حياة المرأة في الريف

- "في الريف مفيش انفتاح جامد، فلازم الواحدة لو طالعة تقول رايحة فين وجايه منين، مفيش تفاهم عندنا في الصعيد، وعامة في الصعيد لازم الناس بتتكلم على بعض.. طبعًا فرق كبير، في المدينة مجتمع متفتح" أنا اسمي هبة محمد، من قرية هو وبشتغل في كوافير في نجع حمادي، سني 27 سنة: "أكتر حاجة مفيهاش مساواة حكاية الورث، مبيورثوش البنات، في بيورث بس مش كتير يتعدوا على الصوابع، البنت مبتاخدش حقها زي الولد. - أماني يوسف حسب الله، أخصائية صحافة بمدرسة الثانوية التجارية بنات بنجع حمادي: بالنسبة للتحديات اللي بتواجه المرأة أو الفتاة الريفية الاكتفاء بالتعليم المتوسط، مبيشجعوش بنتهم إنها تكمل تعليم جامعي، بيخافوا عليها من الغربة من البعد عن البيت، المشكلة الثانية اللي بتواجه الفتاة أو المرأة في الريف، الفتاة أكثر، الزواج المبكر والقبلية، يعني البنت متتجوزش غير من نفس القبيلة، وبيضغط عليها.. هيمنة الرجل على المرأة لا تعمل إلا من خلاله. التطور اللي حصلها في السنين الأخيرة إن في نسبة كبيرة بتتعلم تعليم جامعي، ابتدت تشارك وبقى لها دور واضح في الحياة السياسية، ابتدت تنزل انتخابات يبقالها دور ورأي وتدلي بصوتها في الانتخابات. أنا اسمي إنجي أحمد، وعندي 18 سنة، وساكنة في قرية النجمة مركز أبوتشت: "دبلوم تجارة وأهلي مرضيوش يدخلوني ثانوي علشان مش هينفع أكمل، بعد التجارة هحاول معاهم إني أكمل بس عارفه إنهم مش هيرضوا.. في مجتمعنا الذكوري الولد بيفرق عن البنت، أتمنى إن ده يتغير بس أنا عارفه إنه مش هيتغير، العقليات دي موجودة وهتفضل موجودة". سامية عبدالرحمن، 25 سنة، كنت عايشه في المدينة ونقلت القرية بسبب ظروف شغل والدي، الجو العام هنا في القرية حلو جدًا وأحلى بكتير من المدينة، الطبيعة والخضرة والهدوء، فكرة الوسع وإحساس إنك عايش في بيت كبير مش شقة مقفولة عليك، بتتفاعل مع الطبيعة أكثر بكثير، كمان إحساس إني عايشه وسط أهلي وقرايبي مش غريبة، قرب الناس بيدي إحساس بالدفا والأمان، من أحلى الحاجات هنا إن الطبيعة ليها تأثير أكتر من التكنولوجيا، اللمة وقعدة الشاي وحكاوي الناس مع بعض، عكس المدينة وإحساس إن كل واحد عايش مع الشاشة اللي قدامه، هنا الطبيعة هي اللي غالبة على المكان، الصبح نور وشغل ونشاط كل الناس شغالة، بمجرد ما الشمس تغيب بتحس الهدوء والسكون، حتى ريحة الجو هنا مختلفة، ريحة الخشرة والمياه، والسما صافية والنجوم. "أكتر حاجة لاحظتها من ساعة ما جيت هنا إن الستات بتتعب، يبان إن ستات المدينة هما اللي بيشتغلوا وستات الريف ستات بيوت، لكن الحقيقة الشغل اللي بتعمله ستات الريف شاق جدًا، فكرة إنها بتشيل كل مسؤولية البيت والأولاد، مع تربية المواشي والطيور، إلى جانب إن فكرة المشاركة مش موجودة أصلا في القرية.. الستات هنا هي أول واحدة بتصحى في البيت وآخر واحدة بتنام، المشكلة إن كل ده بيتقابل في الآخر بتجاهل وعدم تقدير بنظرية إن الرجل هو اللي بيشتغل وهي مبتشتغلش ومبتعملش حاجة وقاعدة في البيت اليوم كله.. مفيش فكرة إنك تطلع حتى تتمشى شوية وترجع، أبسط الحاجات إني لو عايزه حاجة اشتريها مينفعش أخرج لازم حد يجيبهالي.. مفيش فرص للشغل.. كمان البنت هنا لازم تتجوز وهي صغيرة، قلة فرص التعارف علشان الجواز"

"In rural Egypt there is not much openness. A woman has to say where she is going and where she is going from. There is no room for reason here in Upper Egypt. And in the south generally people talk about each other. Of course, there is a big difference; in the city society is open." My name is Heba Mohamed from the village of How and I work at a hairdresser in Nagaa Hamadi. I am 27 years old. "The issue where there is the least equality is that of inheritance. Girls do not inherit - some do - but not many. You could count them on the fingers of your hand. The girl does not get her rights like a boy." Amany Yousef Hasaballah, Media Specialist at the Girls Commercial High school in Nagaa Hamadi. Of the challenges that face women or girls in rural areas is not going beyond high-school education. Girls are not encouraged to continue to university. [Families] are afraid to send away from home. The second problem that girls or women in rural areas face the most is early marriage and tribalism. This means girls can only marry within their tribe and she is pressured [to do so] as male dominance over women works through this. The progress that has occurred in the past few years has been that a larger number of girls complete their college education. She has started to participate and have a clear role in political life. She has started to elections and have a role, opinions and a vote. My name is Ingy Ahmed and I am 18 years old and live in the Village of AlNegma, Abu Tisht. I have a Commercial Diploma and my parents refused to let me enter high-school because it would not have been possible for me to continue [to a college education]. When I am done I will try and convince them [to allow me to do further studies] but I know they will not agree. In our patriarchal society boys are different than girls and I wish this would change but I know it will not. This mentality exists and will continue to exist. Samia Abdel Rahman, 25 years old. I was living in the city and then moved to the village due to my father's work. The general mood in the village is really nice and much nicer than the city. It is green and quiet and open and the feeling that you are living in a big house not a small cramped apartment and you deal with nature much more. Also the feeling that I am living within my family means I do not feel foreign and the closeness of people makes one warm and safe. One of the nicest things here is that nature has a more important role than technology and people getting together over tea and sharing stories which is contrary to the city where everyone feels they live with the screen in front of them. Here nature takes over: in the morning it is light, and people are working and active and as soon as the sun sets you feel quite and peace. Even the smell of the air is different: it smells of green and water. And the sky is clear and [full of] stars. "The thing that I noticed the most when I came here was how tired the women area. It would seem that women in urban centers work and those in rural areas are house wives, but the truth is that the work done by rural women is very tough. Think that she is carrying all the responsibilities of the home and children in addition to taking care of the livestock and birds and counter this to the idea that sharing is a concept that does not exist in the village. She is the first one to wake up in the home and the last one to go to sleep. The problem is that all of this is ignored and not appreciated. The idea is that it is men who are working, and she is not doing anything and staying at home all day. Even the idea that she go out to have a walk - the simplest thing like going to buy something I need - is not allowed and someone must be sent. There are no work opportunities and girls must get married when she is young and there are few opportunities to meet people in the aim of marriage.