance de tous les droits. La Ligue considère que les DESC sont nécessaires à la réalisation pleine et entière des droits civils et politiques, et vice versa.

L’interdépendance des droits consiste à reconnaître que la réalisation d’un droit est intimement liée à celle des autres droits. Les avancées pour un droit auront des retombées positives pour d’autres droits.

Ainsi, par exemple, le droit à l’éducation permet une plus grande participation citoyenne aux enjeux démocratiques. D’un autre côté, les reculs dans la réalisation d’un droit auront des conséquences négatives pour celle des autres droits. Par exemple, lorsqu’on brime le droit de manifester, on empêche des organisations de faire des gains pour le droit au logement, à l’éducation ou à un revenu suffisant.

Les interventions de la Ligue à l’international se multiplient : Conférence mondiale des Femmes à Beijing en 1995, Sommet social à Copenhague la même année, présentation en 1996 à l’ONU du rapport La violence à l’égard des femmes au Canada et au Québec et plus encore.

En 1998, la LDL célèbre le 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme avec un vaste programme d’activités. À cette occasion, la Ligue rappelle que les droits humains sont interdépendants et que les gouvernements et organismes de la société civile doivent coordonner des projets qui respectent les principes de justice, de liberté, d’égalité et de solidarité qui sont aux fondements de l’idéal universaliste des droits humains.

Les années 2000

La première décennie du second millénaire est certainement celle de la surveillance des libertés civiles, du droit de manifester et des dérapages policiers. L’année 2001 offre un bien triste portrait à cet égard.

Au printemps 2001 se tient le Sommet des Amériques à Québec. La rencontre des hauts dirigeants porte sur la création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA). Lors du Sommet des peuples, qui se tenait quelques jours avant, la Ligue s’opposa à ce projet en démontrant, lors du Forum des droits humains qu’elle organisa, que celui-ci n’était pas compatible avec les droits humains. De plus, ses militant-e-s pilotent une mission d’observation de l’action policière pendant le Sommet. En 2005, la Ligue dénoncera, devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU, les arrestations de masse et l’utilisation d’armes dangereuses contre les manifestant-e-s. Deux ans après, dans le contexte du Sommet de Montebello, la LDL demande une enquête publique sur la répression policière lors de ce Sommet.

Suite aux attentats terroristes du 11 septembre, la LDL doit désormais lutter contre les entorses sans précédent perpétrées contre les libertés civiles dans le contexte de la « guerre au terrorisme ». La sécurité nationale, alors la priorité des gouvernements, s’accompagne de mesures liberticides.

La LDL met en garde la société civile contre la discrimination et les pratiques de profilage à l’endroit des communautés arabes et musulmanes. Ce combat qu’elle entame en 2002, en se déclarant contre l’adoption du projet de loi anti-terroriste C-36, dura plusieurs années.

Elle participe ainsi à la fondation de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles en 2002. Trois ans plus tard, la LDL publie un mémoire, au titre évocateur, à l’intention du Parlement du Canada : La loi antiterroriste de 2001 : une loi toujours aussi inutile, trompeuse et… dangereuse.

En poursuivant sa lutte pour la protection de la vie privée, la LDL met sur pied le Collectif sur la surveillance électronique dès 2002. Deux ans après, c’est dans cette même perspective que la Ligue initie la campagne Nos libertés sont notre sécurité. Les pouvoirs spéciaux qui étaient conférés aux forces policières en matière de surveillance des télécommunications représentaient alors des atteintes potentielles graves à la vie privée. En 2009, la Ligue publie un fascicule sur la surveillance des communications et celui-ci est envoyé aux député-e-s à Ottawa.

La LDL continue par ailleurs d’approfondir son ancrage à l’international. De 2005 à 2008, plusieurs rapports produits par la LDL seront présentés à l’ONU, et ce, devant divers comités. La Ligue reste active dans la protection des droits humains et ses interventions nourrissent les instances locales comme internationales.

L’année 2008 est aussi celle de la mort tragique de Fredy Villanueva, abattu par un policier du SPVM à Montréal-Nord. Suite à cet événement, une coalition animée par la Ligue demandera une enquête publique.

L’enquête du coroner révèlera la complaisance des enquêtes de la police sur la police et dévoilera des études internes de la Ville de Montréal qui démontrent l’existence de profilage racial et de racisme au SPVM. L’année suivante, la Ligue fait campagne au sein d’une autre coalition pour la défense de la liberté d’expression. En solidarité avec l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQPLA), le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) et la maison d’édition Écosociété, cette campagne conduira à l’adoption d’une loi anti-poursuites-bâillons. En parallèle, la Ligue en profite pour entamer une démarche exploratoire sur les liens entre l’environnement et les droits humains avec le RQGE.

Les années 2010

En juin 2010, la LDL et le Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) organisent le colloque Profilage discriminatoire dans l’espace public. Il est question de trouver des pistes d’interventions communes afin de contrer les différentes formes de profilage (racial, social et politique) dans l’espace public. En octobre, la LDL dénonce, devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la FIDH, les violations de droits durant le G20 de Toronto. La Ligue organise aussi pendant cette année une tournée de formation sur les droits humains et les pratiques des groupes communautaires.

Si la LDL avait demandé dès 1971 la tenue d’une enquête indépendante sur la violence des forces policières pendant les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste, en 2011, elle poursuit sa lutte contre l’impunité policière avec sa campagne qui vise à promouvoir un mécanisme d’enquête indépendant lorsqu’une personne est blessée ou tuée par la police. Un an plus tard, une quarantaine d’organisations répondent à l’appel et endossent la Déclaration commune : Pour un processus à caractère civil, transparent, impartial et indépendant. Une lutte qui se poursuit encore à ce jour.

C’est aussi en 2011 que la LDL reprend la lutte contre les poursuites-bâillons et que dans la lignée des travaux du Collectif sur la surveillance électronique, elle publie le document Vie privée et renseignements personnels.

Dans le cadre de la grève étudiante du printemps 2012, la LDL rappelle aux diverses instances concernées que les libertés civiles sont essentielles à la défense de tous nos droits. Très active dans ce dossier, elle demandera une enquête publique et déposera un mémoire à l’Hôtel de Ville de Montréal, dans lequel elle met en garde l’administration du caractère arbitraire du règlement P-6. Depuis 2016, le P-6 n’est plus utilisé par les corps policiers. Plusieurs articles du règlement ont été invalidés par les tribunaux en 2016 et 2018, puis en 2019, la Ville de Montréal abroge le règlement dans son intégralité, une revendication de longue date!

En 2013, la LDL souligne ses 50 ans de défense des droits et libertés en célébrant l’apport exceptionnel des militant-e-s qui ont œuvré au sein de l’organisme. Un demi-siècle de contributions qui sont répertoriées dans la revue Ligue des droits et libertés, 50 ans d’action. Tout au long de ces décennies, la LDL a participé à différentes luttes contre la discrimination et les abus de pouvoir, pour la défense des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Son action a influencé plusieurs politiques gouvernementales et a contribué à la création d’institutions vouées à la défense et à la promotion des droits de la personne. La LDL coordonne en cette même année le Rapport sur l’état des droits humains au Québec et au Canada. Celui-ci porte sur l’ensemble des violations commises par les gouvernements québécois et canadien.

L’année suivante, la LDL publie plusieurs textes qui allient droits humains et environnement. C’est ainsi qu’elle se positionne en faveur du droit d’accès à l’eau, contre les projets d’hydrocarbures et le Plan Nord.

En 2015, elle organise une campagne demandant une plus grande indépendance et efficacité des interventions du futur Bureau des enquêtes indépendantes (BEI). Elle publie le manifeste La solidarité contre l’obsession sécuritaire et identitaire dans lequel elle appelle à refuser la spirale d’affolement sécuritaire et identitaire qui entraîne toujours plus de mesures liberticides et de discriminations et à y répondre par la solidarité. Dans la même année, la LDL publie un bilan sur le droit de manifester au Québec entre 2012 et 2015 : Manifestations et répression. Elle y met en lumière le profilage politique effectué par les forces de l’ordre et les autorités politiques.

Saisissant l’occasion de participer aux consultations particulières et aux auditions publiques portant sur la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes, la Ligue y présente en 2016 un mémoire. Elle demande le retrait de ce projet de loi 62 tout en dénonçant son caractère discriminatoire. La contradiction de certaines de ses dispositions avec le principe de neutralité de l’État fut aussi soulignée. Sur un autre front, la LDL s’impliqua dans le dossier des agressions sexuelles de policiers dénoncées par les femmes autochtones à Val d’Or. L’année suivante, elle déposera un mémoire à la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics.

Ce mémoire invite notamment le gouvernement du Québec à reconnaître l’existence du racisme systémique dans la province.

La publication de la brochure Le racisme systémique…Parlons-en! fait l’objet en 2017 d’une large diffusion. Près de 10 000 copies papier sont distribuées en plus de la diffusion sur le web. Cette même année, la LDL cumule les interventions à propos de l’Établissement de détention Leclerc, prison pour femmes. L’objectif est de protéger et rétablir les droits des femmes qui y sont détenues.

Lors du Sommet du G7, qui s’est tenu au Québec en 2018, la LDL et Amnistie internationale Canada francophone ont mené une mission d’observation conjointe des libertés civiles. Plusieurs entraves au droit de manifester et à la liberté d’expression y ont été observées et décriées. En adoptant une approche fondée sur la dissuasion et l’intimidation, les autorités policières ont violé l’exercice de ces droits, plutôt que d’en faciliter l’exercice.

La Ligue des droits et libertés intervient au niveau national pour défendre l’ensemble des droits reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, tant économiques, sociaux et culturels que civils et politiques. Elle exige des gouvernements qu’ils rendent ces droits effectifs et qu’ils respectent les engagements qu’ils ont pris lorsqu’ils ont ratifié les différents pactes et conventions internationales.

Pour vous informer sur les différents champs d’action et de réflexion couverts par la Ligue, consultez la section Luttes en cours.

Cette présentation historique est directement inspirée de la revue Ligue des droits et libertés, 50 ans d’action. Elle ne témoigne pas de l’ensemble des interventions, actions et publications de la Ligue, mais se veut une introduction générale à l’histoire de l’organisme.

# Nous joindre

[Contact - Ligue des droits et libertés](https://liguedesdroits.ca/a-propos/contact/)

**Hero:**

Contact

**Page:**

469, Jean-Talon Ouest, bureau 105

Montréal (Québec) H3N 1R4

Téléphone : 514 849-7717

Télécopieur : 514 878-1060

Cell. média : 514 715-7727

[[info@liguedesdroits.ca](mailto:info@liguedesdroits.ca)]

Section de Québec

190-B, rue Dorchester, bureau 70

Québec (Québec) G1K 5Y9

Téléphone : (418) 522-4506

Cellulaire : 581 984-4506

[[info@liguedesdroitsqc.org](mailto:info@liguedesdroitsqc.org)]

[<http://liguedesdroitsqc.org/>]

# FAQ

[Ligue des droits et libertés I 60 ans Droits en mouvements](https://portail.liguedesdroits.ca/fr/don) (section «Les questions fréquemment posées»)

**Questions:**

-Les questions fréquemment posées

-Quels sont les frais de transaction?

-Qu'est-ce qu'un don in memoriam?

-Comment fonctionne le don planifié?

-Est-ce que la LDL peut émettre un reçu à des fins fiscales?

-Est-ce que je peux faire un don unique?

-Est-ce que les dons restent anonymes?

-Quelle est votre politique de protection des renseignements personnels?

# Erreur 404

À inventer

# Images

