### المعايير الدنيا في مجال المأوى والمستوطنات البشرية واللوازم غير الغذائية

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

### تمرين: استخدام اسفير في ما يخص المأوى والمستوطنات البشرية واللوازم غير الغذائية

#### المرحلة الأولى

في المجموعات الخاصة بك، خصص الوقت الكافي للنظر في السيناريو الخاص بك.

بعد تحديد الاحتياجات المحتملة والموارد وقضايا سياقية أخرى (استحضار بعض الافتراضات) ، قم بقراءة الخيارات الخمسة أدناه المتعلقة بالمأوى في حالات الطوارئ واختر المناسب منها إلى السيناريو الخاص بك .

#### المرحلة الثانية

كن مستعدا لتعليل اختيارك وذكر الافتراضات المحتملة لدعم إستراتجيتك.

#### المرحلة الثالثة

بعد الاتفاق على الخيار الأنسب للسيناريو الخاص بك، اذكر خمسة إرشادات من دليل اسفير والتي ستساعدك على توجيه كل من التخطيط والاستجابة وتقييم البرنامج المتعلق بالمأوى. اذكر رقم الصفحة والنص لكل مؤشر.

#### الخيارات المتعلقة ببرنامج المأوى

1. السكن المشترك لكل من العائلات المشردة وأصحاب المنازل المحلية.
2. تقديم المساعدة الماديّة أو غيرها لدعم البناء الفردي للمأوى في حالات الطوارئ.
3. معدات إصلاح أو مواد لحماية الهياكل المتضررة ولكنّها لا تزال صالحة للاستعمال.
4. خيم ومآوي نموذجية في حالات الطوارئ.
5. مجموعة من الخيارات المتعلقة بالمأوى.

### السيناريوهات

|  |
| --- |
| الحالة الأولى: دمّر زلزال عدّة قرى صغيرة وتسبب في دمار مساكن 50000 شخص إلا أنه لم يلحق الضرر بالمحاصيل وهي بالتالي جاهزة للحصاد. قررت الجهات الحكومية المسؤولة في حالات الطوارئ طلب مساعدة دوليّة نظرا لما تعانيه المنطقة من نقص في عدد الخيم الاحتياطية . |
| الحالة الثانية: تسببت الفيضانات الغزيرة والمصحوبة بعاصفة استوائية عنيفة في تدمير المنازل وإتلاف المحاصيل لمجموعة من اللاجئين الموجودين بمقربة من النهر ما أدى إلى تشريد ما يقارب 50000 ساكن. أدت الفيضانات إلى نقص في المواد الغذائية والماء الصالح للشراب. ولذلك اقترحت الأطراف المسؤولة في حالات الطوارئ استعمال موقع مؤقت موجود على أرض مرتفعة حيث تمتلك وحدات الدفاع المدني مجموعة من الخيم ذات الطراز العسكري. كما ستكون هناك حاجة لكمية من الأغذية والمساعدة الطبية بالإضافة إلى نظام لدعم هؤلاء اللاجئين لعدة أسابيع (أو أشهر ) إلى أن يتم اجتياز خطر الفيضانات. تطلب المجموعة القيادية المختصة الدعم من خلال برنامج طوارئ إلى أن يتمّ حصد محصول جديد. |
| الحالة الثالثة: "منطقة الموقوفين" هي منطقة صحراوية يتم فيها وضع ما يعادل 50000 من من يطلق عليهم "المطرودين" من البلاد المجاورة ويتم حجزهم في منطقة على الحدود إلى أن تتم تسوية وضعيتهم أي الوثائق والترتيبات الخاصة بالسفر إلى بلدانهم الأصلية (يمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع). يمكن للسلطات المحلية جلب المياه، لكنها طلبت المساعدة من الوكالات الدولية للاستجابة العاجلة في هذا الموقع القاسي. |
| الحالة الرابعة: بدأت مجموعة من الناس الرحّل، والتي تحتاج إلى اللجوء من القتال والجفاف (حوالي 50000 شخص)، التجمّع في موقع تتوفّر فيه الموارد الغذائيّة وقد قاموا بجلب بعضا من المواد الخاصة بهم وتوزعوا على مجموعات ممتدة. ونظرا لفقرهم والنقص في مواد البناء التقليدية، فإنهم سيحتاجون إلى مساعدة قبل بدء موسم الأمطار في غضون بضعة أسابيع. يمكن نقل المياه بواسطة الشاحنات إلى الموقع ريثما تتم المفاوضات حول حفر بئر عميق مع المسؤولين في الحكومة المحلية. تم إنشاء مراكز التغذية التكميلية والعيادات الطبية في وقت وجيز وذلك لارتفاع نسبة سوء التغذية وصعوبة وصول الرحّل لهذه المنطقة (رحلة شاقّة وطويلة). |
| الحالة الخامسة: في ضواحي مدينة كبرى، دعا المسؤولون عن الهجرة الوطنية إلى إحداث مخيم لصالح 50000 لاجئ فرّوا من العنف في المنطقة المجاورة. معظم اللاجئين استخدموا تأشيراتهم السياحية والتجأ العديد منهم إلى عبور وإعادة عبور الحدود من أجل الحفاظ على وضعيتهم القانونية في المكان. وقد طُلب من المنظمة الدولية المساعدة في برنامج فوري يتعلق بتوفير المأوى على الأرض التي وفرتها الوزارة المسؤولة عن استخدام الأراضي العامة. |
| الحالة السادسة: على علو مرتفع وفي مكان معزول، عاد حوالي 50000 قروي إلى منازلهم التي لحقتها أضرار بالغة (30٪ من الحالات مدمّرة). وبما أن فصل الشتاء سيبدأ خلال 4 أشهر، فالمنظمة الدولية قلقة بشأن تدفق أعداد كبيرة من السكان إلى المراكز الحضرية اذا لم يتم تنفيذ أي برنامج يتعلق بتوفير المآوي في هذه المنطقة. |
| الحالة السابعة: بسبب تصاعد حدة القتال وانعدام الأمن في الريف، انتقلت مجموعة من 50000 شخص لتتمركز في المدينة في جزيرة صغيرة. ولكن المساكن الشاغرة المتاحة لا تكفي لاستيعاب هذا العدد من الناس. تملك الكثير من الأسر علاقات وثيقة مع الأقارب الذين يعيشون في المدينة. كما يمكن استخدام المدارس وقاعات الألعاب الرياضية التابعة للحكومة في كثير من الحالات. |