22 أبريل/نيسان 2020

**الاستجابة اللوجستية الضخمة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمي ليصل إلى من يعانون من الأزمة الإنسانية**

**تم التصوير في: أبريل 2020**

**إثيوبيا / النرويج / أفغانستان / إيطاليا / الصومال**

**مدة الفيديو: 3:17**

**قائمة اللقطات:**

:00-:27

تفريغ معدات الوقاية والإمدادات الطبية من أبو ظبي في مركز أديس أبابا الجوي الإنساني التابع لبرنامج الأغذية العالمي. وصلت رحلة الشحن هذه إلى إثيوبيا محملة بالأغطية الواقية، والقفازات، والنظارات الواقية، والسترات، والكمامات، والترمومترات لتوزيعها على أكثر من 30 دولة في أفريقيا.

تاريخ التصوير: 13 أبريل 2020

أديس أبابا - أثيوبيا

:27-:52

إعداد مراكز العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

لقطات مختلفة لإعداد مراكز العلاج وتجميع وحدات التكييف. تجسيد ثلاثي الأبعاد لمراكز العلاج النهائية. سيتم شحن مراكز العلاج لدعم الاستجابة الإنسانية للوباء حيثما دعت الحاجة.

تاريخ التصوير :20 أبريل 2020

فروجنر ، النرويج

:52-1:05

عمال الإغاثة على متن رحلة برنامج الأغذية العالمي في مطار كابول الدولي، وتظهر التدابير الوقائية التي اتخذها البرنامج لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، بما في ذلك الحفاظ على مسافات بين الأفراد، وتعقيم اليدين، وقياس درجة الحرارة.

تاريخ التصوير: 5 أبريل 2020

كابول - أفغانستان

1:06- 1:48

(مقطع صوتي) عامر الداودي، المدير المسئول عن الاستجابة لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) لدى برنامج الأغذية العالمي: "وبرنامج الأغذية العالمي يقوم بأقصى ما يمكنه لتسهيل وصول المواد الإغاثية إلى المتضررين في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى قيامه بمساعدة جميع المنظمات من خلال الجسر الجوي وعمليات الامداد والتوزيع في جميع أنحاء العالم

إذا لم نتمكن من قيامنا بعملنا فضرر كوفيد 19 أو فيروس كورونا سيكون مضاعف عدة أضعاف وضروري جدا نناشد جميع دول العالم الوقوف بجانبنا لمساعدتنا على إتمام عملياتنا."

تاريخ التصوير: 14 أبريل 2020

روما - إيطاليا

1:48-2:08

لقطات مختلفة من الإمدادات والمعدات الطبية التي يتم تفريغها من رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية في مطار مقديشو.

تاريخ التصوير: 15 أبريل 2020

مقدشيو - الصومال

2:08-2:28

لقطات مختلفة لتوزيع بطاقات التجارة الإلكترونية والتدريب على التطبيقات. تظهر اللقطات تنفيذ التدابير الوقائية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

تاريخ التصوير: 1 أبريل

مقدشيو - الصومال 2020

2:28-2:40

هني محمد عبد القادر، وهي تتلقى حصص الطعام التي تم تسليمها إلى منزلها من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية.

تاريخ التصوير: 2 أبريل 2020

مقدشيو - الصومال 2020

2:40-2:57

(مقطع صوتي) هني محمد عبد القادر، 21 سنة، أم لثلاثة أطفال (صومالية)

"إن الأغذية الذي اعتدنا أن نذهب لنحصل عليها من المتاجر يتم توصيلها الآن إلى منازلنا بالسيارة، ما شاء الله، أنا سعيدة للغاية. لقد تغيرت الكثير من الأشياء في حياتي مثل جلب الطعام إلى منازلنا بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها لمواجهة وباء كورونا، لذلك أنا ممتنة للغاية."

تاريخ التصوير: 2 أبريل 2020

مقدشيو - الصومال 2020

**2:57-3:17**

هني محمد عبد القادر تحضر الطعام لأسرتها وتتناول الطعام مع أطفالها.

لقطة: 2 أبريل 2020

مقدشيو - الصومال 2020

النهاية

• برنامج الأغذية العالمي على استعداد لتقديم الخدمات اللوجستية للجهود العالمية الرامية إلى مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكنه بحاجة ماسة إلى 350 مليون دولار أمريكي للقيام بذلك.

• إذا لم نتمكن من طرح خدمات الدعم اللوجستي الأساسية بشكل مناسب، فإن الاستجابة لوباء كورونا المستجد في أكثر الأماكن ضعفاً في العالم ستكون معرضة للخطر.

o تلعب الخدمات اللوجستية المشتركة للبرنامج دورا محوريا لأنها تمكن العاملين في المجال الإنساني والصحي على الخطوط الأمامية لوباء كورونا المستجد من مواصلة عملهم.

o بالتمويل الكافي، سيُنشئ برنامج الأغذية العالمي نظام نقل محوريا للجسور الجوية لإرسال شحنات طبية ومساعدات طبية أساسية، وتوفير خدمات الركاب الجوية وخدمات الإجلاء الطبي لعمال الخطوط الأمامية، والتعاقد مع السفن المستأجرة للنقل البحري.

• إن وباء الجوع الصامت على وشك اجتياح العالم، وستعقبه المجاعة. ويظهر تحليل برنامج الأغذية العالمي أنه يمكن دفع ما يقرب من ربع مليار شخص إلى الجوع الشديد بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

o تهدد الأزمة الصحية بأن تصبح كارثة إنسانية عالمية، حيث أدت التداعيات الاقتصادية إلى وقوع 265 مليون شخص في براثن الجوع في عام 2020، أي ضعف الرقم المسجل عام 2019 البالغ 135 مليونًا.

o ستتعرض الأرواح وسبل كسب الرزق لخطر شديد ما لم تُتخذ إجراءات سريعة للتصدي للوباء، مع الاهتمام بدرجة أعلى في أفريقيا والشرق الأوسط.

o تعد النزاعات التي يتسبب فيها الإنسان وتغير المناخ والانكماش الاقتصادي في الغالب الأسباب الجذرية التي تتسبب في الجوع، حيث يهدد وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) الآن بتوجيه ضربة قاتلة للمجتمعات التي تصارع للبقاء على قيد الحياة في البلدان منخفضة الدخل.

• من المهم أن يحافظ البرنامج في وقت الأزمة العالمية الحالية على برامج المساعدات الغذائية التي تنقذ حياة ما يقرب من 100 مليون شخص معرضين للخطر في جميع أنحاء العالم. وتتمثل الأولوية القصوى للبرنامج في التأكد من أن لديه الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الغذائية والتغذوية لمن يعتمدون على مساعدته.

o نحن قلقون للغاية بشأن 30 مليون شخص يعيشون على حافة الهاوية في البلدان الضعيفة - الأشخاص الذين يواجهون بالفعل الجوع الشديد والعنف والمرض. إنهم يعتمدون كليا على المساعدات حتى يبقوا على قيد الحياة ومن المحتمل أن يموتوا إذا لم يحصلوا على مساعدات برنامج الأغذية العالمي - إذا لم يتواجد البرنامج، فلا يوجد أحد آخر.

o قام البرنامج بمواءمة برامجه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة المستفيدين والموظفين والشركاء.

**بالأرقام**

إجمالي احتياجات البرنامج التمويلية لشبكته اللوجستية العالمية 350 مليون دولار

إجمالي المتطلبات التمويلية لبرنامج الأغذية العالمي لمواصلة المساعدات الغذائية لمدة 3 أشهر 1.9 مليار دولار

الأشخاص الذين ساعدتهم عمليات برنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم في عام 2019 97 مليونً

من المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين سيعانون من الجوع الحاد بحلول نهاية عام 2020 (توقعات برنامج الأغذية العالمي) إلى 265 مليوناً

الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد في 2019 (التقرير العالمي لعام 2020 حول الأزمات الغذائية) 135 مليون

**سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية المشتركة**

 يقوم برنامج الأغذية العالمي بالتخزين المسبق للمواد الغذائية يكفي لمدة ثلاثة أشهر داخل البلدان الأكثر احتياجاً أو بالقرب منها بالإضافة إلى ضمان توفير التمويل لمدة ثلاثة أشهر لبرامج التحويلات النقدية. وهذا يعني أنه يمكننا تقليل الاضطرابات إلى الحد الأدنى، وأن نتحلى بالمرونة، ونعدل استجابتنا مع تغير الاحتياجات والظروف. في بعض المواقع، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع مساعدة تكفي لمدة شهرين لضمان حصول المستفيدين على إمدادات كافية لدعمهم في المستقبل القريب، كما نقوم بتكييف طرق التوزيع لدينا لضمان مساعدتنا في احتواء انتشار وباء كورونا المستجد.

تعني القيود المفروضة على التحركات العالمية وتشديد الرقابة على الحدود وإغلاق وسائل النقل التجاري أن الطرق المعتادة للمنظمات الإنسانية والصحية معطلة. لذا يحتاج البرنامج إلى ضمان وصول معداته وموظفيه بسرعة إلى المناطق التي تعاني من الحاجة الشديدة. وباستخدام خبرته التي أثبتت جدواها في هذا المجال، يقوم البرنامج بتوسيع نطاق خدماته اللوجستية المشتركة لدعم الاستجابة الإنسانية والصحية العالمية.

برنامج الأغذية العالمي على استعداد لإنشاء مراكز إنسانية عالمية في قوانغتشو (الصين) ولييج (بلجيكا) ودبي (الإمارات العربية المتحدة) حيث يتم تصنيع الإمدادات - ولكننا بحاجة ماسة إلى الأموال للقيام بذلك. حتى الآن، تلقى طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لدعم هذا العمل تمويلًا محدودًا جدًا (بالكاد 24 بالمائة). والهدف من ذلك هو توفير نظام شامل يمكّن المجتمع الإنساني بأكمله من الاستجابة عالميًا لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما يوفر سعة نقل الركاب والبضائع، ووضع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها. ولن تتمكن الاستجابة الإنسانية أن تعمل بدون دعم للموظفين من حيث النقل وأنظمة الإجلاء الطبي والمراكز الصحية لعلاج العاملين في المجال الإنساني، ولا سيما في المناطق التي لا تحلق فيها الطائرات التجارية وتنهار الأنظمة الصحية بسبب تأثير الوباء. كما يخطط برنامج الأغذية العالمي لتشغيل خدمة نقل الركاب للعاملين في المجال الإنساني والصحي من جنيف وروما إلى المواقع الحرجة في جميع أنحاء أفريقيا.

منذ أواخر شهر يناير، أرسل برنامج الأغذية العالمي شحنات إنسانية وطبية إلى 86 دولة لدعم الحكومات والشركاء الصحيين في استجابتهم لوباء كورونا المستجد (كوفيد-19). وتشمل هذه الشحنات معدات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات والسترات وأجهزة التنفس والأدوات الصحية في حالات الطوارئ والأدوات المخدرة والنقالات والترمومترات وأكياس نقل الموتى، ومستلزمات تنقية المياه، وكذلك المعدات اللوجستية. في 14 أبريل، بدأ برنامج الأغذية العالمي في إرسال شحنات طبية - بما في ذلك مليون كمامة - من المركز الإنساني الإقليمي الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا في أديس أبابا إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء أفريقيا - فيما أطلق عليها اسم "رحلات التضامن". ويتمركز فريق من 25 من موظفي الطيران والخدمات اللوجستية في برنامج الأغذية العالمي في المركز الإقليمي في مطار بول الدولي، ويدير العملية على مدار الساعة التي تنقل البضائع والمستجيبين للعمل الإنساني في جميع أنحاء القارة.

# # #

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم معنية بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وبناء الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث وتأثير التغير المناخي.

**للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة**  [www.wfp.org/ar](http://www.wfp.org/ar)  **ومتابعتنا على تويتر** [@WFP\_AR](http://twitter.com/#!/WFP_AR) **و**[**فيسبوك**](https://www.facebook.com/WorldFoodProgramme.Arabic)**أو** ا**لاتصال:**

**عبير عطيفة**، برنامج الأغذية العالمي، القاهرة، جوال: +20106 663 4352

بريد إلكتروني: abeer.etefa@wfp.org