**سيناريو**

تم استدعاء فريق الاستجابة السريع إلى زوليندا. حيث تم استخراج ما يلي من تقييم الاحتياجات السريع وتعزيزه بالبيانات الثانوية. وقد أدى الفيضان ، الذي لم يشهد حجمه منذ أكثر من 100 عام ، إلى نزوح أشخاص (تقديرات: 1400 رجل ؛ 2920 امرأة ؛ عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس ل 18400 طفل). هؤلاء الناس كانوا قد تشردوا سابقاً في هذه الصحراء الوعرة التي تبعد 5 كيلومترات من الساحل قبل عدة سنوات. أكثر من 90٪ من الأشخاص النازحين داخليا هم زولاندرز - نفس العرق مثل القبيلة المضيفة و 7٪ هم ساندبيتسكي ، من أصل أقلية غير مرحب به. توجد أدلة على وقوع هجمات على صبية ساندبيتسكي الذين يعملون في السوق غير الرسمية أو في رعي الماعز.

عندما وقع الفيضان ، كان 30٪ من المتضررين يعيشون في مخيمات رسمية. أما البقية المتبقية ، فقد أقامت بشكل غير رسمي في الخيام بالقرب من المخيمات حتى يتمكنوا من حماية ماعزهم على النجاة. ودمرت رياح ما قبل الفيضان 30٪ من الخيام في المنطقة غير الرسمية. 70 ٪ من قطيع الماعز قتل. وقد تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص (رعيان صبي ، امرأة بالغة). أظهرت بيانات سابقة أن 15 ٪ من السكان ، ومعظمهم من الذكور ، كانوا معاقين ، وفقدوا أطرافهم في الحروب السابقة. وقد ذكرت إحدى العيادتين اللتين نجتا بعدهما أن زميلات ما بعد الفيضان تضمن ست فتيات حوامل تتراوح أعمارهن بين 11 و 12 سنة ، لكن زياراتهن السابقة واللاحقة للولادة انخفضت بشكل حاد. حيث ان الزواج المبكر هو ثقافي في الغالبية ومنبوذ من قبل الأقلية العرقية.

رتبت إدارة المخيم في الموقع شحنة فورية من الخيام التي تم التبرع بها. كانت جميع الخيام عبارة عن غرف مفردة ذات فتحة واحدة. قبل الطوفان ، لم يكن الوصول إلى مياه الشرب متوافقًا مع معايير أسفير. بعد الطوفان ، كان هناك عدد من الآبار الملوثة. يتم تقويض حصص المياه من قبل الرجال الذين يسرقون المياه لمحاصيل القات ، وهو واحد من أشكال الدخل القليل. الاحتكاك بين الرجال والنساء يتزايد على الماء. الرجل يمضغ القات، بينما تبحث النساء عن الماء من أجل الماعز. حيث يعتمد المجتمع بشكل كبير على الماعز. تعتني النساء بالحليب وإهداء الحليب وبيع الحليب. يعتبر حليب الماعز هو مصدر التغذية ، خاصة للأطفال، النساء.

تم تقييد خيارات سبل المعيشة بشدة لمدة ثلاث سنوات. تمتلك أقلية من الرجال جمال. معظمهم من المزارعين الذين لا يملكون أرضا. وبعضهم عمال بناء من حين لآخر وعدد قليل منهم لديهم وظائف حكومية. رؤساء المجتمع هم من الذكور. وقد أدى برنامج حكومي إلى تعيين عدد قليل من النساء كممرضات ومعلمات، لكن معظمهن محصورات في المنزل إلا إذا رافقهن أحد أفراد الأسرة من الذكور. حيث ان الغالبية تميل الى العناية بالماعز وحدائق المنزل. وأقل من 5 ٪ من النساء لديهم أعمال صغيرة.

ظل بعض المسنين متخلفين على أرضهم الأصلية قبل النزوح الأول لحماية ممتلكاتهم. بقي بعض الرجال المسنين في أقرب مسجد. وبقيت بعض النساء المسنات الى جانب هؤلاء الرجال لكن كثيرين هاجروا ورعوا أحفادهم لكي يتمكن آباؤهم من للإطعام أو القيام بأي أعمال مهمه.

لا توجد طرق معبدة. حيث يتم تسليم مواد الاغاثة فقط في الصباح. وقد عطلت حوادث الشاحنات المرتبطة بالسائقين المدمنين على القات توزيعين رئيسيين بعد الفيضان مباشرة. كما ان هناك تقارير عن سائقي الشاحنات، الذين يحالون الربح من الأزمة، وتجارة القات لممارسة الجنس مع النساء المتزوجات من الرجال المدمنين على القات.

.