# الآثار السوسيو- نفسية للصراعـات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العالاقة فيما بينهر 

## شرفة لياس: أستاذة تعليم العالي

## عله الاجتماع بجامعة الشادلي بن جليدلد - الطارف <br> بو طفان ليلى : طالبة دكتوراه <br> علم الاجتماع بجامعة منتوري - قسنطينة 2

الملخص
تعتبر الأسرة العربية واحدة من أهم المؤسسـات الحافظة للذاكـر التاريخية والهوية القومية والمنظومة القيمية، إلاّ أنها وٌِْ العديد من المنا المناطق والبلدان العربية أصبحت تعيش وضعا يسوده اللاأمن وعدم الاستقرار الار نتيجة الحروب والصراعات التي فرضت عليها ، ولما كانت هذه المان الحروب تهـد

 الحجم الحقيقي لمخلفات هذه الحروب عليها ، وذلك من الـا خلا الضوء على الآثار الاجتماعية والنفسية والعاطفية التي تُحدثها على الحى كل



 وتثخخيصها من شأنه أن يجعلنا نقف أيضا أمام واقع معين يستلزم وضع آليات وإستراتيجيات نهدف من ورائها معالجة ما يمـكنك علا ألاجه من مخلفات الحروب والصراعات على الأسرة العربية أو على الأقل التخفيف

 الكلمات المفتاحية : الأسرة ،الحروب، الآثار ،الصراعات أحرات ،السوسيو

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقةة فيما بينهم
أ. د/لياس شرفة
ليلي بو طفان

## Abstrect

The Arab family one of the most important institutions of the historical memory and national identity and the value judgment, but in many regions and the Arab countries are now living a situation that has heightened insecurity and instability as a result of wars and conflicts that have been imposed on it, since these wars threaten the structure of the ingredients of the nucleus of society and the small model represented by a family was imperative that we stand together as percentages of seeking an attempt to highlight the real size of the legacies of these wars, through to shed light on the social and psychological and emotional effects on each of its members, men, women, young people, children, the elderly and the effects of the index of refraction of a network of social relations and change in power structures and decision-making mechanisms, and the owner of the escalation in the family tensions that threaten the structure of the family Structure of the Arab, as take note of this and diagnosis of repercussions that would make us also stand in front of a particular reality requires the development of mechanisms and strategies for the aim of beyond addressing what you can treatment of the wars and conflicts on the Arab family or at least alleviate these conflicts and severity, In particular what has lived some Arab States and are today of civil wars and ethnic conflicts.
Keywords: the family - wars - the effects - conflict- socio psychological

## مقلدمة

تعتبر الأسرة الخلية الأساسية يِّ بناء المجتمع، وهي أول وعاء تربوي وثقاِوِ
 الرحم والقرابة، كما أنها تمتل المقياس الذي تاني تقاس عليه قوة تمـاسكك المجتمع أو
 كونها تشكل أهم النظم الأساسية التي تؤثر ٌِِ تشكيل البناء الاجتماعي واستمراره وفعاليته، فهي منطلق التتشئة الاجتماعية وأسـاس النمـاذج الحسنة يِّ المجتمع، ومسار الاتجاهات الفكرية والثقافية والسلوكية يٌ الإطار الاجتماعي العام.

غير أن نظام الأسـرة قد يتعرض للتخريب، فيتوقف عن أداء وظائفه المختلفة مهـا
 عوامل خراب النظام الأسري الحروب والنزاعات المسلحة وما ينتج عنها من انهيار وِوِ 278

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

وحدة العائلة وتحلل وتمزق يِّ نسيـج الأدوار الاجتمـاعيـة، عنـدما يعجز الفرد فيها عن أداء أدواره على أحسـن وجه نتيجة لما تفرزه ظروف الحرب الصعبة ، وقد شهـدت الدول
 صراعات داخلية وحروب أهلية كانت نتائجها وخيمـة على المجتمـع العربي، حيـ كانت الأسـر العربية أبرز المتضررين منها وذلك بعد سـقوط مـلايين الضـحايا وتـدمير مـلايين السـكنـات واعتقال مئات الآلاف من المدنيـين أكثريتهم أرباب أسـر لهم دورهـم الحسـاس ِِ أسـرهمه، إضـافة إلى نزوح أعداد هـائلة مـن الأسـر نحو الـدول المجاورة ، مـمـا سـاهم بشـك وا ضـح ِ2 تفكـك الأسـر العربية وانهيـارهـا.

## * الإثكالية

تشهد المنطقة العربية حراكا هجتمعيا أفضى إلى تغييرات سيـاسيـة بنيوية أدت إلى انهيار أنظمـة واندلاع حروب لم تتتـه فصولها بعد ، ومن الطبيعي أن تترك هـذه النزاعات والحروب انعكاسـات سـلبيـة على مسـارات التنمية وِّ المجتمـع، ومـن الطبيعي أيضـا أن تتأثنر الأسـر ِيْ بنيـانها ووظائفها وِِّسبيل تلبية احتيـاجاتها. إن الأسـرة تمثل الخلية الأولى يٌِ المجتهـع البشـري، وقد مرت بتـحولات عديدة
 الإنسـانيـة والروحيـة يِنْ عصرنا الحـديث، واعتبرت حقـا أسـاسـيـا من حقوق الفرد ، وهي مكون اجتماعي يهدف بجميع أبعاده إلى المحافظة على النوع البشري، والعمل على تطويره وتقدمـه، إلا أنها اليوم تتعرض للكتير من الأسبـاب التي تدفعها نحو التتراجع، لعل أهمها الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة والتي تشـكل الأسـرة الضـحيـة الرئيسية فيها ، كمـا تتطوي عليه مخاطر كبيرة كالقتل والتهجير وتدمير البنى التحتية التي تلقي بظلالها على المجتمع بشـكل عام وعلى الأسـرة بشـكل خاصل فتقســم الأسـرة الواحدة وتشـرد أفرادهـا وتجعل التواصل بينهم مقطوعا وتفكـك المكها قوميا وعضويا. لـذلك سنـحاول يِّ هـذه الـدراسـة الإجابة على النسـاؤل التالي :

## * مـا هي الآثار الاجتماعية والنفسيية التي تخلفها الحروب على أفراد الأسرة العربية

1 ) مفهوم الأسرة

سنـحاول أن نوضـح أهـم مسـاهمـات البـاحثين العرب والغربيـن وِّ تحـيـد مفهوم
الأسـرة كمـا يلي:

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيمـا بينهم أ.د/ليـاس شرفة
ليلي بو طغان
1.1 مسـاهمـات البـاحثين العرب

جاء يِّ معجـم علم الاجتمـاع أن الأسـرة هي عبـارة عن جملة من الأفراد يرتبطون
 واجتمـاعي للفرد ، وتقوم على مصطلحـات يرتضيها العقل الجمـاعي وقواعدهـا تختارهـا المجتمعات. 2

ويعرفها أحمد زكي بدوي على أنها : " الوحدة الاجتمـاعية الأولى التي تهدف إلى المحافظة على النوع البشري وتقوم على المقتضيات التي يرتضيها العقل الجـماعي والقواعد التي تقررهـا المجتمعـات المختلفة ، ويعتبر نظام الأسـرة نواة المجتـمع 3

ويعرفها عبـد الحليم بركات بـأنها : " وحدة اجتمـاعيـة إنتاجيـة، تشـكـل مركز النشـاطات الاقتصـادية والاجتمـاعية ، تقوم على الالتزام المتبـادل والمودة، وأنها أبويـة من حيث تمركز السلطة والمسؤوليـات، ومن حيـث الانتسـاب وهرمية على أسـاس الجنس والعمر، ثم إن هنـاك خصـائص أخرى تتعلق بالزواج والإرث والطالاق وبنوعية عـلاقاتها


## 2.1

يعرفها مـالينوفسـكي بأنها : " هـجموعة من الأفراد تربطهم عـلاقة تميزهـم عن
غيرهـم من الجماعات ويعيشون يِّ منزل مشترك وتربطهم عواطف مشتركة. أمـا كونت عرّهها بـأنها " الخلية الأولى يِّ جسـم المجتتمع، وأنها النقطة الأولى التي يبـدأ منها التطور، وأنها الوسط الطبيعي الذي يترعرع فيـه الفرد. 5

أمـا لنـدربرج فقد عرفها بـأنها : " النظام الإنسـاني الأول ومـن أهـم وظائفها إنجـاب الأطفال والمحافظة على النوع الإنسـاني، كمـا أن النظم الأخرى لها أصولها يِ الحيـاة الأسرية، فأنمـاط السلوك الاجتماعي والاقتصـادي والنمط الاجتماعي والضبط الاجتمـاعي والتربيـة والدين نمت أولا داخل الأسـرة. 6

أمـا دينكن ميتشل فقد عترّفها ِِخِ معجمـه بـأنها : " كل مجتمع قائم بالفعل يشـمل على بناءات أسـرية على أيـة صورة مـن الصـور، فهي ضـرورة حتمية لبقاء الجنس البشري، كمـا أنها الجماعة الأولية التي ينتمي إليها الطفل دون اختيار، والجسر الذي يوصله إلى المجتمع. 7

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ. د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

عرّهها القاموس النقدي لعلم الاجتمـاع بأنها : " تلك الهيئة التي تميز الحيـاة الإنسـانية والتي لا يمـكن تفسـير أي هيئة أخرى دون الرجوع إليها لكـونها تمـثل نواة المجتمع. 8 من خلال التعاريف السـابقة نستتتج أن هناك هجموعة من الشروط لابد من

توافرهـا حتى يطلق على جمـاعة اجتمـاعية معينـة مفهوم أسـرة وهي:
-لابد من تواضر رابطة الزواج بين أفراد الأسـرة.

-الابد من وجود علاقات جنسية حسب مـا يقرها المجتمع ينتج عنها إنجاب الأطفال ومن ثم
رعايتهه.
وجود علاقات بين أفراد الأسـرة تميزهها عن باقي الجماعات الأخرى.
2 ) خصـائص وملامح الأسرة العربيةة
إن الأسـرة العربية يْ ظل الحياة العادية الخالية من أي شـكل من أشكـال
 أفرادهـا ، تتصف بجـلة من الخصـائص التي تميزهـا عن بقية أسـر العاله، وإن كـانت هـذه الخصـائص قد اعتلتها جملة من التغيرات النـاتجـة عن التحولات الاقتصـادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها المجتمعـات العربية ، وعموما يمـكن عرض أهـم مـلامـح الأسـرة العربية يِ النقاط التاليـة :

ل " تتصف الأسـرة العربية بـأنها عائلة كبيرة مــتدة، تتـكون من ثلاثة أجيال يعيشون تحت سقف واحد ، إلا أنـه وِخْ السنوات الأخيرة أصبحت الأسـرة النووية التي تتكون من الأب والأم وأطفالهها ، هي النمط السـائد وِ المجتمعـات العربية ، كوحدة مستقلة اقتصـادا واجتماعيا ومكـانيا ، إلا أن هـذا الاستقـلال نسبيا ِِ الكثير من الأسـر العربيـة التي لازالت قراراتها الحـاسمة تخضـع لسـلطة الجمـاعة المرجعية." 9 ل " إن الأسـرة العربية تتميز بـأنها ذات بنيـة هرميـة، يحتل الأب فيها رأس الهرم، فهو
 مختلف الأدوار عليهم، وهو يحظى بـالطاعة والاحترام من قبل الجميع، ولازال هـذا
 مختلف الوظائف والأعمـال التي كانت حكرا فقط على الرجال."10

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

ل " أصبح أغلبية أفراد الأسـرة العربية مؤخرا يتمتعون بالحـريات الفردية، حيث بات
 القسـري لأوامـر رب الأسـرة بمـا ِيْ ذلك قـرارات الزواج واختيـار شـريك الحياة ، وأصبح
 ل سـيادة النزعة الديمقراطيـة داخل الأسـرة العربية ، حيـث اختفت عـلاقات التسـلط بـين الآباء والأبناء، وحلت محلها العـلاقة الديمقراطية، حيـث أصبح الأب يستشـير أفراد
 ومعمولا بـه من قبل الأبناء."11 マ يحتل كـبار السن مركزا أسـاسيا داخل الأسـرة العربية ،غالبـا مـا تكـون منهم الرئاسـة الأسرية والسيـاسية والدينية والاجتماعية باعتبارهم يملكـون الحار الخبرة والدراية أكثر من

غيرهم، ونتيجـة لما يفرضه سنهـم منوقار واحترام من قبل جميع أفراد الأسـرة. ل العائلة العربية تقوم على التعاون والتضتحية والالتزام، والاحترام واعتماد أفرادهـا على بعضهم البعض يِ مختلف دجالات الحياة،والتضـامن والتتآزر لمواجهة مختلف الظروف الصعبة.

## 3 ) وظائف الأسرة العربية

إن الأسـرة العربية تقوم بهـجموعة من الوظائف أهمها :

- 1.3- الوظيفة البيولوجية": "وهي المحافظة على النسل حتى يستمر بقاء النوع
 مشروع يستلزم تصديق المجتمـع وقبوله، ، وذلك وفق قواعد تمـثل وِّ جملتها تتظيمـات اجتماعية تحكم فيها العادات والتقاليد المجتمعية، وبناءا على تعاليم دستورية إلهية."12 - 2.3 الوظيفة الاجتمـاعية: "وتتجلى هـذ الوظيفة يِ التتشئة الاجتمـاعية التي يتلقاهـا الطفل ٍِ الأسـرة العربية، حيث يتطبع الطفل اجتماعيا ويتعود على النظم الاجتماعية ، كالحياء، كهـا يتعلمر كيفية تأسيس علاقاته الاجتمـاعية من خـلال مـا يكتسبـه ٌِِ محيط هذه الأسـرة، إضافة إلى كيفية التفاعل الاجتماعي مع الآخرين وفقا للقيم السـائدة يِ المجتمـع العربي ومعاييره.
- 3.3 الوظيفة الخلقية: حيث يتلقى الطفل پِ المنزل القواعد الأولى للسلوك الأخـلاقي، ويتشـرب الخصـال التي فيـه، إيجابية كانت أو سـلبية، فقيـه يتعلم الصـدق أو الكذب، الشـجاعة أو الجبن، كمـا يتعلم التمييز بـين مـا هو مقبول اجتماعيا ومـا 282

الآثثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

هو غير مقبول، وبذور التمييز بين الحـلال والحرام، ويتأثر بواقع العـلاقة بين الأبوين
 يكتسبون فيه قواعد السلوك والآداب العامة، كما يتعلمون فيها التمييز بين الخير والشـر، الفضيلة والرذيلة.

- 4.3 الوظيفة اللينية: وِّ الأسرة العربية يقوم الآباء بدور هـام وِّ تقديم الخبرات
 يشكل منهم أبناء صالحين يتميزون بالأخلاق الدينية الصحيحة، ، ويعلمونهم مختلف العبادات والشعائر المرتبطة بدينهم ووكيفية التقرب من خالقهمو وكسب رضاه عنهم.

 العفوي من خلال ما يسمع ويرى يِّ البيت، يتشبع الطفل بالمعاني القومية، والتاريخ

 يتعلمون فيه العواطف، من خلال العلاقة العاطفية بين الأب والأم وبقية أفراد الأسرة. - 7.3 الوظيفة الاقتصادية: " "إن الأسـرة العربية كانت قديمـا ، تقوم بإنتاج مـا تحتاجه من السلع خاصة الأسرة العربية الريفية، ولكن ونتيجة للتغيرات التي شملت مختلف مجالات الحياة، تحولت إلى وحدات اقتصادية مستهلكة، بعد أن هيأ المجتهم لها



- 8.3 وظيفة إعالة الأبناء ورعايتهه : " فالأسـرة العربيـة تقوم برعاية أطفا لها والمحافظة عليهم من خلال إكسـابهم العادات والتقاليد والخبرات اللازمة لهم، وتتمية شعورهـم بالانتماء الأسري والاجتماعي، وتكوين شخريا النفسي للأفراد ، بتوفير علاقات الاهتمـام والتكافل لأفرادهـا ، والأمن النفسي لخلق أفراد متزنين ومستقرين.
- 9.3 الوظيفة التوفيهية: من واجب الأسرة أن تعود الطفل على الاستمتاع بوقت الفراغ والشعور، حيث تقوم الأسرة العربية بالترويح عن أبنائها بتوجيهم ومسـاعدتهم

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

ٌِِ اختيـار ألعابهم، وعدم منعهم مـن مهـارسـة اللعب، وحثهم على مهـارسـة نشاطات رياضية مختلفة كالسبـاحة وركوب الخيل، والأنشطة الفنية الأخرى كالرسـم وكتابة القصص، وتشتجيعهم على هـهارسـة بعض الهوايات التي تتاسبهم أو التي يرغبون فيها ، كالرحالات والمباريات الرياضية ...الخ."16

- 10.3 حمـاية كبـار السن : إن الأسـرة العربيـة تقوم بالحمـاية الاجتماعيـة لكبـار السـن من الأقارب وخاصة الوالدين، فالأسـرة هي المـلاذ الآمن لكـبـار السن وأغلب الأسـر العربية تظم الوالدين وكبار السن، والتخلي عنهم وِّ الوقت الذي يحتاجون فيه الـيه للرعاية يـــل بالنسـبـة لـلأسـرة عيـب وعار اجتتمـاعي.


## 4 ) الأسرة المربـيةة في ظل الحروب والصراعـاتِ ( الآثار السوسبيو - ذفسيـة )

4-1-النساء والرجال
" تلقى النسـاء والفتيات المدنيـات متلهن مثل الرجال حتفهن أثناء الصـراعات والحروب، ويجبرن على النزوح ويتعرضن للإصـابة ويفقدن موارد رزقهن، ولكنهن
 لجميع أشكـال العنف والاسـتغـلال الجنسيـين، كالاغتصـاب، والزواج القسري، والحمل القسري، والإجهاض القسـري، والتعذيب، والاستعبـاد الجنسـي، والنشـر المتعمد لـلأمراض المنقولة جنسيـا ، بهـا يِّ ذلك فيروس نقص المناعة المكتسبـبـة (الإيدز)" 17 ، حيث أصبـح الاعتداء الجنسـي على النسـاء والفتيـات ســلاحا حربيا شـديد الفعالية، ، فنظرة المجتمعات العربية للنسـاء باعتبـارهن رمز المجتهع وحامـلات لشرفـه، إلى زيادة المخاطر التي يتعرضن لها ، فيكون الاغتصـاب والاعتداء الجنسي ليس مـجرد عنف
 أهـم رموزه مقومـاته وأسســهـه.
"كمـا يستخدم العنف الجنسي ضد النسـاء أو أفراد من عائلاتهن كوسيلة من وسـائل التعذيب، وانتزاع الاعترافات والمعلومات منهن، ولجرح كبريائهن وإنزال العقاب
 على مواصلة الحرب والانتصـار فيها ، وقد ارتبطت حالات الاغتصـاب أيضـا حفظ السـلام التي تدخل المناطق بعد انتهاء النزاع، وتصبح سلطة بديلة يستغلها الجنود والعاملون فيها لانتهاك القوانـين والاعتداء على النسـاء. 284

الآثار السوسيو- نفسية للصراعـات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى الهلاقةة فيما بينهـم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

هـا ويستخـدم الاغتصـاب الجماعي أو الاعتداء الجنسي من قبل الأطراف المتصـارعة أو قوات الاحتـلال بغية معاقبة الأفراد ، وبث الخوف والرعب يِّ نفوسهم، وكوسـيلة للقضـاء على الخصوم، وإدلال الرجـال مـن خـلال إشثـارهـم بـدم قـرتهم على حمـاية نسـائهم، إذ يتسبب هذا السـلاح الخطير المستخـدم أثناء الحروب وٌِ أضرار جسـدية ونفسية خطيرة، فيكون على ضـحايا العنف الجنسي كـلك مدحاربة وصمـة العار المرتبطة بالاغتصـاب، فلا يجرؤ العديد من النسـاء التحدث عن مـا تعرضن لله وطلب المسـاعدة خوفا من أن يتـخلى عنهن أزواجهن أو تتبدهن مـجتمعـاتهن، مـما يتسبـب وِّ اضطرابات نفسية وحالات من القلق والكآبة والحزن الدائم ينعكس سلبـا على
 لهن مشكـلات وصعوبات كبيرة وِ العودة إلى حيـاتهن الطبيعية ، أمـا الفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذه الاعتداءات الجنسية أثناء الحروب والصراعات، فمعاناتهن تكون أشـد ، الأمر الذي يلحق بهن العار الاجتمـاعي والخوف هـن تلويث شرف العائلة وربمـا الخوف من القتل، فتضطر الكثير منهن إلى الهرب وعدم الرغبة يٌ العودة لأوطانهن حتى بعد انتهاء الصراع.
"وِِّ ظل فقد الأسـر والمجتمعـات أثنـاء الحروب والصراعات لشبـابها ورجالها ، إمـا
بسبب تجنيـهـم، أو اعتقالهه، أو قتلهم أو نفيهم أو اختفائهم، مهـا يؤدي إلى تفيير الأدوار الاقتصـادية والاجتماعية للمرأة داخل أسـرتها ، ووسط المجتمـع المحلـي الذي
 المرأة هي المسؤولة على إعالة أفراد أسـرتها ، وتتولى مسـؤولية كسبـ العـيش العـي وتوفير
 الوضع تحتاج المرأة إلى اكتسـاب مهارات جديدة يوِ استخدام الأدوات الزراعية والعناية بالأرض ورعاية الماشية وتربيتهم، والقيام بأعمـال شـاقة يؤديها عادة الرجال، كمـا قد تضطر إلى قطع مسـافات طويلة للحصول على الغذاء والماء والحطب للتدفئة ِِّ ظل البرد القارس أثـاء فصل الشتاء، هـا إضافة إلى الهجـرة إلى المدن لأجل العمل فيها لتتعم بنوع من الاسـتقرار والأمن هي ومن تبقى من أفراد أسـرتها ، كمـا قد تلـجأ للعمل ِ2ْ التسـول والدعارة من أجل الحصول على المال لسـد متطلبـات العيش لأفراد عائلتها. وأمـام نقص الغذاء والموارد والاضطرابات الاقتصـادية والسيـاسية التي تحدث أثـاء وبعد الحروب، ويِّ إطار الصراعات الدامية التي تعيشها البلدان العربية، تواجه المرأة

الآثار السوسيو- نفسية للصراعـات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى الهلاقةة فيما بينهـم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

مسؤوليـات جسيمة تكون غير مستعدة لها وغير متعودة عليها يِّ غالب الأحيان، إذ يصبح عليها توفير الإعالة والحمـاية لأفراد أسـرتها ِِْ ظروف استـثـائية، وقد تضطر للعمل وِ


 "أما عن أوضـاع الـلاجئات منهن، وبمـا أن المسـاكن والبيوت وأمـاكن الإقاهـة تتعرض أثناء الحروب والصـراعات إلى التدمير والقصف والهجران والنهب والاعتداء،


 والشبـاب"20، وقد تتعرض هـذه المخيمات بدورهـا للهجوم والنهب من قبل الأطراض المتصـارعة أو العصـابات المسلحة أو رجال السلطة الذين يكون مـن المفترض عليهـم حمـاية هـهه المـخيمـات، حيث تضنهم الدول المسـاعدة والمنظمـات الدوليـة أو قوات حفظ السـلام لغرض الحمـاية، فيستغلون موقعهم وسـلطتهم لتحقيق أغراض مغايرة، وِضِ ظل هـا الوضع تتضاعف معاناة النسـاء وتستمر آلامهن وبشـك خلاص الحوامل والمرضعات منهن اللواتي يتأثرن بنقص الغذاء، وعدم مـلائمتـه لوضعيتهن، كهـا أنهن يحتجن إلى رعاية طبية فورية عند حدوث مضاعـاعفات الولادة، همـا يؤدي بهن إلى الإصابة بأمراض سـوء التغذية والأنيميا وغيرهـا من الأمراض، كمـا يتسبب ذلك وِ نقص وزن الجنـين أو إنجـابه ميتا أو مشوهـا أو مريضـا ، وتزداد هـذه المخاطر عنـد النسـاء ِِّ حملهن الأول وصعوبة الحصول على الخـدمـات الطبية التي تـلاءم أوضاعهن الصـحية، همما أدى بالكتيرات منهن إلى الموت أثنـاء الولادة أو بعدهـا بأيام.

هـا ولا نتسى معاناة النسـاء البـاحثات عن أولادهن وأزواجهن وأقاربهن بعد انتهاء الحرب، وقـد تستمـر هـه المعاناة لمدة طويلة وربمـا تكون النهاية أكثر مـأسـاوية ، وعليـه يهكن القول أن مـلايين النسـاء وِ العالم العربي عرضة للتهميش والمقر
 والهذيان، وحالات الذهـان، واضطرابات ذهنيـة وإدراكيـة وانفعالية وغيرهـا ، والتعرض
 النفسية، واضطرابات التوتر الحـاد وتوتر مـا بعد الصدمـة، وغيرهـا من الحالات

الآثار السوسيو- نفسية للصراعـات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى الهلاقةة فيما بينهـم أ . أليـاس شرفة

## ليلي بو طفـان

النفسية المرضية التي تتتج من ظروف الاعتداء وعن قسـاوة وصعوبة الأحداث التي تعيشها المرأة يْ هـذه الأوضاع، وعن الخوف الشـديد والذعر الذي ينتابها والإحسـاس
 ينعكس سلبـا على علاقتها بـأفراد أسـرتها أثنـاء أو بعد انتهاء الحرب وهمـا يضـاعف معاناة المرأة التي تتعرض لانتهاكات لا إنسـانية، ومعاناة شـديدة أثناء وبعد الحرب،


 مـا يحـث فعـلا ِيْ بعض القبائل والقرى التي لازالت تسـودهـا مـل هـذه العـادات والتقاليد ، وهـا الوضـع قد ينتج عنـه نتائج سلبيـة تؤثر على المرأة وعلى عـلاقتها بزوجها

 والحـروب والنزاعات المسلحة، وني كثير من الأحيـان تكتسب النسـاء مهارات
 للحروب على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المهـهة داخل أسـرتها ، وقد لا تستطيع الـا العودة إلى حيـاتها القديمة أين كانت سـلطة الزوج وقراراته هي المسيطرة، هـما يولد


2-2-الأطفال
"إن شـراسـة الحـرب والصراعات السيـاسيـة والطائفية لا تكمـن وِ تخريب معالم المدن فقط، بل تتجلى بشـاعتها ِ2ْ تخريب النفوس وتعكير المستقبل وإفسـاد أجيال


 ذاك، كمـا يـكونون مستهدفين بنـاءً على النيـات المبنية والظنون، وبذلك يصبـحون


فمـلايين الأطفال يعانون من الحروب والصـراعات التي تدور يِّ بلدانهم والآثار
 الجوع والفقر، أو الموت قنصـا أو بـاستخدلم الكيمـاوي أو تحت التعذيب الوحشي، أو

## ليلي بو طفان

نتيـجة تلقيهم لإصـابات خطيرة، وإن كان "معظمهم لا يلقون حتفهم جراء الأسلحـة والحصـار المنظم، إنمـا يموتون أيضـا مـن الأمراض التي لا تعالج، وذلك لأن أنظمـة الصححة والبنية التحتية تكون قد أصبحت يِ قعر الهاوية" ${ }^{23}$ ، كمـا تصبح الأمراض التي تتطلب عالاجا بسيطا قد تودي بدورهـا بحياة الملايـين من الأطفال ِوْ ظل تعرض المستشنفيات للقصف ونقص الأطباء ونقص الأدوية والإسـعافات الفورية. هذا ويتعرض مئات الآلاف من الأطفال إلى الاختطاف، والتعذيب، والتجنيد الإجباري ضمن القوات والجمـاعات المسلحة، وإلى التتحريض على القيام بأعمال العنف الانـ
 إضـافة إلى تعرض عدد كبير من الفتيات القاصرات إلى الاغتصـاب والاعتداء الجنسي
 بينمـا اضطر مـلايين آخرين منهه إلى النزوح والهجرة واللـجوء إلى بلدان مجاورة
 القصف والهجوم على المنشآت التعليمية وتحويل الكثير منها إلى ثكـنـات عسـكرية ، أو إلى مراكز للاعتقال والتعذيب، أو إلى ميادين استشففائية لإغاثة الجرحى والمصـابين، أو إلى مراكز لإيواء الـلاجئـين مــّن فقدوا بيوتهم ومنـازلهم التي تعرّضت للتـدمير بسبب القصف عليهـا. وممّا يزيد الوضع مـأسـاوية، مـا تخلقه هذه الصـراعات والحروب على نفوس الصغار من أهوال ونـكبات وصدمـات ترافقهم طيلة حياتهم، فتكون بذلك كفيلة بزعزعة نفس الطفل وأمنـه مدى الحياة، وقد لا يدرك الأهل والمجتمع هـذه الآثار وِ أوانها ، ولكن مـع مرور الوقت سـتفاقم حالة الطفل، ويتحول المشهـد المرعب والمفزع الذي رآه قبل سنوات يخ غمرة الحرب إلى آفة نفسية لا يستطيع البرء منها ، إلاّ بعد عـلاج ومتابعة تستتفرق وقتا طويـلا. نـدوب نفسيـة تأخذ أشكالا متعددة وبدرجات متفـاوتة من الشـدة بسبب شبـح الموت ومشـاهـد القصف والدمـار المروّعة، وجثث الأجنـة، والأشـلاء والجثث المشت الموهـة التي تفـارق مخيـلات المـلايـين مـن الأطفال وتسبّب لهـم صدمـار وات نفسيـة حادة. "وهـذا مـا أكدته الدكتورة نعمـة البدراوي أخصـائية الطب النفسي يٌ قولها : "تعتبر الصدمـات التي يتعرض لها الطفل بفعل الإنسـان أقسىى مــّا يتعرض لـه من آن آّاء


## ليلي بو طفان

الصدمات لتتراكم الأطفال، هو أنه يصعب عليهم التعبير عن الثـعور أو الحالة النفسية التي يمرون بها ، الـاهـا بينما يختزلها العقل وتؤدي إلى مشـاكل نفسيـة عميقة ، خاصة إذا لم يتمـكـ المـ الأهل أو البيئة المحيطة بهم من احتواء هـه الحالات ومسـاعدة الطفل على تجـاوزهـا ." ${ }^{24}$ "وقد يصـاحب هذه الصدمـات نوع من الفوبيـا المزمنة من الأحداث أو الأشيـاء أو

 أو الصراخ أو الاتزواء يِّ حالة من الاكتئـاب الشديد، إلى جانب الأعراض المرضية مثل:
 قلة النوم، الكوابيس، آلام وهمية يِض حال مشـاهدته لأشخخاص يتألمون أو يتعرضون
 مشوّهة، أو حالة عجز لدى مصـلـد بصدمـة عصبية قد تؤثر على قـدراته العقليـة.
 لاوعيه تظهر أثناء اللعب أو الرسـوم، فنـلاحظ أنه يرسـم مشاهـد مـن الحرب كأشـخاص يتقاتلون، أو يتعرضّنون للموت أو الإصـابات، وأدوات عنيفة طائرات مقاتلة
 واقتتاء السيارات أو الطائرات الحربية، إضافة إلى مشـاعر الطفل المفعمة بالعنف والكراهيـة، والثـك أو اليـأس والقلق المستـــر "25، ومن تلك الآثار أيضـا:
-نوبات من الخوف والفزع.
-اختلاط المفاهيم بين الصـح والخطأ ، الحربو والسـلام، الجـار والعدو. - مقدان السـلام النفسي والتعرض لصراعاتنفسية داخليةوما يشثـأ عنها من فقدان الثقة بالنفس. -تقهقر فيما كان قد اكتسب بفعل النمو مثل الرجوع إلى التبول اللاإرادي، مص الأصابع، التلعثتم وسـواهـا من التشوهـات السلوكية. -الالتصـاق الدائم بالوالدين أو المسـؤولـين عن رعايته. -السلوك العدواني اتجاه الأشـخاص أو الأشيـاء وحتى اتجاه الذات. -ضعف التركيز وتشتت الانتباه بسبب الشـرود فيمـا حدث ومحاولة فهمـه.

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

-اضطراب عـلاقته بـالسلطة ومـمثليـه مـن الأسـرة والمعلمـين، ويظهر هـذا الاضطراب إمـا پِن الانصياع الزائد خوفا من العقاب وفقدان التواصل معهم. -تنغيّر بعض القيم الاجتمـاعية عند الأطفال مثل قيمة الصـدق والأمـانة ، والثقة بـالنفس، وقيمة التعاون، والإيثار، والتضتحية يِّ سـبيل الآخرين.

4-4- الشبـاب
"من المؤسف أن هـا القرن، تميز بصفة قـرن النزاعات المسلحة ، التي أخذت
 تعريض نسبة كبيرة من حياة العسـكريـين والمدنيـين للـخطر يِ مختلف المناطق التي تعيش حـالة من الحـروب والصراعات"26، فمـأسـاة الحروب وِ البلدان العربية يِن تزايد
 التي يستخخدمها الحكام والطفاة لتحقيق مصـالحهم، أو من بـين الذـين يقع على عاتقهم

مسؤوليـة الدفاع والمطالبـة بحقوق المستضعفين وهحاربة الظلمر والفسـاد يِّ بلدانهـم.
"وبها أن الحروب والصراعات تعتبر هـدرا لطاقات الإنسـان وتدميرهـا، فهي
تحتاج إلى الطاقة الجسـدية والليـاقة القتاليـة، ويتـم فيها تجنيد خيرة الطاقات الشـابة المنتجة، فـالحروب أينمـا وقعت دارت على رؤوس الشبـاب وکكان ضتحاياهـا يٌ سـاحات وميادين القتال، هـم الشبـاب وِ الـدرجة الأولى، كمـا هـم ضـحايا التدمير الاقتصـادي، وتخلف التنمية والخدمـات، لأنهم الجيل الذي يتحمـل التبعات الاقتصـادية والسيـاسيـة والاجتمـاعية للحرب" 27

وِيْ ظل الحروب والصراعات تفقد الأسـر العربية شبابهـا، وربها يكون هذا
الشـاب هو عائلها الوحيد، فيتعرض أفراد الأسـرة إلى التشـرد والفقر والحرمـانوالحاجة. فمصير الشبـاب ِ2ْ ظل هذه الظروف التي تفرضها الحروب والصراعات إمـا التتجنيد، أو الموت ، أو الوقوع ِ2 الأسـر والاعتقال وبالتالي التعرض لمختلف وأشـد أشذكال التعذيب والقهر، أو قد يصـابون بعاهـات مستديمة ، وبدلا مـن أن يـكونوا وِّ هذه الحالة طاقة منتجة تعتمد عليهم عاءـلاتهم، يكـونون عالـة وعبئا عليهـا ، وغالبـا مـا تـكون عائلاتهم فقيرة تفتقر إلى مستلزمـات الحياة الأسـاسيـة خاصة بسبب الدمـار الذي تشهده البـلاد أثناء وبعد الحرب، مـما يسبب لهم اضطرابات نفسيـة تتعكس سـلبـا على عالاقاتهم بهـختلف أفراد الأسـرة التي ينتـمون إليها .

## ليلي بو طفان

هـا إضافة إلى الإحبـاط والمشاعر الأليمة والإحسـاس بـالنقص والعجزز، وحالة الأسى والحزن التي تتتاب الكثير من الشبـاب نتيجة مشـاهـدتهم لجرائم القتل والعنف ولا التي يتعرض لها أفراد أسـرتهم وأقاربهم وأصدقائهم، هـمـا قد يخلق لهه " آثار نفسيـة الـا واجتمـاعية مرضية، واضطرابات سـلوكية تتعلق بالإجهاد مـا بعد الصـدمـة مثل الاغتراب النفسي، والقلق والنظرة التشـاؤمية للحيـاة، مــا يدفـع بالبعض منهم لتــاول المشبروبات الكحولية، وتعاطي الأدوية المهدئة والمنومة، ومختلف أنواع المخحدرات من ون أجل التخفيف من معاناتهم"28 والهروب من واقعهم الأليم، وقد يدفع بـالبعض منهم أيضا إلى التفكير يِ الانتحار ووضـع حد لحياته.
كمـا يجدر الإشـارة أيضا إلى أن مـلايين من الشبـاب وِ العالم العربي التي تعيش
 هع الجماعات المسلحة أو من المفقودين، أو من الضـحايا أو من المعتقلين أو من الفـارين، أو الو
 الأسـرة وتوفير مستلزمـات الحيـاة الاقتصـادية وموا صلة الدراسـة والعمل والإنتاج.

4-4- كبـار السن
يعيش كـبار السن يٌْ ظل الحروب والصراعات حالة هـزرية، ومعـاناة شـديدة نتيـجة لضعف بنيتهم الجسميـة، وعدم قـدرتهم على التتحمل، وسـوء حـالتهم الصـحيـة، وشعورهـم الكبير بالعـجز وعدم القدرة على حمـاية أنفسـهم وباقي أفراد أسـرتهه. فمئات إن له نقل الآلاف من المسنـين يتعرضون لمـختلف أنواع المصـاعب والمـخاطر أثـاء نزوحهم مـن بلدانهم التي تشهـد نزاعات داميـة إلى بلدان أخرى يلجأون إليها على أمل أن يجدوا فيهـا الأمن والاستقرار وإن كان مـصحوبا بصعوبة التأقلم وتعقد المعيشتة، حيث صرح أحد أعضاء الصليب الأحمر أن أغلبية المسنـين النـازحـين من سـوريا إلى لبنـان خـلال هـاتين السنتـين لقوا حتفهم وهـم وِْ الطريق الذلي سـلكوه سـيرا على الأقدام، ومنهم من وصلوا يِ حالة صحية متدهورة جدا ، بعضهم استـطاع الصمـود بعد وصولـه بأيام ولقي حتفه، والبعض الآخر لازال على قيـد الحياة ولكن وِ وضـ صحي متأزم، هـا إضـافة إلى الحزن والكـآبة التي لا تفارق وجوه أغلبيـة كبـار السـن لاضطرارهم ترك منـازلهم التي نشأوا وكبروا فيهـا، لأن بيوتهم أصبحت معرضة للقصف والدمـار وِن أية لحظة.

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ. د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

كمـا أن نسبة كبيرة من المسنـين يعانون من أمراض خطيرة، بعضها مزمن وبعضها الآخر معدي، فهـم يحتاجون إلى العناية المشـددة والإسعافات الفورية، ولكن وِّ ظل الحـروب

 هـذا ولا نتسى حالات الرعب والخوف والاضطرابات النفسية والاتفصـالية التي يصـاب بها معظم المسنــين من هول المناظر والأحداث التي عايشوهـا أثنـاء أو بعـد انتهاء الحرب، وفقدانهم لـلأهل والأحبـاب والأبناء، مـما يتسبب لهه مٌِ أعراض خطيرة كفقدان الذاكرة، وانفصام الشخصية ، مهـا يؤثر سلبـا على علاقاتهم بباقي أفراد أسـرتهم، إضـافة إلى شعورهم بالضعف النفسي والبطء الحـركي الذي ينتابهم نتيـجة عجزهـم عن التصرف أثناء الحـروب وعدم القدرة على حمـاية عاءـلاتهم، بل وشعورهـم بـأنهم يمثلون عالة على أسـرهم.
نسبـة كبيرة من المسنـين شيوخا أو عجائز لم يسلموا بدورهم من الاعتقال والتعذيب الذي تشنـه أو تمـارسـه الأطراف المتصـارعة، لسـلب الاعترافات منهم بمـرفـة أمـاكن تواجد أفراد أسـرهم خاصة إذا كـانوا منتمـين لأحد الأطراف المسلـحة ، وإمـا بهدف استخخدامهم كوسـيلة للتهديد والتحذير.
وِِّ ظل هـذه الأوضـاع المأسـاوية التي يعيشها كـــار السـن الناتجـة عن الحروب والصراعات العنيفة التي تشهدهـا بلدانهم، فإن باقي أفراد الأسـرة يجدون صعوبة كبيرة يٌٌ تقديم المسـاعدة لهه والاعتتاء بهم خاصة يِّ ظل المعاناة التي يعيشها أغلبية
 مختلف أفراد الأسـرة وتسـوء الصـلات بينهم نتيـجـة لضغط الحـرب ولسـوء الظروف.

## يمكن تلذيص تتتائج اللدراسلة في النقاط التالية

- أدت الحروب إلى النزوح المتكرر واللجوء إلى دول الجوار، والهجرة القسـرية إلى
 إليها والتصرف فيها واستتثمـارهـا . - توسـع الفقر العام المتعدد الأبعاد ، وتزايـد نسبـ الحرهـان والفقر المدقع والفقر الشـديد
 292

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

- فقدان معظم الأسر العربية لمعيلها ، إما بسبب القتل المتمـادي والاختطاف والاعتقال،

 شعور أفرادها بالأمـان، وتفاقم شعورهم بضبابية المستقبل وعدم اليقين، وتحميل النسـاء مسؤوليـات مضاعفة.
- تفكيك الأسرة العربية وتشتت أفرادها ، وتتاقض خيارات أعضاءهـا واتجاهـاتهم
 الأطفال خاصة، إذ يعيشون يٌِ مناخ جاف من النكد والثقاء يفقدون فيه الطمأنينة والشتعور بالرعاية والحماية والسـالام...إلخ. - تحديد الحروب لخيارات الأفراد والأسر العربية ولمصائرهم تحديدا يصعب الخروج عنه والاحتجاج عليه، وتراوحت استجابتهم بين الخضوع والتسليم بالأمر الواقع، وبين

 إلى الاغتراب عنه، وليست مظاهر الههجية والتوحش سوى تعبير عن هذا النوع العدمي من الاغتراب.
- تفشي ظاهرة تشرد الأطفال وهدم طفولتهم والعمالة المبكرة لههم، سواء ممن حرموا من آباءهم وأمهاتهم، أو مهن حرموا الالتحاق بمدارسهم، أو مهن اضطروا إلى الإسهام وٌ إعالة أسرهـم.
- إمكانية توسع ظاهرة الدعارة وما يتصل بها من انحطاط أخلاقي وانحرافات سلوكية وهدر الإنسانية للمرأة، وابتدالا للنشاط الجنسي، علاوة على مـا تولـد الده من مشكـلات صحية نفسية وجسـدية، وهي ظاهرة يصعب رصدها وقياسها وليست أقل خطورة من الاغتصـاب.
- تحول أفراد الأسر العربية المقيمة والنـازحة إلى مناطق آمنة وِّ الداخل، إلى رهائن تساوم عليها قوى الامر الواقع، ودروعا بشرية تحتمي هـده القـه القوى خلفها، وباتت أسيرة إرادات تعسفية لقوى همـجية متوحشة.
 المهاجرين، إضافة إلى اعتمـاد بعضها على نشاطات ذات صلة بالحرب بعضها نشاطات غير مشروعة أخلاقيا.

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

- تغيير تركيب الأسـرة العربية والأدوار داخلها، وضعف القدرة على مقاومة الصـدمـات، وضعف الوصول إلى الخـدمـات الأسـاسـيـة والضـرورية. - الأسـرة العربية تعيش أزمـة مصير وإعادة تـكوين نفسي واجتمـاعي وبيئي. - انتشـار ظاهـرة العنف الجنسي والعنف العائلي والزواج المبكر والاتجـار بالبشـر.
* المقتزحـات والتوصييات

إن دعم الأسـرة العربية، وتمـكينها من الصمود والاستمـرار ֵِْ مواجهة ظروف
 لتأمـين الدعم الفعال لـلأسـرة العربية وتتعزيز قدرتها على مواجهة هختلف التحديات، وهـذه جملة مـن الاقتراحات والتوصيـات لتحقيق ذلك :

- إنشاء صنـدوق عربي لمسـاعدة ودعم الأسـر المتأثرة بـالحروب بتمويل من المنظمـات الحكوميـة والقطاع الخاص والأفراد. - إنشار هيئة عربيـة لـلإغاثة وإدارة الأزمـات وتتسيق الجهود لـدعم المتأثرين من الحـروب والصراعات خاصة النسـاء والأطفال، على أن يكون من مهامها وضـع خطة طوارئ
 - إنشـاء جهاز دائم لمتابعة قضـايا الأسـرة العربية التي تعاني من آثار الحروب، على أن يكون من مهامـه التتسيق بين الأجهزة المنوط بها التوثيق وجمـع وتحليـل البيـانات على الأسـر ِِّ حال الأزمات والحروب وإجراء الأبحاث عنها واستتخلاص النتائج وتوظيفها بمـا يطور



أعمال الرعاية والتأهيل النفسي ووالاجتماعي لضـحايا الحروبوالصراعاتات والأزمات.

- التـخطيط الاستشـراٍِِ والفعال لإدارة الأزمـات والكـوارث.
- الارتكاز على مبـادئ حقوق الإنسـان والعدالة الاجتمـاعية والمسـاواة والحفاظ على الحـريات. - إصـلاح تشـريعي يضمن إعمال حقوق الأسـرة كافة بشـك الانل فعال ومستدام يستلهم الاتفاقيات الدوليـة ذات الصلة.
- تخصيص صفـحة على الموقع الالكتروني لعرض قوائم مع ملخصـات مـكثة لـلأبحاث التي تعدهـا الجهات الرسمية والاكاديميـة حول انعكـاسـات الحروب والصراعات على الأسـرة العربية.

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم أ.د/ليـاس شرفة
ليلي بو طفان

## خـاتثة

إن الحـرب تشبـه يٌ آثارهـا الانفجار البركـاني، التي تؤدي حمهـه إلى تغيير واقع
 حروبا وصراعات مـدمّرة، تسـبـت يِ انهيـار الخلية الأولى للمـجتمع وهي الأسـرة ، نتيـجـ

 تمـاسـكها وعلى شبـكة العـلاقات التي تجـمع أفرادهـا، وعليـه بات من الضـروري إتبـاع إسـتراتيـجية فعالة لمواجهة آثار الحـروب والصراعات على الأسـرة يِ المجتمـع العربي، وضرورة العمل من أجل الوصول إلى آليات الحمـاية الاجتماعية والنفسيـة والاقتصـادية

 العربية.

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العلاقة فيما بينهم

1-زيدان عبد الباقي: الأسرة والطفولة، ط 4، مكتبة النهظة العربية ، مصر، 1980، ص06 196. 2- سناء الخولي : الزواجو العلاقة الأسرية، دار المعرفة الجامعية ، الأسكندرية، الأرية، 1979، ص 34.
 4- عبد الحليم بركات: المجتمع العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، 1986، ص .175
5- تركي رابح: أصول التربية والتعليم، ط 8، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص .236
6- محمد أحمد، محمد البيومي وآخرون، علم الإجتمـاع العائلي، دار المعرفة الجامعية، الأسـكندرية، 2003، صس د20-21.
7- دينكن ميتشل : معجم علم الإجتماع، ترجمة إحسان محمد الحسن، ط 20 ، دار الطليعة،

$$
\text { بيروت، 1981، ص } 97
$$

8-rymond boudon ,françois bourricaud: dictionnaire critique de la sociologie, $4^{\text {ème }}$ èdition , presse universitaire de France, 1994, P 251, 27-03-2016, 11:15 Am.

9- أحمد جميل حمودي: الأسـرة العربيـة والتتشئة الاجتماعية ،
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=139297, 15-03-2016, 19:15 Pm 10- سهام بن عاشور : التكيف الداخلي للمسكن الجديد وعلاقتته بزواج الأبناء، رسالة مكهملة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، 2002، ص24. 11- عفاف عبد العليم ابراهيم ناصر: التتمية الثقافية والتغير النظامي للأسرة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1995، ص131.
 13- صـلاح الدين شروخ: علم النفس الاجتماعي والإسـام، دار العلوم للنشـر والتوزيع، الجزائر،

2010، ص194
14- سهام بن عاشور : مرجع سبق ذكريره، ص14.
15- خليل خيري الجميلي: الاتجاهـات المعاصرة ِّض دراسـة الأسرة والطفولة، المكتب الجامعي
الحديث، الإسكندرية، مصر، صرصي ص25-26.
16- صـلاح الدين شـروخ: مرجع سبق ذـكره الاره، ص195.

musawasyr.org ?p=2612, 17-03-2016, 17 :10 Pm, 05-03-2016, 22:15 Pm 18- سمر محفوظ:وضح المرأة ِ2ِ فترات النزاعات المسلـحة: almothoqaf.com/index.php/alias-women-day4/890720.html, 10-03-2016, 18:05 Pm.

$$
19 \text { - آيلين كتاب: النساء ٌِِ مناطق الصراعوٌِِ حركات المقاومة- فلسطين: }
$$

الآثار السوسيو- نفسية للصراعات و الحروب على مختلف أفراد الأسرة العربية وعلى العالقة فيمـا بينهم أ.د/ليـاس شرفة

## ليلي بو طفان

www.arab-hdr/publications/other/ahdr/papers/.../kuttab.pdf, 10-03-2016, 14:15 Pm.
20- أمن المرأة فٌٌ النزاعات المسلحة: buyerpress.com/ ?P=337, 15-03-2016, 16:02
Pm
21- أحمد حهود المخلفي: آثار النزاعات المسلحة على النسـاءورالأطفال: www.14octobre.com/news.aspx?newsmo=3056338, 19-03-2016, 15:20 Pm.
22- وائل رمضان: مـح معاناة 15 مليون طفل من النزاعات -الأطفال ضحايا الحروب والصراعات www.al.forqan.net, 22-03-2016, 14:20 Pm :-السياسية والطائفية 23- ناصر الدين سالم: تأثير الحرب على الأطفال، Hibrpress.com, 22-03-2016, 14:15 Pm
24- ريم محمد : الصدمات النفسية للأطفال وٌْ الحروب ... آثارها وعلاجها : www.arabyat.com, 05-03-2016, 10:15 Am
25- الآثار البعيدة والقريبة المدى للحروب على الأطفال:
www.an-nour.com/.../1268, 07-03-2016, 23:15 Pm
26- محمد البشير محمد موسى: قراءة يٌْ أثر الحروب الأهلية على الشباب وٌ إفريقيا، مجلة قراءات الإفريقية، العدد 4، سبتمبر 2009. 27- الحربوالثباب: 20:15 Pm
28- عايد علي حمدان: أثر الحرب وٌٌ إنتشار المخدرات، مركز الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية،2007، ص148

