**١,٢. اثار الجرائم النفسيه:**

ان تبعات الاليات التي استعملها النظام البعثي ادت اثار نفسيه واجتماعيه جسيمه منها:

١. تدمير الهويه الدينيه والقيم والعادات الاخلاقيه الساميه السائده في المجتمع العراقي

٢. إفراغ العراق من طاقته وقياداته الدينيه والعلميه والثقافيه.

٣. ضرب اسس النظام التربوي باجبار المعلمين والمدرسين واساتذه الجامعات على العمل بائعه متجولين في الاسواق لتوفير متطلبات الحياه.

٤. تفتيت الاواصر والروابط الاجتماعيه التي كانت تشد النسيج الاجتماعي العراقي.

٥. زرع بذور الفساد في المجتمع العراقي الذي تحصده اثاره الان.

٦. اضعاف الانتماء الوطني لدى كثير من ابناء الشعب العراقي.

٧. زرع احاسيس الضعف والعجز في شخصيه المواطن العراقي حد الاستسلام.

٨. تاهيل الشعب العراقي نفسيا واجتماعيا وفكريا الى تقبل فكره التدخل الخارجي.

٩. توجيه فلسفه النظام التربوي نحو تمجيد شخص راس النظام.

**٢،٢. الجرائم الاجتماعيه:**

ينسلخ عن شعوره بالمواطنه والانتماء الحقيقي لوطنه بتهديده المستمر بالتهجير والتشكيك في انتمائه ووطنيته الاجتماعي محاوله لاضعاف الانتماءه الوطني، انما كان يجري في ادبيات النظامية البعثي من مفهوم الوطنيه التي خصص لها منهجها في الميدان التربوي ملائمه للتوجيهاته الفكريه والسياسيه، كان يوجد الهويه الوطنيه في الانتماء البعث العربي الاشتراكي فقط.