العنف ضد المرأة – معلومات مفيدة

ما هو؟

من اتفاقية اسطنبول (2011)   
 ن

تعني عبارة "العنف ضد المرأة" انتهاك حقوق الإنسان وهو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك جميع أعمال العنف

التي من المحتمل أن تسبب الأذى أو المعاناة بطبيعتها جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما في ذلك التهديد بتنفيذ مثل هذه الأفعال

الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في الحياة العامة أو الخاصة؛

تشير عبارة "العنف الأسري" إلى جميع أعمال العنف الجسدي والجنسي والنفسي التي تحدث داخل الأسرة أو الأزواج أو الشركاء السابقين، بغض النظر عما إذا كان مرتكب هذه الأفعال يشارك أو يتقاسم نفس السكن مع الضحية؛

يشير مصطلح "الجنس" إلى الأدوار والسلوكيات والأنشطة والصفات الاجتماعية والهياكل التي يعتبرها مجتمع معين مناسبة للنساء والرجال؛

يشير مصطلح "العنف ضد المرأة" إلى أي عنف مباشر ضد المرأة في حد ذاتها، أو التي تؤثر على المرأة بشكل غير مناسب؛

"الضحية" تعني أي شخص طبيعي يتعرض للأفعال والسلوكيات المشار إليها في هذه المادة

الفقرتان 1 و2 السابقتان؛ يشمل

فيها مصطلح "النساء" أيضًا الفتيات دون سن الثامنة عشرة

18 سنة.

العنف المنزلي

العنف المنزلي أو العنف بين الشركاء هو كل من العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي والجنسي

والتي تتعايش أو تتبع بعضها البعض في دوامة (بالدري، 2008).

العنف النفسي

يستوعب:

• التخويف والتهديد والمضايقة وتشويه سمعة الشريك

أساليب العزلة عن الأصدقاء والأقارب والأماكن والعادات.

يمكن أن يسبب تدمير نفسية المرأة كما من الممكن أن يؤدي إلى فقدان ثقة المرأة في نفسها .

العنف الجسدي

ويكون باستخدام أي فعل يهدف إلى إيذاء الضحية أو تخويفها في معظم الحالات

يسبب إصابات، وبشكل عام أضرار جسدية لا تحدث عن طريق الخطأ وبوسائل مختلفة.

لا يقتصر الاعتداء الجسدي على عمل عنيف فحسب، بل يشمل أيضًا أي اتصال لتخويف وترهيب الضحية.

العنف الجنسي

العنف الجنسي جريمة يرتكبها أولئك الذين يستخدمون قوتهم بشكل غير مشروع وإكراه الطرف الثاني على الخضوع لأفعال جنسية ضد إرادة الفرد.

العنف الاقتصادي

وهي المواقف التي تهدف إلى منع الشريك من الاستقلال الاقتصادي

لتتمكن من السيطرة عليه.

على سبيل المثال:

منع البحث عن عمل،

الحرمان أو التحكم في الرواتب،

السيطرة على التسيير الاقتصادي في الحياة اليومية.

المطاردة (الأفعال الاضطهادية)

ويشير إلى سلسلة من أعمال الاضطهاد المتكررة

مما يولد لدى الضحية حالة قوية من القلق والخوف لدرجة إجباره على تغيير معتقداته

عادات نمط الحياة الخاصة.

يمكن أن يكون:

مكالمات هاتفية متواصلة، رسائل، بطاقات، خطابات، ملاحقات، طلبات مواعيد، هدايا

غير مرغوب فيها، الخ.

عندما يحدث الاضطهاد من خلال استخدام الإنترنت والبريد

والإلكترونيات والشبكات الاجتماعية وما إلى ذلك. نحن نتحدث عن المطاردة عبر الإنترنت.

العنف المشهود

ويحدث ذلك عندما يشاهد الأطفال والقاصرين سلوكًا عنيفًا من أي نوع

سواء كان ذلك على حساب شخصية مرجعية، بالغًا أو قاصرًا.

يمكن أن تولد مشاهدة العنف سلسلة من الأعراض على المستوى النفسي والجسدي والتي تشمل:

اضطرابات النوم أو الأكل بالإضافة إلى الصدمات النفسية، ذات أهمية

عواقب قصيرة وطويلة المدى.

نحن نميل إلى الاعتقاد بأن الأطفال الصغار جدًا لا يمكن أن يكونوا ضحايا لأنهم غير قادرون على الفهم لكن في الواقع، هم أيضًا يدركون ويعانون من مناخ التوتر والخوف الذي نشأ في المنزل والذي تعاني منه الأم.