It was a difficult experience. Flying into Port-au-Prince you still see all of the impact and effect of the earthquake and on top of that, of course, Haiti has now had the impact of season flooding and hurricane traumas and the impact of the cholera epidemic. And I think everyone is thinking about Haitians who have gone throw an extraordinarily difficult year.

Interviewer: Is there anything that you saw that gave you hope?

Valerie Amorshort: Well, of course, the Haitian people themselves give you hope. They are a people with an enormous amount of strength and independence. What they want is to be able to get on with their lives. We have to remember the history of Haiti and in particular the recent history where you have millions of people who have been living in very difficult circumstances even before the earthquake. Over 80% of those living in Port-au-Prince lived in slums or substandard housing. Few of them, 40% of Haitians, had access to healthcare. Few of them, 50%, had access to water and sanitation.

These are incredibly difficult numbers to be thinking about.

And then, on top of that, the earthquake, the flooding, hurricane traumas and now the cholera outbreak.

C’était une expérience difficile. Quand vous arrivez à Port-au-Prince en avion, les effets et impacts du tremblement de terre sont encore visibles.

En plus, Haïti subit les impacts des inondations saisonnières et les dégâts des ouragans et les conséquences des épidémies de choléra. Tout le monde pense aux haïtiens qui ont traversé une année particulièrement difficile.

Question de la journaliste : est-ce que des signes donnent de l’espoir ?

Réponse : oui, le peuple haïtien lui-même donne de l’espoir. Ce sont des gens qui ont une force et une volonté d’indépendance énormes. Ils veulent continuer à vivre leur vie.

Histoire récente : Des millions d’haïtiens vivent dans des conditions très difficiles, même avant le tremblement de terre. Plus de 80 % des habitants de Port-au-Prince vivent dans des logements délabrés ou des taudis. 40 % des haïtiens ont accès aux services de santé. 50 % des haïtiens ont accès à l’eau et aux installations sanitaires.