|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| وحدة تنسيق جنوب كردفان/النيل الأزرق  المتابعة الأحوال الإنسانية | | | | | |  |  | |
| نوفمبر 2019 | |  |  |
| الأمن الغذائي والزراعة | | | | | |  |  | |
| *الأمن الغذائي ظل مستقراً بالرغم من إنخفاضه بشكل الطفيف عن إنتاج الجبراكة العادي*  ***في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان نجد أن محاصيل الجباريك قد إنتهي حصادها والأن المزارعون يركزون ويتجهون الي حقولهم البعيدة لحصادها. في النيل الأزرق يبدأ حصاد محاصيل الحقول البعيدة في شهر ديسمبر ويستمر حتي فبراير 2020. ستناداً لتقرير التقييم القبل حصادي الذي قامت به سكرتارية الزراعة في شهر نوفمبر إتضح عن وجود ضعف في الحصاد والإنتاج في بيامات ثوبو وكادوقلي الغربية ودلامي في جنوب كردفان نتيجةً لغزارة الأمطار والسيول والفيضانات أما في النيل الأزرق فبالإضافة لما سبق فإن الأفات الزراعية والأمراض تعتبر من الأسباب الرئيسية لتدني الحصاد والإنتاج في بيامات يابوس وقموقنزا الأمر الذي أجبر السكان المحليين للإعتماد علي صيد الأسماك من المياه الراكدة. الأسماك في النيل الأزرق تستخدم للغرضين للإستهلاك وزيادة الدخل. حتي لحظة كتابة هذا التقرير لم يصل متبقي المساعدات الإنسانية الموجودة في المابان الي المتضررين في ودكة والسبب هو الصعوبات اللوجستية بسب غزارة الأمطار والفيضانات***.  **بعد إنتهاء فصل الأمطار عادت الأسواق الي ممارسة كامل أنشطتها لكن موج وتدفق العائدين أدي الي إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في بيامات دلامي وكادوقلي الغربية فمثلاً محصول الذرة الذي يعتبر المحصول الغذائي الأساسي نجد أن سعره الأن بين 40 الي 60 جنيه للملوة مقارنة بنفس الزمن في العام المنصرم حيث كان سعر الذرة بين 40 الي 60 جنيه سوداني.**  إستناداً للتقرير الربع سنوي الأخير لل [latest FSMU quarterly report](#_top)  **(فالرغم من التدني الطفيف للإنتاج وإنخفاض المجاعة المتوسطة والحادة في كل المناطق التي تحت المراقبة ومقارنةً بنفس الموسم في إكتوبر من العام 2018 فقد إنعكس ذلك في معاناة السكان من المجاعة الحادة والتي إنخفضت من 52,420 في يوليو من العام 2019 الي 15,562 في إكتوبر من العام 2019)**  The prices of the basic commodities are high although they are available in the market, the buying capacity of the HHs is low in  Food prices remain high during the month of October in Blue Nile notably in Chali where the cost najaath has increased from by ……………………to………and men are moving to other arts of the region to sexchange ;about with food.  Market functionality in the Central and Western part of South Kordofan is reportedly good while market prices seems to be stable, if not lower than the same time last year. Given that some staples, like sorghum already brought to market now is available it will keep market prices lower than in the rest of Sudan where the Sudanese Pound continues to devaluate, shortages of hard currency and fuel shortages continue to drive up costs.  However, in Blue Nile, traders have been mostly unable to access markets with the heavy rains, destruction of crops and taxes levied at markets paint a different picture and as FSMU writes in its last quarterly “In July, 89 percent of households reported that their food stocks would not last more than a month (the highest percentage since July 2016). With an increased dependence on markets for staple foods and the probability of high market prices, it is likely that food insecurity levels will increase over the coming months in Southern Kurmuk County. Close monitoring of the situation is therefore recommended”.  In A3, it’s an early harvest in the near farms where maize, ground nuts and duration sorghum is grown. It is also a weeding season in the far farms. Rainfall distribution improved this month and all the Payams received good amount of rain. However, the long dry period in July affected the growth of crops and as such, poor yields are expected in some parts of Alsonut and Dilling Counties. | | | | |  | ملخص  *الأمطار الغزيرة في المنطقتين أثرت في إنتاج المحاصيل*  ***إزدياد العودة والنزوح: قلة الإمدادات الدوائية والعلاجية لمواجهة الطلب المتزايد*** |
|  | FSMU calendar2_02OCT2018  *Seasonal calendar for South Kordofan and Blue Nile*  **بدأت الأسعار تنخفض بشكل ملحوظ في كثير من الأسواق في المنطقة مع إنخفاض ملحوظ في أسعار البقوليات في الجبال الغربية حيث بدأت تعود الي وضعها الطبيعي. المخزون الإستراتيجي للأسر الوارد من حصاد الجباريك والحقول البعيدة بدأ يزداد بشكل ملحوظ كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة إعتماد السكان المحليين علي الأسواق الأمر الذي يعني أن مستويات الأمن الغذائي سوف ترتفع في الربع الأول من العام القادم. تلاحظ في كثير من أجزاء المنطقة التي تم مراقبتها أن أسعار محصول الذرة قد إنخفضت بشكل كبير لم يسبق له مثيل في المنطقة وهذا يعكس أن التضخم والأسعار المرتفعة للمحاصيل والتي تم ملاحظتها ليست لها أي أثر علي المناطق التي تم مراقبتها حتي في المقاطعات التي تتعامل بالجنيه السوداني.** **الصحة والتغذيةمزيد من العائدين: قلة في إمدادات الأدوية الأساسية** **وردت من جنوب كردفان تقارير عن ظهور حالات إصابة بمرض الملاريا والإسهالات المائية الحادة وهما يعتبران من أكثر الأمراض إنتشار هناك حيث أدي مرض الملاريا الي وفاة عدد 14 طفل عمر أقل من 5 سنوات. ورد أيضاً عن ظهور حالات إلتهابات رئوية ويرقان في الجبال الغربية. في النيل الأزرق ظهرت 66 حالة إصابة بمرض الملاريا تحديداً في تلال أمون في الكرمك الجنوبية مقاطعة قيسان.**  **وعلي حسب تقارير سكرتارية الصحة فإن هناك أيضاً بعض الحالات من الأمراض في النيل الأزرق ظهرت بشكل ملحوظ مثل إلتهابات الأذن والتهابات العيون ورمد العيون وسط الأطفال كما تم رصد عدد 15 حالة إصابة بالإلتهابات الرئوية.**  **تشير التقارير الواردة من سكرتارية الصحة أنه قد تم تنفيذ برنامج قياس محيط الجزء الأعلي لأذرع الأطفال في عدد 5 من مراكز التغذية في الجبال الغربية حيث وجد أن 904 طفل من إجمالي 1,185 طفل تم قياس أذرعهم يعانون من سوء تغذية متوسطة في حين أن عدد 271 طفل من نفس الإجمالي يعانون من سوء تغذية حادة**  **مستشفي قديل للأم الرحيمة بمقاطعة هيبان سجلت عدد 172 مريض قادمين من المناطق التي تحت سيطرة الحكومة حيث يقدر عدد النساء بحوالي ال 13% من إجمالي العدد الكلي الأمر الذي أدي الي نضب أدوية الملاريا لمقابلة زيادة الطلب (سبب مجيئ هولاء من مناطق التي تحت سيطرة الحكومة هو رغبتهم في الحصول علي الرعاية الصحية والعلاج الجيد والمجاني مقارنة بالخدمات الصحية في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة). وحدة التنسيق بالتعاون والتنسيق مع سكرتارية الصحة سوف يقومون بتتبع إحصاء وحركة وتعداد العائدين.**  **مستوي الرعاية الصحية في النيل الأزرق قد تحسن بشكل ملحوظ في 4 بيامات هي كموقنزا ويابوس وشيلي وودكة ويرجع ذلك للإمدادات الأدوية التي تم توفرها بواسطة**  **). فحين لا توجد إمدادات دوائية في أقونتايو و بنامو في بيام يابوس. P1 P8 to 23 PHCUs and 5 PHCUs(** | | | | | | |
| **صحة الحيوان**  ***الحوجة الماسة للتطعيم***  **سكرتارية صحة الحيوان أعلنت عن نفاد الأدوية البيطرية التي كانت لديها كما أن الأدوية البيطرية التي كانت تستجلب من الأسواق الحدودية غالية وعالية الأسعار وهي فوق طاقة الأسر. تطعيم المواشي عند نهاية فصل الأمطار أمر ضروري ومطلوب وذلك لمنع تفشي الأمراض وسط الماشية. سكرتارية صحة الحيوان تناشد من خلال شركاءها المزيد من الإمدادات البيطرية والتدريب ومزيد من المرشدين الصحيين في مجال صحة الحيوان. مصادر المياه والمراعي في الجبال الغربية بدأت تنضب وتشح.**  **هناك مخاوف من إنتشار ذبابة التسي تيسي في وادي خور يابوس في النيل الأزرق وذلك بسبب عودة قبيلة الفولاني/فلاتة الرعاة الي المنطقة مع مواشيهم التي تكون عادة مصحوبة بذبابة التيسي تيسي. هناك أيضاً تقارير وردت في شهر نوفمبر تشير الي تفشي مرض سمير الذي يصيب عادة الدواجن** | | | | | | |  | |  |
| **المياه وإصحاح البيئة**  ***مياه غير نظيفة للأسرة***  ***هناك حوالي 48 مضخة متعطلة في مقاطعة ثوبو في حاجة عاجلة وماسة الي الإصلاح. مازال الحصول علي المياه النظيفة يشكل تحدياً كبيراً في المنطقتين حيث مازالت المجتمعات المحلية هناك تعتمد في شربها علي المياه الملوثة الأمر الذي يجعلهم عرضةً للإصابة بالأمراض المنقولة بواسطة المياه***  **التعليم**  ***مازال التعليم يشكل تحددياً كبيراً في النيل الأزرق***  ***فتحت المدارس في جنوب كردفان أبوابها للعام الأكاديمي 2019/2020. بلغ عدد طلاب وطالبات الأساس الذين جلسوا للإمتحانات النهائية بمنهج جنوب السودان بلغ عددهم 2,415 طالب وطالبة في حين لم تنعقد الإمتحانات النهائية لطلاب وطالبات الأساس في النيل الأزرق للعام الأكاديمي 2019/2020 وذلك بسبب عدم توفر الأوراق حيث مازال السكان المحليون هناك يثابرون ويجتهدون للإبقاء علي المدارس فاعلة ومستمرة في أداء رسالتها. إنعقدت ورشة عمل في النيل الأزرق بعنوان تقوية التعليم في النيل الأزرق من خلال مشاركة المجتمع. غياب المواد المدرسية بالإضافة الي أن 50% من المعلمين غير مدربين وعدم قدرة الأباء دفع الرسوم المدرسية كل هذا يعتبر تحدياً حقيقياً للتعليم في النيل الأزرق***  **الأمن والحماية**  ***نزوح وهجرة واسعة الي المنطقتين***  **بعد إيقاف مفوضية العون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تقديم مساعداتها الإنسانية في شهر سبتمبر الماضي فإنه من المتوقع أن يبدأ عدد كبير من اللاجئين النزوح والهجرة من معسكر إيدا تجاه جنوب كردفان كما أن بشريات السلام التي بدأت تلوح في الأفق زادت من إحتمال المزيد من النزوح والهجرة العكسية الي المنطقتين الأمر الذي سيجبر السلطات المحلية في المنطقتين بطلب المزيد من المساعدات والدعم من المنظمات الإنسانية والمتمثلة في المياه وإصحاح البيئة والتغذية والرعاية الصحية. الطلب المتزايد من قبل السكان المحليين للدواء والرعاية الصحية شكل ضغطاً كبيراً علي الإمدادات الطبية في المنطقتين. هناك تقارير واردة تشير الي وجود مساكن مدمرة بسبب الفيضانات التي إجتاحت المنطقة مؤخراً الأمر الذي يجعل الحوجة الي المساعدات الإنسانية أمراً مطلوباً وملحاً خاصة الرعاية الصحية والتغذية وإصحاح البيئة.**   * تتحصل وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق علي هذه المعلومات من مصادر عديدة وأن هذه المعلومات غير شاملة لكل التفاصيل بشكل دقيق والمتعلقة بعمليات التدمير والدمار أو الجهات التي قامت بالتنفيذ.  |  | | --- | | *هذا التنوير الشهري حول القضايا الإنسانية في كل من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والذي قامت بتجميعه وحدة التنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق. وحدة تنسيق جنوب كردفان والنيل الأزرق – متابعة الأحوال الإنسانية – تعني بثلاثة وظائف رئيسية هي المعلومات والتنسيق والمناصرة وهي تسعي لعرض وتقديم معلومات موثوقة وبشكل منتظم حول الوضع الإنساني للمواطنين المتأثرين بالصراع منذ العام 2011*  *يرجي إرسال تعليقاتكم الي العنوان البريدي أدناه:*  *coordination@skbncu.orgPlease send your comments to* [*advocacy@skbncu.org*](mailto:coordination@skbncu.org) | | | | | | | |  | |  |



