**كورونا ضمن أخطار العمليات**

[**العدد 119 - كانون الثاني 2022**](https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/119-d)

**كورونا ضمن أخطار العمليات**
إعداد: العميد علي قانصو
مدير التوجيه

سلّطت جائحة كورونا الضوء على انتشار الأوبئة كتهديدٍ مباشرٍ لعمل القوّات المسلّحة حول العالم، ودفعت قيادات الجيوش إلى إعادة ترتيب أولوياتها في ما خص إدارة الأخطار. هذه الأخيرة توصَف بأنّها عمليةُ تحديد الأخطار المتّصلة مباشرة بعمل الجيش ومن ثم مراقبتها وتقييمها واتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على القوّة القتالية مع ضمان إنجاز المهمّات الحاليّة والمرتقَبة.  يشمل المفهوم التقليدي لأخطار العمليات في الجيوش بالدرجة الأولى التهديد التويّ لحياة العناصر في أثناء المهمات وبخاصّةٍ القتاليّة منها، مع احتمال إتلاف الوسائل القتالية واللوجستية، وبالدرجة الثانية إمكان التعرض إلى هجوم خارج إطار المعركة، يُستَهدَف عبرَه العناصرُ المتمركزون في مواقعهم أو المنتقلون خارجها. وتأتي أخطار الطبيعة، أو أخطار بيئة العمل غير البشريّة، في الدرجة الثالثة متضمّنةً الظروف المناخية والكوارث الطبيعيّة ومن بينها الأمراض والأوبئة.

عاد النوع الأخير إلى واجهةِ التحديات التي اصطدمت بها القوات المسلحة منذ بدءِ تمدُّد فيروس كورونا في المجتمعات وتحوُّلِهِ إلى جائحة مستشرية تركتْ تداعياتٍ شديدة على مختلف المؤسسات والقطاعات. فقد تَبيَّن أنّه خطرٌ فعليّ لا يمكن تجاهله، ونستطيع اعتبارَ هذا التعديل في نظرة القيادات العسكرية إلى أخطار الطبيعة أحدَ أبرز آثار كورونا على عمل الجيوش.

بُنِيَ التعديل المذكور على ضرورة التخفيف من أضرار الأوبئة التي طالت ثلاثة جوانب أساسيّة: الصحة الفردية للعسكريّين، والقدرة على تنفيذ المهمّات الآنيّة، والجهوزيّة لتنفيذ المهمّات والتحرُّك في الظروف الاستثنائية. أمّا صحة العسكريّين، فهي على رأس المسؤوليات باعتبار العنصر المقوّمَ الرئيسَ في بناء الجيش، فضلًا عن الالتزام المهني والإنساني برعايته ومتابعة شؤونه.

من ناحية ثانية، يخلق انتشار الجائحة انخفاضًا في القدرة على تنفيذ المهمّات الاعتيادية لدى إصابةِ عددٍ كبيرٍ من العناصر. يُضاف إلى ذلك أنّ المهمات نفسها تتشعّب وتتعقّد مع تخصيصِ الجيش جزءًا وافرًا من موارده بهدف منْع تفشّي الفيروس داخل صفوفه، وتكليفِهِ مواكَبةَ جهود الدولة لمحارَبة الجائحة.

بالنسبة إلى الجهوزية، فهي من أساسيات العمل العسكري لأنّ قسمًا وازنًا من المهمّات يرِد بصورةٍ طارئة من دون إنذار مسبق، مثل وقوع حادث أمنيّ في الداخل أو تعرُّض البلاد لخطر خارجيّ مباغت. ومع تقلُّصِ العديد الجاهز والاستنزافِ المتواصل للموارد وتزايدِ المهمّات صعوبةً وتعقيدًا في ظلّ الجائحة، تغدو الجهوزيّة هي الأخرى عرضةً للتراجُع.

لقد مرّ جيشُنا بجميع جوانب الضرر هذه منذ ظهور الجائحة في وطننا. وبالنظر إلى تزامُنها مع أزمةٍ اقتصاديّة اجتماعيّة فادحة، فضلًا عن وقوع انفجار مرفأ بيروت في خضمّ المرحلة العصيبة الراهنة، لا يمكن وصف ما حقّقته المؤسّسة العسكريّة حتى اليوم وتستمر في تحقيقه سوى بأنّه إنجاز وطني استثنائي، تَمثَّل في الحدّ من تفشّي الفيروس بين العسكريّين، والمشارَكة الفاعلة في خطة التعبئة الوطنية للتصدي للوباء، ومتابعة تنفيذ المهمات العملانية لحماية أمن لبنان واستقراره، بالتزامن مع الحفاظ على جهوزية عالية تحسُّبًا لأحداثٍ مفاجئة.

كلُّ ما سبق تجسيدٌ للعهد الذي قطعه الجيش على نفسه، بالبقاء على قدر تطلّعات اللبنانيين وصون مستقبلهم ومستقبل أبنائهم. مهما عظمت الصعوبات، فهم سيجدون جيشهم سندًا قويًّا يستمدّون منه العزيمة والصلابة، والأمل بتجاوُز الأزمة نحو غدٍ جديد.

**Coronavirus within the risks of operations**

The Corona pandemic highlighted the spread of epidemics as a direct threat to the work of the armed forces around the world and prompted the commanding officers to realigning their priorities in terms of risk management. The latter is described as the process of identifying, monitoring and evaluating the risks that are directly related to the army’s operations and then making decisions to maintain the fighting power while ensuring the achievement of current and prospective tasks. The traditional concept of risks of operations in armies includes in the first category, the direct threat to the troops lives during their missions, especially in combats, noting the possibility of destruction of combat and logistical means. The second category comprises the possibility of falling under attack outside the battlefield, through which the troops, stationed in their positions or moving outside of them, are targeted. Nature risks, or non-human work environment risks, come in the third category, including climatic conditions and natural disasters, along with diseases and epidemics.

The latter type has returned to the forefront of the challenges that the armed forces have faced since the spread of the Corona virus in societies and its transformation into a rampant pandemic that has had severe repercussions on various institutions and sectors. It turned out that it is a real danger that cannot be ignored, and we can consider this modification in the army commanders’ view of nature dangers as one of the most prominent effects of Corona on the work of armies.

The mentioned adjustment was based on the necessity of mitigating the damage of epidemics, which have affected three main aspects: the military individual health, the ability to carry out immediate tasks, and the readiness to carry out missions and move in exceptional circumstances. As for the soldiers’ health, it is at the forefront of responsibilities, given that the individual soldier is the main component in building the army. This is added to the professional and humanitarian commitment to looking after the troops and following up on their affairs.

On the other hand, the spread of the pandemic creates a decrease in the ability to carry out normal tasks when a large number of troops are infected. In addition, the tasks themselves become complex, with the army allocating a large part of its resources to prevent the spread of the virus within its ranks. The army also carries the responsibility of keeping pace with the state’s efforts to combat the pandemic.

As for readiness, it is one of the basics of military operation because a large number of missions comes up without prior warning, such as a security-related domestic incident or a sudden external danger. With the number of ready personnel decreasing, resources continuously being depleted, and the difficulty and complexity of tasks constantly increasing in light of the pandemic, readiness is also subject to a decline.

Our military has been through all these aspects of damage since the outbreak of the pandemic in our homeland. Given that it coincided with a severe socio-economic crisis, as well as the explosion of the Port of Beirut in the midst of the current difficult stage, what the military establishment has accomplished and continues to do so today can only be described as an exceptional national achievement, represented in limiting the spread of the virus among the military, and effective participation in the national mobilization plan to address the epidemic, and continuing the execution of operational missions to protect Lebanon’s security and stability, in conjunction with maintaining high preparedness in anticipation of sudden events.

All of the above is an embodiment of the pledge that the army made to itself, to live up to the aspirations of the Lebanese people and preserve their future and the future of their children. No matter how great the difficulties, they will find their army a strong supporter from which they derive determination solidity and hope for overcoming the crisis towards a new tomorrow.