جرائم الشرف

أنا اسمي إلهام عيدروس وأنا مهتمة بقضايا حقوق النساء من زمان بحاول أنشط مع عدد من الجمعيات والمبادرات. مانقدرش نحدد في انخفاض ولا لا في نسب جرائم الشرف لأننا معندناش احصائيات .إحنا بنعرف من خلال بحوث بتعملها مركز بحثية أو جمعيات نسائية حوالين قضية معينة وعادة بتبقى بالعينة . الدول العربية متنوعة من حيث الواقع ومن حيث التشريعات. في دول يبدو أن نسب جرائم الشرف فيها أعلى من مصر زي الأردن مثلا على الأقل تاريخيا كان الوضع فيها سيئ جدا وفي دول أفضل ، لكن تشريعيا بقى في تنوع ، يعني مثلا تونس أصدرت قانون متعلق بجرائم العنف ضد المرأة في المجالات المختلفة العمل والاسرة وغيره والمغرب على الطريق، في دول تانية ابتدت تجرم العنف الأسري وطبعا جرائم الشرف جزء من العنف الأسري ، في ناس طبعا بدأت تتحرر شوية من المفاهيم التقليدية اللي بترسخ العنف لكن في ناس تانية بالعكس المفاهيم دي بتزيد معاها، وللأسف أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي بتساعد في التحريض ضد النساء بعينهم بنات مثلا تبقى مرتبطة بشاب فتتخانق معاه فيبعت صورها لاخوها السوشال ميديا سهلت ان الناس تعرف بعضها وتلاقي بعضها ، فزي ما التطورات الحديثة ساهمت في تحرير عقول لكن هي كمان بتضغط في اتجاه أكثر تخلفا مع ناس تانية فمانقدرش نحدد الاتجاه العام. أماني أحمد مأمون من مصر ، عضو مؤسس في مؤسسة جنوبية حرة ، في جريمة نعرفها كانت مسؤولية الخال والأم ، هما الاتنين قاموا بعملية القتل وبعد كدا انتشر إن هي انتحرت ، للأسف الشديد لو الأم مش موافقة على عملية القتل مش هتقدر تبلغ لأن حتى الطبيب اللي بيجي مابيقدرش يقول ان في واقعة تسمم، خنق او ايا كان ايه وفي الاخر الطبيب بيقول إن هي كانت منتحرة ، والبنت لو نجت من عملية القتل للأسف الشديد هي هتهرب ومش عايزة حد يعرف مكانها فبالتالي مابتبلغش ، فكدا الجريمة بتنتهي مع موت البنت ، هو طبيعي مع التغيرات المجتمعية اللي حصلت والطفرة التكنولوجية والبنات نسبة التعليم بدأت تزيد شوية وحتى الشباب، لكن حتى لو شاب قرر أن هو مايبقاش شبه عيلته ، أهل البلد بينمطوه طبعا انه مش عارف يأدب أهل بيته وماعندوش رجولة فبالتالي كل واحد حابب يغير بيبقى في صعوبة، لكن في ناس بتحاول. أنا إسمي رنا الحسيني ، أنا جنسيتي أردنية، وأنا صحفية وناشطة وكاتبة وصار لي أكثر من 25 سنة بدافع عن حقوق المرأة ومتخصصة اكتر في قضايا العنف ضد المرأة خصوصا ما يسمى بجرائم الشرف وطبعا صدر لي كتاب عن الموضوع في 2009 اسمه "الجريمة باسم الشرف" صرت اروح ع المحاكم واكتشفت أنه اللي بيقتلوا قريباتهم عم ياخدوا أحكام مخففة كتير وفي مجموعة من النساء عشان يحموهم بيحطوهم في السجن ، فبديت اسلط الضوء على هذا الموضوع، وصار في كمان حراك من ناحية الحركة النسائية ، وبعدين شكلنا مجموعة احنا شباب وصبايا وبردو اشتغلنا ع الموضوع ، فصار في حراك كتير كبير على هذا الحكي بالذات يعني هذا الموضوع ، اوحى لكتير ناس أن يالا الاردن بس هي مشكلتها مايسمى بجرائم الشرف ، بس احنا السبب في رأيي أنه  صار في تسليط ضوء على الأردن أنه صار في حراك كبير على كافة المستويات ، طبعا الحراك أدى لكتير من التغيرات الإيجابية أنا برأيي في هذا الموضوع منها تغير الرأي العام ، انا بتابع من زمان كيف الناس شو بتحكي وبقرأ وبحكي مع الناس ، وهلأ صار عدد الناس اللي ضد هذه الجرائم في ازدياد ، طبعا لسه في ناس تآمن ولكن العدد الاكبر صار ضد هذا الموضوع. شغلة كتير مهمة صارت ان سواء تم تدريب القضاة والقاضيات والمدعيين العامين والأطباء الشرعيين وكل الأشخاص العاملين والعاملات بالمواضيع المتعلقة بجرائم القتل الواقعة على النساء والاطفال بالتحديد ، فأنا برأيي ان الواحد لازم دائما يكون الكل يكون متفائلين ودائما نفكر أنه نحنا بنقدر نصنع التغيير. والأردن هي أكبر دليل على هذا الموضوع

.

My name is Elham Aidarous, I have been interested in women rights issues for a long time. I am trying to be active with a number of associations and initiatives. We cannot decide whether there is a decrease in the rate of honor crimes because we do not have statistics. We know through researches done by research centers or feminist associations concerning certain case and it is usually implemented through a sample. Arab countries differ when it comes to reality and legislations. There are countries seem to exceed Egypt in honor crimes percentage, such as Jordan, at least historically speaking, the situation was terrible. Other countries are better. Yet on the legislative level there are varieties. For instance, in Tunisia, a legislation to counter honor crimes and violence against women in work and family was issued, Morocco is on its way. Some countries started to criminalize family violence including honor crimes. Some people started a bit to be liberated from traditional concepts that consecrate violence, on the other hand some sectors witness augmentation in these concepts. Unfortunately, sometimes social media helps in inciting against certain women, for example, a young woman who might have a relation with a young man, they may break up, consequently he sends her photos to her brother. The social media facilitates pointing people out. While modern developments participate in liberating minds, it also pushes towards a more reactionary stream, so we cannot determine the mainstream.  Amani Ahmed Maamoun, Egypt, founding member of “Free Southern Female” institution. We know about a crime committed by the uncle and the mother, both of them committed homicide, then rumors spread that the victim committed suicide. Unfortunately, as long as the mother approves the homicide, nobody can report the crime to the police, because even the doctor cannot say if it is toxicity or death by strangling or whatever, at last the doctor says she committed suicide. If the young woman survives the murder, she escapes, she doesn't want anybody to know her place, so, she will never report the crime. Thus, the crime ends with the death of the young woman. Naturally, with the social changes, technological breakthrough and the increasing percentage of educated females and males, even if a young man decides to differ from his family, the countrymen will stigmatize him as a person who cannot chasten his family members and that he lacks manhood, therefore, it is very difficult to try to change, yet, there are some people who try.  My name is Rana al Husseiny, Jordanian, I am a journalist, activist and a writer I spent more than 25 years defending women's rights. I am more specialized in violence against women, notably what is so called honor crimes. Of course, I issued a book about this subject in 2009 titled “A crime under the pretext of honor”. I used to go to courts where I discovered that those who kill their own relatives are punished with very mild verdicts. Some women, in order to be protected, are put in jail. Hence, I started to shed the light on such a subject, adding to this, there are activities led by the feminist movement. We formed a group of young men and women to work on the subject, this led to a great activism concerning this topic, some people think that the only problem in Jordan is honor crime. But in my opinion, we are the cause of shedding the light on Jordan, for there is a big movement working on different levels. Of course such activism led to many positive changes, in my opinion, including changing the public opinion. I follow people long time ago, how they talk, I read, I talk to people. Nowadays people who oppose honor crime are increasing, of course, still there are people who believe in it, yet, the majority are against it now.   A very important issue, whether we trained female and male judges, public prosecutors, forensic physicians and all those who work in the fields connected to homicide against women and children, I think we have to be, all of us, optimistic, we should think that we can make the change, and Jordan is a proof of that.