**الهجرة اللبنانية**

[**العدد 116 - نيسان 2021**](https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/116-d)

**الهجرة اللبنانية**  
إعداد: العميد علي قانصو  
مدير التوجيه

اقترن تاريخ لبنان منذ نشأته بظاهرة الهجرة التي شكّلت جسر عبور للبنانين من حدود وطنهم الصغير جغرافيًا، إلى جهات العالم الأربع حيث يندر أن نجد بلادًا لم يصل إليها مغتربونا ويُنشئوا فيها جالية واسعة وحضورًا فاعلًا على مختلف الصعد، حتى بات أبناء وطننا يتبوّؤون مناصب اجتماعية وأكاديمية وسياسية وتجارية في عدد كبير من الدول.  
بفضل ذلك، تجاوز بلد الأرز حدوده الجغرافية والديموغرافية بأضعاف، وأصبح يمتلك رصيدًا لا يُستهان به من الكفاءات بما يساعده على تعزيز روابط الصداقة مع دول الاغتراب ودعم قضاياه في المحافل الديبلوماسية، إلى جانب العامل الاقتصادي المتمثّل في استثمارات المغتربين والأموال التي يرسلونها إلى ذويهم.  
غير أنّ للهجرة جانبًا سلبيًّا شديد الخطورة يكمن في نزيف الطاقة البشرية والقدرات العلمية والمهنية التي نفقدها باستمرارٍ مع مغادرة نسبة غير قليلة من شبابنا من دون نيّة للعودة. وقد أدت الأزمات الأخيرة التي عصفت بنا، ولا سيّما الضائقة الاقتصادية الخانقة وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين والانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، إلى ارتفاع عدد المهاجرين نتيجة تقلُّص سوق العمل والشعور باليأس وعدم الاطمئنان.  
وإذا كان من الطبيعي أن يلجأ الشاب إلى أي وسيلة متوافرة لبناء مستقبله وتأمين مقوّمات الاستمرار وتحقيق الطموحات، فلا بد من أن يترافق هذا الحرص على المصلحة الشخصية مع حرص موازٍ على البلد الأم، باعتبار أنّ الإنسان يُقاس بوفائه لأصله تمامًا كما يُقاس بإنجازاته في الحياة. وفي حين أنّ المغترب يبقى متعلّقًا بعائلته التي أنجبته وربّته، فلا يجب أن يغيب عن ذهنه أنّ بلده ومجتمعه هما العائلة الكبرى التي احتضنته أيام الطفولة والمراهقة وأعطته الهويّة والفكر والذكريات ولحظات السعادة، وعليه بالتالي أن يضع العودة نصب عينيه، وأن يسخّر إمكاناته لتكون عامل تغيير إيجابي في الوطن متى سنحت الفرصة.  
ليس لبنان أول دولة تواجه أزمات حادة وتحديات مفصلية، وكذلك ليست المرحلة الحالية، رغم كل ما حملته من صعوبات، أسوأ ما شهده تاريخنا الحديث. وعلى هذا الأساس، ينبغي أن يبقى الأمل حيًّا في نفوسنا، كنا مقيمين أو مغتربين، وأن يظل إيماننا ببلادنا راسخًا قويًّا، لأنّ عزائم الشعوب تجعل المستحيل ممكنًا، وهي التي ستتيح لنا استرجاع موقع لبنان الطبيعي كمنارةٍ للحضارة والعلم والتقدم.

**Lebanese immigration**

From the very beginning, Lebanon’s history has been related to the immigration phenomenon that formed a passage for Lebanese citizens out of the borders of their geographically small nation to all corners of the world. It is rare to find a country that Lebanese immigrants have not reached. They have established a large diaspora everywhere and have created an active presence on different levels. Lebanese citizens now assume social, academic, political and commercial positions in several countries. Therefore, Lebanon has surpassed its geographic and demographic borders and now holds a large array of competencies abroad which helps boost ties of friendship with several countries and support its causes in diplomatic platforms. That is coupled with the economic factor, embodied in the investments of immigrants and the financial aid that they send to their parents.

However, immigration has a largely negative side that lies in draining human energy and scientific and professional capabilities that we constantly lose when large numbers of our youth leave with no intention of returning. The recent crises that have taken us by storm, particularly the economic crisis and the decreasing of purchasing power among citizens as well as the catastrophic explosion in Beirut port, have led to a rise in the number of immigrants as a result of the diminishing work market in addition to despair and unrest.

Regardless how normal it seems for a young individual to resort to any way to build his future, thrive and realize his ambitions, it is necessary for this commitment to self-interest to go in parallel with the commitment to preserve the mother country, since a person is measured with their loyalty to their origin, just as they are measured with their life achievements. While an immigrant remains attached to their family that raised him, he ir she should keep in mind that their country and society are the big family that held them under their wing during childhood and adolescence and gave them their identity, mentality, memories and happy moments. Therefore, they should put an aim in their life to return to their country and to invest their capabilities in a way to be a positive factor of change in the nation whenever the opportunity rises.

Lebanon is not the first country to face critical crises and challenges. In addition, the current phase with all its difficulties is not the worst that our modern history has witnessed. Therefore, hope must remain alive in our souls, whether we were residents or immigrants, and our belief in our country must remain strong and unwavering, as the willpower of people can achieve the impossible. It is what will allow us to take back Lebanon’s natural position as a beacon for civilization, education and progress