عزيزتي السيد الرئيس   
أنا مصطفى بيطاري   
UN OHCHR minority former fellow  
وأنا من الجيل الثالث للاجئين الفلسطينيين المهجرين قسرا من مخيم اليرموك, والمقيم حاليا في هولندا

\_ أود ان الفت انتباهكم لما تعانيه الأقليات الأن في أوروبا من ارتفاع حدة خطاب الكراهية  و فعل الكراهية وخصوصا بعد جائحه كورونا حيث ينحى كثير من السياسيين للتأجيج مشاعر الكراهية ضد هذه الأقليات خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي  لتغطية فشلهم بالتعاطي مع الجائحة وفشلهم التاريخي في إدماج هذه الأقليات في المجتمع وتركها رهينة التجاذبات السياسية واستخدام قضاياها واختلافاتها لتحقيق مكاسب انتخابية

من هنا أود ان أوجه التوصيات الاتية   
1\_ حث هؤلاء السياسيين على التفكير بوعي أكثر تجاه مجتمعاتهم باستخدامهم المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي،  للحفاظ على توازن المجتمع خصوصا في فترات الأزمات

2\_ صياغة قوانين وبرامج جديدة لمواجهة خطاب الكراهية والتميز تتلاءم مع جائحة كورونا وذلك لما تعانيه الاقليات حاليا من تميز  والصاق تهمة تأجيج ازمة الجائحة بهم  
وارتفاع مستوى فعل الكراهية في المؤسسات الصحية والقانونية والخدمية وحتى الاجتماعية تجاه هذه الاقليات مما يعرض حياة الكثير منهم للخطر ولكم الحرية بالنظر الى الأرقام الإحصائية للآثار الكارثية لهذه الأفعال في اوروبا خلال السنة الماضية وخصوصا الربع الاخير وهولندا هي احد الأمثلة الواضحة والتي تحتاج  الى تفسير هذه الأرقام وتوضيح اسبابها والعمل على حل هذه الأسباب

3\_ صياغة قوانين ولوائح واضحة وعاجلة لكيفية تعامل هذه الحكومات ومؤسساتها مع اللاجئين المتواجدين في مخيمات اللجوء في فترة الجائحة حيث تعاني هذه الفئة من إهمال مخزي وخطاب كراهية متصاعد وعزل وعنف جسدي ونفسي وخرق لكل معاير والقوانين الإنسانية  ولكم الحرية   بالعودة الى التقارير الموثقة للعنف الجسدي والنفسي خصوصا على النساء والأطفال في مخيمات اللجوء في كل أوروبا وعلى سبيل المثال لا الحصر اليونان , اسبانيا ,ايطاليا ,كرواتيا ,بلغاريا