
Palestine Polytechnic University



College of Information Technology and Computer Engineering

الحديقة المنزلية

مساهمة الحديقة المنزلية في التقليل من أثر كورونا

Instructor name

**Sharaf Taradeh**

Student name

**Yaseen Joba**

**كورونا والحديقة المنزلية**

الحديقة المنزلية هي ما يحد المنزل من ارضٍ صالحة للزراعة، ونحن الان بصدد مناقشة دور هذه الارض التي هي صغيرة في العادة في التقليل من جائحة كبيرة وضخمة مثل كورونا وعليه فإن محور الحديث سيدور حول فوائد الحديقة المنزلية وربط تلك الفوائد بالآثار التي نجمت عن كورونا كالبقاء بالمنزل (الحجر المنزلي) وغيرها.

كورونا ذلك الفيروس الذي منذ ان حل قد دفع الدول الى شل الاقتصاد وايقاف الايدي العاملة عن العمل مما دفع الناس الي التفكير بعمل من المنزل كالتجارة الالكترونية والتي كانت قد توقفت بالفعل وغيرها، ولكن الذي لم ولن يتوقف هو حاجة الناس للطعام، لذلك فإن الحديقة المنزلية تعتبر ملجأً لهؤلاء العمال الذين خسروا عملهم ليوفروا بذلك قوت يومهم وزيادة دخل الاسرة سواء بإنتاج مزروعات وطعام للمنزل او عبر بيع تلك المزروعات وهنا قد تجسدت الفائدة الاقتصادية للحديقة المنزلية وبشكل مباشر.

كورونا التي أبقت الناس بالمنزل ربما تكون قد أعطت الناس غنيمة وفرصة ليستغلوها فقضاء أوقات الفراغ الناجمة عن الحجر المنزلي لو استغلت في العمل بالحديقة المنزلية من بين اعتناء وزراعة وغيرها لنجم عن ذلك زيادة في الدخل وتقليل للنفقات وتجميل المنزل وما يحيط به وغيرها من الفوائد وهنا تجسد استغلال المحن لصنع المنح والفرص.

وانا ومن وجهة نطري الخاصة أرى في الحديقة المنزلية حماية للأطفال ولأهل المنزل من العالم الخارجي الذي أصبح الان موبوء، أبرز ما يشكو الناس منه في الحجر المنزلية هو الملل، لذلك ترى النفور من البيوت بشكل ملحوظ وهنا يمكن ان يكون للحديقة المنزلية دور مهم بتشكيلها متنفسا لأهل المنزل عامة وللأطفال خاصة وفي هذا شعور بالراحة النفسية والطمأنينة، كما انصح الاباء في ظل هذه الظروف بتوجيه الأبناء للزراعة لتنمية مواهبهم وهواياتهم وتعليمهم الزراعة التي ابعدتها التكنولوجيا عنهم بشكل او بأخر.

ومن الجدير ذكره هو ان الزراعة المنزلية تقلل من نسبة انتقال المرض اليك بطريقة او بأخرى، فشراء الاطعمة كالخضراوات من المحال التجارية يزيد عدد الملامسين للطعام أولا من بين من يقطفه وينقله ويقلب فيه عند البائع ربما، كما أنك عند ذهابك وخروجك من المنزل تزيد عدد المخالطين وترفع نسبة الاصابة بالمرض.

نحن بحاجة لإعادة التفكير بنمطنا الزراعي وإعادة الاعتبار للحيازات الصغيرة، ففي آخر 20 عاماً، كان التركيز على الحيازات الكبيرة التي تزود العالم بــ 25% من غذائه، والباقي يأتي من الحيازات الصغيرة (الحدائق المنزلية) وهي تشكل في الأراضي الفلسطينية 83% من الملكيات، بحسب احصائية قد قرأتها، وبإمكانها أن تكون المرتكز للصمود وتوفير فرص عمل لأصحابها خصوصا في ظل هذه الظروف.

كما يجب ان ننتبه وننوه الى المواد العضوية التي تستخدم بوفرة وبكميات رهيبة في الخضراوات والاطعمة التي نراها في الاسواق على عكس تلك التي نقوم بزراعتها بالمنزل والتي نعتني بها بأنفسنا وتبقى تحت رعايتنا وبذلك نكون قد وفرنا حقا اكل امنا وصحيا للأسرة بعدين عن المواد الكيماوية التي تقلل المناعة وتزيد الامراض الشيء الذي نحن بغنى عنه في ظل كورونا.