**Kollekten-Aufruf für TV- und Online-Gottesdienste**

Wir alle erleben während der Corona-Pandemie große Verunsicherung. Doch während unsere Regierung große Hilfsprogramme für die Menschen in Deutschland aufsetzt, dürfen wir nicht vergessen, dass viele Länder der Welt das nicht können. Die Gesundheitssysteme sind vielerorts so fragil, dass sie schlicht nicht in der Lage sind, mit einer großen Zahl Erkrankter umzugehen. Doch es geht nicht nur um die direkten, die medizinischen Folgen. Wir müssen schon jetzt an die mittelfristigen Folgen denken, die eine so massive Einschränkung des öffentlichen Lebens in armen Ländern mit sich bringt. Wanderarbeiter oder Tagelöhner haben kein Einkommen mehr, Millionen Kinder verlieren durch die Schulschließungen ihre oftmals einzige Mahlzeit am Tag. Kurzum: Es sind wieder einmal die Ärmsten der Armen, die am meisten unter der Krise leiden werden.

Unser kirchliches Hilfswerk steht den Menschen überall auf der Welt in dieser bedrohlichen Zeit bei – Mit humanitärer Hilfe sichert die Diakonie Katastrophenhilfe Überleben. Schon jetzt laufen Aufklärungskampagnen, etwa in Indien oder Guatemala. Kirchen in Indonesien werden mit Desinfektionsmitteln und Gesundheitsstationen im Kongo mit Schutzkleidung ausgestattet. Kinder, die vor Corona in einem kolumbianischen Tageszentrum eine warme Mahlzeit erhalten haben, bekommen diese nun von der Diakonie Katastrophenhilfe und ihren lokalen Partnern nach Hause geliefert.

Corona ist eine globale Krise und kann nur bezwungen werden, wenn wir gemeinsam und solidarisch handeln - während und nach der Krise. Dann können wir die langfristigen Folgen von Corona abfedern – auch in ärmeren Ländern, die sie aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Bitte unterstützen Sie die wichtige Arbeit der Diakonie Katastrophenhilfe mit ihrer Kollekte.

**Weiterführende Informationen**:

<https://www.diakonie-katastrophenhilfe.de/projekte/corona-virus>

**Spendenkonto:**

**Diakonie Katastrophenhilfe**

IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02. BIC: GENODEF1EK1  
Spendenstichwort: Corona-Hilfe weltweit