النشرة 16.1 التقديم والحصول على الموافقة

دراسات الحالة:

قام والدا سلمى بإخراجها من المدرسة في سن الـ 9 لأنهم لم يعتقدوا أن التعليم مهم للفتيات. ويُعد وضعها في المنزل صعباً للغاية. وسلمى غير قادرة على التحدث لوالديها عن أي شيء. والآن وبعد أن أصبحت سلمى تبلغ 11 عاماً يخطط والداها لزواجها. وتريد سلمى العودة إلى المدرسة ولا تريد الزواج. وغالباً ما تتحدث مع معلمتها السابقة في المدرسة عن التعلم الذاتي وعن مستقبلها.

تزوجت مريم من زوجها من 6 أشهر فقط. وقد أجبرها على ممارسة الجنس معه منذ زفافهما، عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً. لا تريد مريم الذهاب إلى المنزل لأنها تخاف من زوجها. وفي كثير من الأحيان تقضي وقتاً مع والدتها، التي تفهم أن مريم غير سعيدة. ومرت مريم بأوقات صعبة لفهم المهام المعقدة ويحدث لها ارتباك عندما يتحدث معها أشخاص عديدون.

في سن الـ 16، تواصل رقية الذهاب إلى المدرسة في حين أن والديها يستعدان لزواجها الوشيك، المخطط له منذ أن كانت رقية في سن 3 سنوات. ورقية خائفة من الزواج، ولكنها رتبت لمواصلة دراستها بعد الزواج ولديها بعض المال الذي ادخرته لأي طوارئ إذا لم يسر الزواج على ما يرام.