**برنامج الأغذية العالمي يستجيب للأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا**

**مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يوضح هذا الفيديو كيف يستجيب برنامج الأغذية العالمي للأزمة في المناطق الأشد احتياجاً. وبما أن برنامج الأغذية العالمي يكون متواجداً دوماً على خطوط المواجهة الأولى في حالات الطوارئ، يعتزم البرنامج قيادة عمليات للنقل الجوي لموظفي الإغاثة والإمدادات المنقذة للحياة إلى حيث يحتاج إليها المحاصرون في الأماكن المعزولة.**

**ويعمل البرنامج على إضافة مراكز جديدة إلى مراكزنا الحالية حول العالم لتوفير الأغذية والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى حيث تشتد الحاجة إليها، إلى جانب بناء ونقل مراكز العلاج. هذه العمليات بحاجة الى تمويل عاجل بقيمة 350 مليون دولار لدعم ادارة المعلومات والعمليات "اللوجستية " وسلسلة التوريد وخدماتها . ويعمل برنامج الأغذية العالمي بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية وشركائه لدعم عمليات الشحن الجوي، والنقل ، والخدمات الهندسية في المناطق المتضررة من الوباء.وتحتاج تلك العمليات إلى تمويل عاجل بقيمة 350 مليون دولار لدعم إدارة المعلومات والعمليات "اللوجستية" وسلسلة الإمداد والتوريد.**

**ونتيجة لانتشار فيروس كورونا، تم تعليق الدراسة في جميع البلدان التي ينفذ فيها البرنامج مشروعات التغذية المدرسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما هي الحال في أكثر من مائة دولة على مستوى العالم جراء، مما أثر سلباً على عدة جوانب إلى جانب توقف التعليم مثل توقف أنشطة الوجبات المدرسية. فهناك حوالى 300 مليون طفل من تلاميذ المدارس الابتدائية خارج المدرسة الآن بسبب فيروس كورونا لم يعودوا يتلقون وجباتهم المدرسية التي يعتمدون عليها كمصر للفيتامينات والمعادن. ويعمل البرنامج مع الحكومات والشركاء لضمان استمرار أطفال المدارس وأسرهم في تلقى الدعم الذى يلبي احتياجاتهم الغذائية والتغذوية خلال الازمة .**

**وبالنسبة للأسر الفقيرة، تعادل قيمة الوجبة المدرسية حوالي 10 في المائة من دخلها الشهري. أما بالنسبة للأسر التي لديها الكثير من الأطفال في المدارس، يمكن أن يعني ذلك خسائر فادحة لأن فقدان الوجبة المدرسية بالنسبة لهم يعني فقدان الدخل.**

**لقد تأثر أكثر من مليون طفل سورى جراء تعليق أنشطة التغذية المدرسية التابعة للبرنامج بعد إغلاق المدارس، ضمن إجراءات مكافحة فيروس "كورونا " في سوريا، ويبحث البرنامج حالياً عن بدائل مثل توفير حصص غذائية منزلية بدلاً من الوجبات المدرسية، وتوصيل الطعام للمنازل وتوفير النقد أو القسائم حتى لا يجوع هؤلاء الأطفال .**

**إن اتباع النظام الغذائي المناسب والكافي لتقوية جهاز المناعة في مثل هذا الوقت أصبح بعيداً عن متناول الكثيرين في سوريا، فالأسر السورية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استراتيجيات سلبية للتكيف والتي تشمل تقليل عدد وحجم الوجبات التي يتناولونها، إضافة الى بيع "الأصول" من أجل شراء الطعام أو اللجوء إلى الاستدانة، نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية .  
  
لذا، يتعين علينا الاستمرار في توصيل الغذاء لحوالي 4.5 مليون سورى كل شهر والعمل على زيادة دورات التوزيع وساعات العمل خلال اليوم وكذلك تشجيع المستفيدين على ممارسة "التباعد الجسدي" في نقاط التوزيع، واستخدام الرسائل القصيرة لإعلام الأسر بالمواعيد التي يمكنهم فيها تسلم المساعدات، وذلك تجنباً للازدحام .**

**لتحميل الفيديو بجودة عالية:** <https://spaces.hightail.com/receive/abUoFSpNJo>

**لمشاهدة الفيديو:** [https://content.jwplatform.com/videos/OhoFEyHM-wOVdt6af.mp4](https://content.jwplatform.com/videos/OhoFEyHM-wOVdt6af.mp4" \t "_blank)

**فيديو لبرنامج الأغذية العالمي من مدينة حلب في سوريا يوضح التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) في مناطق النزاع**

**لقطات: 25/30 مارس ، و27 فبراير 2020**

**حلب/إدلب/دمشق، سوريا**

**زمن الفيديو: 2:01**

**قائمة اللقطات: -:2800**

**توزيع الخبز من برنامج الأغذية العالمي**

**التعقيم والحفاظ على التباعد الجسدي بين الأفراد وإجراءات الوقاية الأخرى من وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) المتبعة عند توزيع الخبز من قبل برنامج الأغذية العالمي. تحصل حوالي 2000 أسرة على الخبز ومنشورات تتناول معلومات عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حي الصالحين، وهو حي فقير في حلب. وقد كان هذا الحي يقع تحت سيطرة المعارضة حتى أواخر عام 2016 ويمكنك رؤية التدمير الهائل للمباني. ويعتمد الناس هنا في عيشهم على الأجور اليومية أو الأسبوعية التي توقفت الآن بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).**

**حلب، سوريا**

**تاريخ التصوير: 25 مارس2020**

:28-:57

**تم إنشاء مخيم معرة مصرين في ديسمبر 2019 بعد القصف المكثف على جنوب إدلب والنزوح الجماعي في المنطقة. ويعيش حوالي 200 شخص في مساحة تعاني من التكدس الشديد.**

**مخيم معرة مصرين، إدلب، سوريا**

**تاريخ التصوير: 27 فبراير 2020**

:57-1:24

**(مقتطف صوتي) تقول كورين فليشر، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا: "بعد 9 سنوات من النزاع، لم يعد بإمكان الشعب السوري فعل أي شئ للتعامل مع هذا التهديد الجديد وتأثيره على سبل كسب رزقهم. فالمتاجر والمطاعم مغلقة، وقد فقد الكثيرون مصادر رزقهم. من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يضمن برنامج الأغذية العالمي أن يحصل هؤلاء المتضررين على وجبة لإطعام أطفالهم."**

**دمشق، سوريا**

**تاريخ التصوير: 30 مارس 2020**

1:24-2:01

**توزيع برنامج الأغذية العالمي للمواد الغذائية**

**طرق احتواء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) المستخدمة في مراكز توزيع برنامج الأغذية العالمي في منطقة دير حافر الريفية التي تبعد عن مدينة حلب لمسافة تمتد من60-70 كم. يتعرض السكان للخطر مع إمكانية محدودة للغاية في الحصول على الخدمات ولا يوجد كهرباء. يقدم برنامج الأغذية العالمي كل شهر 15 ألف حصة غذائية.**

**دير حافر، سوريا**

**تاريخ التصوير: 25 مارس 2020**

**النهاية**