## انعكاسات الوصم الاجتمـاعي على سلوكات الأطفال غير الشرعيين



## Reflections of Social Stigma on the behavior of Illegitimate Court Judgments

## دريدش حلمي: أستاذة محاضرةأَ

بوزاريوسف: طالب دكتوراه
جامارية البليدة 2
تـاريخ قبول المقال : 08/08/2019
تاريخ إرسال المقال:11/24/ 2018

تعد ظاهرة الأطفال غير الشرعيـين من الظواهر الاجتماعية المتفشية يِ
 الظاهرة،وبالنظر إلى طبيعة وخصوصية المجتهع الجزائري، فإن بعض أفراده يرفضون التعامل مع هذه الفئة،وينظرون إليهم نظرة استهجّان واحتقار فيقومون بوصههم بشتى أنواع النعوت مثل "وليد الحرام "، " فرخ "...، فالطفل غير الشرعي يتحمل أعباء وتبعات ذنب لم يرتصبـه بل ارتكبـه أبواه البيولوجيـين،وأمام هذا الرفض من قبل أفراد المجتمع فمن المحتمل أن هؤلاء الأطفال (غير الثرعيين)
 البعض منهم إلى القيام بسلوكيات منحرفة، إذا توفرت لهم مـجموعة من الظروف، والعوامل المحفزة على ذلك، على غرار الوصم الاجتماعي، هذا الأخير لها أثر مباشر على تفسيتهم، وينعكس سلبا على سلوكياتهم.
من خلال هذه الورقة البحثية سوف نعرض انعكاسـات عملية الوصم
الاجتماعي على سـلوكيات الأطفال غير الثرعيـين.

الكلمات المفتاحية: الأطفال غير الشرعيـين، الوصم الاجتماعي، الانحـراف،
الحـدث المنـحرف ،رد الفعل.

## Abstract

The phenomenon of illegitimate children is one of the social phenomena prevalent in Algerian society.

This is confirmed by official and unofficial statistics on this phenomenon, and in according to the nature and specificity of Algerian society, some of Its members refuse to deal with this group, and they view them as disgruntled and despised, and they stigmatize them,
as they call it "Walid Al-Haram".
"Chick"... Illegitimate people bear the burdens and consequences of guilt that they did not commit, but their biological fathers.

In the face of this rejection by members of the community, it is possible that these illegitimate children will have a reaction to that.

As a result of this marginalization, some of them may lead to deviant behavior if they have a set ofcircumstances and the incentive to do so.

Like social stigma, where they are stigmatized by the ugliest of the word.

This has an impact on the mselves and reflects negatively on their behavior.
For this reason, our study came to learn about the impact of social stigmatization on the behavior of illegitimate children.
key words: illegitimate children, Social stigma, deviance, deviant event, reaction.

## 1- مقدمة

نتيجة للتفير الاجتماعي الذي يشهده المجتمع الجزائري، تعرف الأسرة الجزائرية تفيرات
 أفرادها لمؤسسـات اجتماعية أخرى.

 قريب نادرة الوقوع وِ مجتمعنا،ومن بينها العلاقات الجنسية غير الشرعية، التي أضحت يٌ تزايد مستمر نتيجة لعدة عوامل لعل أهمها التأثر بالثقافة الغربية التي التي
تدعوا إلى مثل هذه العـلاقات ، تحت مسميـات التمدن والتحضر.

كثيرا ما أطلعتتا مختلف وسائل الإعلام عن حالات الإجهاض (التي إتخذت منحا
 قدرت وزارة التضامن الوطني والأسـرة وقضايا المرأة (يوْ تصريح لوزيرة القطاع لوسائل الإعلام المكتوبة) عددهم بحوالي 3200 طفل غيرشرعي يولد سنويا يِّبِلادنا. پِ. الواقع هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي للظاهرة، فهذه الإحصائيات(الرسمية)
 سـجالات الحالة المدنية، أين يقابله العديد من الحالات تحدن الحـث خارج المستشفيات، هروبا
 تقديمه لأسرة لرعايته، وقليل من الأمهات العازبات يقررن الاحتقاظبـيمواليدهن وتربيتهم معهن.



أنهم يتعرضون للكثير من المضيقات من قبل بعض أفراد المجتمع، حيث ينظر إليهم


الصعيد النفسي والاجتماعي لأفراد هذه الفئة ،وردة فعل اتجاه المجتمتع وأفراد الماهـ سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية دراسة تأثير وصم فئة الأطفال غير الشرعيين على سلوكهـم الاجتماعي وعلى انحرافهـم؟

وجـاءت فرضية الدراسلة كالأتي :
 2-1- تحليد مفاهيم اللدراسة
2.1- الأطفال غير الشرعيين

عرفه السيد عبد الحميد عطية أنه:" الطفل الذي تم إنجابه خارج العـلاقات


 الاجتمـاعية ،وتضم هذه الفئة الأطفال الذين عثر عليهم هِّ الشـارع، سواء كـانوا رضعا

أو أطفال صغارا لا يعرف نسبهـ" "1 الا

- التعريف الإجرائي
 إطار الزواج ويعتبر طفلا غير شرعي سواء اعترفا بأبوتهم له ، أو لم يعترفا .

2.2- تصريف الانحراف

يعرف الانحراف من الناحية الاجتماعية بأنه:": ذلك السلوك غير المتوافق مع السلوك الاجتماعي السوي".2

- التعريف الإجرائي

هو السلوك الذي يقوم به الفرد ، ويكون خارج على مـا اتفقت عليه الجماعة من قيم ومعايير ونقصد به كل سلوك يتضارب مـ المعايير المتفق عليها والمنظمة للحياة

الاجتماعية.
كما أن الانحرافظاهرة مرتبطة بعامل الخصوصية، فتحديدها يختلفمن مجتمعلآخر.

## 2.3- تعريف الحدث المنحرف

كمـا يعرف الحدث المنحرف على أنه الصغــيرطــوال مـراحل عمره، التي تبدأ
 خلال هـذه الفترة من عمره بسلوكيات خارجة عن المعايير التي ترتكز عليها جماعتها، ومن هذا المنظور هو ضحية ظروفـسيئة اجتماعية كانت أو اقتصادية أو صحية أو ثقافية ".3

## -التعريف الإجرائي

هو الفرد الذي لم يبلغ سن الرشـد ، ويقوم بسلوكيـيات مضـادة للمهجتمع، خارجة
عن معاييره وقيمهاه، وعليه فالحدث المنـين المنحرف، هو القاصر الذي أبتعد عن المعايير، والضنوابط المتفق عليها داخل بيئة اجتماعية وتقافية معينة.
2.4-تقريف الوصه الاجتماعي

هو صورة ذهنية سلبية تلصق بفرد معين، كتعبير عن الاستياء والاستهجان لهنا
 كما يعرف الوصم بأنهَ:" تلك العملية التي تتسب الأخطاء والآثام التي تدل على الانحطاط الخلقي إلى أشخخاص يٌ المجتمع، فتصفهـه بصفات بغيضة وسمات تجلب لهم العار، وتثير حولهم الشائعات، وتتمثل هذه الصفات بخصائص جسمية أو عقلية أو تفسية أو اجتمـاعية "5
كما يقصد به " إلصاق صفة أو تهمة سلبية، كصفة جانح أو مجرم أو سـارق بالثـخص مها يختلف شدته وأثره واستتمراره، بناءا على الجهة التي تقوم بالوصم، وعلى نوع الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها الموصومُ 6

## -التعريف الإجرائي

هي النعوت والأسماء التي يطلقها بعض أفراد المجتمع على فئة الأطفال غير الثرعييـن مثل "أولاد الحرام"، "أولاد الزنا"، "فرخ "،وذلك من أجلتحقيرهمووالحطمن قيمتهم.

## 3- الوصم الاجتمـاعي وعلاقتته بــانحراف الأطفـال غير الشرعيين

تشير "الوصمة إلى العملية التي تتسب الأخطاء والآثام الدالة على الانيانح
 تثير حولهم الشـائعات،ولذلك تشير هذه العملية إلى أكثر من مجرد الفع المعل الرسمي من
 عن بقية الأعضاء، ويتمثل الإسهام المباشر الذي تم يٌِ نظرية الوصم فيما أثاره الباحث E.Goffman.الأمريكي" جوفمان
" يٌْ كتابه " الوصمة.Stigma" سنة 1963 حيث يثــير إلى الانحـراف باعتبـاره

طريقة يِ تحديد موقف معـين، أو أسلوبا للحكم على موقف محدد 7
كمـا لوحظ وجود هـذا التوجه الفكري عنـد "جورج هربرت ميد. George Herbert Mea على حجم العقوبات المفروضـة على مخالفي القانون ونوعها ، فذهب إلى أن العقوبات الم الصـارمة المرتبطة بـالمتابعة القضـائيـة مسـألة تتعارض هـع إعادة تكـيـيف المنـحرف، كـمـا أن الإجراءات العدوانيـة التي تتخخذ نحو متخالفي القانون تـؤدي إلى تـمير عملية الاتصـال بينهم وبين المجتمع ، مهـا يخلق روح العداوة عند المنحرض، وينطوي توجيـه "ميلد" هذا على الـى اعتراف جزئي "بالانحـراف الثانوي " يظهر ِوْ تأكيـده المستمر على أن نظام العقوبات الطاغية والصـارهـة هو نظام فاشـل تمـامـا ،وأن فشلـه هـذا لا يقتصر على عجزه على ردع الح الانحراف فقط،وإنمـا يمتـد إلى مظهر آخر،وهو أن يعمل بـاسـتمرار على الاحتفـاظ "بطبقة إجرامية "،وذلك لأن المبالغة يِّ تطبيق الجـزاءات، وععدم الاتسـاق ٌِِ تتفيذهـا ، يثير الحقد والعداوة عنـد المجرم.

كمـا تؤكد هذه الفكرة على أن الاتجاه العدائي من جانب المجتمع يؤدي إلى مـزيد من الجرائم،وإلى عدم الاتسـاق يخِ فرض العقوبات،هو أهـم مـا يعرض الفرد لمسـالك إجراميـة " أو احتراف الإجرام،وخاصة من خلال إحسـاسهـم المتصـاعد
 درجات من الإجرام لم يصل إليها بعد ، ولكن إذا شعر بـأن المجتهـع يتصرف نحوه بطريقة طاغية وعنيفة،فإن النتيجة الطبيعية لهذا الإحسـاس هي اغترابها عن المجتتمع،والإنظمـام إلى زمـلائه من المجرمـين،،باعتبـارهـم الأشثخاص الذين يعاملونـه

$$
\text { باحترام ورفق } 8 .
$$

نجد أن من أهم رواد نظرية الوصم العالم "أدوين ليمرت .Lemert Edwin" الذي درس
 الانحراف الأولي والانحراف الثانوي، حيث يرى أن علم الجريمة الوضني وضع العربة قبل الحصـان،من خلال الافتراض القائم على أن السلوك المنحرف يأتي أولا ، ثم يثير ذلك الك

استتجابات الضبط الإجتماعي 9
ويشير مصطلح الانحراض الأولي إلى الأفعال والتصرفات التي تتتهك المعايير،
 أخرى مثل انتمـاء الشخص إلى جماعة أقلية، ذات قيم ومعايير تخـالف القيم والمعايير التي تميزهـا وتؤديها الجمماعة المسيطرة، بينما الانحراف الثانوي فهو يلعب دورا مههما

ِّْ إلصـاق صفة الوصى بالفرد،ويشير إلى السلوك المنـحرف الذي تم ارتكاباه نتيـجة
 والتي نتجت وتولدت عن تلك النظرة المجتمعية للفرد باعتباره منـحرفا ،وهـا ينتج عن

$$
\text { معـاملتـه لهذا الفرد من قبل أفراد المجتـمع } 0
$$

تجدر الإشثـارة إلى أن " ليمرت" قدم نظريته ليبين من خـلالها أنه كمـا يؤدي ضعف الضبط الاجتماعي إلى انتشار الجريمة واستفححال معدلاتها بالمجتمع، كـذلك الـك يؤدي الضبط
 أن الانحـراف يؤدي إلى أعمال الضبط الاجتمـاعي، ولكن الأكثر أهمية هو أن وسـائل الضبط
الاجتماعي، قد تكون بدورها مسؤولة عن الانحراف"11.

أمـا فيمـا يتعلق بآراء العالم "هوارد بيكر.Howard Becker" فقد تبلورت نظرية الوصم
عنده واتضتحت صورتها النهائية من خلال كتابه "الهامشيون. The Outsiders"سنة 1963،والذي يرى فيه أن عملية وصم الفرد بالانحراف لا تحتاج إلى أكثر من قيام الفرد
 إليه من قبل أفراد المجتمع على أنه سوف يقوم بنفس الفعل مرة أخرى،ويدعم هذا مـا تقوم بها
 سبق لهه ارتكاب مثل هذه الجرم،وبذلك ينظر إلى مثل هؤلاء الأفراد أنهم أشخخاص لا لا لا لا
 أن تجرية القبض على الفرد ونعتاه عمليا بالانحـراف تعتبر أهم خطوة عملية ِِّبناء نمط ثابت من السلوك الانحراوِ2 عنده 12 .
إذن فالوصم هو إلحاق النعوت والصفات الرذيلة والدونية بالأفراد ،وهذا نتيجة لما فعلوه
 ارتكب هذه الجريمة أو حاول القيام بها ، فهنا تلصق الكثير من النعوت وأسمـاء الوصم، خاصة
 فهي كثيرا مـا تسـاهم يٌ تعميق السلوك الانحراوٌِ عند الأفراد ، خاصة الضعفاء الذين لا حول ولا قوة لهه،ونذك بالخصوص الأطفال غير الشرعيـين، إذ ينادونهم فِّ مجتمعنا الجزائري " إبن الحرام "، "ملقط"، "فرخ "وغيرهـا من الأسماء القبيحة ، فهذا يزيدهمسسخطا وعـا وعدوانية وانتقاما من المجتمع ومن أنفسهم 13

همـا سبق نستتتج أن الشخصص الموصوم لا يوصم إلا بعد قيامـه بسلوك خارج عن قيم ومعايير المجتمع، أو خارج عن القانون الوضعي الذي يحـكمـه، وبنـاء عليـه يتم وصم
 وقسوة، لأنه سببـه هو الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها هؤلاء الأطفال ، فيتم وصمهر ألان من قبل بعض أفراد المجتهع بأقبح التسميات والصفات على ذنب لم يقترفوه،وهو
 الذي لا دخل لهه فيه، لكنهم يكونون أكثر المتضررين من تبعاته، فنجد أفراد المجتمع ينعتونه بصفات مثل "أولاد الحرام "، " أولاد السبيطار"، " أولاد الزنا" وغنا وغيرها من الألفاظ القبيحة التي لا يمكن ذكرهـا ،فإضافة إلى المعانات والحرمان الذا

 من أكون؟ من همـا والدي الحقيقيين؟ أين هم؟ لماذا تركـاني؟ مـاني لماذا أنا بالذات من دون
 المفقودة وتوكيد الذات،يزيد بعض أفراد المجتهع من معاناتهم النفسية من خـالال التسميات القبيحة التي يطلقونها عليهم،لتذكيرهم بمـاضيهم والحط من قيمتهم فعوض أن يتفهموا وضعهم،ويحاولوا مساعدتهم على تحقيق الاندماج والتـكيف مع بقية أفراد المجتمع نجدهم يزيدون من معاناتهم ويجعلونهم أكثر عـر عدوانية ،وحقدا على أفراد المجتمع الذين يحملونهم ذنبا لم يقترفوه.
 الانحراف والجريمة كتعبير عن رفضهم لواقنهم الاجتماعي،والنظرة الدونية التي توجه إليهم،وأمام هذا الوضح يبـحث الأطفال غير الشرعيين عن أفراد يتفهمونهم،ويقدمون لهم الدعم

 جماعتهم،وتؤدي مخخالطة رفاق منحرفين إلى القيام بأفعال منحرفة،،مثل تعاطي المخدرات وترويجها ، السرقة ، الدعارة ... فبالنسبة لهه ليس هناك ما ما يخسرونها، فالمجتمع حسب رأيهم ظلمهم،وقامبتهميشهم،وإقصائهممن الحياة الاجتماعية، كـما أن مستقبلهم مبهم، فلذلك يفضلون أن يعيشوا حياتهم كما يحلوا لهم، دون إعطاء أي اهتمام للآخرين وقيمهم وعاداتهم.

## 4- الدراسة الميدانية 1.4- المنهج المستخلدم في الدراسلة

الدراسة العلمية تفرض على الباحث اختيار منهج بحث خاص


لأن طبيعة الموضوع هي التي تحدد منهج الدراسة ، اقتضى موضوع هذه الدراسـة استخخدام المنهج الذي يتجهه إلى الدراسـة المعمقة لحالة فردية واحدلـية ألوا أو مجهموعة من الحالات التي تتتمي إليها الحالة وذلك من أجل الوصول إلى معرفة دقيقة لتفاصيل

لقد اعتمدنا على هذا المنهج نظرا لمياب قاعد المدة سبر كافية ، ولهذا قمنا بدراسـة الحالات الموجودة داخل مركز إعادة التربية للبنات ببن عاشور - البليدة - وذلك بالتركيز على كل حالة بمفردها وقد تم تطبيقه على 17 حالة من الأحداث المنحرفين، تم تحليل كل حالة على حدا ثم التى التركيب بينها للوصول وِّ الأخير إلى مقارنتها عن طريق نتائجها ،وبالتالي الوصول إلى نتيجة واضتحة ،لمعرفة انعكا
 السلوصيات المنحرفة.
2.1.4- المنهج الوصفي التحليلي

اعتمدنا على هذا المنهج من خلال دراستتا الاستطلاعية والميدانية التي حددت لنا مختلف أبعاد وجوانب الموضوع المدروس، وعليه فقد كاند المانت دراستتا وصفية تحليلية بإتباع هذا المنهج، الذي يعتمد على الطريقة الكمية والكيفية وِّ معالجة المعطيات، "فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ويوضح لنا خصـائصها، أما التعبير الكميا فيعطيها وصفا رقميا،ويوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة الأخرى"15

## 2.4- التقنيـات والأدوات المنهجية المستخلدمة في الدراسة

اعتمدنا پِّ هذه الدراسـة على وسائل وأدوات منهجية مختلفة ساعدتـا
حول عملية وصم الأدوات كالات المدروسة كالتالي:

### 1.2.4. الملاحظة

لقد اعتمدنا دراستتا الميدانية بمركز إعادة التربية للبنات على الملاحظة
 فقط على طرح أسئلة حول موضوع الدراسة بل تبادل أطراف الحديث معهن حول
 سـاعدني على مـلاحظة بعض التصرفات والسلوكيات التي يقمن بها داخله.

إن المقابلة تقنية بحث هـامة تسهح باكتشاض أراء المبحوث وتصوراته فٌِظل تلك العلاقة التقاعلية معه حول موضوع البحث 16 هذا وتختلف أنواع المقابلة من مقابلة هقننة وأخرى غير مقننة ،وقد اعتمدنا يٌ دراستتا على المقابلة المقنتة، ودلك باستعمال دليل المقابلة الذي يعتبر أداة لجمع المعطيات،وفيه تكون أسئلة المقابلة هحددة من قبل، وتوجه للمبحوث الأسئلة والعبارات بنفس الصياغة والترتيب 17 ،وحاولنـا قدر الإمكان أن تكون الأسئلة مفهومة ومبسطة تشرح للمبحوثات، حتى يتمكنوا من فهمها ،ثم نقوم بتسـجيل أقوالهن كمـا هي دون أن نتدخل وِ
 حالات أخرى استتخدمـا التدوين على الورق لرفض بعض المبحوثات عملية التسـجيل.

## قيـياس صلدق وثبــات أداة الدراسة

قبل الشروع يِّ تحليل واستتخلاص النتائج كان لابد من التأكـد من مدى صدق وثبات العبارات التي تضمنتها أداة الدراسـة حتى تكون نتائج الدراسـة واقعية وذات مصداقية أكثر ، فمن أجل تبيـان الصدق الظاهري وصدق المحتوى لأداة الدراسـة ، تم عرضها على أسـاتـة
 والأسئلة وســلامتها لغويا وقدرتها على تحقيق فرضيات الدراسـا
وبناء على مـلاحظات المححكـيـن قمنا بتعديل بعض العبارات لتخرج جِّ الصورة النهائية.
3.4- عينة اللدراسة

اعتمدنا يِخدراستتا الميدانية على العينة العمدية، والتي يمكن أن نعرفها على أنها"اختيار كيفي من طرف الباحث للمستتجوبين استتادا إلى أهداف بحثهه،ولا يتم اختيار المبحوثين من خلال الجدول العشوائي أو القرعة"18، فوحدات البحث يختارها الباحث بشكل عمدي، فعند نزوله إلى ميدان البحث يختار المفردات التي يعتقد أنها تخدم بحثّه،بحيث تتوفر فيها الخصائص والمميزات التي يكون حددهـا مسبقا ، لذلك توجهنا إلى مركز إلما إعادة التربية للبنات ببن عاشور ولاية البليدة،بحكم أن القاصرات الموجودات به دخلن إليـه بسبب قيامهن
 دراسـة 17 حالة تتوفر فيها شـروظ عينة بحثـا.

## 4.4- المجال الزمني لللراسة

 على إجرائنـا للبـحث على مستتوى مـركز إعادة التربية للبنـات بـبن عاشور بـالبليـدة ،وبعد

إتمام الإجراءات الإدارية، تم ضبط موعد لنا للبداية يٌ إجراء البحث الميداني امتدت مدة شهر من 04 /2015/01 إلى غاية 2015/02/04 قمنا خلالها بهقابلة أفراد

العينة داخل المركز
5.4- المجال المكاني لللدراسة

لقد تمت الدراسة الميدانية وٌِ مركز إعادة التربية للبنات ببن عاشور ولاية البليدة، حيث توفر فيه عدد مقبول وكا كِمْ من أفراد العينة لإجراء دراسة حالة عليهن، كما أنهن ينحدرن من مختلف ولايات الوطن،والبعض منهن كنا متواجدات پٌِ مراكز أخرى ألمرى،وتم تحويلهن إلى هذا المركز، ،وقد صرحن لنا أن الظروف متثـابهة تقريبا يٌِ كـل المراكز.

الجدول 1 : يوضح تـوزيع المبحوثات حسب تـرضهز للوصم .

| النسبة المئوية | التكرار | تعرض للوصم |
| :---: | :---: | :---: |
| \%76.47 | 13 | نعم |
| \%23.53 | 04 | y |
| \%100 | 17 | المجموع |

المصلر: : من إعداد البـاحثين
ناحظ من خلال الجدول أن أغلب المبحوثين تعرضن للوصم الاجتماعي وذلك بنسبة

نستتتج من خلال هذا الجدول أن أغلب المبحوثات تعرضن للوصم الاجتمنماعي، وهنا



 الموضوع الذي يدركه كهصدر لإحباطه، يحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب عليه أو

كرد فعل انفعالي للضيقو والتوتر المصاحب للإحباط 19 .
إذن تتوع ردة فعل المبحوثات على الوصم، فمنهن من تعبر عن رفضها لهذا الوصم،وما


 عقدة نفسية بحيث يجعلهن منعزلاتومنطويات عن التفاعل مع باقي أفراد المجتمع.

الجدول 2 : يوضح توزيـع المبحوثات حسب طبيعة الأفراد الـلين قـاموا بوصههن.

| المئنسية | التكرار | نماذج من التصريحات | مظاهر الوصم | طبيعة <br> الأفراد <br> الواصهين |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%46.15 | 06 | ح1 عكلما نلاوس هعاها تقايرنيبد"يماون تقولي الفرخةيـيالملقطة ما نستحككث تقعلي عندي يماك تهناتات منكو أنا لصقتي في الـي اساسي" ح4 " كان يعايرني و يقولي يـا الفرخة يــا الخامجهة . ..." <br> ح10" يضربني يقولي يـالفرخة يـالملقطة <br> ح13" تـعايرني وتقولي أنـا الي غلطت وربيتلك وكانت ختي <br> الكبيرة تقولي يـالفرخة يـالملقطة <br> ح14"ومرات كي نزعفوا يقولي يـالفرخة يـانتتاع الزنق" | نعوت <br> ونظرة <br> دونية | الأبوين البلديلين \| |
| \%33.77 | 04 |  <br>  ح7' كنا محروقين فا لحومة... لبنـات فالحومة يقولولي يالفرخة . عايلة تتاعمقطعين... <br> ح15كينروحترىيعيليرونيلبنلاتييماكانتتقيضنيعهريبزرف.. | نعوت <br> ونظرة <br> دونية <br> تجنب <br> الحديث <br> معهـا | من قبل الجيران |
| \%23.08 | 03 |  <br> منك تخرجيليماك" <br> ح5 قالي أخرجيمندارير روحييالمقطة ماتزيليشت تجي للداريولا <br> تهلريمعوولاليي" | نعوت <br> ونظرة <br> دونية | من قبل الأقـارب |
| \%100 | 13 |  |  | المجهوع |

" ثلاحظ أن الرقم (13) لا يمثل حالات اللدراسة ذلك أن هناك (04) حالات لهيتعرضن للوصم. نالاحظ من خلال الجدول أن أعلى نسبة تمثلت وٌ 46.15\% من المبحوثات تعرضن للوصم الاجتماعي من قبل أحد الأبوين البديلين، تليها ٌِِ المرتبة الثانية نسبة 33.77 \% من المبحوثات تعرضن للوصم من قبل الجيران،وتليها پٌِ المرتبة الثالثة نسبة \%3.08\% من المبحوثات تعرضن للوصم من قبل أحد أقارب الأسرة البديلة .

نستتتج من خـلال الجـدول أن نسبة كبيرة من المبحوثات تعرضن للوصم الاجتمـاعي من قبل أحد الأبوين البـديلين، فمن المفروض أن هذه الأسـر تعمل على
 حدث، حيث أكدت تصريحات المبحوثات أنهن تعرضن إلى مختلف أنواع السب والشتـم والنظرة الدونيـة من قبل الأبوين البديلين، حيث كانوا ينعتونهن بهختلف النعوت مثل
 غالبـا مـا يحصل ذلك مـرافقا للضرب،وهـذا ربمـا راجع إلى تغير نظرة الأسـر الكفيلة الـا لهؤلاء الأطفال غير الشـرعيـين حيث أنهن ِِّ صغرهن كـان تطغى عليهن مـلامـح البراءة وكان الآباء متشوقـين إلى تربية هؤلاء الأطفال ولكن حـين الـين بلوغهن سـن المراهقة ومـا
 وعدم الانصياع لـلأوامر،وهو مـا جعل هؤلاء الآباء يتصرفون بأكثر عنف وقسـوة وتحقير لهؤلاء الأطفال غير الشرعيـني، لأنهم لا تربطهم بهم رابطة الآباء بأبنائهم، وبالتالي يظهر احتقارهـم لهؤلاء الأطفال أكثر حدة .

كمـا أن هنـاك من المبحوثات من تعرضن للوصم الاجتماعي من قبل الجيران خاصة الأقران خصوصـا إذا علموا أن هؤلاء الأطفال غيرشـرعيـين، كمـا كـا أن العديد مـن الا الحالات اللواتي كن يعشن مع الأمهات البيولوجيات كن يوصمن بالسـلوكيـات المنحرفة لأمهاتهن، كمـا نجـد كـنلك من المبـحوثات من تم وصمهن من قبل الأقارب الذين رفضوا تواجد هؤلاء المبحوثات يِّ منـازلهه وهـخالطة أبنـائهم.

الجلدول 3 : يـوضح تـوزيبع المبحوثاتات حسب ردة فملهز من عملية الوصه الاجتهماعي .

| المئنسبة | التكرار | نماذج من التصريحات | مظاهرها | ردة الفقل |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| \%46.15 | 06 | ح1 عنت تكره هلذالمرأةوردتكرهتها كثروكرهت هله <br> اللنيا <br> ح2كي نشوف هليكك الخزرةمن الناس نبوتمن الحشهة وما نقلرش نشوف في وجوهرم <br> ح10 هله الهدرةكتنكي نسمعها تجرحنيبزاف" | حقدها على <br> مز وصهـا كرهـا لحياتها الشهور بـالدونية | احتقار الآخرين واحتقار اللذات |
| \%30.77 | 04 | ح7'وليت رافلة الموس والي يخلط فيا نوربلوواش نلير فيه <br> ح11"الطڤلة الي تقايرني نحلف فيها، وتشوفواش <br> ن نلير فيها، نليرها رجليا <br> ح15 ح1 الي تجيب سيرة يما والا تقايرني نضربها | سب من <br> وصهمها ضرب مز وصهها | يجعلها علوانية |
| \%07.69 | 01 | ح5 وعلاثي يقولولي هكلثا .. كي رجمت لللارضربترورحي بلقةّبـالموس كنت حابة نتتحر " | إيلذاء الذات بـاستعمـال خنجر | محاولة الانتحار |
| \%15.38 | 02 | ح9 ماقلدرتش نيشش في هليك الميشة نتاعاللذل ووخرجت من اللدار" ح13"يسبوا فيابكل كالاموأنا ماحملتش هليك الميشية تتاعاللذل ورحت لللار تتتاعوحلة حيبيتي ' | والذـهـاب إلى | \|الهروب من المنزل |
| \%100 | 13 |  |  | المجهوع |

## نفس ملاحظة الجلدول رقم ( 2 )

نـلاحظ من خـلال الجدول أن أعلى نسبـة تـثلت يخ 46.15\% من المبحوثات
اللواتي تعرضن للوصم كانت ردة فعلهن احتقار الآخرين واحتقار الذات، تليها ِِِ المرتبة الثانية نسبـة 30.77\% من المبحوثات كانت ردة فعلهن هي الرد بعدوانية وعنف على من وصمهن، أمـا ِ2ِ المرتبة الثالثة نجـد نسبـة 15.38\% من المبحوثات جعلهن الوصم
 حاولت الانتحار بسبب الوصم.

نستتتج من خلال هذا الجدول أن لعملية الوصم تأثير سلبي على نفسية وسلوكيات المبحوثات، حيث أن نسبة معتبرة منهن كان ردة فعلها أنها اتجاه الوصم هي احتقار وكره من وصمها،وكذلك كرهها لنفسها،وهو موقف انطوائي انسحابي، حيث لا تقوم المبحوثة بمواجهة مصدر الوصم بل تستسلم له، وهذا راجع لطبيعة التكوين النفسي لهؤلاء الإناث، حيث لا تستطيع العديد منهن مواجهة من وصمهن،خصوصا إذا كالوان من الأبوين

ِپْ حين نجد أن هناك من المبحوثات من تكون ردة فعلهن على الوصم عدوانية، حيث
 أكثر عند المبحوثات اللواتي نشأن مع أحد الأبوين البديلين، لأن البيئة القاسية التي نشأنـن فيها جعلتهن أكثر عدوانية وعنفا وخشونة يٌ التصرف مـع من يؤذيهن.

كمـا نجد كـذلك وبدرجة أقل من المبـحوثات من كـانت ردة فعلهن على الوصم هي الهروب من المنزل أو محاولة الانتحار ، وهي تعبير عن مححاولتهن التخلص من مصندر الوصم إما بالابتعاد عنه وذلك بالهروب من المنزل، أو وضع حد للحياة وذلك بالانتتحار. تجدر الإثشارة إلى أن الوصم الاجتماعي للمبحوثات ساهم بشك وثل كبير بٌ مخخالطتهن



 الرسمي يعيش حالة من العزلة والرفض الاجتماعي،وعدم الاستير الاسترار، يدفعه إلى تبني ثقافة فرعية تمنححه التبرير للانخراط يٌ العمل الإجرامي، هروبا من حيـاة العزلة التي فرضت عليه بسبب هذه الوصمة 20.

## 5- نتـائج اللدراسة

بينت الدراسة التحليلية للحالات (17) السابقة العرض أنه هناك ثالاث عشرة(13) (13) حالة

(15) (14) (13)(11)•(10) ، (9)

ما يعادل (17/13) بنسبة مئوية تقدر بــــ 76،47\% من مجموع حالات الدراسة.
 وتهميش وإقصـاء من قبل أفراد المجتمع المحيطين بالمبحوثات.

وعليـه، نستتتج من خـلال تحليل الحالات الثـلات عشـرة، التي أكدت صحت الفرضية القائلة:" يسـاهم الوصم الاجتمـاعي لـلأطفال غير الشـرعيـين پِ قيـامهم

بسلوكيـات منـحرفة"، مـايلي : 1. أن عملية الوصم التي تعرضت لها المبحوثـات من قبـل الأفراد المحيطين بهن كان لها الأثر البالغ على نفسيتهن حيث كن يشعرن بالإغراب والتهميش والإقصـاء، وتتوعت الأطراف التي قامت بالوصم


قبل أحد أفراد الأسـرة البـديلة وخاصة من قبل الأب البـديل لضعف رغبتـه يِ الكفالة. - بالنسبـة للمبحوثات اللواتي نشأن مـع الأم البيولوجية ، كن يتعرضن للوصمر من قبل الأفراد المحيطين بهن، خاصة البنات يِ مثل سنهن،وذلك بهعايرتهن بسلوكيات أمهاتهن المنحرفة خاصة أن جميع الأمهات البيولوجيـات كن يمـارسن الدعارة، وكان

2. أدت عملية وصم المبحوثات بشعورهن بالإحباط، فتتوعت ردود فعلهن من عملية الوصم الاجتمـاعي لهن، فأغلب المبـحوثات اللواتي نشـأن يِ الأسـر البـديلة كـانـو من المنزل، يِ حـين كانت ردة فعل أغلب المبحوثات اللواتي نشـأن مع الأم البيولوجية هي استتعمال العنف مع الأفراد الذين قاموا بوصمهن وهـذا مـا أشـارت إليـه "نظرية الإحباط " للعالم " جوز دولار Dollard " حيث اعتبر أن العدوان استتجابة فطرية لـلإحباط تزداد شـدته، وتقوى حدته كلمـا زاد الإحبـاط وتكرر حدوثـه، كـلك ذهـب
 الممـكنة للعدوان مسـدودة سـدا منيعا تمـامـا ، فإن العدوان قد يستـدير ليتجـه نحو الذات وِّ صورة كراهية للذات أو نقد للذات أو انتحارا. 3. إن شـدة الإحباط تعمل على دفع الفرد المحبط إلى الانتقام من الموضوع المحبط إمـا ِّ2 البيت كالأوليـاء إذا كانوا سـبـا يِ الإحباط، أو المدرسـة إذا كـان مثّلا الزمـلاء، وإذا ووجه الفرد المحبط بموانع فإناه سيوجـه العدوان والانتقام نحو ذاته، ،وذلك إمـا باللجوء (كمـا لاحظنا عند البعض) لحرق بعض الأمـاكن من جسـده باستعمـال السـجائر،

أو الوشم المفرط، حتى الوصول إلى درجة الانتحار، وهو أخر حل يلجؤون إليـه 21. 4. يوجد العديد من الاستتجابات نتيـجة لـإححباطات،وليس بالضرورة أن تصون على شـكل تعدي على الآخرين، بل يمـكن أن تكون الاستتجابة اغتراب وانطواء على

5.عموما تركت عملية الوصم أثر سلبي على نفسية أغلب المبحوثات، وجعلتهن أكثر نبـذا للمـجتمع وللأفراد المحيطين بهن، بل وصل الأمر ببعض المبحوثات إلى محاولة الانتحار كتعبير عن رفضهن لواقعهن.

6- خاثقة"
يسـاهم بعض أفراد المجتمع یِ دفع الأطفال غير الشرعيـين للانحراف، من خـلال نظرتهم الدونية اتجاههم، ووصههم بهـختلف النعوت القبيحة التي تدل على
 بتـكرار هـذه الأفعال تجاهها سوف تتمرد على قيمر ومعايير المجتهـع الذي تعيش فيـا وتتخذ من العنف وسيلة لمخاطبة أفراد المجتمع،وقد يتـجسد ذلك يِ إيذاء الآخرين
 إيذاء الأطفال غير الشرعيـين لأنفسهم،من خـلاول محاولة الانتحار ، أو تشويـه أجسـادهـم بإحداث جروح فيها ،و يعد كل ذلك تعبير عن رفضهم لواقعهم المعاش. يمـكن لوسـائل الإعلام المختلف والمجتمع المدني المسـاهمـة وِّ نشـر وعي اجتمـاعي بين أفراد المجتمع، حول ظاهـرة الأطفال غير الشـرعيـين،وذلك مـن الم خـلامل إظهار واقع هـذه الشـريحـة يِ المجتمع، ووجوب تفهـم أوضـاعهم، وتقديـم المسـاعدة لههم، على الأقل عدم احتقارهـم أو وصمهم بنعوت قبيحة، ،لأن ذلك سيـجعلهم أكثر حقدا وعدوانية تجـاه أفراد المجتتمع

1. السيد عبد الحميد عطية، الخدمة الاجتماعية ومجالات تطبيقها، القاهرة،المكتب الجامعي الحديث، 1988، ص 246.
2. محمـد طلعت عيسى وآخرون، الرعاية الاجتماعية الأحداث المنـحرفين، القاهرة،مكتبة القاهرة الحديثة 1998 ، ص 18.
3. جلال الدين عبد الخالق، الجريمة والانحراف الحدود والمعالجة،الإسكندرية،دار المعرفة الجامعية 1999،ص 15 ،
4 4 عاطف غيث ، قاموس علم الاجتماع، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1995 ، ص 441.
 6. مصطفى كاره، مقدمة يِّ الانحراف الاجتماعي، بيروت، معهد الإنماء العربي، 1992، ص219. 7. جابر عبد الحميد، علم النفس البيئي، القاهرة، دار النهضـة العربية، 1990، ص187.

$$
\text { 8. نفس المرجع، ص } 188 .
$$

9. 8. عايد عواد الوريكات، نظريات علمالجريمة، ط2، عمان، داروائلللنشر، 2013،ص194.
10.فسس المرجع، ص197.
11.عبد الله عبد الغني غانم، علم الاجتماع الجنائي الإسـلامي، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1994، ص130.
1. عدنان الدوري،"أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي"،ط30،الكويت،منشورات ذات السلاسل، 1984،ص 26.
2. جمال معتوق، مدخل إلى علمالاجتماعالجنائي، الجزائر، دار بنمرابط. 2008، ص 260 -261 الـئ
3. محمد خليفة بركات، مناهـج البحث العلمي، الكويت، دار العلم، 1384، صر 17. 15. بوحوش عمـار والذنيبات محمد، مناهـج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 1995 ، ص 139.


الاجتمـاع، الجزائر، دار القصبة للنشر، 16 2012، ص 173 17. غريب محمد سيد ، تقسيم وتتفيذ البحث الاجتماعي، الاعي، الإسـكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1993 ص181 121.
 19. جمـال معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا العنف، الجزائر، ، دار بن مرابط، 2011، 201 ، ص 178. 20. محمد الجوهري،دراسة المثثكالات الإجتماعية، الإسريكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1993، ص20 287. 21. جمـال معتوق، مدخل إلى سوسيولوجيا العنف، مرجع سـابق، ص 223.

$$
22 \text {. نفس المرجع، ص } 226 .
$$

