الهلال الأحمر القطري يوزع مساعدات شتوية على النازحين في الشمال السوري واللاجئين السوريين في تركيا


فقد قامت الفرق الميدانية لبرنامج الاستجابة الطارئة بتوزيع 2,400 سلة ملابس شتوية على الأطفال من عمر 5 أعوام حتى 14 عامًا في مدينة إدلب وريفها، وتحتوي السلة الواحدة على كسوة داخلية وخارجية كاملة، بالإضافة إلى قبعة وقفازات صوفية ومضاعف وحذاء. وتم العمل حاليًا على تضخيم 16,000 سلة ملابس شتوية أخرى بالشراكة مع الهلال الأحمر التركي، على أن يتم توزيع 10,000 سلة منها في مدينة إدلب وريفها، و6,000 سلة على اللاجئين السوريين في مدينة كلس التركية.

كذلك يجري العمل على قدم وساق لتحويل 200,000 لت من وقود التدفئة من أجل توزيعها على 2,000 سرة في منطقة حمص الشمالي، بقابلية 100 لت لكل أسرة، ويستفيد منها في المجمل ما يقارب 10,000 شخص. وبالشراكة مع الهلال الأحمر التركي، بلدية مدينة كلس التركية، يقوم الهلال الأحمر القطري بالتحضير لتوزيع 1,200 طن من القمح على اللاجئين السوريين المقيمين في المدينة، لاستخدامه في عمليات التدفئة.

من ناحية أخرى، تستمر الفرق الميدانية في أعمال ترميم 985 منزلًا مضرراً في الشمال السوري، ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة تسليم المنازل للمتضررين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بحوالي 50,000 شخص. هذا بالإضافة إلى استبدال 250 خيمة مهترئة للعوائل الأكثر تضرراً في منطقة حمص الشمالي، مع استبدال أكثر من 200 خيمة أخرى خلال الفترة القادمة بإذن الله.

تذكر أن القاطنين في مناطق الشمال السوري يعانون أوضاعًا معيشية صعبة نتيجة الأطرار التي خلفتها الحرب بالبنج الحربية وأخطار المنطقة سكانياً واقتصادية لأدوات مقومات العيش الكريم. يتأتي مشروع الشتاء الدافئ الذي ينفذ الهلال الأحمر القطري كل عام لمساهمة بشكل فعال في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين في فصل الشتاء ودعم صمودهم ليعيشوا حياة أفضل.

#نهاية البيان#
تأسس الهلال الأحمر القطري عام 1978. وهو منظمة إنسانية تطوعية تهدف إلى مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات المعرضة للاضطرابات دون تحيز أو تمييز. والهلال عضو في الحركة الإنسانية الدولية التي تضم الاتحاد الدولي واللجنة الدولية والجمعيات الوطنية من 190 بلداً. كما يشغل عضويته العديد من المنظمات الخ理想的سة العربية والإسلامية مثل اللجنة الإنسانية للهلال الدولي، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر. ويستطيع الهلال الأحمر القطري استناداً إلى قواعده القانونية هذه الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مسانداً بذلك دولة قطر في جهودها الإنسانية، وهو الدور الذي يميزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية.

ويعمل الهلال الأحمر القطري على المستوى المحلي والدولي، وهو يشرف على مشروعات دولية جارية للإغاثة والتنمية في عدد من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. ومن بين الأعمال الإنسانية التي يشتمل بها الهلال الأحمر القطري تقديم الدعم في مجالات الأدب والكوارث والاستجابة لها والتعاون منها والحد من الخطر، كما يعمل على التخفيف من آثار الكوارث وتحسين مستوى معيشة المحتاجين من خلال تقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية للمجتمعات المحلية، بالإضافة إلى نشاطه على صعيد المنصورة الإنسانية. وستعين الهلال مجهودات شبكة واسعة من الموظفين والمتطوعين المدربين والملتزمين، ورؤيته تحسين حياة الضحايا من خلال خدمة القوى الإنسانية لصالحهم.

وهارس الهلال نشاطه تحت مظلة المبادئ الدولية السبعة للعمل الإنساني وهي: الإنسانية وعدم التمييز والحياية والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالية.