|  |
| --- |
| **مرض فيروس كورونا كوفيد 19(COVID-19)****الاستعداد والاستجابة****موجز فني مؤقت لصندوق الأمم المتحدة للسكان**  |

لمعرفة أحدث الأدلة، قم بزيارة موقع منظمة الصحة العالمية كوفيد 19:

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>

**المراهقون والشباب ومرض فيروس كورونا (كوفيد-19)**

**نسخة محدثة**

***الرسائل الرئيسية***

|  |
| --- |
| **الرسائل الأساسية** * **في سياق انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وتعطل المدارس والخدمات الصحية الاعتيادية والمراكز المجتمعية، توجد حاجة إلي تأسيس طرق جديدة لتوفير المعلومات والدعم للمراهقين والشباب حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.**
* **يمكن أن يكون الشباب موردا هاما في تخفيف المخاطر والتوعية المجتمعية في هذه الأزمة.**
 |

* إن الشباب معرضين للإصابة والعدوى بفيروس كورونا (كوفيد-19) مثلهم مثل كبار السن. لذلك يجب عليهم أن يتبعوا بدقة الإرشادات الوطنية حول الفحص والاختبار والاحتواء والرعاية وممارسة التباعد الاجتماعي.
* تأثر التعليم الرسمي للشباب - حيثما كان - تأثرا شديدا بسبب تفشي الوباء. ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) فقد نفذت 107 دولة عمليات إغلاق المدارس بجميع أنحاء البلاد، مما أثر على أكثر من 861.7 مليون من الأطفال والشباب.
* يتأثر الشباب أيضا بإغلاق فرص التعليم غير الرسمي مما حرمهم من المشاركة المجتمعية مع أقرانهم ومعلميهم. وقد تؤدي فترات الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة لفترات طويلة إلى مزيد من الاضطراب والقلق العاطفي. كما أنه في حالة إصابة أو عزل أو وفاة أحد مقدمي الرعاية، فإنه يجب معالجة قضايا الحماية والحالة النفسية والاجتماعية للمراهقين. ويجب الحفاظ على التعليم وآليات الدعم الاجتماعي والحصول على الخدمات الصحية مع قيام الآباء و/أو أولياء الأمور بدور رئيسي.
* قد يعاني المراهقون والشباب - خاصة المراهقات والشابات اللواتي يتعرضن بالفعل إلى مستويات عالية جدا من العنف الأسري وعنف الشريك الحميم - من مستويات أعلى من العنف بسبب الحجر الصحي والعزل. ولن يكون أمام الآباء والأمهات المراهقين العُزْب خيار سوى الاستمرار في العمل وإعالة أطفالهم.
* يعيش العديد من الشباب المستضعفين مثل شباب المهاجرين، واللاجئين، والنازحين، والمحتجزين، والذين يعيشون في مناطق مزدحمة مثل البلدات أو الأحياء الفقيرة، في ظروف تعرضهم لخطر أكبر للإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19). كما أن إمكانية وصولهم إلى التكنولوجيا والأشكال البديلة للتعليم والمعلومات وكيفية الحد من التعرض ل فيروس كورونا (كوفيد-19) محدودة.
* يتعرض الشباب الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية والمعروف بالإيدز ~~والذين يتحملون عبء غير متناسب لوباء فيروس نقص المناعة البشرية فى العالم~~ لخطر أكبر بسبب ضعف جهاز المناعة لديهم واعتمادهم على الإمدادات المنتظمة للأدوية المضادة للفيروسات القهقرية وغيرها من الخدمات التي قد لا يكون لها أولوية.
* مع الضغط المطول على النظام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19)، يجب معالجة انقطاع تقديم الخدمات والمعلومات الاعتيادية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للشباب. تعد الحاجة لخدمات واستشارات الصحة النفسية أمرا بالغ الأهمية، حيث أن العديد من الأفراد، بما في ذلك الشباب يواجهون مستويات عالية من القلق والضغط المرتبط بفيروس كورونا (كوفيد-19). سيكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المجموعات المستضعفة مثل شباب المهاجرين، واللاجئين، والمحتجزين، والشباب ذوي الاحتياجات الخاصة، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والذين يعيشون في فقر.
* يمثل الشباب موردا وشبكة قيمة أثناء الأزمات وطوارئ الصحة العامة. ومع التدريب الصحيح على الأمراض وكيفية انتقالها، يمكن للشباب العمل سويا مع السلطات الصحية للمساعدة في كسر سلسلة العدوى.
* ورغم حالات عدم المساواة الرقمية، إلا أن هذا الجيل من الشباب أكثر اتصالا من خلال التكنولوجيا والإعلام والإنترنت عن أي جيل آخر. وفي هذا الوقت من التباعد الاجتماعي والإنعزال، فإن الكثير من الشباب الذين يتعاملون بسهولة مع التكنولوجيا سيلعبون دورا حيويا في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة ونقل المعلومات وهم داعمين لبعضهم البعض وللمجتمع الأكبر. كما يمكن أن يلعبوا دورا حاسما فى نشر المعلومات الدقيقة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) ودعم مشاركة المعلومات عن تقليل الخطر والجهود الوطنية للتأهب والاستجابة.

**تدخلات الاستجابة الخاصة بصندوق الأمم المتحدة للسكان**

* **دعم الشباب في الإبلاغ عن أوجه المخاطر والمشاركة المجتمعية الافتراضية:** يعتمد صندوق الأمم المتحدة للسكان على شبكاته الواسعة من منظمات وشركاء الشباب لحث التعاطف وزيادة الوعي والحماية من الفيروس وتعزيز السلوك الصحي في مجتمعاتهم وتبادل المعلومات الصحيحة لتعزيز الوقاية باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل والقنوات عبر الإنترنت. ويتضمن هذا ترجمة الموارد الحيوية إلى اللغات المحلية واستخدام التقنيات الرقمية ومكافحة التضليل ورهاب الأجانب حول وباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
* **تعزيز قدرات منظمات الشباب للمشاركة بشكل آمن وفعال** ومفيد بطرقٍ تمكن الشباب من زيادة معرفتهم بالفيروس ولعب دور فعال في الوقاية والاستجابة، بما في ذلك بصفتهم عاملين اجتماعيين وفي العمل المجتمعي ومساعدين للعاملين الصحيين المحترفين، أينما لزم وأمكن ذلك.
* ضمان وجود تدابير **للحد من وحماية وتخفيف عواقب كل أشكال العنف والوصم والتمييز ضد المراهقين والشباب** بخاصة الفتيات والشابات أثناء عمليات وإجراءات الحجر الصحي والعزل الذاتي.

**تقديم معلومات واقعية ومناسبة لأعمارهم حول الفيروس وتعليمات محددة عن كيفية الحد من انتشاره.** تعتمد المكاتب على مستوى البلدان التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان استراتيجيات توعية مبتكرة ومرنة للوصول إلى الشباب من خلال المنصات الرقمية التي يستخدمها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالفعل لتعزيز التثقيف الجنسي الشامل والتواصل الاجتماعي والتغيير السلوكي للمساهمة في استيعاب السلوكيات الموصى بها، على سبيل المثال غسل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي**.** (يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والمواد المناسبة للشباب حول المراهقين والشباب على صفحة الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) COVID response page على الموقع الإليكتروني الخاص بالاتفاق من أجل الشباب في العمل الإنساني.)

* يدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال مكاتبه الإقليمية حيثما أمكن *استمرار التعليم من خلال التعليم غير الرسمي أو الأنشطة الترفيهية* ***–* (**أنظر توجيهات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر/ منظمة الصحة العالمية/ اليونيسف للحفاظ على المدارس آمنة أثناء التفشي:

<https://www.unicef.org/media/66036/file/Key%20Messages%20and%20Actions%20for%20COVID19%20Prevention%20and%20Control%20in%20Schools_March%202020.pdf>)