مقدمة موضوع عن felicity aston

للنساء دورٌ بارز في دفع عجلة التقدّم الحضاري والثقافي والعلمي للبلاد، فهي من الشرائح المجتمعية التي برزت في الآونة الأخيرة بمجالات عديدة ومتنوعة، حيث تُعدّ فيليستي استون واحدة من الشخصيات النسائية التي ساهمت بإنجازات عديدة وأبحاث كثيرة في حياتها، حيث سخرّت حياتها في سبيل الاستكشافات العلمية، وتقديم الأبحاث القطبية الناتجة عن دراسات عديدة للطلبة، فكانت في بداية حياتها من خبراء الارصاد الجوية في جزيرة أديلايد، ثم برزت اهتماماتها في الرحلات الاستكشافية التي أمضت خلالها تجارب عديدة من حياتها.

موضوع عن felicity aston فيليسيتي استون وأهم انجازاتها

تُعدّ فيليستي أستون من الشخصيات البريطانية التي ساهمت في تقديم العديد من الخبرات والأبحاث والدراسات المتعلّقة بالمناخ، والأرصاد الجوية، عوضًا عن اهتمامها الواسع في الرحلات الاستكشافية، كما ودخل اسمها ضمن كتاب غينيس للأرقام القياسية، نتيجة لرحلة استغرقت 59 يومًا، والتي سنتطرّق إليها بالتفصيل ضمن نقاط موضوعنا التالي:

نشأة فيليستي استون وحياتها

تُعدّ فيليستي استون من النساء البارزات في المجتمع البريطاني، ولدت في السابع من أكتوبر للعام الميلادي 1977، في مدينة بيرشينجتون أون سي/انجلترا، تحمل الجنسية البريطانية، تلّقت تعليمها في مدرسة تونبريدج النحوية للبنات، حصلت على شهادة بكالوريوس من كلية لندن الجامعية، وعلى شهادة ماجستير في الأرصاد الجوية التطبيقية من جامعة ريدينغ، كانت لها اهتمامٌ كبير في الارصاد الجوية ممّا جعلها تُعد من خبراء الأرصاد الجوية في عامي 2000 و 2003، في محطة أبحاث روثيرا التي كانت تديرها هيئة المسح البريطانية في القطب الجنوبي، حيث أمضت في القطب الجنوبي حيث مكان المحطة ثلاثة فصول صيف وشتاءين، بشكل مستمر دون مغادرة للقطب الجنوبي.

فيليتسي استون ورحلة الاستكشاف والسباق

واصلت استون في تنظيم رحلاتها الاستكشافية على مختلف المناطق من العالم، وخاصة المناطق القطبية، وذلك بصفتها خبيرة في الأرصاد الجوية، حيث في عام 2006م شاركت استون في أول رحلة بريطانية استكشافية للغطاء الجليدي في جرينلاند، وذلك بمسافة 6000 كيلو متر بالسيارة للقطب الجنوبي، استمرت استون في رحلاتها الاستكشافية التي تنقلها للعالم من خلال تقارير وأبحاث مفيدة عن القطب الجليدي وآلية التزلج، حيث كانت رحلتها كاسب سكي كومنولث التي حصلت في عام 2009 أهمية كبرى والتي تزلجت خلالها سبع نساء من ستة دول أعضاء في الكومنولث، حيث ألّفت نتيجة هذه الرحلة كتابها "أول من تغرد للقطب" حيث ساهم في مسابقة Banff Mountain للكتاب، كما ساهمت في نشر كتب ومؤلفات عديدة ناتجة عن تجربتها الاستكشافية، ورحلاتها العديدة، لم تتوقف انجازات استون على الرحلات الاستكشافية فحسب، بل في عام 2012 كانت استون أول شخص يتزلج بمفرده في القارة القطبية الجنوبية.

انجازات فيليستي استون المختلفة

لقد عُرفت فيليستي استون بالمرأة الطموحة، البارزة بشخصيتها القيادية والحكيمة، حيث شاركت في رحلة استغرقت 59 يومًا في 25 نوفمبر عام 2011، عبرت خلالها للقارة القطبية الجنوبية، لتكون بذلك أول إمرأة تعبر القارة بمفردها، وفي عام 2018 قامت فيليستون بقيادة حملة أوروبية نسائية للقطب الشمالي، لم تتوقف انجازاتها على مرحلة الاستكشاف والأبحاث المتعلقة بالجليد والقارة القطبية، بل في عام 2013 شاركت بتقديم فيلم وثائقي عن الغلاف الجوي حيث أمضت خلاله شهرًا كاملًا في الطيران عبر القارة الشمالية، عدا عن رحلاتها الاستكشافية عملت مع عدد من المنظمات المعنيات بالرحلات الاستكشافية بصفتها وصي أو راعي او سفير خلالها.

المناصب والجوائز التي حصلت عليها استون

نتيجة لإنجازاتها العديدة في عالم القطب الجنوبي، والأبحاث والرحلات الاستكشافية للقارات الجنوبية، تمّ تكريم استون بطرائق مختلفة، تقديرًا لجهودها، حيث:

تُعدّ استون سفيرة رسمية لصندوق النصب التذكاري البريطاني في أنتاركتيكا، وكذلك سفيرة للجمعية الخيرية.

تم انتخاب استون زميلة في الجمعية الجغرافية الملكية في لندن ونادي المستكشفين في نيويورك.

تم انتخابها في عام 2008 زميلة في تشرشل.

حصلت على جوائز عدّة منها جائزة Ginny Fiennes من Transglobe Expedition Trust، وجائزة Women of Discovery لعام 2014 من WINGS WorldQue.

حصلت على جائزة الدكتوراة الفخرية من جامعة كانتربري كريست تشيرش تكريما لإنجازاتها الاستكشافية.

تم تعيين استون عضوًا في وسام الإمبراطورية البريطانية ومنح الميدالية القطبية في عام 2015.

الحياة الشخصية الحالية ل استون

تعيش استون في وقتها الحالي متنقلّة بين أيسلندا حيث تقوم خلالها بزراعة بط عيدر في إحدى جُزر القطب الشمالي، وموطنها الأصلي الولايات المتحدة البريطانية، كما وأنّها متزوجة وأثمر زواجها بطفلٍ تهتمّ بشؤونه المُختلفة.

خاتمة موضوع عن felicity aston

نصل بسطورنا الأخيرة، لختام موضوعنا والذي تناول خلال حروفه شخصيةً بارزةً في الاستكشاف والسباق والرحلات القطبية المختلفة، والتي سطع اسمها ضمن خبراء الأرصاد الجوية البريطانية، والتي حصدت نتيجة لاستكشافاتها ومؤلفاتها التي أتاحت الطريق للعالم الأوسع، في الدخول بغمار الحياة القطبية الجليدية، العديد من الجوائز والمناصب على مستوى الولايات المتحدة البريطانية، حيث لازالت مؤلفاتها تُدّرس في الاستكشاف والمغامرات.