النشرة 12.1 ما قبل التقييم

معلومات أساسية وسيناريو من أجل " العامل الاجتماعي"

تأتي امرأة تسمى مريم إلى مكتبك وتقول إن صديقتها، الموجودة معها، في حاجة إلى مساعدة. تجلس مع مريم وصديقتها، التي تخبرك أن اسمها سلوى. تخبرك مريم بأن سلوى هي جارتها وقد جاءت إلى منزلها الليلة الماضية لأن زوجها ضربها وحبسها خارج المنزل. تقول مريم إنها ليست المرة الأولى وأنها تشعر بالقلق بشأن سلوى لأنها ترى أن سوء المعاملة يزداد سوءاً. تظهر علامات سوء معاملة حديثة على سلوى وأنها ًتعاني من آلام جسدية، ويبدو أنها خائفة ومنطوية على نفسها. تطلبين منها أن تحدثك عن نفسها. تبدأ سلوى التحدث ببطء عن حياتها في المنزل. بعد أن تخبرك سلوى بقصتها، تدركين إنها خائفة من العودة إلى منزلها ولكنها لا تعرف أي مكان آخر تذهب إليه وأنها تتألم وتخشى أن تفقد أطفالها.

الأسئلة:

1. هل تشعرين بالأمان هنا؟ هل يعرف زوجك أنك هنا؟
2. هل لا تزالين تشعرين بالكثير من الألم؟
3. ينبغي عليكِ الذهاب إلى المستشفى حيث إنها الطريقة الوحيدة للحصول على المساعدة الطبية وتوثيق إصاباتك. زيارات المستشفى سرية لذا لن يخبر أي شخص زوجك بتواجدك هناك. أخبريها بأنه يمكنك الذهاب معها إذا كانت ترغب في ذلك.
4. (تجنبي السؤال عن العيادة الأخرى التي زارتها)

معلومات أساسية من أجل "الناجية"

أنتِ امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، سلوى، تسكنين مع زوجك الذي يعتدي عليك جسدياً، باسم، منذ 10 أعوام. أنتِ مترددة بشأن الذهاب إلى المركز للحصول على المساعدة، ولكن جارتك مريم تحثك على الحصول على المساعدة وتعرض عليك الذهاب معك. عند الوصول إلى المركز، كنت مرتبكة وخائفة من اعتقادك بأنك ستزيدين الأمور سوءاً. فأنت وباسم لديكما 4 أطفال، تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 8 أعوام. عندما يعود باسم إلى المنزل في حالة سكر في الليل، يعتدي عليك بالضرب أمام أطفالك. غالباً ما يسخر منك ويقول لأطفالك أنك غبية ولا قيمة لك، وأحياناً عندما يكون الأطفال غاضبين منكِ، يستخدمون نفس الكلمات لإهانتك. في العام الماضي، حبسك باسم خارج المنزل في منتصف الليل واضطررتِ لقضاء الليلة عند جارتك. في اليوم التالي، أخذت الأطفال وذهبت إلى بيت والدك، لكن والدك وإخوتك قالوا لك إن عليك العودة إلى زوجك. ومنذ ذلك الحين أصبحت الأمور أسوأ. اعتدى باسم عليكِ بالضرب وحبسك خارج المنزل عدة مرات، مدركاً أنه لا توجد لديك أي عائلة للجوء إليها.

وفي الليلة الماضية، قام باسم بضربك بوحشية وطردك من المنزل. وذهبت إلى منزل جارتك مريم، حيث كنت قد ذهبت إليها من قبل عندما كنتِ محبوسة بالخارج. سألتك مريم إذا كنت قد ذهبتِ إلى المستشفى بما أنها ترى مدى ما تشعرين به من ألم، ولكنكِ أخبرتها بعدم رغبتك في الذهاب إلى المستشفى حيث إن باسم لديه أصدقاء يعملون هناك وأنكِ خائفة إذا رأوكِ هناك سوف يخبرونه وسيجعل ذلك الأمور أسوأ. عندما حاولت العودة إلى منزلك هذا الصباح، سألك باسم أين كنت واتهمك بخيانته وهدد بقتلك. أنتِ خائفة من العودة إلى المنزل ولكنك تشعرين بأنه لا يوجد لديك أي مكان آخر تذهبين إليه. لقد تمكنتِ من الذهاب بأطفالك إلى منزل أختك، ولكن لا توجد لديكِ فكرة ماذا تفعلين بعد ذلك وتخشين بشدة أنه إذا حاولت المغادرة أو الحصول على الطلاق، فسوف يحصل باسم على حضانة أطفالك ويتركك وحيدة دون أي شيء.

آخر مرة قام فيها باسم بطردك ذهبت إلى عيادة ورويتِ لهم قصتك بالكامل ولكنهم أصروا على ذهابك إلى المستشفى، لذلك كنت مترددة في العودة، وأيضاً مترددة لإعادة الكرة مرة أخرى في المركز الجديد. لا تزالين تتألمين وفي ذهول تام ولا تعرفين أين ستذهبين وما سيحدث لأطفالك.

معلومات أساسية من أجل "مريم"

جارتك سلوى كانت تواجه مشاكل مع زوجها، الذي حبسها خارج منزلهما الليلة الماضية، لذلك جاءت للبقاء في منزلك. وقد حدث ذلك مرة من قبل. أنتِ لا تعرفين كل التفاصيل ولكنك تعلمين أن زوج سلوى لا يعاملها جيداً.

وقد أخذت سلوى لرؤية شخص قد سمعتِ أنه سوف يساعد السيدات ممن هن في وضعها.