Добрый день!

Я Царегородцев Юрий. Мне 25 лет. По национальности еврей, гражданин Российской Федерации с рождения, с 2009 получил второе гражданство Израиля.

Обращаюсь к Вам за помощью с последней надеждой!

В 2010 году у меня был обнаружен ВИЧ. С момента обнаружения ВИЧ моя жизнь кардинально изменилась. Я почувствовал, что мне нет места в обществе, которое до этого принимало и любило меня. Очень часто посещали мысли о суициде, особенно после того как я обратился за обследованием и лечением в клиники Израиля, а потом и России. В станах, гражданином которых я являюсь, я в полной мере ощутил дискриминацию в сторону ВИЧ-положительных людей. Как следствие дальнейшей возможности получать лечение в этих странах не представляю возможным. Когда из всех доступных источников постоянно повторяется, что люди со статусом «+» являются такими же людьми с полным набором гражданских прав, на деле оказывается с точностью до наоборот. Мне больно вспоминать то время, когда я обратился за обследованием в клинику Израиля, после которого посыпались звонки из клиники на домашний телефон с полным описанием ситуации родным и близким. Последствия своего обращения за помощью заставляют по сей день сожалеть о том поступке: у меня больше нет возможности общаться и жить со своими родными и родственниками. Следующим испытанием оказалось мое обращение в стоматологическую клинику: я обратился с острой зубной болью, сообщив врачу о своем статусе. На что получил отказ в приеме и дальнейшем лечении. Я понимаю, что это полное нарушение моих гражданских прав о конфиденциальности по данному вопросу, но как выяснилось это мало кого волнует. В Российской Федерации я столкнулся с полным нежеланием работать со мной как с нормальным (не ВИЧ +). Любые недомогания списывались на мой статус и не находили откликов у врачей.

После неудачного поиска врача в странах, гражданином которых я являюсь, я обратился в клинику Charite , где нашел грамотного специалиста Wesselmann Hans, которому полностью доверяю свое здоровье. Он не только оказывает мне необходимое лечение, но и поддерживает во мне силы к жизни уже в течение двух лет.

Guten Tag!

Sehr geehrte Damen und Herren!

Mein Name ist Juriy Tsaregorodtsev. Ich bin 25 Jahre alt. Meine Volkszugehörigkeit ist jüdisch, aber ich wurde in der Russischen Föderation geboren und jetzt bin ich der Bürger dieses Staates. Im Jahre 2009 habe ich die israelische Staatsbürgerschaft angenommen.

Jetzt bitte ich Sie um die Hilfe in letzte Hoffnung!

Im Jahre 2010 wurde festgestellt, dass mein Blut die HIV-Infektion erhält. Mein Leben hat sich ab diesem Zeitpunkt grundlegend verändert. Ich habe gespürt, dass es kein Platz für mich in der Gesellschaft, wo ich früher geliebt und gut aufgenommen wurde, gibt. Sehr oft dachte ich an den Suizid, besonders nachdem ich mich zuerst in Israel und später in der Russische Föderation an die Kliniken mit der Bitte um die Untersuchung und Kur gewendet hatte. In den Staaten, wo ich der Bürger bin, spürte ich die Diskriminierung der HIV-positiven Menschen in vollem Maße, deshalb scheint es mir, dass es keine Möglichkeiten für meine folgende Kur in diesen Ländern gibt. Wenn es in allen zugänglichen Quellen steht, dass die HIV-positiven Menschen solche Menschen wie andere sind und alle bürgerlichen Ehrenrechte haben, stellt es sich in der Tat gerade umgekehrt heraus. Es tut mir weh an den Moment mich zu erinnern, als ich mich mit der Bitte um die Untersuchung an die israelische Klinik gewendet habe. Danach begann man auf meinem Haustelefon anzurufen und meinen Gesundheitszustand sehr deutlich der Familie und den Verwandten zu beschreiben. Wegen der Konsequenzen von dieser Tat habe ich jetzt keine Möglichkeit mit meinen Verwandten zu wohnen und zu verkehren. Nächster Misserfolg wartete auf mich, als ich mich an die Poliklinik für Stomatologie mit dem Zahnreißen wendete und meinen Status mitteilte. Ich bekam eine Absage für weitere Behandlung. Ich betrachte solche Absage als die Verletzung meiner staatsbürgerlichen Rechte auf die Vertraulichkeit mit diesem Problem, aber wie es sich herausstellte, machte niemand keine Sorgen dafür. In der Russischen Föderation stieß ich auf die echte Abgeneigtheit mit mir wie mit ganz normaler Person (nicht HIV-positive Person) zu kontaktieren. Jedes Unwohlsein wurde als das Ergebnis meines Status betrachtet und fand keine Resonanz bei den Ärzten.

Infolge des missglückten Suchen nach dem guten Arzt in den Staaten, wo ich die Bürgerschaft habe, wendete ich mich an die Klinik Charite, in der ich den fachmännischen Arzt Herr Hans Wesselmann fand und dem ich meine Gesundheit anvertrauen will. Er nicht nur behandelt mich, sondern auch unterstützt meine Lebensgeister innerhalb zwei Jahre.