**تابع لمحاضرة الاضطرابات اللغوية:**

**تابع لاضطراب الحبسة الكلامية:**

**أسباب الحبسة:** إن الإصابات تحدث في نصف الكرة المخية بالنسبة للدماغ تختلف أسبابها، فعند تحليل أهم الأسباب نجد أن العوامل المؤدّية إلى الحبسة تتمثل فيما يلي:

* الأورام الوعائيّة الدماغية.
* تخثر الدم الذي يؤدي إلى انفجار الشرايين المغذّية إلى الدماغ.
* الأورام الدّماغيّة.
* الأمراض الناتجة عن تدهور الخلايا العصبية.

**أنواع الحبسة أو الأشكال العياديّة للحبسة:**

يمكن تصنيف الحبسة من الجانب التشريحي والفيزيولوجي أو اللّساني على الأصناف التالية:

1. **الحبسة الحركيّة و تسمى كذلك بحبسة بروكا:** نسبة إلى الطبيب الألماني Paul Broca الذي بينت أبحاثه ( 1861- 1865) أن فقدان الكلام بدون شلل لأعضاء النطق مع سلامة القدرات العقليّة راجع الى إصابات في التلفيف الجبهي الثالث (F3) الناجمة في أغلب الأحيان عن الحوادث الوعائيّة الدّماغيّة. تتميز لغة المصاب بهذا النوع من الحبسة بالتقليل الكمي والكيفي للأخطاء النحويّة والتّركيبيّة، كما نلاحظ أخطاء نطقيّة وعدم التّمكّن من استحضار الكلمة لذلك تعوض بالإشارات، بينما الفهم الشّفهي و الكتابي يكون سليما أو تقريبا سليما أما بالنسبة للّكرار و القراءة والكتابة عن طريق الإملاء تكون غير ممكنة.
2. **الحبسة الحسّيّة و تسمى أيضا حبسة فرينيكي:** نسبة للعالم كارل فرنيكي Carl Wernicke والذي وضع سنة 1874 الارتباط السببي بين إصابة التّلفيف الصّدغي الأول الأيسر للفرد اليميني وعلاقتها بإحدى الأنواع العياديّة للحبسة المتمثلة في الحبسة الحسيّة، فهذه الإصابة حسبه تؤدي الى فقدان ذاكرة الصور السّمعيّة للكلمات و يظهر أساسا اضطراب في الفهم اللغوي و يجد المصاب صعوبة في اختيار الكلمات و في التمييز بينها. كما تتميز كذلك بإنتاج كلامي وفير سواء على المستوى الشّفهي أو الكتابي و لكن الكلام يكون في مجمله غير متناسق، يتميز الجدول العيادي لهذا النوع من الحبسة بمايلي:
* سياق الكلام يكون سريعا و يتكلّم بدون منبّه خارجي و بدون مراعاة تدخلات الآخرين.
* يحتوي خطاب المصاب بالحبسة على تحولات لفظية و صوتية وتركيبية.
* لا يتمكن المصاب بهذا النوع من الحبسة من فهم حتى الأوامر البسيطة.