**البنك العربي يوقّع اتفاقية تعاون مع مستشفى المُطّلع لإعادة تأهيل قسم رعاية كبار السن**

وقّع البنك العربي ومستشفى الأوغستا فكتوريا – المُطّلع اتفاقية تعاون تهدف الى إعادة تأهيل قسم رعاية كبار السن في المستشفى والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية والتأهيل المقدمة لهم. ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرات البنك المجتمعية الرامية إلى دعم عدد من القطاعات الحيوية من بينها قطاع الخدمات الصحية. وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور كل من: الدكتور جمال حوراني، مدير منطقة فلسطين للبنك العربي، والدكتور فادي الأطرش، المدير التنفيذي العام لمستشفى المُطّلع.

حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية والقطاع الصحي في تحقيق الأثر المجتمعي المستدام.

وبموجب الاتفاقية، سيتولى البنك تغطية تكاليف أعمال التأهيل لقسم كبار السن بما يضمن تجهيزه وفق أعلى المعايير، حيث ستشمل الاعمال إعادة تأهيل غرف المرضى واستحداث مساحة مخصصة لتوفير خدمات العلاج الطبيعي، إلى جانب تأهيل الممرات والأرضيات لضمان سهولة نقل المرضى وسلاسة تقديم الرعاية لهم ضمن بيئة عمل آمنة وملائمة.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور جمال حوراني: " يحرص البنك العربي على دعم المبادرات الصحية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمرضى والتخفيف من معاناتهم، مع التركيز على المناطق الأكثر حاجة أو تلك التي تفتقر الى وجود مراكز صحية فيها، سواء من خلال المساهمة بتوفير الأجهزة الطبية أو تأهيل المراكز الصحية والمستشفيات العامة."

ومن جانبه، ثمّن الدكتور فادي الأطرش دعم البنك العربي وتمويله للمشروع، مؤكدا أن هذه المبادرة النبيلة تعكس حرص البنك الدائم على دعم القطاع الصحي الفلسطيني، كما وأكّد على التزام المستشفى على مدار 75 عاماً بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل مريض، حيث يعد مستشفى المُطّلع أحد المستشفيات العريقة في مدينة القدس، ويستقبل حالات مرضية من مختلف المناطق، ويقدم خدمات علاجية متخصصة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة، لا سيما في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً" أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على المساهمة في تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات تشمل الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.