**مشروع الصّفّ السّابع في مادّتي:**

**(اللّغة العربيّة، التربية الاجتماعيّة والوطنيّة)**

**تحضير الطلاب:**

* **سمير أيهم ملكي**
* **هاشم أسامة عبد الرازق**
* **يزن فادي خوري**

**الجوع والفقر يطرقان باب سوريا بسبب الزلزال**

دِمَشْقُ، سُورِيَّا (عِدَّةُ وَكَالَاتِ أَنْبَاءٍ) - أَفَادَتْ دَائِرَةُ الزَّلاَزِلِ فِي سُورِيَّا أَنَّ زَلْزَالًا بِدَرَجَةِ 7.8 عَلَى مَقِيَاسِ رِيخْتِرَ ضَرَبَ تُرْكِيَا فَجْرَ يَوْمِ الْاثْنَيْنِ المُوَافِقِ 6 شُبَاطَ 2023 فِي تَمَامِ السَّاعَةِ 4:17 صَبَاحًا وَامْتَدَّ إِلَى شَمَالِ غَرْبِ سُورِيَّا، مُمَا أَدَّى إِلَى دَمَارٍ هَائِلٍ وَتَفَشِّي الْجُوعِ وَالْفَقْرِ فِي سُورِيَّا.

وَقَدْ أَفَادَ وَزِيرُ الدَّاخِلِيَّةِ السُّورِيُّ اللَّوَاءُ مُحَمَّدُ الرَّحْمُون بِأَنَّ آلافَ الْمُوَاطِنِينَ أَصْبَحُوا بِلَا مَأْوَى وَأَنَّ الشَّعْبَ بِحَاجَةٍ لِبَنَاءِ مَا دَمَّرَهُ الزَّلْزَالُ الذِي نَتَجَ عَنْ اِهْتِزَازٍ مُفَاجِئٍ وَسَرِيعٍ لِلْأَرْضِ بِسَبَبِ تَحَرُّكِ طَبَقَةِ الصَّخْرِ تَحْتَ سَطْحِ الْأَرْضِ.

وَقَدْ عَانَتْ المُدُنُ في جَمِيعِ أَنْحَاءِ المِنْطَقَةِ مِنْ دَمَارٍ واسِعِ النِّطَاقِ، فَقَدْ تَهَدَّمَ مَا لَا يَقِلُّ عَنْ 50,000 مَبْنَى، بِمَا فِي ذَلِكَ المَبانِي السَّكَنِيَّةِ وَالمَدارِسِ وَالمُسْتَشْفَيَاتِ.

كَمَا تَوَاصَلَ الْيُونِيسِفُ مَعَ الشُّرَكَاء وَقَدَّمُوا الْمَسَاعِدَاتِ الْمُنْقِذَة لِحَيَاةِ الشَّعْبِ الْمَحْتَاج، وَهَبَتْ الْعَدِيد مِنَ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّة مِثْلَ: الْأُرْدُن، السُّعُودِيَّة، فِلَسْطِين، لُبْنَان، قَطَر وَالإِمَارَات، وَالدُّوَل الْغَرْبِيَّة مِثْلَ: الْمَانْيَا، رُوسْيَا، أُوكْرَانِيَا، الصِّين وَالْوَلاَيَاتُ الْمُتَّحِدَة لِنَجْدَةِ الْمُنْكَوِّبِينَ مَالِيًّا وَغِذَائِيًّا وَصِحِّيًّا.

وَلا يَزالُ الشَّعبُ السُّوريُّ هُوَ مَنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ الأَكْبَرَ بِسَبَبِ الجَوْعِ وَالفَقْرِ النَّاتِجِ عَنِ الزَّلْزَالِ، فَقَدْ شُوهِدَ أَبٌ يَضَعُ أَطْفَالَهُ عَلَى بَابِ مُسْتَشْفَى مَعَ رِسَالَةِ اِعْتِذَارٍ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى إِطْعَامِهِمْ بَعْدَ أَنْ تَهَدَّمَ مَنْزِلُهُمْ وَفَقِدَ كُلَّ مَا يَمْلِكُ.

وَنَاشَدَ اللَّوَاءُ الرَّحْمُونَ الْمُجْتَمَعَ الدُّولِيَّ بِزِيَادَةِ إِمْدَادَاتِ الأَغْذِيَّةِ وَالأَدْوِيَةِ وَالْمُعَدَّاتِ الْخَاصَّةِ بِالْبَحْثِ عَنِ النَّاجِينَ.

نَرَى الْفَقْرَ وَالْجُوعَ فِي عَيْوَنِ الشَّعْبِ وَنَشْعُرُ بِالْاِخْتِنَاقِ، وَنَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَتَفَقَّدَ الشَّعْبَ الْمَنْكُوبَ. إِنَّنَا نَعْيَ وَنَلْمِسُ كَبِرَ حَجْمِ مُشْكِلَةِ الْجُوعِ وَالْفَقْرِ النَّاتِجَةِ عَنِ الْكَوَارِثِ الطَّبِيعِيَّةِ كَالزَّلاَزِلِ وَأَثَرِهَا السَّلْبِيُّ عَلَى حَيَاةِ الْإِنْسَانِ الْعَمَلِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ وَتَطَوُّرِ الْمَجْتَمَعِ كَكُلٍّ. وَعَلَيْهِ نَطَالِبُ الْحُكُومَاتِ وَالْمُسَؤُولِينَ بِوَضْعِ خُطَّةِ طَوَارِئٍ مُدَرَّسَةٍ وَسَرِيعَةِ الِاِسْتِجَابَةِ لِأَيِّ كَارِثَةٍ طَبِيعِيَّةٍ قَدْ تَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا سَمَحَ اللَّه