التحرش في الأماكن العامة

انا واحدة من الناس اللي مؤمنة ان التحرش موجود طول الوقت في المجال العام. اسمي مزن حسن، انا المديرة التنفيذية وإحدى مؤسسات جمعية نظرة للدراسات النسوية. الحقيقة ان قضية العنف في المجال هي قضية مطروحة طول الوقت بأشكال مختلفة. اتصور إن من 2005 ابتدت تبقى فيه حركة لمناهضة العنف ضد النساء، التحرش في المجال العام تزايد وتيرة الناس في المجال العام من بعد 2011 بعد الثورة فجرت جدا قضية الاغتصابات الجماعية والاعتداءات، فيه أشكال منها كانت ولازالت بتحدث في الحفلات الموسيقية، أي تجمعات كبيرة، بس حالة وجود الميدان وان البنات دي كانت بتشوف ان الميدان ليها والشارع ليها بالمعنى السياسي والنفسي خلت حالة البوح أقوى. انا اسمي آيات عثمان مديرة تنفيذية لمجموعة اسمها "جنوبية حرة" بتشتغل في اسوان بشكل خاص. البنات ابتدت تشوف الحاجات يشكل أوسع فبدأ يبقة فيه كلام عن الحاجات المسكون عنها زي فكرة القبلية، زي فكرة العنف الجنسي اللي داخل العائلة أو ما يطلق عليه اغتصاب المحارم. زي فكرة القاهرة ان الشباب بيقفوا يستنوا البنات عند المدارس أو انه يقولها كلمة، أهم حاجة انها متبقاش من منطقته، او من قبيلته، بس بخلاف دا هي مباحة. ان هي دي شرفه فهو مش هيسمح ان شرفه يحصل فيه كدا بس هو مش من نقطة انه خايف عليها. أنا جيرمين نصر، خريجة ;علوم كمبيوتر. من وانا صغيرة مقدرش انزل اتمشى، مقدرش امشي في الشارع زي اي بنت طبيعية في اي بلد في العالم، المواصلات غير ادمية، دايما بيلوموا البنت، دايما بيقولولها متلبسيش كدا عشان ميحصلكيش كدا. مش فكرة لوم الضحية بعد ما يحصلها الاعتداء، من الأول خالص قبل الحادثة ما تحصل، اكيد لو حصل حاجة انا السبب عشان من واحنا صغيرين بيتقالنا كدا. اسمي مزن حسن . . تونس أقرت قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، لبنان فيه مؤسسات اشتغلت على قانون موحد للمنطقة العربية، مؤسسة كفى اشتغلت على دا لناهضة العنف، المغرب اتطورت كثير على مستوى التشريعات في قضايا متعلقة بالعنف أو الأحوال الشخصية. حتى في تولي المناصب السياسية مثلا هنلاقي ليبيا، اليمن، السودان، تونس، المغرب، فيه نساء قاضيات وفيه دول فيهامحاكم مختصة بالعنف، لازال لوم الناجيات هو الشيء الأساسي ليس فقط في المجتمع العام أيضا في القوى السياسية. الفترة اللي فاتت اللي حصل فيها حالات بوح من نساء، ردود الأفعال على تلك النساء كانت عنيفة جدا. انا في وجهة نظري اللي حصل السنة اللي فاتت كانت انتكاسة حقيقية لحاجة حاولت الحركة النسوية تبنيها طول العشر سنين اللي فاتت اسمها حق النساء في البوح. اظن اغلب النساء المرتبطات بالحركة النسوية عارفة ان هي بتتخانق خناقات صغيرة بس ممكن تراكم. وكلنا عارفين ان مفيش قضية عنف هتخلص في سنة ولا اتنين ولا عشرة. في 2013 وزارة الداخلية بقى فيها ادارة مختصة بالعنف ضد النساء، فيه شرطيات نساء، 2014 تم تعديل مادة في قانون العقوبات لأول مرة بتعرف التحرش الجنسيز 2015 الدولة أقرت استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء المفروض انها مختصة بالإدارات والوزارات المختلفة. مصر كان فيها هاشتاج اسمه "أول مرة تحرش كان عمري" متابعة الهاشتاج دا يخلينا نفهم قد ايه ان فيه حاجات مخلفة وان البنات بقت بتتكلم فيها، فيه هاشتاج اسمه "التحرش جريمة". كل التفاصيل دي مش بس بتطور المجتمع بتخلي كمان الستات حاسة ان البوح حق.

I for one believe that sexual harassment exists all the time in the public space. My name is Muzn Hassan, I am the Executive Director and one of Nazra for women's studies. The issue of violence in the public space is one that has been open for debate all the time in different forms. I imagine that from 2005, there was a movement to combat violence against women and harassment in the public sphere. The increase in the number of people in the public sphere after the revolution in 2011 coincided with mass assaults and attacks and still happen in concerts and large public gatherings. Being in Tahrir square and made women feel they owned the square in a political and physiological sense which brought out their expressiveness in a powerful way.

My name is Ayat Osman, I am an executive director of a group called "Free Southern Women", we mainly work in Aswan. Girls developed a wider prospective and began to talk about issues that were usually untouchable, such as tribal relations even incest. Much like what happens in ​​Cairo young boys stalk girls coming out of schools or make , the most important need is that it is confused by its region, or from its tribe, but otherwise it is permissible. If he is de honor, he is not allowed to honor his honor, but he is not from the point that he is afraid of it. I am Jermeen Nasr, a computer science graduate from a small and very humble woman. I walk in the street like a normal girl in any country in the world. The transportation is non-human, always the girl's bellum. It was not the idea to blame the victim after the attack, from the first sincere before the incident what you get, it is sure if there is a need I reason because of the little ones and Btqalna Kada. My name is Mozn Hassan, Tunisia has adopted a unified law against violence against women, Lebanon has institutions that have worked on a unified law for the Arab region, KAFA has been active in the rise of violence, Morocco has developed a lot of legislation in cases related to violence or personal status. Even in political positions, for example, Libya, Yemen, Sudan, Tunisia, Morocco, where women are judges and in which states have jurisdiction over violence, the blame for survivors is still the main thing not only in the general society of political forces. The period that has elapsed in which there have been cases of scorn of women, reactions to these women were very violent. In my opinion, the year that has passed is a real setback to the need that the feminist movement has tried to adopt over the past ten years. I think most of the women associated with the feminist movement know that they are suffocating small chokes but can accumulate. And all of us know that there is no issue of violence in a year or two or ten. In 2013, the Ministry of the Interior maintained a specialized department for violence against women, in which women's police officers, in 2014, amended a provision in the Penal Code for the first time by identifying sexual harassment The State has adopted a national strategy to combat violence against women, which is supposed to be competent in various departments and ministries. In Egypt, where he was known as Hashtag, "the first time I was harassed was my age". All the details of the development of society by giving up the six senses sense that the right.