**مقدمة بحث عن انجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، لقد كانت بداية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة حكاية الخير التي تُرخي بظلالها على واقع مأساوي، في منطقة الشّرق الأوسط، فقد عملت المؤسسات والجِهات الحكوميّة في المملكة على رعاية العديد من المسارات الإنسانيّة لتقوم في بلورة تلك المسارات أخيرًا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة، في قلب عمل حكومي رسمي، يعمل على إنقاذ المنكوبين، ومساعدة المُحتاجين، وغيرها من الأعمال الإنسانيّة التي تُعبّر عن أخلاق الإسلام، وأخلاق المملكة العربيّة السعوديّة، حيث قام المركز خلال سنوات من إنشائه بالعمل على الكثير من الإنجازات، ووضع بصمة كبيرة في عالم العمل الإنساني عبر سلسلة من النشاطات المُهمّة، التي سنقوم على طرحها وتبيان حيثيّاتها في طيّات المقال الآتي.

**بحث عن انجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية**

يُعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أحد أبرز المراكز التي تمّ إنشاءها في صدد القيام بهذه الاعمال على مستوى منطقة الشّرق الأوسط، وفي ذلك نقوم على تبيان أبرز الإنجازات في فقرات البحث الآتي:

**ما هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية**

إنّ مركز الملك سلمان للإغاثة هو أحد أبرز المراكز الدّوليّة العاملة على إغاثة وإنقاذ المُصابين، والتي تعمل بشكل رسمي بالتنسيق مع المنظّمات العالميّة على تقديم المساعدات الإنسانيّة للمُحتاجين في العالم، حيث يُعتبر مركز سعودي بشكل تام، وقد تمّ إنشاؤه رسميًا استجابةً لتوجيهات حكوميّة صادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان ذلك مع تاريخ السابع والعشرين من شهر رجب لعام 1436 للهجرة،، وقد عمل المركز على رعاية الكثير من الأعمال الإنسانيّة على مستوى العالم، وقد استفادت أكثر من سبعة وثلاثون دولة منت المساعدات الإنسانيّة التي يقوم على تقديمها، والتي تهدف بشكل عام إلى حفظ الحياة والكرامة والصحة للإنسان المنكوب أينما كان، وفق تعاليم ومرجعية الدّين الإسلامي الحنيف في التّعامل مع الّناس بالرّحمة والعدل والمُساواة، وقد تمّ تخصيص عدد كبي من المبالغ من أجل رعاية تلك المسارات.

**انجازات مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية**

عمل مركز الملك سلمان على رعاية الكثير من المسارات الإنسانيّة في طيّات عمله منذ موعد التأسيس، حيث جاءت تلك الإنجازات على عدد واسع من المسارات المُهمّة، التي نسرد لكم منها الآتي:

* على صعيد المسارات التعليمية: عمل مركز الملك سلمان على تعقيم البنى التحتيّة للمدارس، ورعاية كافّة الأمور التي تضمن الصحّة والسّلامة العامة للطلاب في المناطق المنكوبة.
* على الصّعيد الإنساني أيضا: عمل مركز الملك سلمان منذ بداية التأسيس على توفير مبالغ مالية تزيد قيمتها عن 310 ملايين دولار أمريكي في العقد الحالي.
* في الازمة اليمينة: عمل مركز الملك سلمان على تأمين مبالغ مالية كبيرة تتراوح قيمتها بمبلغ 273.7 مليون دولار أمريكي في استجابة عاجلة للازمة التي تعصف بالبلاد.
* عمل مركز الملك سلمان على تأمين مبالغ مالية لرعاية احتياجات النازحين داخليًا، بمبلغ 31 مليون دولار أمريكي، وقد تمّ التعهد بتقديم مبلغ يصل إلى 150 دولار أمريكي.
* عمل مركز الملك سلمان خلال أزمة كورونا على توفير كافّة احتياجات الأطفال ومقدّمي الرّعاية، خلال الأزمة لرعاية الصحّة العامّة، وتأمين سلامتهم من أي خطر.
* علم مركز الملك سلمان في الازمة السوريّة على رعاية الكثير من المشاريع التنمويّة التي تهدف إلى رعاية اللاجئين والنازحين السوريين في لبنان والأردن.
* كان لمركز الملك سلمان للإغاثة حضورًا لافتًا في الصومال، حيث عمل بالتنسيق مع اليونيسيف وما لها من شركاء على تعزيز النظافة العامة، وعلى توفير الماء النظيف والمستلزمات الأساسية الي تقوم عليها الحياة العامة للناس.
* عمل مركز الملك سلمان خلال أزمة كورونا على تأمين الحماية والسلامة، وتعقيم المواد والأدوات في جميع الدّول التي تشهد أزمات إنسانية، وتحديدًا مع الدّول التي استقبلت اللجوء السوري في الأزمة الأخيرة.
* عمل المركز رسميا على تبادل الخبرات العالميّة في المسارات الإنسانية من أجل الحُصول على خبرات في هذا الصّدد.

**أهمية انجازات مركز الملك سلمان في الأزمة السورية**

كان لمركز الملك سلمان حُضورًا لافتًا في الأزمة السورية، حيث عمل على دعم ورعاية جميع المسارات الإنسانيّة التي استطاع الوصول إليها، وكان ذلك الحُضور واضحًا وكبيرا وملموسًا في دول اللجوء في كلّمن لبنان والأردن، حيث عمل المركز بكوادره المؤهّلة على تأمين الغذاء الصحّي والمُناسب لجميع الفئات العُمريّة التي تحتاج إلى ذلك، على خلفيّة الأزمة الكبيرة التي عصفت بالوطن السّوري، فعمل مركز الملك سلمان على الاستجابة الطارئة لتلك النّداءات العاجلة، وعمل بكلّ طاقته الإنتاجيّة من أجل زيادة التّواصل مع المنظّمات العالميّة للتنسيق في حماية ورعاية اللاجئين الفارّين من الحرب في دول كلّ من لبنان والأردن، وقد لاقت تلك الحملات رواجًا وتفاعلًا إيجابيا من الشّراع السّوري في المخيّمات.

**خاتمة بحث عن انجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية**

إلى هُنا نصل بقرائنا الكرام إلى نهاية فقرات البحث الموجز الذي تناولنا فيه الحديث عن أبرز إنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، والتي تُعتبر واحدة من أبرز المراكز العالمية في الشَّرق الأوسط التي تقوم على رعاية مسارات إنسانيّة في المنطقة، حيث عمل المركز منذ تأسيسه على تأمين السلامة، والدّخول بشكل مُباشر بمشاريع إنسانية في الدّول التي تُعاني من أزمات، أبرزها دولة اليمن، ودولة سوريّا، حيث كان حٌُضور مركز الملك سلمان واضحًا في تلك الأزمات، وهو ما قُمنا على تبيانه وطرحه بين طيات البحث، وانتقلنا في تبيان نطاق عمل مركز الملك سلمان والذي وصل إلى ما يزيد عن 37 دولة حول العالم، ليكن بحثنا نقطة انطلاق لكم إلى مزيد من الأبحاث في ذات السّياق، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.