Child Labour

The term “child labour” is often defined as work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. Child labour is a complex problem with many causes. While family poverty is often cited as the single most important factor pushing children into the workforce, numerous others come into play as well. Not all work done by children should be classified as child labour that is to be targeted for elimination. Children’s or adolescents’ participation in work that does not affect their health and personal development or interfere with their schooling, is generally regarded as being something positive. This includes activities such as helping their parents around the home, assisting in a family business or earning pocket money outside school hours and during school holidays. These kinds of activities contribute to children’s development and to the welfare of their families; they provide them with skills and experience, and help to prepare them to be productive members of society during their adult life.

In its most extreme forms, child labour involves children being enslaved, separated from their families, exposed to serious hazards and illnesses or left to fend for themselves on the streets of large cities, often at a very early age. Whether or not particular forms of work can be called child labour depends on the child’s age, the type and hours of work performed, the conditions under which it is performed and the objectives pursued by individual countries. The answer varies from country to country, as well as among sectors within countries. Poverty reduction is a major goal and issue for many international organizations such as the United Nations and the World Bank. The World Bank estimated 1.29 billion people were living in absolute poverty in 2008. Of these, about 400 million people in absolute poverty lived in India and 173 million people in China.

**عمالة الأطفال والفقر**

عمالة الأطفال هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل، والذي يهدد سلامته وصحته ورفاهيته. ظاهرة عمالة الأطفال لها آثار سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص. وتشير احصاءات منظمة العمل الدولية إلى وجود نحو 73 مليون طفل من سن 10 إلى 14 عاماً يعتبرون عمالاً دائمين. ولم تعد عمالة الأطفال مشكلة خاصة بالبلدان النامية بل امتدت إلى البلدان الصناعية في أوروبا وأمريكا. ولعمالة الأطفال أسباب عدة منها فقر الأسرة، فهناك نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة تعتمد اعتماداً أساسياً في دخلها على عمل الأطفال. إن استغلال الأطفال في سن مبكرة سواء في الدول النامية أو المتقدمة يؤدي بلا شك إلى اصابتهم لأن الطفل لم يتدرب على العمل. ومن أجل مكافحة الفقر لابد من وجود مساواة اقتصادية وتوزيع عادل للثروة. الولايات المتحدة الأمريكية من أغنى دول العالم، وكان من الممكن للحكومة الأمريكية التغلب على مشكلة الفقر إذا ما أعادت توزيع الثروة بين طبقات المجتمع. ولكن طالما أن الطبقة الغنية هي التي تمتلك السلطة والنفوذ فإن الحكومة لن تتدخل للقضاء على مشكلة الفقر. والفقر يعتبر من أكبر المشكلات الاجتماعية التي تؤثر على المواطن من مختلف الجوانب التعليمية والصحية والاقتصادية.