# حماية الطغل هن الإساكة 

في
الأاسرة والجبتـــع

إعداد
. هـ
أستاذ رياض الأطفال جامعة القاهرة

مجلة رعاية وتنمية الطفولة - جامعة المنصورة

# حماية الطفل من الإساءة في الأسرة والمجتمع 

أ.د/ هدى محمود انتاشف
أستاذ رياض الأطفال - جامعة القاهرة

إن موضــوع الإســـاءة للأطفال بأشكالها ودرجاتها المختلفة ، ومظاهر العنف في الأســـرة و المجـــتمع وكيفـية التصد ي لها وحماية الأطفال منها ، لمن الموضوعات الشائكة التي تتطلب أرضية راسخة وثرية من المعلومات وتضافر العديد من الجهات المعنــية بهــا ، والتو اصــل الإيجابي المثمر مع أسر الأطفال الأين تعرضوا للإساءة والعــنف أو في وضع يجعل احتمال تعرضهم لشكل أو لأخر من أشكال الإساوة قائمأ و هذه الفئة تسمى " أطفال في خطر " ( children at risk) . ولمـــا كـــان من الصعب على باحث بمفرده أن يلم بأبعاد هذه الظاهرة الإساتية
 الجو انـــب اللهامـــة للقضــبـة وبعض ما جاء في الأببيات الحديثة حول حجم المعاناة والأشــكال الأهــرُ شيوعأ للإساءة للطفل ، وبعض الجهود التّي تبذل محليأ للتصدى للعنف ضد الأطفال من قَبل الأفر اد والمجتمعات .

ولا بد من الإشارة إلي قصور العرض الموجز في الصفحات التالية لعدة أسباب، فــي مقدمنتها عدم الاتفاق على تعريف مصطلح " الإساءة للطفل، " واختلاف التُعريف مــن جهــة رســمية إلي أخرى فتعريف الجهات الطبية المسئولة يختلف عن تعريف المسـئولين فــي الششئون الاجتماعية أو الجنائية ، فإذا أضفنا إلي ذلك البعد الثقافي، فـــن مشــكلةَ الـــتعريف تزداد تُعقيدا ، لأن ما يعتبره البعض إساءة للطقل يعتبر في ثققافات أخرى من الأساليب المشروعة لتهذيب الطفل وتأديبه . وقـــــــــترتب على هذا التـفاوت في تُعريف الإساءة للطفل، إلى جاتب عوامل أخرى، عــدم التّوصل إلى إحصاءات دقيقة ومعطومات موثقة تفيد في البحث العلمي أملا في التوصل إلى الأسباب و اقتراح سبل للتخفيف من هذه الظاهرة المخيفة .
 للإســاءة للأطفال في مجتمعنا بشكل خاص، انطلاقًا من الحالات التّي رصدت بالفعل، إلــى حالات التّعذيب التّي تجرى في الخفاء ... دراسات يشترك فيها الأطباء وعلماء
 بالأمر من أولياء الأمور والأخصائيين الاجتماعيين ورجال الشرطة التتفيذية ومحاكم الأطفــال أو محكمــة الأســرة، والصـــــافة التي تلّعب دورأ لم يكن إجابياً في جميع

الأحوال في السابق .
تعريف " الإساءة للطفل "
مسن المعروف أن الإساءة إلى الأطفال قـيمة قدم التّاريخ، وقصص الأطفال الأين
 بسبب تخلفهم العقلي أو أي إعاقات أو عاهات أو تشوهات أخري ليست بغريبة على



في حالات المرض والفقر الشديد إن مــا تغــير هو النظرة الحالية لمفهوم " الإساءة " ، إذ يعتبر البعض أن حرمان الطفل من أي حق من حقوقه الإساتية تنص عليها المواثيق الدولية والقومية، يعتبر
 ومـــأكلا وملبســأ ومعاملة إنسانية وحماية من الأخطار المادية والبشرية، وحقه في
 تتســم بالعـنف مــثل الرياضـــات العنيفة الحية والمعروضة على شاشات التلفزيون ونشـرات الأخـبار والأفــلام التلفزيونــية والمسلســـلات وحتى الأغاني المصورة والعــاب الفــيديو والعــاب الكمبــيوتر والمعروض في دور السينما و غــيرها، وجميعها توصل رسائل للأطفال تمجد العنف. يضاف إلي مـا سبق الإهمال وتحميل الأطفال مسينوليات الكبار مثّل رعاية الأطفال الأصغر سنأ، وتشَغيلهم بأجر أو بغــير أجــر، وتعريضهم لمشاهدة أو المشاردة في تعاطى المسكرات والمخدرات، أو

العدد الخامس - المجلد الثاني

عاقَ بـهم بشــكل مــبالغ فـــيه لســـوك غير مقبول من وجهة نظر أولياء الأمور أو المدرسين وغيرهم ممن يقومون برعاية الأطفال . أي انــهـ بالإضافة إلي المفهوم التَقليدي للإساءة للطفل على أنها " أنعـال هتصودة
 (Richards, C, 2000, 169) ، أضـــيفت أبعــاد نفسية و اجتماعية جديدةٍ يصعب تحديدهــ وحصــرها . وممـــا زادا الأمـر تعقيداً إضافة " الإساءة الجنسية " ، حيث تــــــف النظرة إليها من ثقافة فرعية !"ى أخري. إذ يواجه المشرفُون الاجتماعيون فــي الولايات 'المَتِّدةَ الأمريكية أحيان بمشاعر عداتية من قبل الو الاين الأين يرون فـي تصــرفانتهم سلوكا عاديا ، في حين تطالب الجهات الرسمية المسنولة بحرمانهم مسـن رعايـــة أبنتائهم بحجة انهم في نظر القانون ، يسبيئون إليهه جنسيأ أو جسمانياً بصبفة عامة
ينطــبق إلي حد كبير على معظم المجتمعات الشرقية ومصر ليست استثناء، فكما أن الأســرة مطالــبة بتحمل المسئولية الكاملة عن تربية الأطفال وتنشئتّهم وتَهذيب



 من أحضان أسرته بزعم الإساءة إليه .


 حوادث " في حالات قَلِلةَ تَعبّر جر ائم قتل لوضوح الشق الجنائي فيها.

ممــ ســبق يتضــح أن تعـريف " الإساءة للطفل " ليس بالأمر الهين وبه الكثير من

> المتناقضضات للأسباب التاليةَ :

- يســتند تعريف " الإساءة " في الدراسات الحكومية الرسمية إلى القو انين، لان

الــتُريف يترتــب عليه، بالإضافة إلى الأغر اض البحثية، اتخاذ قرارات فيما
يِــص التبــــيغ عن الإساءةَ و التـحقيق فيها والتَكا من أنها حدثت بالفعل
و اتخاذ إجراءات بشأنها من قبل الشنئون الاجتماعية أو اللحككة . - عـــى النقــيض من ذلك، فإن باستطاعة الباحثين المستقلين، بأن يستخدموا تعـريفات مختلفة وفقا للغرض من الدراسة، والذي يكون عادة مختلفا عما تسـعى إلــيهِ الهـيــئات الحكومــية، مــثل تأثير الإساءة النفسية والجسمية و الجنسبية على الأطفال .
مسن المفـيد بهذا الخصوص أن نتذكر بأن أي تتغير في التعريف ينتّع عغد اختَلاف واضح في الإحصاءات، كها أن التعريف والحكم الذي يتخذد الثباجت
 بحكـــ قيمه و معلوماته و آر ائه الشخصية وخبرته كباحث ، ومن يقول غير ذلك فإنه " يضحك على نغسه وعلى الآخرين - بالــرغم من أن الإساءة للأطفال معروفة على مدى التّاريخ البشرى، إلا أن الاهـــتمام بالشكل الذي نعرفه الآن، بحيث تجرى الآلاف من الار اسات حول هــذد الظاهـرة و أثار ها على الأطفال، وتبذل الجهود من أجل وضع تعريف و اضـــح لهــا يمكن الهيئـات الحكومية من انتزاع الأطفال من بيوتهم او من البيـئة التــي يتعرضــون فيها للإساءة، فهذا بلا شك من التطورات الحديثة

- (Hopper , J, 2004)

هَـبـل الحديـث عــن مصادر الإحصاءات والأرقام الفعلية أو التَّديرية لحجم الإساءة نلأطفال . لابد من الأخذ في الاعتبار الأتي :

- معظم الأطفال الذين يساء إليهم أو يهملون لا يبلغ عنهم الجهات الرسمية.
- هــا صــحيح بصــفةَ خاصــة بالنسـبة للمهملين والذين تعرضوا للإساءة الجنســية، ولم تظهر عليهم علامات جسمية واضحة للأذى الذي لحق بهم. بالإضـــافة إلي انه في حالة الإساءة الجنسية، فإن اللرية والشعور العميق بالخـز المساعدة أو التبَيغ عنها. - لهــذا فـــن الإحصــاءات الحكومــية الرسمية لا تدل على النسبة الحقيقية
لمعدلات الإساءة للأطفال في "ا ججتمع .
- تُتمد الإحصاءات الحكومية على عدد الحالات التي :
(أ) تم تبليغ إدارات الخدمة الاجتماعية بها .
(ب) قام موظفو " حماية الطفل " بالتحقيق فيها .
(ج) أثبت التحقيق انه ينطبق علِيها التعريف القَانوني للإساءة أو الإهمال .
- 

(The tip of the iceberg)

- هــناك بصفة عامة أربعة أنواع من الدر اسات تشكل مصدرا للإحصاءات عن
الإساءة للطفل على نطاق واسع :-

$$
\text { ( } 1 \text { ) در اسات تعتمد على الإحصاءات الخكومية الرسمية . }
$$

(Y) دراسات تعتمد بالإضافة إلى الإحصاءات .الرسمية، على مصادر إضـــفية للبيانات توفرت للمهنيين في المجتمع المحلى المعنى، بغرض مساعدتهم على الوصول إلى تقدير أكثر واقعية بالنسبة لحجم الإساءة و الإهمال (أي الأطفال الذين شملتهم الإخصائية
الرسمية ومن لم تشملهم) .
(r) در اسات لعينة عشو ائبة ممثلة لمجتمع ما، لحالات الإساءة التّي تعــرض لها الأطفال خلا السنة اللسابقة لإجراء البحث، ويعِّن عنها الذين شملتهم الار اسة من خلل الخبرة المباشرة
. ( First-hand Knowledge )

التـــي أجريــت على الراشدين، وطلب فيها منهم تذكر الإساءة التّي
مروا بها في طفولتهم .

- مــن يطعـن فــي موضوعية هذه الإحصاءات عليه أن يتذكر بأن يتنكر بأن
- الإحصاءات من صنع الإسان (statistics are human creations)

إن مـــا ذكـر حـول صعوبة الحصول على إحصاءات دقيقةَ حول الإساءةَ إلى أو
 تصــدت لهــذه الظاهـرَّ في المجتمع المصري. فعلى سبيل المثال ، جاء في بعض الأوز اق البحثـــية التي عرضت على المؤتمر السنوي الرابع للمركز القومي للبحوث الاجتماعــية و الجنـائـــية (إبريل r ب . .

 و العنف الأسرى " ، أن كثير أ من صور العنف الأي يحدث داخل الأسرة بين الزوجين
 يمــثل جـريمة عند بعض الثقافات، أو من سبيل مقاومة التدخل الخارجي في شئون

و علـــيه، فـــن مـا تَحويـه السجلات الرسمية بأنو اعها، مـا هي إلا نسبة صغيرةّ من حــالات الاعــتـاء على الأطفال، والتّي أثبتّت التحقيقات (الاجتـهاعـية والجنانية والطب
 الوفــاة أو إحداث عاهة. أما حالات الضرب أو الكسر أو الاعتداء الجنسي والحرمـان من الطعام و الإهمال، والحبس لأيام في أماكن ' تصلح للمعيشة، وغيرها ما من حالات
| المزبـ سن المعلومات حول "الإحصـاءات والبحث و المصادر " في الإساءة للطفل أنظر :

Child Abuse - Statistics, Research and Resources" by Jim Hopper.
(www.jimhopper.com/abstats/last revised 4/1/2004 وثِقة من ro صفدة عنى الإنترنت

العــنف التــي كثـيرِاُ مـا تحدث داخل الأسرة أو الأسرة البديلة، فانتها تعتبر في أغلب الأحيان شئونا داخلية لا يحق لأحد التدخل فيها . وقــــــــو توفـر للباحـــثة ، من خلا الشبكة الدولية للمعلومات ( الإلترنت ) الكثير من البــيانات و المعلومـــات حــول حقوق الطفل والبروتوكولات التي وقّعتها بعض الدول الأعضــاء فـــي الأمــم المــتحدة بشكل التتياري لحماية الأطفال، والمنظمات الاولية المعنـــية بمر اقـــبة حقيقة التزام الدول الموقَعة الختَاريا بميثاق حقوق الطفل، ورصد حــالات الإهمال الإساءةَ والعنف ضد الأطفال في المجتمعات الدولية بشكل عام، إلى جانــب الجهــود التي تبذل من قبل الهيئات الرسمية و المجتمع المدني للحيلولة دون تعرض الأطفال لأي شكل من أشكال الإساءة أو الإهمال دوليا ومحليا .

دراسة الأمين العام للأمم المتحدة
تَقدر الدراسة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة و المتعلقة بالعنف ضد الأطفا
 يتعرضون لمختلف صور العنف الأسرى في جميع دول العالم بدون استثناء . هــذه الار اســـة الهامـــة والتــي كلفت مصر، من خلال المجلس القومي للطفولة والأمومــة، بإصدار الترجمة العربية لها وسيتم عرضها في مؤتمر إقليمي في يونيو القــادم بمشاركة و اسعة لدول شمال إفريقيا و الشرق الأوسط، تطرقت لمشكلة العنف ضد الأطفال واستغلالهم و إساءة معاملتهم في خمسة مجالات (سياقات) : - في المنزل والأسرة .

- في المدارس و البيئات التعليمية . - في مراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية.
- في مكان العمل ..
- في المجتمع •

وبالرغم من وجود نقص دائم في البيانات، خلص التّقرير إلى أن العنف يحدث في في كــل مكان. وعادة ما يكون عن طريق شخص معروف للطفل، وفى جميع الحالات بلا استَثْناء يتم إخفاؤه عن الأنظار أو تركه دون عـا ويقــول بـــاولو ســيرجيو بينهرو ( الخبير المستقل الذي عينه الأمين العام
لرئاسة هذد الدر اسة ) :

لـ لـ يــز ال الأطفال يخشون العنف ويتعرضنون لله في جميع بلدان العالم. ويتجاوز العنف جميع الخطوط الاجتماعية والثقافية والدينية والعرفية. ويواجه الأطفال أطيافا من العنف بانشكاله الشديدَّ الاختَلاف والتّي تتراوح ما بين حالات العنف المفرط التّي تُعــنى مــنه المجـــنـعات عــــى يد العصابات المسلحة وما بين الروتين اليومي في - المدازس

ويدعو (بينهرو) الاول إلى أن تتحمل المسئولية الرئيسية عن منع ارتكاب العنف ضد
الاطفال بتوفير إطار قانوني راسخ، ومعنى ذلك :

حظـر جمــيع أشكال العنف ضد الأطفال أينما وجدت أيا كان مرتكبه، وهو يعنى
أيضا الاستشمار في برامج الوقاية من أجل التصدي للأسباب الكامنة وراء العنف" . فــالأهم مسن رصــــ حالات العنف ومعاقبة مرتكبيها هو الوقاية منها. وهنا يعنى



 العمل . وفى مؤسسات المجتمع كافةَ لتصبح اكثر أمانا ورحمة بالأطفال .

الأسبباب وراء ظاهرة الاعتداء على الأطفال إذا كـــان الغــرض من تـناول موضنوع الإساءة والعنف والاعتداء على الأطفال هو الاء محاولــــة التتغفـيف من هذه الظاهرة، فلابد من التعرف على الظروفـ والأسباب التّتي تدفع شخصا ما، طفلا كان أو مراهقا أو بالغا، ذكرا أو أنثّى، إلى إيذاء طفل أو طفلة ويشــكل عنــــف يستّعى التدخل من قبل جهات رسمبة ( طبية واجتماعية وقانونية وجنائية) بهف العلاج أو الحماية أو معاقبة الجاني. هـــاك محاولـــة جادة من قبل الباحثين في هذا المجال الاجتماعي الهام لإضفاء صــفة العلــم (science) على الاراسات التي يقومون بها في مجال الإساءة للطفل (child abuse)

المقدمة.
وقـــد تعــددت النظريات حول الأسباب والبراهين الدالة على حققتَها ومن الالمسب حصــرهـا فــي هذا المقام، لذا سيكتفي بذكر أهم ما جاء فيها من أسباب مستملة، من وجهــة نظــر الباحثيــن على اختلاف المدارس الفكرية التي ينتمون إليها، أملا في
 - المحتمل جنوحهم إلى العنف ضد الأطفال (children at risk) ليس هناك سبب واحد يجعل الفرد، ويدون مقدمات، يقوم بأعمال عنف ضد أطفال أبرياء، ولكنها عادة ما تكون مجموعة من العو المل المتراكمة والضنوط الثفسبة التئي تدفـــع الشـــخص ويقـوة في الالجاه الخطأ في لحظات فقدان السبطرة على الانفس، وعــندما تكـــون الفرصـــة مهيأة للسلوك المنحرف سواء لغياب الرقابة، أو لإشارات صصادرة عن الضحية نفسها . وتجـــر الإشــــارة إلى أن الظروف والملابسات التّي سيرد نكرها، لا تؤدى في حد ذاتهــا بالضــرورة !لي العنف ميع الأطفال، بدليل أن الغالبية العظمى من البشر النين يعيشون في مثل تلك الظروف ، أباء و أمهات صالحين ولم تصدر عنهم ما يسىي الـى أطفالهم أو أطفال غيرهم، رغم كل ما يعاتونه من ظروف معيشية قاسبة وضغوط في العمـل، ومطالب الأطفال التي لا تتتهي. هناك تكهنات عديدة حول الأي يجعل شخصنا
 مجرد تكهنات تحتّاج إلى المزيد من الار اسة والأدلة الواقعية .

## أولا: الظروف الاجتماعية/الاقتصادية





 مسن حياته لارجة أنه يعتقَ بأنه يخلص طفله أو أطفاله من مستقبل مظلم وهو ينهى

 Lا
 - (الأغعام)

لحـــد حرم الإسلام كثيراً من مظاهر الإساءة للزظفال في الجاهلية مثل وأد البنات،

 أســرة جائعة و أخرى ترفل في ثُراء فاحش، مسا يشير الضضغينة والأسى في النفوس
 ضــحاياه. كـــا حـــ الإسلام على التراحم والمودة بين أفرد الأسرة، وفى اللججتمع بصفة عامة

## ثانيا: الاعتداء على الأطفال للانتقام من طرف أخر

لقــد كــان هــذا السبب مسئولا عن نسبة كبيرة من حالات العنف والاعتداء على الأطفال حتى الموت كما جاء في الإحصاءات المتوفرة في المجتمعات الغربية ومحليا. ويســتال مسـن هــذه الإحصــاءات على أن الفاعل قد لا يكون الأب الطبيعي أو الأم الحقيقـــية. كأن يكون زو ج الأم أو من يعيش معها ( في المجتمعات الغربية ) و الطفل مسن زواج ســابق أو من أب أخر، أو زوجة أب والطن الطفل أو الطفلة للزوج من زواج سابق، ولكن للأسف كانت هناك حالا c قتل لأطفال من قبل الو الدين الطبيعيين حصلت

بينهما خلافات ويريد أحد الطرفين " أن يحرق قلب الأخر على طفله أو أطفاله " . و الصـــحف المحاـــية تطالعنا بشكل شبه يومي بمثل هذه الحو ادث منها على سبيل
 الترعة لخلاف مع زوجتَ" وتحت العنوان جاء: " تُجرد أب بمركز......... من ششاعر


اعتر افات مثيرَّ للمتهم بإلقَاء بناتَه الثلاثةَ بترعة
"قررت الانتقام من زوجتي لإيذاء مشاعرها في أغلى ما عندها" .
هـــد عيــنة صــغيرة جدا مما يمكن أن يحدث من قبل الأزواج عندما تدب بينهما الخلافــات ولا يِجــان المشــورة لا عــند الأقارب من الطرفين، كما كان يحدث في الســـبق، ولا فــي مراكز الاستشارات الزوجية أو الأسرية، إن وجدت، لغياب الوعي بأهميتها أو لاعتبار التَذل في الشئون الخاصة للأسرة " عيباً " . أمـــا الحو ادث التّي نقر أ عنها من تعغذيب حتى الموت أو حوادث قتّل بقصصد أو بغير قَصـــ لأطفـــل الطــرف الأخر، فانتها كثِرة، وهناك أكثر من عشرات المرات لا يتم التبـــيغ عــنها، أو تســجل على أنها وفاة طبيعية أو حوادث ـ ومن الأسباب الأكثر شــيو عأ شــك الــزوج في نسب الطفل، أو تخلص الأم من الطفل أو الجنين لحملها ســفاحا، أي جــر ائم شــرفـ . منها مثّلا، ما جاء فـ صفعة حو ادث وقضايا اللـبت

العدد الخامس - المجلد الثاني

لاخيه الإسان. أما الخبر فيقول :


 بعد حجم جرمها، وأضل سبيلا لأن مظهر سقوطه لا يكاد يذكر بالمقارنة بما لم يظهر سقوطه بغد .




 يتعاطى المخدر آت و أعطاها "برشاما" .

 شــرعيين)، أو ثمـرة زواج عرفـــي و إنكار الأب لنسب الطفل - وجميعها أوضاع
 الوقت الحاضر لأسباب عديدة في معقمتها الانفتاح على ثقافات عديدة وافـدة، بعضها في تناقض واضح مع الثقافة العربية/ الإسلامية . لا تنحصـر ظاهـرة الانتقام من الغير بالاعتداء على الأطفال أو قتلهم دالخل نطاق

 الأحياء الشعبية بين الأطفال أنفسه أومن أجل " الرزق " .

بالرغم من التُقام العلمي الأي حققه الإسان، فما زالت هناك فئة أو جماعة دينية (cult)، فــي معظم المجتمعات، تؤمن بأن بإمكان الجن أو الشيطان ( والعياذ باله ) أن يســكن جســـ طفل ما، و أن الطريقة الوحيدة لإخراجه هي الضرب الشديد الأي يسؤدى عادة إلي وفاتْه. وفى مجنمعنا كثيراً ما نسمع تُعير " فلان راكبه شبطان" أو


صاحبه، وتكون الوفاة " قضاء وقدرا ا " . .
رابعا: تكنولوجيا الاتصالات والمعرفة

مــن المعروف انه كلما زاد العنف في المجتمع، زاد العنف على الأطفال. فما بالنا وقـــد طغى العنف على ما تبثـه الفضـائيات، وبر امـج الكمبيوتر ولعب الأطفال، مجسمة كانــت أو مــتـركة جذابـــة ( صوت وصورة وحركة وألوان إبـارة ) من خلا ألعاب
 السلوكية السويةً عما يعرض على الأطفال والكبار على حد سواء ولم يبق إلا المزيد والمزيد من العفف و يتأثر به الصغار والمراهقون بصفة خاصة، ولكنه ينعكس أيضا على تعامل الأباء مع الأطفال بصفة عامة . خامسا: الجينات وبيولوجيا (لعنف إن البحــث فــي وجــود أساس بيولوجي (جينات) لبعض حالات القتل التي لم يتم التوصــل لســبب ظاهـر لارتكابهــا، ليس بجديد على المنظرين في علم الجريمة أو العنف.

فـــن الكــتابات التــي شــجعت البحــث فــي هـــا الالجـــاه كــتاب دو كــنز ( عــــم جديــــ يعرف باسم (Sociobiology) أو (evolutionary psychology) ) يربط بين نظرية " تطور الأجناس والسلوك الإجر امي" .

فغريزة قتل الأطفال حديثي الولادة من قبل الذكور، على سبيل المثال، فسرت على أنهـــا لهــا علاقــة برغبة كامنة لزيادة القدرة على التكاثر . كما يعتقّ البعض بأنهم سخروا لععلية الاختيّار بالطبيعة (natural selection) و أن ما يقومون به لخدمة
 سادسا : اضطر ابات نفسية كثـير مـن حــالات الاعــتداء الصــارخ والقتل نسبت إلي أشخاص يعانون من اضــطر ابات ومشـكلات نفسية، خاصة إذا كانوا يحصلون أثناء وقوع الجريمة على عــلاج نفســي أو سبق لهم الحصول على مثل هذا العلاج. وكثيرا ما تستغل التّقارير
 القضـــايِا أمام المحاكم. وتعتبر حالات الإدمان من هذه المشكلات النفسية، لأهها تغيب من يتعاطى المخدرات بأنواعها عن العالم الحقيقي (out-of-reach with reality) وبالتالي يكون وقت ارتكاب الاعتداء أو القتل غير واع اع لما يرتكبه بالرغم من الدراسات العديدة التي أجريت حول أسباب الاعتداء على الأطفال، فإن

 حـول هذا الموضوع، يطالب بإجراء المزيد من الاراسة والبحث العلمي للتعرف على الظــروف المعيشية، والأسر التي يمكن في لحظة ما أن تُعرض أطفالها للعنف
 أثارها
مسن بيـن المو اقع المختلفة التي يتعرض فيها الأطفال كلإساءة والعنف والإهمال، اخــتارت الباحــثة أولا المنزل والأسرة، ثم الشارع حيث تتم أخطر أنواع الاتتهاكات

المجتمعية ضد الأطفال.

الأشكال الرئيسية لـلإساءة و العنف والإهمـال في الأسرة قــبل الـــتعرض للأشكال الرئيسية للإساءةّ والإهمال داخل الأسرة، من المفيد أن نــورد نــص تُعـريف القـــنون الفيدرالـــي (الو لايات المتحدة الأمريكية). كحد أدنى للممارسات، مـع ترك الحرية لكل ولاية للإضافة إليها . يقــــم التُشريع الفيدرالي قاعدةَ للولايات المختلفة للتـرف على الأفعال أو السلوك

الذي يعتبره إساءة أو إهمالا للطفل. فقانون المحافظة على سلامة الأطفال والأسر (Keeping Children a ר1d families safe act of 2003)

> إهمال الطفل كحد أدنى على انه :

- أي أجــراء (فعـل) أو عدم اتخاذ إجراء من قبل ولى الأمر أو المسئول عن رعايِة الطفل، ينتج عنه وفاة، أذى جسمي أو نفسي حاد، إساءة أو استغلال
- أي إجراء أو عدم اتخاذ إجراء مما يعرض الطفل لخطر الأذى الجسيم . في إطار الحد الأدنى لمعايير السلامة التّي ينص عليها هذا القانون، فإن كل ولاية مســنولة عــن تعريف ما تعتبره إساءة أو إهمال للطفل. معظم الولايات تحدد أربعة أنــواع مــن ســوء المعاملة هي : الإهمال - الاعتداء الجسدي-الاعتداء الجنسي الإســاءة العاطفية) قَ يتعرض الطفل لنوع أو أكثر من الإساءة وان كانت في العادة تـــــتى مجــتمعة. في حين أن بعض الولايات الأخرى تضيف إليها. وفيما يلي بعض الأمثلة لإشكال الإهمال أو الإساءة:


## الإهمال (neglect) ويمكن أن يشمل :

- إهــــل جســدي ( كمـــثال: عدم تَقديم الطعام أو السكن الضروري أو انعدام - الإشر افـ المناسب)
- إهمال طبي ( عدم تقديم العلاج الطبي أو النفسي عند الضرورة ) . - إهمــال التُعليم ( عدم إتاحة فرصة التُعليم للطفل أو عدم توفير التُعليم لذوى

الاحتَاجات الخاصة) .

- • إهـــل نفســي / عاطفـي (عدم الاتتباه للاحتياجات العاطفية للطفل أو عدم توفــير الــرعاية النفســية لمــن هـــم بحاجة إليها والسماح للطفل بتناول المشروبات الكحولية أو غير ها من المسكرات ) . هــذه الحالات لا تعنى دائما أن الطفل تم إهماله عن قصد فهنا
 شــديد تجعـل مــن عملية متابعة الطفل واحتياجاته أمرا صعباً، لان الأسرة مشــغولة في توفير أقل القلِليل لاستمرار الحياة بأي شكل. ثم أن هـاك إكا إهمال
 المجتمع المدني و الدولةَ ماديا ومعلوماتِيا ( إرشاد وتوجيه ) ، وتدخل مبكر.


## الإساءة الجسدية

ويقصد بها التعرض للإصابة الجسدية ( من مجرد كدمات بسبطة إلى كسور هلدة
 أو رمــى الطفل أو طعنه أو خنقه أو ضربه (باليد أو العصا أو الحزام وغيره ) ، أو الحرق و غير ها من أشكال الأذى الموجه للطفل .
 تو افر نية إلحاق الأذى من عدمه ( التأديب مثلا) . هــناك أشــكال عديدة للاعتداء على الأطفال أو اللجوء إلى العنف المبالغ في معامـــتـهم بحيــث يؤدى إلى أثار جسدية واضحة. من الأشكال الأكثر شيوعأ ضرب

 !إمال الطفل الرضيع وتركه دون رضاعة أو ملابس حتى يموت ف غضون أيام، أو
 الشــمس أو الإضاءة، وحرمانها من الطعام وربما تقييدها بحيث لا تستطيع الحركة

أو الوصول إلى دورة مياه .

ومـن أصــب الأمسـور في مثل هذه الحالات إثبات أن الإساءة أو الاعتداء كان مقصــودا. فقــد أفلتت كثير من الأسر من العقاب أو الحرمان من رعاية الطفل على اعتــبار أن مــا أصاب الطفل لم يكن أكثر من حادث أثناء اللعب أو الاستحمام، ولم يستطع الأب / الأم إنقاذه ـ وللأسف يحجم الكثير من الأطباء الذين يعالجون الأطفال
 علــى أسرار المريض، و أحيانا أخرى لتجنب المشاكل مـع الأسرة و النـيابة والشئون الاجتماعية. ولكنهـ يحذرون و بشدة من أثار هز رأس الطفل الصغير، خاصة من لم
 والـــني يؤلـى إلى الوفاةَ بسبب انفجار شر ايين اللد في المـخ وبالتالي

فشّل في التنفس
الإساءة الجنسية
وتشمل جمِيع أنواع استغلال الطفل لأغراض جنسيةَ مثل العبث بالأعضاء الجنسية أو الدخـول بــالطفل أو هتك العرض أو استغلال الطفل / الطفلة في أعمال البغاء أو تصــوير الطفــل في أوضاع غير لاققة بغرض إنتـاج أفلام إباحية، وغيرها من أشكال استغلال الطفل جنسِيا
وقـــد نـــال الاعــنـاء الجنســي على الأطفال أكبر نصيب من الاهتمام بين الأنواع الأخــرى مــن العنف والاعتداء الجنسي، بسبب الآثار العميقة التّي يتركها في نفسية (الطفـل//الطفلة إذا قَدر لها أن تعيش، حيث أن هناك نسبة ليست بصفيرة من الوفيات التـــي صــنفت على أنها " قتل اللتغطية على الاعتداء الجنسي" . بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي/الديني والموروث الاجتماعي الذي يحرم كل أنواع الاعتداءات الجنسية وقد أجمعـت الار اســـات الأجنبــيةِ والعربــية على أن الطفلة الأنثى تكون ضحية العنف والاعــتـاء الجنسـي فــي الغالبية العظمى من الحالات، وإن كانت قد سجلت بعض حــالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الأكور . كما قدمت تفسيرات وتعريفات عديدة للاعـــتاء الجنســي، مــن بينها استخدام الرجل للجنس كسلاح، ولإلبات انه الجنس الأقوى وفرض سيطرته على المرأة ( الأثتى) .

للأســف لم يكن المعتدين جنسيا على الطفلة في جميع الأحوال من الأغراب، فقد




 حـالات الاعــتـاء الجنســي و الاغتصاب، بصفة خاصة، فإنه من الصعب إثبات حالة الاعــتـاء لُعدم وجود شهود، والتشكيك في شهادة الأطفال حتى في حالة وجود أثار
 المعــتـى، و اتهــام المعتدى عليها بأنها تخشى الإفصاح عن الفاعل الحقيقي أو تريد الانتقام من شخص ما لأي سبب من الأسباب .

الاستغلال العاطفي
و هــو شـــكل من أشكال السنوك الذي يعيق النمو العاطفي السوي للطفل أو يحول دون تنمــية الإحساس باحترام الاتات، ويشمل ذلك النقـد المستمر و التهـديد والرفض
إلى جانُب الحرمـن من الحب و الدعم و التّوجيه . ومسن الصــعب إثبات وجود مثل هذا الاستغلال ، ولا يبرر التتخل الخارجي دون وجـود ضــرر و اضـــح للطفل، وان كانت مثل هذه الإساءة غالبا ما تصحب الأشكال
الأخرى المذكورة للإساءة .

مؤشر ات للتعرف على حالات الإساءة و العفف ضد الأطفال


 ولكـن تكــرار ظهور الإشارة أو ظهور أكثر من علامة، يستدعى مر اقبة الوضع عن كثب لان في هذد الحالة تكون احتمالات الإساءة واردة .

لما كان هناك إحجام من قيل الأسرة للاعتراف بوجود مشكلة، أو السعي للحصول على مساعدة خارجية للحد من سلوك العنف والإساءة داخل الأسرة، فقد أصبح لزام اما على أفر اد المجتمع ومؤسساته المبادرَّ لاتخاذ إجراءات لحماية الأطفال و التعامل مـع

مظاهر العنف والتبليغ عنها قبل أن تتَفقم وتؤدى بالطفل إلى التشرد أو الموت .

ويمكن تصنيف الإشار ات إلى :
ا. إشار ات: صادرة عن الطفل .
.r إشارات صادرة عن الأب / الأم .
r.
(أ) إشّار ات صادرة عن الطفل :

- يظهر تُغير ا مفاجئا في سلوكه أو أدائه المدرسي .
- 
- لايهَ صعوبات في التعلم لا يمكن إرجاعها لأسباب فيزيولوجية أو نفسية .
- • يِتلفت حوله بقلقَ وكأنه حدوث شيء سيئ • الإشبار .
- مطيع بشكل مبالغ فيه ويميل إلى الاسسحاب والهدوء غير الطبيعي - يحضـر إلى المدرسة أو إلى أي نشاط أخر مبكرا عن الآخرين، ويبقى حتى وقت متأخر ولا يبدى رغبة في الذهاب للبيت .
(ب) ولى الأمر :
- غير مهتم بالطفل .
- يــنكر وجـود أي مشكلة بالنسبة للطفل سواء في المدرسة أو في البيت، أو
.يلوم الطفل عليها
- يطلـبـ من المعلمين وغيرهم ممن يقومون على رعاية الطفل بأن يستخدموا
العقاب البدني إذا بدر عنه أي تصرف غير لالق .


# - ينظر إلى الطفل على أنه "سيِئ" ولا قيمةّ له وحمل ثقيل . (ج) الأب / الأم و الطفل 

- نادر ا ما ينظر ان إلى بعضهما البعض أو يتلامسان . - ـِتّبر ان علاقّتهما سلبية - يعبران عن كر اهيتهما لبعضهـا

هذا بشكل عام، ولكن لكل نوع من الإساءة علامات و إشارات قد تأتى منفصلة. لكن عاددَ ما تَقترّرن بعضها البعض علامـات الإساعة الجسديـة

لابد من الشُك في أن الطفل يتعرض لإساءدَ جسدية عندما تظهر العلامات التالبية : - وجود حروق غير مبرردَ أو علامات عض أو كدمات أو كسور في انعظظن:" أو سو اد حول العينين

- ظهور أنثار كدمات أو علامات أخرى واضحةَ بعد فترة غياب عن المدرسة . - تظهر عليه علامات الخوف من الوالذين ، و يحتّج ويبكى عندما يحين وقت انصر اف للبيت .
-- يبلغ عن إصابته بجروح من قبل الؤ الدين أو من يقوم على رعايته .

كمــا يمكن الشك في الإساءةَ للطفل جسديا، عندما تصدر عن ولى الأمر أو من يقوم
مكانه التصر فات التالية :

- أَقـو ال متضـــاربة أو غــير مقنعة بَالنسبة لمصدر إصابة الطفل، أو لا يقدم

تَفسير ا على الإطلاق

- تصف الطفل بأنه " شرير"، أو بصفات أخرى سلبية . - يستخدم العنف و العقاب البدني القاسني عند تأديبه للطفل . - له شخصيا تاريخ من الإساءة كطفل .

علامـات الإهمـال

- تغيب الطفل باستمرار عن المدرسة .
- 
- تنقصه الرعاية الطبية، ومنها طب الأسنان و التطعيمات و النظارات الطبية . - غير نظيف ( قَّر باستمرار ) وتصدر منه رائحة كريهة - ملابسه غير مناسبة للطقس ( صيفا - شتاءا ) .
- معرض للكحوليات أو المخدراتً .
- يشكو من عدم وجود أحد في البيت يرعاه .

ومن جانب ولى الأمر، فهذه بعض الإشارات:
-
-
-- يتعاطى الكحوليات أو المخدرات الأخرى •

علامـات الإساءةٌ الجنسية
هناكُ احتمال بان يكون الطفل قد تعرض للإساءة الجنسية عندما تظهر عليه العلامات التالِية :

- يجد صعوبة في المش أو الجلوس
- فجأة يرفض تغيير ملابسه للمشاركة في أنشطة رياضية
- يذكر أنه يرى كوابيس باستمرار أو يبلل سريره .
- 
- يظهر معرفة لا تناسب سنه عن أمور الجنس وسلوكه . - الإصابة بأحد الأمراض الجنسية أو الحمل خاصة في حالة الفتيات دون سن . الرابعة عشر
- دائم الهرب .
- يــبـغ عـن الإســاءة الجنســيةَ من قبل الأب / الأم أو أي بالغ أخر هو في راعيته

أمـا بالنسبة لأولياء الأمور أو من ينوب عنهم، فهم في هذه الحالة : - يظهـرون حماية مبالغ فيها للطفل المعتدى عليه، ويقيدون بشدة علاقتّه مع الأطفال الآخرين خاصة من هم من الجنس الأخر

- علاقَّهم بالطفل تتسم بالسرية ويقضضون وقَتا طويلا بمفردهم معه . - علاقاتهم بأفراد العائلة تتسم بالغغيرة و السيطرة .

إشارات سوي المعاملة النفسية ( العاطفية ) .

- تُطـرف الطفــل فـــي سلوكه إما شُديد الخنوع أو مبالغ في الطلبات ، شُديد الانطو اء أو عدو اني
- إمــا أن يظهـر نضــجا أشبه بالبالغين ( كأن يلعب دور الأب / الأم بأتنعبة للاطفـــال الآخرين ) أو يتصرف بطريقة طفل صنير جدا ( كأن يقع باستمرار أو يخبط رأسه بالأشياء ) .
- تظهر عليه بشكل و اضح علامات التأخر في النمو الجسمي و الانفعالي . . - يشكو من انعدام التعلقَ بولي الأمر • وباللنسبة للو الد أو من ينوب عنه : - دائم الشكوى من الطفل ويلومه على كل شيء ويقلل من شأنه . - غير معنى بالطفل ويرفض الحصول على أي مساعدة لحل مشكلات الطفل . - • يرفض الطفل بكل صراحة ووضوح

قـــــــــــــــول البعض، والباحثّة واحدة منهم، بأن كل ما جاء في الفقرة السابقة حل الإشـــارات والعلامــات التــي تستدل منها على وجود إساءدَ للطفل في محيط أسرته يعــانى مــنها معظــم أطفالـــنا إن لم يكن جميعهم، وبالتَالي فإتهم في هذا الإطار لا

يحصــلون على حقوقهم ويتعرضون إلي جميع أنواع الإساءة المشار إليها، بل اكثر مــنها بكثير، ومع ذلك لا يعتبرهم المجتمع والأسرة و والمسئولون أطفال أسيء إليهم أو مهددين بالتّعرض كلإساءة والعنف .

وحــنى فـــي حالات الإساءة الشثديدة التّي تُوصل الأطفال إلي المستشفى و أقسام الشــرطة، أو تَذف بهم إلي الششارع فإن اللوم، للأسف ، يقع في الغالب على الطفل المجنــي عليه وينحصر دور المؤسسات الحكومية والأهلية في محاولة التصدي الوا لما لما أفــرزه العــنف والإساءة ( هؤلاء الأعفال في مؤسسات ليست أحسن حالا من البيت عل سبيل المثّال )، بلا من معالجة أسباب الظاهرة أو اتخاذ إجراءات وقانية تحد من

مسن الخطأ الكبير التعامل مع مشكلة العنف ضد الأطفال بعيدا عن الأسرة، فالأباء يعتــبرون أنفسهم خبر اء بالنسبة لششئون أطفالهم، ويجب أن نعتبرهم نحن كذلك. لذا، ينبغي الاستماع الليهم، وتفهم أسباب قلقّهم والبحث عن حلول معهم بدلا من من التصرف
 فعـندما يعمــل مقدمــو الخدمــــات مع الأباء والقائمين على رعاية الأطفال بروح
 للموهَـف والاحتياجات أو في تحديد أفضل اللسبل لتقوية الأسرة وتمكينها من رعاية أطفالهــا ـ وحــتى الأطفال الذين يعيشون في أسر تتسم العلاقات بين أفر ادها بالعنف الو اضح، خاصة بين الأب والأم، من الصعب الحيلولة دون أن يصبح الأطفال أنفسهم
 مســـاعدتهم فــي إطار الأسرة، وكجزء من مواجهة العنف بين الأباء أنفسهم، والذي ينعكس بدوره على الصغار .
وهــناك أكثر من طريقة لاعم العلاقات الأسرية وتقديم التوجيه والإرشاد الأسرى و التوعية الوالاية من خلا الزيارات المنزلية، أو حلقات النقاش التي تجمع أكثر من أســرة تواجــهـ ظــروفا مشابهة، ويجرى تبادل الخبرات حول الأساليب الناجحة في

التّغــب علــى الأسباب التّي تؤدى إلي العنف بين الواللاين وبينهم والأطفال. كما يتم تــزويد الأسر بقائمة من المصادر والمراكز والهيئات التي باستطاعتها أن تمد الأباء بمعلومات ودعم فني وربما بجلسات تدريب أو علاج مناسب لكل حالة على حدة . إلا أن الشسـراكة مــع أولياء الأمور لا يعنى أن العمل للوقابة من الإساءة للأطفال وحمايـــتهم مــن العــنف ينتهــي عند بابا الأسرة؛ إذ لا بد من مشاركة المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة المخيفة والأخذة بالاتششار بشكل واسع في جميع المجتمعات . بداية، ينبغي خلق وعى عام بأبعاد المشكلة وخطورتها على الأطفال على مستوى الحــي / الجيرة (community) ، وكسب التأييا المعنوي والمادي اللازم للتصدى لهــا. ويشــمل ذلـــك القـــيام بدراسات ميدانية للتعرف على حجم المشكلة وأشكالها والظــروف المصــاحبة لاتشـــار العــنف ضد الأطفال والإجراءات العاجلة والآجلة المطلوبــة، والجهـــات التّي باسنطاعتها تقديم المساعدة الفنية والمادية سواء كانت حكومية أو جمعيات أهلية أو أفراد من المجتمع المدني . ولا تقتصر البرامـج المقدمة على الأسر التي تمارس العنف والإساءة ضد الأطفال، ولكــنـها تمتا عادة إلى الأسر التي قد يتعرض أطفالها مستقبلا لمثل هذه الممارسات (children at risk) نتائجها. أي أن البر امتج المقدمة ليست دانما علاجية بل لابد من التركيز على الوقاية في المقام الأول، وهذا يتطبب إجراء دراسات للتعرف على ظروف واحتياجات كل حى ومــنطقة ســكنية، والحصــول علــى مصادر دانمة للتمويل بالتعاون مع المسئولين المحلييـن، وخلق رأى عام وعمل جماعي يشعر الأسرة التي تعانى من مشكلة تتعلق بالإساءة للأطفال بأنها ليست وحدها، ولا ضرر من الاعتراف بالحاجة للمساعدة فنية كانت أو تقنية أو مادية. فالمشكلة الأسماسية التي تو اجه المهتمين بحماية الأطفال من العنف، تكمن في إنكار الأسرة لحقيقة إساءتها لأطفالها، وبالتالي مقاومتها لأي تدخل خارجــي. ولكـن في حالة التعامل مع المشكلة كظاهرة عامة، وتققيم مساعدات غير مباشــرة تــؤدى إلــي تقويـــة الأسرة وتوجيهها للأساليب التربوية المناسبة لتتشـئة

الأطفـــال وحمـــاي حقوقهــم، قد تقل مقاومة الأسر ويفيدون مما يقدمهـ لهم المجتمع . لصالحهم وصالح أبنائهه
وتبقى هناك حالات من الإساءة أو الإهمال ( معتمد أو غير معتمد ) تستوجب نزع الطفل من أسرته الطبيعية و إيداعه دار رعاية أو إلحاقه بأسرة بديلة؛ و إن كان ذلك
 الاجتماعي و الشرطة وغيرها من هيئات المجتمع الحكومي والمدني العاملة في مجال حماية حقوق الطفل. و هذا ينقلنا إلى الـ•ف خارج الأسرةَ وسبل الحماية منه . العنف المجتمعي ضد الأطفال

تـــت ععـنوان " فريسة سـلّة : ممـارسة العنف ضد الأطفال في
جمــيع أنحــاء العالم" يقول تقرير منظمة " مر اقبة حقوق الإسـان

تمـــل ظاهـرّدَّ العـنف المشِينة ضد الأطفال على مستوى العالم مـا يشبه رواية من روايـــات الرعب التي كثِر| اما تظل محبوسة في طي الصدور، إذ يستخدم العنف بغل وبســوء قصــــ ســافر ضد أضعف أفراد المجتمع أعجزهم عن حماية أنفسهم، وهم الأطفـــل فــي المـــارس والملاجـئ والشوارع ومخيمات اللاجئين ومناطق الحرب والمعــتقلات و الحةــول و المصانع. وقد قامت منظمة "هراقبة حقوق الإنسان" بالتحقيق فــي انــتهاكات حقوق الإسان التّي يكابدها الأطفال، فوجدت نمطا مطردا يبعث على الاتــزعاج؛ ففي جميع مناطق العالم يتعرض الأطفال في كل جاتب تقريبا من جو انب حــياتَهم للعنف المفرط، الذي يأتى في أغلب الأحيان من جانب الأفراد المسئولين عن -حمايتّهم و الحفاظ على سلامتّهم فكثيرا ما يتعرض الأطفال للعنف على أيدي الشرطة أو غيرها من المسئولين عن تنفـيذ القانون. ويمثل أطفال الشوارع بصفة خاصة هدفا سهلا للإيذاء بسبب فقر هم وصغر سنهم وجهلهم بحقوقهم في أغلب الأحو ال، وعدم وجود الكبار الذين يمكن أن يقصــدو هم طلبا للعون؛ فيتعرضون للضرب على أيدي الشرطة لابتزاز المال، وربما

تجبر فتيات الشوارع على ممارسة الجنس لتجنب القبض عليهن أو لإطلق سراحهن مسـن حجـز الشــرطة. وهــــا يتعرض أطفال الشوارع الذين ينظر إليهم على انهم متشــردون أو مجـرمون للتعذيــبـ والتشويه والتهـيد بالقتل والإعدام خارج نطاق القضضاء .

وكثــير ا مـــا تـعتجز الشرطة الأطفال دون موجب قانوني، ثم تخضعهم للاستجواب

 يتعرضـــون لســو و الســـخردَ والحــرمان من الطعام و العزل و التقَيِيد والاعتداءات الجنسبة و التَحرش . وفــى كثِير من الحالات يتم احتجاز الأطفال مع الكبار مما يعرضهم لمزيد من مخاطر الاتتهاكات البدنية و الجنسية .
أمــا فـــي المـــدارس. التّي يفترض أنها تموم على رعاية نمو الطفل، فقد يصبح العــنف جــز ءا معــتادا من تجربة الطفل في المدرسة؛ ففي كثير من البلدان لا يزال الععَــاب البدني مسموحا به كأسلوب لفرض " الانضباط " في المدارس، حيث يتعرض الأطفـــل للضرب بالعصي و الصفع والجلد مما يلحق بهم الكدمات والجروح، ويذيقهم الهــوان و المذلـــة، بــلـ يؤدى في بعض الأحيان إلي إصابات خطيرة أو إلي الوفاة. وتـــتعرض الفتــيات بصفة خاصة لخطر العنف الجنسي من جانب المدرسين والطلبة الذكــور ، وقد يتعرضن للتحرش أو المداعبة الجنسية، أو الألفاظ النابية، أو الاعتداء أو الاغتصـــباب. وقَـــ يســتهـف الطلبة أيضا لأسباب ترجع إلى النوع أو العنصر أو العــرق أو الديـن أو الجنســية أو الطــبقة الاجتماعــية أو الميل الجنسي أو الفئة الاجتماعـــية التــي ينــتمون إليها أو غير ذلك من الأوضاع المميزة لهم. ويتعرض الطــلاب الذكــور و الإحاث من ذوى الميول الجنسية المثلية والطلاب الأين ينجذبون لكـــلا الجنســين، أو الذين يشذون عن المعايير النمطية السائدة في المجتمع للأكورة والأنوثـــة إلى الضرب والركل و البصق عليهچ و إحداث جروح في أجسامهـ بالمدى،

كمـــا يتعرضون لمحاولة خنقهم ودفعهم للكرتطام بخزانات حفظ الأغراض أو لجرهم ع على السلالم
وكثــيرا مـــا يضطر الأطفالل العاملون إلى أن يكلحوا ساعات طويلة للقيام بأعمال مضــنية فــي ظروف شاقة و مؤذية؛ ويمثل الإيذاء البدني بالنسبة لكثير منهم سمة مـــألوف من سنمات حياتهم اليومية. وكثيرا ما يتعرض الأطفال العاملون إلى الضرب بسـبـب بطــئهم فــي العمل، أو ارتكابهم بعض الأخطاء، أو التـأخر في الوصول إلى العمـل، أو الظهود بمظهر الإعيا „، أو لمجرد تخويفهم. أما من يلوذ منهم بالشرطة

فرارا من هذه الانتهاكات فقد يعاد إلي صلاحب العمل على الففر ويــتم إيـــاع مـــات الآلاف إن لم يكن الملايين من الأطفال الأين تيتموا أو تظلى عــنهم ذويهم في الملاجئ وغيرها من المؤسسات غير العقابية و بينما يعتمد هؤلاء
 بــل مميتة أحيانا، من الإيذاء والإهمال فقد يتعرضون للاونرب أو الاتتهاك الجنسي أو التققيد داخل أجولة من اللقماش أو الريط إلي قطع الأثاث، فضلا عن المعاملة المهينة
 بعض هذه الدور وقد ارتفعت إلي معدلات مذهلة . وفــى حالات الصراع المسلح يتعرض الأطفال بالآلت للمتل والتشويه والاغتصطاب والتعغيـبـ كــل عــام، ويتعرض مئات الآلاف من الأطفال الذي يتم تجنيدهم لمخاطر الإصــابات والعاهات والوفاة في أثناء القتال، بالإضافة إلى الالتتهاك اللبنـي والجنسي من جانب رفاقهم من الجنود أو قوادهم. أما الأطفال الذين يفرفن من مناطق الحروب ليصـبحوا فــي عــداد اللاجئين فيواجهون المخاطر بدورهم، لأئهم يظلون معرضون للالتهاكات البدنية و العنف الجنسي والهجمات التي تتم عبر الحدود . ولا يــزال العــنف مستمرا ضد الأطفال بسبب السكوت عنه والتقاعس عن اتخاذ إجــراء حياله، فقد وجدت منظمة " هراقـبة حقوق الإنسان " في حالات تعرض الأطفال للاهــتهاكات البدنـــية أن مرتكبـي هذه الانتهاكات يفلتون من العقاب في كل الأحوال تقريـبا. فالمدرسون الذين اعتلوا جنسيا على تلاميذهم أو تسبيوا في حدوث إصابات

لهـــم مـــازالوا فــي مو اقعهم في بمهنة هيئة التّديس، وضباط الشرطة الأين عنبوا أطفــالا أمام الشهود مـاز الوا في الخدمة، والعاملون بالملاجئ الانين يعرضون الأطفال لمســتويات مسـروعة مــن القســوة والإهمال لم يتحملوا عو اقب ما جنوه، بل حتى المســئولين عن وفاة أي طفل نادرا ما تقام ضدهم أي دعوات قضاثية، و إذا أقيمت فقلمــا تنتهــي بإدانتهم. أما مجرمو الحرب الأين يجندون الأطفال أو•يغتصبونهم أو

- يقتلونهم فيققن مطلقي السراح

وهــناك أســباب عديـــدة تكمــن وراء الإفلات من العنف في هذا الصطد، منها أن الأطفــال لــيس أمــامهم إلا ســبل محدودة للإبلاغ عن اللعف الأي يمارس ضدهم، خصوصـأ أولثك الأشد عزضة للاتهاكات؛ وقد يحجمون عن الكشف عما لآقه خوفا مــن الـــترض لاتقام، كما أن الشكاوى التّي تاتّى من الأطفال كثيرا مـا لا تؤخذ على محمل الجد لكونها مقدمة من أطفال !! وحــتى عــندما يــبلغ الأطفـــل عن الاتهاكات أو عند الكششف غنها فـنادرا ما يتم التحقيق مع مرتكبيها أو تحريك الاعوى الجنائية ضدهم. وقد يكون أصحاب المراكز المســؤولة عــن اتخاذ إجراءات في هذا الصدد ضالعين في تلك الالتهاكات، ومن ثم غير مستعغين لتأديب زملهـهم أو مقاضاتهم، أو يغشون عواقب الدعابة السلبية التّي تترتـب علــى ذلـــك. كما أن الكبار النين يشهون الالتهاكات التي يرتكبها زملاؤهم ويحــاولون الإبلاغ عنها ربما يفصلون من عطلهم لأـهم جهروا بما شههوه. ( تَّرير
 من بين فـات الأطفال المعرضين للعنف والإساءة بشكل غير إنساتي، وعلى نطاق واسع، يتناول البحث أطفال الشوارع كشاهد على ما وصل إليه المجتمعات من إساءة " مخـزيةية" إلــى أطفالها .. عمـاد المستقبل . وسيقتصر البحث على هذه الظاهرة في

مصر، وما اتخذ من إجراءات لمواجهتها
أطفال الشوارع

إذا كانــت الأسرة بمعاملتها القَاسية أو لضيق ذات اليد قد طردت الأطفال للشارع،


يفترشــون الأرض تحــت الجسور أو على الأرصفة والخرابات والمدافن لا يرحبون بالو اففين كل يوم بأعداد متز ايدةَ يزاحمنوهم في كم شبر من الأرض "يتكورون" فوقه ، وفـى " الزبائن " الذين يلاحقونهم في إشارات المرور يتسولون منهم، أو يتسولون بشـكل غير مباشر بحجة بيع مناديل الورق أو تنظيف السيارات، فإذا لم ينجحوا في الحصول على القروش القليلة، طلبوا المساعدة بشكل صريح. ولكن مشكلة أطفال الشوارع أكبر بكثير من عدم وجود مأوى أو مصدر رزق. في الشـــار ع تحـــث اعتداءات على إنسابِة الطفل ذكرا كان أو أنثى، ولكن الأثثى أكثر

تُعرضا لها.
فــي مقدمة هذه الاعتداءات الاعتداء الجنسي والأي يستخدم كسلاح لضمان عدم عــوددَ القاصر أو القَاصرة لأسرتها، بالإضافة إلي تلبية الحاجات الجنسية للمعتدى. بــأتى بعــد ذلك الاستغلال المهين للطفل من إجبار على التسول وتقديم الحصيلة في أخر النهار " للكفيل " أو " المتعهج " ، وترويج المخدرات وتناولها، والسرقةّ، والقِيام بالأعمال الشاقَه دون رحمةَ أو طعام يسد الرمق. كــل هـــا يحـــث تحت سمـع وبصر المجتمع ومؤسساته وتشريعاته، فلا أحد منا

 بعـرية. وكـــم مــن مر شاهلات الباحثة شرطيا يقف تَعت جسر ينظم المرور و إلى جانبه أطفال يفترشون الأرض دون غطاء وبملابس رثةَ في عز النهار لينالون ساعة

نوم واحدةَ بعد ليل طويل من العذاب والجوع.
قَـبل الــــعرض لمـــا يقوم به المجلس القومي للطفولة والأمومة، بصفتـه الجهاز القومــي المعـنـى بــرعاية حقـــوق الأطفال، نورد الفقرة التَالية من جريدة " الوطن"
 ومسن موقعها على الإترَنت نقرأ على الصفحة الأولى عنو انا باللون الأحمر : " أطفال

الشموارع لا يزالون يؤرقون همر" .

مجلة رعاية وتنمية الطفولة - جامعة المنصورة
" سـوزان مببارك تـطالب شكوهة نظيف بالتحرك المسريع لمواجهة ظاهرة أطفال الشهوارع
بعد أن سجلت هستويات خطيرة" .

وتحت هذا العنوان:
تعتــبر ظاهــرة أطفــل الشــوارع في مصر بمثابة القنبلة الموقوتة التي ينتظر

 -ِجعلهم عرضة لتبنى السلوك الإجر امي في المجتمع المصري وتشــير إحصائيـات الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي إلى زيادةَ حجم الجنح المتصلة بـــعرضن أطفال الشوارع لاتتهاك القانون، حيث كانت أكثر الجنح هي السرقة بنسبة
 و\% , r
وتظهـر الــبحوث التـــي تجرى على أطفال الشوارع في هصر تعدد العو امل التّي تـــؤدى إلى ظهور وتنامي المششكلة، ويتفق أغلبها على أن الأسباب الرئيسبية لمشكلة
 عمـل الأطفــل، تأتــير النظراء، وعوامل أخرى اجتماعية نفسية لها صلة بالمحيط الاجتماعي أو شخصية الطفل مثل البحث عن الإثارة .
 أفريقيا والشرق الأوسط أن أطفال الشو ارع في مصر يواجهون مشاكل وأخطار كشيرة
 مجموعات الأطفال صغيري السن، أو العنف من المجتمع المحيط بهم، أو العنف أثناء العمل
ويـــُعرض الأطفــل أيضـــ لرفض المجتمع كونهم أطفال غير مرغوب فيهم في مــناطق مجـتمعات معيــنة بسبب مظهرهم العام وسلوكهم، كما يخشى الكثير منهم القــبض عــــــهـ من رجال الشرطة وبالتَالي إعادتهم إلى ذويهـم أو أجهزة الرعاية .

العدد الخامس - المجلد الثاني

بالإضــافة إلـى تُعرضهم لمشاكل صحيةٌ مختلفة ، ومشاكل نفسية بسبب فشثلهم في
 و أضـــفت الدراســـة أن أطفال الشوارع في دصر لديهر احتيّاجات مباشرة و غير مباشــرة مــنها تُعلــيم مهنة، الحصول على عمل يرتزقون منه لإعاشتهم و إعاشة عائلاتهم في حالة الرجوع إليهم .
 مشــرو عات ومبادرات بالتعاون مع لوزارات والجمعيات الأهلية ومن بينها المبادرة القومـــية لتأهـــيل ودمـج أطفال الشوارع في المجتمع، وبحث دور الوزارارات في دعم

 وتّدريـبـ الأخصــائيين الاجتماعيين والنفسيين على التعامل معهم من منظور حقوق . الطفل
ومن المشُروعات التّي قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنفيذها فيما يخص
أطفال الشوارع :
مشروع حماية ورعاية أطفال الشو ارع من المخدرات ... وفيما يلي
موجز للمشروع : تُعتمد روئة المجلس للطفولة والأمومة في التصدي لمشكلة أطفال الثـــوار ع انطلاقَـا مسـن مــبدأ حق الطفل في الحصول على أوجه الرعاية المختلفة
 حمايِة أطفال الشوارع من المخدرات المفهوم الأساسي الذي قَامت عليه الاستر اتيجية
 المجتمعــية الصــعبة، تَحـــاج للاعم و الرعايةَ من أجل إعادةً دمجها مرة أخرى في المجتمع. أن مواجهة هذه المشكلة يجب أن تتم بالمشاركة مع كافة الأطر اف الفاعلةً و المعنية ( الوزارات - المجتمع المدني - الجمعيات الأهلية - الأطفال أنفسهم) وفى إطار متكامل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية و النفسية .

# الهـذ العام للمشروع 

- يهــــ المشروع إلي حماية أطفال الشوارع من المخدرات وزيـادة الوعى بهذه المشكلة

الأهداف الفرعية

- رفــع وبناء قدرات العاملمين و المتعامين مع أطفال الشوارع في ( مؤسسات الرعاية الاجتماعية و أجهزة الشرطة والجمعيات الأهلية ) .
- • إعداد دليلِ عمل تدريبي للمتعاملين مع أطفال الشوار ع
- توفير الدعم الفني و المادي اللززم لتطوير المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلـــية العاملةَ في مجال رعاية طفل الشارع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة
.
الفئات المستهوفةّ المجلد الؤول: الو اقع - الأهداف - المشروعات .
- أُطفال الشُوارع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومر اكز استقبّل الشرطة و الجمعيات الأهلية .
- الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون الانيون - باحثات الشرطة . - ضباط الشرطة .
- قيَدات العمل الاجتماعي في المؤسسات الاجتماعية و الجمعيات الأهلية الجهات المشاركة

بــنفذ المجلس هذا المشُروع بالتعاون مع مكتب الأمم المتحددَ لمكافحة المخدرات وبتمويل من السفارة الانماركية بالقاهرة وبمشاركة كل من : -- إدارة الدفاع الاجتماعي - وزارة الشئون الاجتماعية .

- الجمعـيـات الأهلية العاملة في مجال رعاية أطفال الشوارع بالقاهرة و الجيزة و الإسكندرية .

النطاق الجغر افي
محافظات (القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - الجيزة ) .
إنجـاز ات المشروع
أولا: في مجال التدريب
 النفسيين و أطفال الشو ارع فيما يتطلعون إليهه في الدليل التّدريبي الذي سيعدد المشـرووع للعامليـن و المتعاملين مـع أطفال الشُوارع في مؤسسات الشرطة و المؤسســـات الاجتماعــية و الجمعــيات الأهلية في ضوء الأهدافـ الرئيسية
 منهميا بتَقرير مفصل تمت الاستفادةَ منه في تحديد المحاور السياسية و النقاط الأكثر لاى الفئات المستهدفة

- تــــ عقَــد دورتيــن تدريبيتيـن لضباط الإداردَ العامة لمباحث الأحداث على
 ( أغسـطس \& . . ب) وذلك بهدف التو عية بأهداف ومبادئ حقوق الطفل وفقًا
 و الطفــل المعـرض للخطر باعتباره ضحية للظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خارجة عن ‘دارته وليس منحرفا بطبعه .
 منه :

ورشة العمل الأولى :
 القـــيادات العاملةَ في إدارتي ( الدفاع الاجتماعي بوزاردَ الشئون الاجتماعية ومباحث

الأحــاث بــوزارة الداخلية ) و القيادات في الجمعيات الأهلية العاملة في مجال أطفال rr الشــوارع بمحافظـــات القاهرة - الجيزة - الإسكندرية وبلغ عدد المشاركين بها
 الاجتماعيــن العامليــن فــي إدارة الدفــاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية، و الأخصــائيات الاجتماعـيات بــوزارة الداخلــية، وبعـض الأخصائيين الاجنماعيين و النفسيين بالجمعيات الأهلية وبلغ عدد المشاركين بها V ا امشارك .
 ( الأخصــائيين الاجتماعييسن و النفســيين العاملين بالمؤسسات الاجئمامية و الجمعـيات الأهلـــية، وباحثات الشرطة بالإلارة العامة للأحداث ) على سبل اســتخدام الالــــِل التدريبي الأي أعده المشروع وكيفية نقل تلك الخبرة الى زملآُهم في موقع عملهم

- إعداد الدليل التّريبي للعاملين و المتعاملين مع أطفال الشوارع ع - عقد ورشة عمل تـريبية للإعلاميين في الفترة من (Y . . . لتـريـب الإعلامييـن على كيفية تناول قضايا أطفال الشّو ارع و أهم مللمح ومشــكلات هــذه الفـــة من الأطفال وتوفير المصادر اللازمة لهم (نظريا ع عمليا) لإعداد بر امجهم عن ظاهرة أطفال الشو الار - عقــد دورتيــن تـدريبيتين للأخصائيين الاجتماعيين و النفسيين، الأولى حول ســبل حمايــة أطفــال الشوارع من المخدرات، الأولى في مدينة الإسكندرية


ثانيا: في مجال تطوير المؤسسات

- تـــم إمـــاد مر اكز الاستقبال في محافظتي القاهرة والإسكندرية بالاحتياجات
 الأطفــال التّابعة للإدارة العامة للأحداث في محافظات القاهرة و الإسكندرية والجــيزة للوفَـوف علــى حالتها ورصد الاحتياجات المادية اللازمة لتطوير
العمل بها ورفع كفاءة الخدمة المقدمة عام r . . . . . .
- توفــير الاحتياجات الللزمة عدد من الجمعيات الأهلية في مجال رعاية أطفال

الشوارع مثل :
-

- تـــم تأســيس وتطوير قاعة التتريب الموجودةَ بمعهـ الدفاع الاجتماعي بناء

 - مجال أطفال الشوارع تُالثّا: قّاعدة بيانات أطفال الشوارع
- تم تكوين مجموعة عمل فرعية تضم ممثلي الجهات المعنبة : ( المجلــس القومــي للطفولـــة والأمومة - وزارة الششئون الاجتماعية - وزارة الاخلــية - الجمعـيات الأهلــية - مركــز معلومـــات مجلس الوزراء ) بهـف المشــاركة فـــي وضـــع الــنظام المقترح لقاعدة البيانات الخاصة بظاهرة أطفال - الشوارع في مصر
- تجمـيع الأوراق والملفـــات المســتخدمة في حصر وتصنيف بياتات أطفال الشوارع في المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية .
- القــيام بسلســلة زيــارات إلـــي الجهات المعنية للتعرف على قِواعد ونظم المعلومـــات المســـتخدمة في كل منها ومدى استعانتها بالوسائل الإكترونية
( أكتوبر - نوفمبر \& . . . . . .

- إعداد تصور لاستمارة البيانات الللزمة للمشرو ع

لاشـــك أن مصـر كغيرها من الدول، بحاجة إلى قاعدة بيانات حول ظاهرة أطفال الشــوارع وغيرها من مظاهر الاعتداء على حقق الأطفال و أشكال الإساءة والعنف ضـــ الأطفال في المنزل و المدرسة ومراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية (الأحداث و السجون)، وفى أماكن العمل، وفى الشارع، وفى كل مكان في المجتمع الإساني . فــبـون هــذه البــياتات، بالإضـــافة إلى الفهم الصحيح لأسباب الكامنة وراء هذا الظاهـرة المخيفة، تبقى محاولات التصدي لها متناثرة، قليلة الأثر والفاعلية، وليس

لها صفة الاستمر ار .

> مصادر البحث

1. أحمـــ عكاشــة. " بيولوجــيا العنف " ، في المؤتمر اللسنوي الرابع للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية : " الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف
 r. إيمـــن شُريف. " التغير الاجنماعي والعنف الأسرى "، في المؤتمر السنوي الخــامس للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: " التغير الاجتماعي

. VYY-VYO
r. سامية قدري. " مظاهر العنف المصاحبة لعمالة الأطفال: دراسة اسنطلاعية". المؤتمــر اللســنوي الــرابع للمركــز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

$$
. \Lambda \cdot r-V \vee V \sim ص(Y, r)
$$

