# تمهيد

بدءًا من القرن السابع عشر الميلاديّ، وصولًا إلى يومنا المعاصر، واكبت التحوّلاتِ العلميّةَ والفلسفيّةَ في الغرب نهضةٌ في المجال الاجتماعيّ، اتّخذت طابع المطالبة بـ "حقوق الإنسان".

وقد طُرِحت مسألة "حقوق المرأة" كجزء تكامليّ متمّم لحركة حقوق الإنسان، باعتبار أنّ الحديث عن الحرّيّة وحقوق الإنسان يظلّ حديثًا فارغًا إذا لم يُستكمل بضمان حرّيّة المرأة ومساواتها مع الرجل، فتوالى إنشاء الجمعيّات النسويّة، وعقد الاتّفاقيّات الدوليّة المطالِبة بحقوق المرأة.

فيديو

# تمهيد

* فما هي هذه الاتّفاقيّات الدوليّة؟ متى بدأت؟ ولماذا؟
* ما هي اتّفاقيّة سيداو؟ وهل الحرّيّة والمساواة من الدواعي الحقيقيّة للاتّفاقيّة؟ أم ثمّة دواعٍ أخرى؟
* هل تتلاءم اتّفاقيّة سيداو مع طبيعة المرأة الجسديّة والنفسيّة، ومع الشريعة الإسلاميّة؟ وما هي الآثار السلبيّة التي خلّفتها اتّفاقيّة سيداو؟ وكيف يمكننا التصدّي لاتّفاقيّة سيداو وأمثالها من الاتّفاقيّات؟

كلّ هذه الأسئلة، سنناقشها، ضمن محاور أربعة.