**زيارة ميدانية لجمعية سيدات مرصع الخيرية**

**الموضوع: خدمة المجتمع المحلي**

**اليوم والوقت والتاريخ: الاثنين 12/11/2018 الساعة : 10-1**

 قام وفد من أعضاء هيئة التدريس التابعة لكلية الأعمال والتي تضم كلاً من : هبة الجلابنة وداد عقرباوي و دينا عادل بزيارة جمعية سيدات مرصع الخيرية والتقوا مع مجموعة من أعضاء مجلس بلدية مرصع ورئيسة الجمعية الدكتورة عبير عيسى, وأثناء الزيارة تمت مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بتلك القرية.

 قدمت الدكتور عبير عيسى عن أهم الأنشطة التي تقدمها الجمعية حيث كانت كما يلي:

1. مساعدات خيرية للأسر العفيفة في المنطقة.

2. تقديم خدمات بسيطة لفئة النساء المطلقات والأرامل ومساعدتهم لايجاد فرص عمل والتكفل بمصاريف الحياة اليومية.

3. تقديم خدمات للمساجد من حيث العناية بها وتقديم احتياجاتهم ضمن قدراتهم البسيطة والمتواضعة.

4. عمل إفطار للأيتام وتقديم الهدايا لهم في الأعياد و في شهر رمضان المبارك.

5. الاهتمام بالمدارس (ذكور واناث) ومحاولة مساعدتهم على تلبية بعض الاحتياجات, وهذا طباً حسب امكانياتهم المتواضعة جداً وتقديم بعض الأنشطة التثقيفية والتعليمية.

 وبعدها قمنا بمناقشة المجلس بأهم احتياجات منطقة مرصع وتم استعراض مجموعة من تلك الاحتياجات وأهمها:

أ. افتقار الجمعية لوجود مشاريع صغيرة مدعومة من قبل المؤسسات التنموية ومؤسسات الاقراض المالي لتمكين نساء المنطقة من اقامة مشاريعهم المتعلقة بالخياطة وكبس الزيتون وغيرها من المشاريع البسيطة لتأمين ضرورات الحياة والاعتماد على الذات لتطوير مهاراتهم, وهذا يعني أنهم بحاجة ماسَة لإقامة الدورات المتعلقة بكيفية البدء بالمشاريع الصغيرة ودعمهم من الناحية الأكاديمية والتسويقية.

ب. لا يوجد للجمعية موقع خاص بهم حيث يتم استئجار مكان يجتمعون فيه لتلبية حاجات منطقتهم مقابل مبلغ معين.

ج. قلة توفر الدعم المادي لتوفير الخدمات الضرورية لتلك المنطقة من أجل النهوض بها وتطوير مختلف نواحي الحياة لمواطنيها, كون الاجراءات الرسمية تتطلب أن يكون عمر المنشأة لا يقل عن سنتين, ولحداثة الجمعية لم يتم تفعيل التمويل الخارجي لها.

د. تمت الاشارة أثناء الاجتماع إلى مرافق المركز الصحي حيث تبين حاجة المركز إلى جهاز التراساوند.

 بعد ذلك قمنا بعمل زيارة ميدانية لمدارس مرصع (ذكور واناث) لجميع المراحل العمرية (ابتدائي, توجيهي), وأثناء التجوال لاحظنا وجود عدد من المشاكل التي تواجهها المدارس ومنها:

1. هناك مدرسة تم انشائها منذ عام 1955 ولغاية عامنا هذا الوضع على ما هو عليه, حيث تفتقر إلى البنية التحتية حيث تخلو من وجود أي ملاعب للكلبة وعدم توفر المرافق الصحية وكثرة الشقوق داخل الصفوف ومقاعد الطلبة جميعها في حالة سيئة جداً.

2. تم استئجار ثلاث مدارس حيث تعتبر مدرسة الرحماني أفضلها من حيث التجهيزات.

3. افتقار جميع المدارس لأبسط التجهيزات ومنها: طابعة, كمبيوترات, ألواح, قرطاسية, أوراق لعمل الامتحانات, أثاث وغيرها الكثير مثل المراوح ووسائل التدفئة.

4. قدمت مديرة المدرسة الإناث و مدير مدرسة الذكور(المدرسة الثانوية) استعراضاً لما يتعرض له لبة التوجيهي من معاناة أثناء دراستهم وبعد التخرج والتمسوا منا أن يكون لهم منح خاصة من قبل جامعة فيلادلفيا لالتحاق ابنائهم في جامعتنا المعروفة باعتمادها العام والخاص بالإضافة إلى قربها من منطقتهم وسمعتها الطيبة بين الجامعات الخاصة وكون منطقة مرصع رافد أساسي ومباشر للجامعة من طلبة وعاملين, حيث تم توضيح بأن عدد طلبة التوجيهي لديهم من ذكور واناث يتراوح بين (150-200) طالب وطالبة, وكذلك حاجتهم الماسَة لتوفير باص لنقلهم من منطقتهم إلى الجامعة لعدم توفر المواصلات ووسائل النقل في المنطقة, والمطالبة بتقديم منح للمتميزين من طلبتهم.