**الجوع و الفقر**

إن العديد من حقوق الإنسان بعيدة عن متناول الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع. فهم غالبًا ما يفتقرون إلى التعليم والخدمات الصحية ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحي الأساسي، ويعانون الكثير من أوجه الحرمان الأخرى.كما أنّهم غالبًا ما يُستبعدون عن المشاركة المجدية في العملية السياسية ويُمنعون من السعي لتحقيق العدالة في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتّعون بها.

يعد الفقر من الظواهر الاجتماعية غير المرغوب فيها المتزايدة الخطورة في العديد من المجتمعات ،ولا شك في أن الفقر ظاهرة اجتماعية ,و يعد الفقر من أهم المشاكل والتحديات شيوعًا التي يتلقاها الشخص طوال حياته ،لأنه يضعه في حالة حاجة دائمة ،ولا يمكنه تلبية الحد الأدنى من احتياجاته ،حتى الاحتياجات الضرورية ،لأن الفقر هو اكبر مصاعب الحياه ،خاصة لأن الفقراء قد يشعرون بالجوع والعطش ،وعدم القدرة على العثور على أي شيء يعيق حياته ،كما أنه يشعر بالعجز والمرض ،وعدم المقدره على شراء الأدوية ،إن الفقر ليس حالة المجتمع فقط ،ولكنه يؤثر على الأسرة الممتدة ،مثلما يؤثر على البلد بأسره ،ولا يمكنه أن يقدم للمواطنين أقل الخدمات.

يبرز ترابط وثيق بين الفقر وحقوق الإنسان ومنها الحق في الغذاء والضمان الاجتماعي. والحق في الغذاء الكافي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومع ذلك مئات الملايين من الأشخاص لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. وهو من الأسباب الكامنة وراء انعدام الأمن الغذائي.

كما يؤثر الفقر في الغذاء الكافي، وفي السكن، والصحة، والمياه المأمونة والتعليم وغيرها من الحقوق الأخرى أو يقضي عليها تمامًا حتّى.

**من اسباب انتشار الفقر في العالم :**

* عدم الحصول على المياه والطعام.
* عدم الحصول على الرعاية الصحية.
* عدم المساواة بين جميع فئات المجتمع.
* الصراع المستمر.
* نقص التعليم.
* انتشار البطالة.
* رداءة البنية التحتية.
* تغير المناخ.

يجب على المجتمع أن يسعى لخلق مستوى طبقي متقارب وأن يحاول التخلص من الفقر بكافة الوسائل الممكنة، حيث أنه يجعل الأفراد بحاجة دائمة إلى غيرهم ويضعهم في ظروف قاسية من كافة النواحي، فتجد تلك الطبقة تعاني حتى تلجأ إلى الانحراف في محاولة منها للبقاء بأي وسيلة، ولكن عندما يقوم المجتمع بمساعدتهم على النهوض بالتأكيد سينهضون به وسيقل الفساد والجريمة بالمجتمع.

عمل الطالب :

ناصر الصناع