تم تصميم المشروع على كامل الأرض التي تبلغ مساحتها ما يقارب ١٧ دونم لإنشاء قرية صغيرة لتأهيل أطفال التوحد .

تقوم فكرة المشروع على نقطتين أساسيتين في تصميم مراكز التأهيل الخاصة بأطفال التوحد ، النقطه الأولى كانت في مراعاة احتياجات أطفال التوحد حسب درجة التوحد وحسب الفئة العمرية من خلال كسر الروتين ، وعلى هذا الاساس تم تقسيم المشروع إلى3 أقسام رئيسية حسب العمر ، القسم الأول عباره عن قسم للتشخيص والعلاج المبكر يضم اطفال التوحد من سن سنة حتى 6 سنوات ، والقسم الثاني من 7-13 سنة ، والقسم الاخير من 14-18 سنه ، ثم بعد ذلك يمكن له الانطلاق للعالم الخارجي بعد انتهاء عملية النأهيل .

النقطة الثانية كانت في الاتصال مع الطبيعة ، كونها تخفف من أعراض الإصابة بأمراض طيف التوحد ، كما أثبتت الدراسات أن 90% من أطفال التوحد يعانون من نوع من انواع التكامل الحسي وعلى هذا الأساس تم الاهتمام بهذه النقطة بشكل خاص بالمشروع من خلال الحديقة الحسية بالإضافة إلى البيوت الزجاجية ( المستنبت ) .

كل قسم من الأقسام التأهيلية الثلاث يحتوي على قسم إداري متمثل بسكرتاريا وغرفة مدير بالإضافة إلى غرفة إجتماعات ، وعلى قسم مراقبة وتقييم ، وقسم آخر للعلاج يضم غرف علاج وظيفي ، غرف علاج بالموسيقى والفن والسرد ، غرف حسية بيضاء وسوداء ، غرف تخاطب ، بالإضافة إلى فصول دراسية للزيادة والقصور الحسي ، ومستنبت زجاجي في القسم الأول والثاني تسمح للأطفال بزراعة وأكل ما يحتاجونه من طعام موصى به من قبل أخصائيي التغذية في المركز ، ويقابله ورش مهنية ورياضية في القسم الأخير لتأهيلهم مهنيا بطريقة سليمة تتناسب مع قدراتهم .

الطابق الأول يضم قسم التشخيص الذي يحتوي على كادر كامل متكامل من الأطباء والاختصاصيين ، أطباء أطفال ونفسيين واخصائي تربية خاصة وعلاج نطق وسمع بالإضافة إلى أخصائيي تغذية ، في الطابق الثاني يوجد القسم الإداري الخاص بكامل المشروع .