## الثربيـة وعملية انتثقال الأطْفال (المستّجدين

# إلى دور الحضانة ورياض الأطفال 

اً . د/جابر محمود طلبه

رئيس قسم رياض الأطفال بكلية التربية ومدير مركز رعاية وتنمية الطفولة جامعة المنصورة

[^0]التربية وعملية انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياضَ الأطفال

## The Education and Effective Transition Process of Novice Children for Nursery and Kindergarten




## الإطار العام لمشكاة الدراسة وأهدافها البـشثية

تقديم :
تُعد عملية انتقال الأطفال المستجدين Novice Children من البيئات المألوفة فــى الأسرة إلى البيئات الجديدة في دور الحضاتة ورياض الأطفال ( Transition (For Nursery and Kindergarten وخصائصــها ومتطلبات تحقيقها فى مجال تربية أطفال ما قبل المدرسة ، تلك الععلية التــي يــتحول فيها الطفل من بيئة إلى أخرى قـّ تترك بصمـاتّها الإيجابية أو اللسلبية و واضــحة جلــية علــى مستقبل حياةٌ الطفل ، ومن هنا يجب التخطيط التربوي لإدارة عملية الاتقال ، باعتباره حدثا جديدا وتطور ا فريدا في حياة الأطفال الصغار ( ' ) . لــيس هــذا فحسب ، ولكن قـ يظن البعض من الناس أنها عملية وقتية بسيطة أو فـــترة عاديــة يسيرة سوف يعبر ها الأطفال الصغار ويمرون بها بشكل تلقائي فى
 الجديدةٌ كما يتصورون ، كما قـ يظن البعض الآخر من الناس أن عملية الاتنقال تمثل حدثـــا عارضا وأمر ا طبيعيا يحدث للأطفال فى بايـة التحاقّهم بدور الحضانة ورياض

الأطفال ولا انزعاج منه ولا غضاضة فيه ، فمثل هؤلاء الناس يرون أن فترة الاتتقال
 بعـض الوقت ، إلا أنها- سوف تمر كسحابة صيف دون أن تترك أثرا مذكورا على الا مســتقبل تربــيـة الطفــل كما يدعون ، ربما دون إدراك أن الانطباعات الأولى لعملية الانتقال ذات تأثيرات نفسية عميقة على شخصية الطفل .

وعلــى الــرغم من هذا الالطباعات الشخصية قد تولات لاى البعض عن فترة عملــية الاهــتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، فبسط من أهميتها وهون من
 وينحوا بها فى اتجاه بيروقّر اطي يحصر ها فى عمليات تقديم أوراق الاتتحاق ووثائق التّســجيل وتسديد الرسوم ورحلتي الاههاب والإياب من - وإلى - مقار دور الحضانة وريــاض الأطفــال ، كما لو كان الانتقال عملية تقليدية تنسحب على عموم الأطفال المســتجدين إبــان بدايات الالتحاق ، إلا أن معظم الأطفال الصغار يستجيبون بأشكال مخـتلفة تجاه أنشطة الانتقال إلى هذه المؤسسات ، بين مو اقف إيجابية يغلب عليها
 والصسراع أحيانا أخرى ، الأمر الذى يجعل من " الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال علية حيوية ديناميكية لها حيثياتها وليست حدثا عاديا ثابتا فی الا حياة الأطفال

لــيس هذا فحسب ، ولكن عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال تعد تغــبر ا كبيرا فى غاية الأهمية - وربما الصعوبة - بالنسبة لمعظم الأطفال الأين هم عـــى وشــك الالــتـحاق برياض الأطفال ، الأمر الذى يتطلب - من المربين - وعيا تـــربويا بمفهـوم وخصـائص هذا العملية الانتقالية الحساسة فـى حياة الأطفال ، كما يتطا ـب - أيضا -فهما صحيحا للعو امل المكونةّ لُعلية الانتقال و القوى المؤثرة فيها وكــأ إدر الك متطلبات وآليات تحقيق الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال ، حتى يمكن تـههـيا الطــريق أمــام الأطفــال المستجدين للانتقال السهل والآمن بعيدا عن بعض أســاليب القهر والقمع التى قـ تمـارس عنوة لإجبار الأطفال على الرضون والالالإنعان

للوضـــع الجديـــ ، الأمر اللى يتطلب ضرورة "تهيئة الفرص التربوية الكافية - فى الأسرة والروضة و المجتمع - لتحقيق التو افق التربوى والنفسي و الاجتماعي للأطفال مع معطيات تلك البيئات الجديدة في دور الحضانة ورياض الأطفال .

وعلـى الــرغم مــن أن انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفــال يمــثل - فى شكله المبسط - انتقالا نفسيا ومكانيا وزمانيا من بيئة المنزل المـألوفــة إلى بيئة جديدة ذات مناخ جديد فى دور الحضانة ورياض الأطفال ، إلا أن هـــا الاتنقال أكثر تعقيدا من مجرد تغيير الأماكن أو مرور الأوقات فى حياة الأطفال الصــغار ، فنلـــك الانتقال يتضمن عمليات متداخلة للتوافق النفسي والاجتماعي مع جماعة رفاق جديدة من نفس العمر الزمني إلا قليلا ، وأدوار جديدة للأطفال ربما لم يألفو هــا فــى بيوتهم من قبل ، وكذا أشكال جديدة لسلطات جديدة غبر سلطة الآباء والأمهات ، إضافة إلى بروز توقعات جديدةّ للو الدين والمعلمين من هؤلاء الأطفال ، أى أنهــا - أى عملــية الانتقال - فى عبارة أخرى تمثل حياة جديدة (New Life ) لأطفــال مســتجدين (New Children ) عليهم أن يتفاعلوا - بمساعدة الكبار - مع ظروف ومو اقف وأشخاص وأحداث جديدةّ فى بيئة جديدة ، وعلى هذا " فالاتتقال إلى ريــاض الأطفــال يعد حدثا هاما ونقطة تحول كبرى فى حياة الأطفال الصغار ينبغي

وتأسيســـا عاــى مـــ ســـق ، فان انتقال الأطفال الصغار من المناخ المألوف و التكويــن غــير الرسمي لبيئة الأسرة التى تتضمن آباء و أمهات موجودين من أجل هــؤلاء الأطفــال فقــط ، إلى مناخ جديد أقل ألفة وتكوين شبه رسمي فى بيئة دور الحضـــانة وريــاض الأطفــال التّى تتضمن معلمين ومعلمات يوجدون من أجل جميع الأطفــال الملتحقيـن ، ليســت عملية انتقال فردية تخص الأطفال وحدهم فقط بما قد يملكــون مــن مهـــارات لغويـــة ومعرفية واجتماعية معينة ، ولكنها عملية تربوية تضـــامنية يشترك فى تكوينها قوى وعو امل مشتركة تتعلق ببيئة الأسرة ومـا بها من أدو ار للآبــاء والأمهــات ، أو بيــــة ريــاض الأطفــال ومـا بها من أدوار للمعلمين و المعلمات وغير ها من عو امل وأدو ار تتعلق بالبيئة المجتمعية المحيطة ، الأمر الذى

يتطـــب ـتعاون الجميع من أجل محاولة فهم كيفية تأثثير العو امل المختلفة في الأسرة و الروضة والمجتمع على علية الانتقال ، وصولا إلى تحسين جودة هذا الاتتقال من مختلف البيئات إلى دور الحضانة ورياض الأطفال

ومن خلال زيارات الباحث المتكررة لبعض رياض الأطفال فى مدينة المنصورة وكذا المقابلات التّى عقدها مع بعض الأطفال المستجدين وبعض أولياء أمور الأطفال المســتجدين وبعـض معلمـــات رياض الأطفال المستجدين خلال الأسابيع الأولى من عمـــية الالــتـحاق ، قــــ وقف الباحث على بعض المؤشر ات المتعلقة بعملية انتقال الأطفــال المســتجدين إلــى ريــاض الأطفــال وردود أفعال كل من الأطفال والآباء و الأمهات والمعلمات تجاه هذا الانتقال ، كان من أهمها : 1- أن الأطفــال المســتجدين يســتجيبون بأثشــكال مختلفة تجاه عملية الانتقال إلى Social ) ريــاض الأطفــال ، مــا بيــن أطفــال مســتّجدين يتو افقون اجتماعيا (Adjustment يمعـنـهم مسن الــتّو افقق مع معطيات البيئة الجديدةَ فى هذا المؤسسات ، و أطفال مسـتّجدين يعــانون صــوبات ( Transition Difficulties ) فــى الانتقال يســتّجيبون بشـــكل ســـلبي لعقلية الانتقال مما يعرضهم لضنوط التلق و الصر اع ومشكلات سوء التكيف مع دور الحضانة ودور الحضانة ورياض الأطفال . ץ - إن كثــير ا من الأطفال المستجدين الأين يظهرون رفضا واضحا ومقاومة شديدة خـــلا عمـــيـة الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، كمـا يبدون مظاهر ســلبية تجــاه عملية الانتقال أههها البكاء المستمر الأى قَّ يصل إلى الصر اخ و العويــل و النحيـبـ ، اســتّجداء لعطف الكبار من أجل إنقاذه هم من هذا الوضع الجديــــ الــــى لــــ يألفوه بعد ، فنبكاء بعض الأطفال المستجدين ذوى صعوبات الاتتقال يكاد لا ينقطع خلال الأسابيع الأولى من عملية الانتقال إلى دور الحضانة . ورياض الأطفال
世- أن حــالات الــبكاء والــرفض ومظاهر القلق وسوء التكيف التـى يظهر ها معظم الأطفــال المســتجدين خـــلال عمـــية الانتقال إلى رياض الأطفال ، تكاد تكون
( ظاهــرة ســنوية (Annual Phenomenon) متكررة كل عام وحالة غالبة مصــاحبة لعملية الاتتقال ، دون أن توجد استر اتيجيات وحول نـاجحة حتى الآن لمــنع - أو الحـــ من - تكرار هذه الظاهرة التى لا تجدي معها كميات الحلوى

 الذين يعانون من صعوبات الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال . ؟- إن معظــم الآبــاء و الأمهــــات - الأيــن قابلـهم الباحث - وهم يلحقون أطفلالهم المستجدين بدور الحضانة ورياض الأطفال يو اجهون مشكلات عديدة أثنثاء فترة الانتقال ، ولكنهج لايبركون ماذا يفعلون إزاء هذه المشكلات التّى تصاحب انتقال
 جهُ كبير - يعتد على الخبرة الشخصية و الفهم العام - في هذد الفترة الانتقالية
 الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال . 0- أن دعظم معلمات رياض الأطفال اللانى قـابلهن الباحث وهن يستقبلن الأطفال المستجدين يو اجهن صعوبات جمة خلال عملية الانتقال إلمى رياض الأطفال ، ولكنُـــن لا يعلمن ماذا يسلكن تجاد هنْ الصـوبات التى تصاحب انتقال هؤلاء الأطفــال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، فعلى الرغم هما يبذلنـه من جـر
 إلا أنــــن قـ فقّن مفاتيح الُحل تجاه مساعدذ الأطفال - ذو ى صصوبات الانتقال - على الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال.

## (الار اسـات النسابقة :

تعـرض الار اسة الحالية لبعض الـراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع (انتقال الأطفــال إلى رياض الأطفال ، وصولا إلى تحديد بعض المؤشر ات البحثية التي يمكن أن تساعد مشكلة الار اسة الحالية وفق ترتيبها الزمني وذلثك على النحو التالي :

هدفت الار اسة إلى إلقاء الضوء على الموضوعات الإدارية المرتبطة بتطبيق عملية الانتقال الفعال للأطفال الصغار ( ذوى حالات الإعاقة ) الذين ينتقلون من بـرنامـج التربــية الخاصــة إلى الإدماج فى رياض الأطفال ، مع التعرف على الالـى ممـارســـات الانــتقال المستخدمة وتصنيفها طبقا لأنو اعها لأهميتها ، إضافة إلى تحديــــ أهم العو امل المتداخلة مع مو اقف تطبيق ممارسات الانتقال إلى رياض

الأطفال .
وقَـــ أوضــحت تلـــك الار اسةَ أن معظم المعلمين و المديرين فى رياض الأطفال (عيــنـة الار اســـة ) يدركون أهمية ممـارسات الانتقال كما أن هناك العديد من العو امل المــتـداخلة الــتـى أثــــرت فى عملية الانتقال ومن أهمهـا : نقص الوقت ونقص عملية الــتقويم وكذا الاسنتعانة بمعلمين ينقصهم الوعي بمفهوم وممـارسات الاستتعداد لعملية الالـــتقال ، الأمر الذى ينبغي تداركه مستقبلا مع الأطفال المستجدين وأولياء أمور هم لتحقيق انتقال فعال إلى ريـاض الأطفال . (0) (م 199 r) Schnick, Tomas Henery هدفـــت الار اســـة إلى فحص عملية الانتقال من التعلم فى المنزل إلى التعلم فیى ريـــاض الأطفال ، من خلال ملاحظة إحدى الأطفال (ايفا ) خلال الأسابيع الأولى من دخولهـــا الروضـــة لأول مــرةّ ، مـع التركيز على مـلاحظة ردود أفعالها و إحباطاتهـا وفرصــهـا المتاحةّ عند بداية تعلم القر اوةٌ و الكتّابةّ فى الروضة ، وصولا إلى إيجاد أوجــهـ التو اصـــل الفعــال بين المنزل و الروضة فىى مجال الاتنقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

أوضــحت الدراسة أن هناكُ دائرْ ديناميكية من الفهم تتحرك فى عقول الأطفال الصــغار فى بداية الالتحاق بالروضة ، فهناكُ طريق يقود من عدم التأكد إلى التأكد
 الــتأكد إلــى سوء الفهم لمعرفة القراءة و الكتابة ، إلا أن المعلمين يمكن أن يلعبوا

دورا أساسيا فى قيادة الأطفال نحو أنماط التأكد بدلا من سوء الفهم للمطبوعات خلل عملية الاتقال إلى رياض الأطفال .

Kelly L. Maxwell \& $\quad$. (1) ( 199 ) Susan K . Eller

هدفت الار اسةٌ إلى مراجعة الأدب التربوى الذى يتعلق بانتقال الأطفال الصغار مــن بيـئة البيــت المألوفة إلى البيئات الجديدة في دور الحضانة وريـض الأطفال ، وتوضــيح أهــم العو امــل التى تؤثر على التو افق بين الأطفال الجدد وبيئات رياض الأطفــال أثـــناء فــترة الاهــتقال من البيت أو ما قبل المدرسة إلى هذه المؤسسات التتربوية

أوضــحت الدراســـة أن الانتقال إلى رياض الأطفال حدث هام فى حياة الأطفال الصــغار باعتــباره حالـــة هامـــة من حالات التو افق ذات التأثير طويل المدى ، وأن مهارات الأطفال وخبر اتّهم فيما قبل المدرسة مع جماعات كات كبيردّ من الأطفال تسهم فیى تســهيل عمـــية الاتتقال ، كما أن حيادً الأطفال فى المنزل وطرق تعاملهـم مـع الآباء والأمهــات تحــدث أثـــرا واضحا أثنـاء عملية الانتقال ، إضافة إلى أن نو عية فصول الروضة ذات سمـت تأثير خاصة فى عملية انتقال الأطفال إلى هذه الرياض . (v)

هدفــت الار اســـة إلــى الوقوف على أبعاد العلاقة بين أساليب المعاملة الو الاية وتكيف الطفل فى رياض الأطفال ، وكذا إلقاء الضوء على ددى اختّلاف أساليب هند المعاملـــة الو الديــة وكل من نوع جنس (Gender ) الأطفال لدى الأمهات العاملات و الأمهات غير العاملات ، إضافة إلى تأتّير المستوى الاجتماعى والاقتصصادي للأسرة على أساليب المعاملة الو الدية و التكيف فى رياض الأطفال .

أوضــحت تلـــك الار اســـة وجود علاقة ذات دلالة بين أساليب المعاملة الو الدية
وتكــيف الطفل الشخصي والاجتماعي فى الروضة ، وكا وجود اختلاف في أساليب المعاملـــة الو الدية باختلاف المستوى الاجتماعى و الاقتصادي للأسرة ، كمـا أوضحت

الار اســــة وجــود فــروق ذات دلالة بين الأطفال الذكور والأطفال الإنـاث فى التكيف الشخصـــي والاجتمـاعـــي فــى الروضة ، وكذا بين أطفال الأمهات العامـلات وأطفال الأمهات غير العامـلات فى التكيف الشخصي والاجتماعي فى الروضة .

## 

 هدفــت الدر اسةٌ إلى نتوضيح مدى معرفة المسئولين فى رياض الأطفال (مديري التربية الخاصة ، معلمي رياض الأطفال ، ومعلمي التربية الخاصة مـا قبل المدرسة ) بتشــريعات ولاية نيويورك حول انتقال الأطفال المعاقين إلى رياض الأطفال النظامية وكأ تحديد أهم الممارسات الحالية التّى تقوم بها الفئـات البشرية السـابقة تجاه انتقال هؤلاء الأطفال المعاقين إلى رياض الأطفال .أوضنــحت الادر اســــة وجــود فــروق دالــــة بين مجموعات اللار اسة فيمـا يتعلق بالتشــريعات الخاصة بانتقال الأطفال المعاقين إلى رياض الأطفال ، وأن المسئولين عــن ريــاض الأطفــال يستتخدمون ممـارسات انتقال يقول الخبر اء عنها أنـها فعالة ، ورغـــم أن هــؤلاء الخــبر اء يقدنـــون آر اؤهم فيما يتعلق بالانتقال النـاجح للأطفال (المعاقين قَبل المدرسة إلا أنـه لا توجد بحوث تجريبية فى هذا المجال . צ- در اسةة دوربسى ر . انتوزيل ، كارل ل و الكسندر

## Doris R . Entwisle \& Karl L. Alexander (1998) ${ }^{(9)}$

هدفت الار اسة إلى وصف طبيعة الانتقال إلى الصف الأول في رياض الأطفال ، وتلخــيص عدد من الدر اسات التّي فُحصت كيفية حدوث التغير في حياة الأطفال خلال فترة الانتقال ، إضافة إلى در اسة تأثنيرات الانتقال على الأطفال الأين يحضرون يوما كاملا أو الذين يحضرون نصف اليوم .

و أوضــحت الار اســـة أن الأطفال الذين أمضو ا فتر ة حضانة سابقة وممن لديهرم عائلات بها جدة مقيمة وممن لم يغيروا المدرسة مـا بين الحضانة و الروضة ، كانوا أفضل خلال عملية الانتقال إلى رياض الأطفال إذا مـا تسـاوت كل الأشياء الأخرى .

## (1.)

 هدفت الدراسة إلى توضيح العلاقة بين السياق الاجتماعى لرياض الأطفال التى يعمــل فــيـها معلموا الطفولة المبكرة ، جنسهم ، خلفياتهم التـعليمية ومعتقداتهم حول اســتُعداد الأطفـــل للالتَحاق برياض الأطفال ، وكذا الوقوف على تعريفهم للاستّعداد وكـــــ يطــورون من خلاله معايير وبر امـج تربوية لتسهيل استّعداد الأطفال للانتقال إلى رياض الأطفال .أوضحت تلك الدراسة أن معلمي رياض الأطفال (العينة ) يعتقدون أن الاستعداد يكتّسـب مــن خـــلال التُلم بالخبرات ويجب قياسه بالتقـدم الاجتماعى وليس بالتقام المعرفـي لـــى الأطفال ، وأن معلمي رياض الأطفال ( العينة ) فى حاجة إلى تدريب متخصــص فــى تربــية الطفولة المبكرة لكي يدركوا كل نواحي الاستعداد والعو امل المؤثــرة فيه ، حتى يستطيعون مساعدةَ الأطفال من كل الخلفيات المتنوعة على أن يكونوا مستعدين للانتقال إلى رياض الأطفال .

Robert C. Pianta
(iי) (م1999)\& Marcia K. Sayre
هـفت الدراسة إلى توضيح اختلافات استجابة الأطفال نحو الانتقال إلى رياض الأطفــال، وتحديد أهم العو امل التى تدعم أو تعوق دخول الأطفال إلى رياض الأطفال مـــع الوقَـوف عــــى وجهات نظر الأباء نحو انتقال أطفالهم إلى الروضة و مـا هى الاســـتر اتيجيات التى يمكن أن تساعدهم هؤلاء الأطفال على تخفيف حدة القلق خلال

عملية الانتقال .
أوضــحت الاراسة أن عملية الانتقال إلى رياض الأطفال هى عملية ديناميكية

 الروضــة ، التو اصسـل بيــن الآبــاء و المعلمين فيما يتعلق بحاجـات الطفل ، وأهمية

الـــوقعات المــتو افقةة بين المنزل و الروضة بخصوص انتقال الأطفال المستجدين إلى
رياضِ الأطفال .

## تُعقبِ مختصر على الدر اسات السابقة" :

مسن عــرض بعض الار اسات السنابقة العربية والأجنبية فى مجال الاتققال إلى ريــاض الأطفــال يتضـــح وجود بعض المؤشر ات"البحثية التي تدعم وجهة الاراسة الحالية ، ومن أهم هذه المؤشر ات ما يلي :

1 - نتّفق وجهة الار اسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة و منها (دراسة سكيبنك تومـــاس هــنرى ، دراسة كيلى .ك ماكسويل وسوزان ك ايللر ) التى أوضحت أهميةّ وقيمة البحث فى مجال الاتتقال إلى رياض الأطفال .

ץ - تـــتفق الار اسة الحالية مـع بعض الار اسات اللسابقة ومنها (در اسة بلاسكا جوان كـــاى ، در اسة روبرت .س بيانتا ، مارسيا كرافت ساير ) التـى أوضحت وجود بعض العو امل التى تؤثر فى عملية الانتقال إلى رياض الأطفال .

ץ- تــتّفق وجهة الدر اسة الحالية مع بعض الار اسات السابقة ومنها (دراسة أنستـد جينــيفر ايلين ) التـى أوضحت ندرْ البحث التربوى التجريبي فى مجال الانتقال إلى رياض الأطفال .

६ - تثـــترك الار اســـة الحالـــية مـع بعض الدر اسات السابقة منها (در اسة نيلسون ، ريجيــنا فايلــز فـــى تأثير الخلفية الاجتماعية فى الأسرة ورياض الأطفال على عملية الانتقال إلى رياض الأطفال .

ه- تخــتلف الار اســـات السابقة عن معظم الداسات السابقةّ فى بعض النواحي على النحو التالىى :

أ- أن معظم الدر اسات السابقة قـ تدت فى سياقات ثقافية مغاير دَ لثقافة المجتمع (العـربى ، و مــع ذلـــك فقد استتفادت الار اسةً الحالية من تلـك الار اسات فى تحديــــ بعض المفاهيم المتعلقّة بالانتقال إلى رياض الأطفال ، والتّى ستبنى

علـــيها إطار هـــا المفاهــيمى الخاص بعملية الانتقال الفعال فى ضوء ثُقافة المجتمع العربى.

ب- أن بعــض الار اســـات السابقة قّ تناولت انتقال الأطفال ذوى الاحتياجـات الخاصـــة (فــئة المعاقين) إلى رياض الأطفال ، بينما الار اسة الحالية تركز علــى انتقال الأطفال المستجدين العاديين إلى رياض الأطفال ، و هذا لا يمنع مــن قَــيام بعــض الار اســـات الجديـــدة ببحــث عملية انتقال الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

ج- اخــتلاف مــنظور الار اسة الحالية عن مناظير معظم الار اسات السابقة فى تـــنـاولها لقضـــية الاتتقال إلى رياض الأطفال، خاصة وأن الار اسة الحالية تؤصــل - نظريا وتطبيقيا - لمفهوم الانتقال وتنظر لله من زاويـة سيـاق ثقافة مجتمعــنـا العربى ولا سيمـا أن قضبة الانتقال إلى رياض الأطفال لم تحظ بعد بدر اسات تربويةّ جادة فى مصر و الوطن العربى حتى الآن .

## * وتأسيسا على مـا سبق:

فـــإذا كانت المظاهر السلبية و المشاهد المأسويـة المصاحبة لعملية انتقال بعض الأطفـــال المســتجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال قد حدثت ومـا زالت تحدث كأحداث مـاز الت تتكرر ( سنويا ) حتى الآن .

وإذا كانـــت الممـارســـات الحالية النتى يقوم بهـا معظم الآباء والأمهـات في بيئة الأســرذَ ، لـــم تســهـ بالقدر الكافي فیى تـيئـة الأطفال المستجدين وتنمية اسنتعدادهم للانتقّال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

وإذا كانـــت الممـارسات الحالية التى تقوم بـها معظم معلمـات رياض الأطفال فى
 المستجدين وتلك البيئات الجديدةَ في دور الحضانة ورياض الأطفال .

فلمــــاذا تـحـــث هـــذ المظاهر السلبية و المشاهد المأسويـة التى تصاحب عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ؟

ومــا العو امــل الــتى تفســر اســتمر ار حدوث هذه المظاهر الملبية السنوية المصاحبة لعملية انتقال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال حتى الآن ؟ وكــيف يمكـن الإسهام تربويا فى وقف - أو الحد من - هذه المظاهر السلبية لعملية انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ؟
(Educational Effective Transition ( ومـــا سبل تحقيق انتقال تربوى فعالـ للأطفــال المسـتـجدين بمـــا يســاعدهم علــــى التكـــيف الإيجابي والتو افق النفسي والاجتماعي مع دور الحضانة ورياض الأطفال ؟

ويتضـــح من هذه الأسئلة الاستهلالية السابقة أن هناك إشكالية حقيقية بالفعل تعــترض تحقيق عملية الانتقال الفعال للأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفــال ،الأمــر الـــنى يســـتلزم وضعها فى صيغة بحثية معينة لتوضيح مفاهيمها الأساسية واستجلاء عو املها المؤثرة فيها وتحديد أهم المعوقات التى تو اجه الأطفال أثـــنـاء فـــترة الاهــتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، " فهناك حاجة ماسة إلى مــزيد مسن الــبحوث التُربوية لتحديد ما إذا كانت هناك نمـاذج للانتقال إلى رياض الأطفـــال قد تم تطبيقها بالفعل ، وتوضيح مدى فـعاليتهـا فى تحقيق تو افق الأطفال مع

دور الحضانة ورياض الأطفال (ir) (i)

> مشكلة الار اسةة:

تتحدد مشكلة الار اسة الحالية فى سياق -الأفكار التى تحملها- العبارةَ التالية : " علــى الرغم من أن دور الحضانة ورياض الأطفال قد أصبحت ضرورة تربوية و اجتماعية ونفسية لأطفال ما قبل المدرسة فى المجتمع المعاصر ، وعلى الرغم من شــور معظـــ الآبــاء و الأمهـات بشيء من السعادة الغامرةّ و الغبطة والسرور عند إلحـــق أطفــالهم الصــغار لأول مرةّ بـور الحضانة ورياض الأطفال ، إلا أن عملية انــتقال معظــم الأطفــال المســتجدين والتحول خلالها من حياة التّوازن الاجتماعي
 الاجتماعــية فى مناخ دور الحضانة ورياض الأطفال بمتغير اته الجديدة التى لم يألفها

الأطفـــال بعــــ ، تشهـد صورا من مظاهر القلق بل و الصر اع النفسي فى حياة الأطفال وأســرهم ومـــا لهـــا من انعكاسات سلبية على مستقبل حياتهم ، الأمر الذى يتطلب العمل على توفير الفرص التربوية المناسبة وتهيئة الظروف الموضوعية لإيجاد حالة جديــدة مــن التو ازن النسبي خلال فترة انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

ولـــا فــان هذه الإشكالية البحثية الحالية -المتمثلة فى (ضرورة دور الحضانة وريــاض الأطفال لتربية أطفال مـا قبل المدرسة مع وجود صعوبات فى عملية انتقال
 وخصــائص الاهــتقال الفعال وأهميتـه فى تحقيق تو افق الأطفال مع بيئتهم الجديدة ، وتحــــيل أهــم القــوى والعو امل المؤثرة فَى تشكيل نو عية هـا الانتقال ، إضافة إلى الالى تحديد أهم الأدوار الوظيفية المطلوبة من الو الاين و المعلمات و غيرهم لتهيئة الأطفال المســتجدين وتنمــية استعدادهم للانتقال التـريجي الآمن إلى دور الحضانة ورياض الأطفـــل ، وصــو لا إلــى طــرح تصور تربوى مقترح يسهم فى تحقيق انتقال فعال للأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال

## (التساؤولات البحثّبة للار اسة:

فــى إطــــر التجديد السابق لمشكلة الار اسة الحالية ،فان الدراسة تحاول الإجابة عن السؤال الرئيسي التالى :

مـــا أهـــم أبعــاد دور التربية فى تحقيق الاتتقال الفعال - للأطفال المستجدين من الأســرةَ - إلــى دور الحضـــانة ورياض الأطفال فى ضو و محددات الو اقع الحالي ومتطلبات الانتقال التربوى المأمول ؟

ويطرح السؤال الرئيسي مجموعة التساؤلات الفرعية التالية : 1- مـــا أهـــم الأبعــاد و الخصائص التى ينتظم فى ضوئها مفهوم الانتقال الفعال إلى ريـــاض الأطفال ؟ وما أهميته فى تحقيق تو القق الأطفال المستجدين مع معطيات

هذد البيئـات الجديدة ؟
r ب - مــ أهم القوى والعو امل المؤثرة فى عملية الانتقال الفعال للطفل من الأسرة إلي دور الحضــــة ورياض الأطفال ، وما أهم الأدوار الوظيفية للو الاين و المعلمات

المساهمة فى تسهيل عملية الانتقال ؟
r- مـــا أهـــ ملاهـــح الو اقـــع الحالي لانتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ؟ وما أهم المعوقات التّى تحول دون تحقيق انتقال فعال لهؤلاء
الأطفال ؟

६- مـ سبل تحقيق الاتتقال الفعال ـلـلأطفال المستجدين من الأسرة إلى دور الحضانة وريــاض الأطفال ؟ ومـا أهم متطلبات وآليات تنفيذ هذا الانتقال التربوى المأمول

فى إطار ثقافة المجتمع ؟

## مصنطلحات الار اسة

تـــرض الدراســة الحالية لأهم المصطلحات و المفاهيم الأساسية المستخدمة فيها
وهى :

Day Nurseries : دور (الحضانة -
هــي مؤسســـات تــربوية اجتماعية تستقبل الأطفال فيما بين الميلاد حتى ثلاث ســنوات ، وتهتم أساسا بالنو احي الصحية والغذائية للطفل قبل المدرسة ، من خلال أنشطة اللعب الهادف و التغذية المناسبة و التمريض الصحيح و غيرها بما يلبي حاجات هــؤلاء الأطفــال ويتو افق مع دتطلبات نموهم في هنه المرحلة المبكرة من العمر ، بالتعاون مع الآباء و أمهات هؤلاء الأطفال الصغار . ملاحظــة : يشرف على دور الحضانة في مصر وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للقانون رقم ( • 0) لسنة 19vv ام .

> Kindergarten : ـرياض الأطفال -

هــى مؤسسات تربوية اجتماعية تسنتقبل الأطفال فيما بين سن الثالثةّ والسـادسة من العمر الزمني ، وتهتم أسساسا بمساعددَ الأطفال على النمو المتكامل و المتوازن جسميا

وعقليا واجتماعيا ووجدانيا وتمكينهم من تحقيق ذو اتهم الطفولية ، من خلا أنشطة الللعـب الـــتربوى والنشاط الذاتي وغيرها من متطلبات العمل التربوى بها ، بمـا يلبى حاجــات هؤلاء الأطفال ويتو افق مع متطلبات تربية أطفال مـا قبل المدرسة فى إطار

ثقافة المجتمع
ملاحظــة : يشرف على رياض الأطفال في مصر وزارة التربية و التعليم وفقا للقرار
الوزاري رقم ( • 0 1 لسنة 9 9 9 ام .

Transition For Kindergarten: الانتقال إلى رياض الأطفال
هى عملية تربوية ديناميكية لها خصائصها ومقوماتّها ومتطلبات تحقيقها - تمتد من
 اســتـعدادهم للالـــتحاق بــرياض الأطفــال ، بما يتضمنه -هذا الاستـداد - من نضـج جســـي وعقلــي و اجتماعي ووجداني وقدر د على اكتساب مـارات جسمية ومعرفية واجتماعية معينة ، تمكن هؤلاء الأطفال المستجدين من ممارسة أنشطة هذا الانتقال برغـبـة واشــتياق ، ويحقّق لهم ــفى النـهاية - الالفصال الإيجابي عن الأسرة ( ولا سيما الأمهات ) ويحقّق لهم التّو افقّ النفسي و الاجتماعي مع دعطيات البيئات الجديدة فــى ريـــاض الأطفال ، بمـا يمكن أن يساعدهم على تحقيق معدلات أفضل من النجاح الار اسي فيما بعد فى مر احل التعليم التّالية فى المدارس والجامعات.

أهمبة الار اسة:
تتضح أهمية الار اسة الحالية من عرض النقاط التّالية :
1- إن طــرح الار اســـة الحالـــية لمفهوم الاتتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفـــل للفحص و التمحيص ليس هدفا فى حد ذاته ، والكنه عمل منهجي منظم يســعى إلــى إخراج هذا المفهوم وممارساته من دائرة سوء الفهم - الذى قد

 يظــنون مسن خلاله أنه عملية سهلة يسبرة وفترة انتقالية عادية تحدث تلقائيا

لجميع الأطفال المستجدين الأين لا خوف عليهـ ولاهم يعترضون على التحاقَهم بهــذه المؤسسات ، رغم أن هذا الانتقال يمثل فتّرة تحول كبرى وعملية حيوية فـى حـياة الأطفال ، ينبغي وضعها فى مكانها اللاثق من الفهم العميق والوعي الحضـــاري بأهمية وخطورةً ها الالتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال فى
r r- أن تـــناول مفرــوم وخصائص الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال بالتشــريـح و التوضـــيح عذى درجة كبيرةّ من الأهمية، ذلك أن الإطار المفاهيمى الـــنى تســعى الار اســـة الحالـــية إلى تكوينه حول "الانتقال إلى دور الحضانة وريــاض الأطفال " ، يمكن أن يسهم فى إز الة سوع الظن وربما الغنوض الأي يكتــنـف سيرة هذا المفهوم الديناميكي لـى المربين من ناحية ، وأن هذا الإطار المفاهـيمى المذكــور يمكـن أن يعمل كإطاز مرجعي لثقافة الانتقال لدى الأباء و الأمهـــات و المعلميـن و المعلمـــت خــلال تخطيط وتنفيذ وتقويم أنشطة انتقال الأطفال المستجدين إلى دوز الحضانة وزياض الزُطفال من ناحية أخرى. r-أن تحديد وتحليل أهم القوى و العو اسل المؤثرة فى تشكيل عملية الانتقال إلى دور الحضــانة ورياض الأطفال على يزجة كبيرةّ سن الأهسية ،من حيث الإسهام فى إلقـــاء الضو ع على الأسباب الجوهرية الكامنـة وزاء المظاهر الملبية و المشاهدا المأسـوية -المــنوية -ا'نصــاحبة لعنـيـة انتُقال الأطفال المستجدين إلى تلك البيــئات الجديــدة في دور الحضاتة وزيـض الزأطفال . الأمر الذى يساعد الآباء
 Transition
 تســـاعدهم علــى -اجتياز العقبات و والصعوبات التتى تحول دون التّو اصل الفعال بينهما خلال عملية الاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال من ناحية أخرى.



هــأا الو اقع يمكن أن يسهم فى إبراز تضاريس هذه المعوقات وتوصيف معالمها الـــتى تنغص حياة الأطفال الصغار وأسرهم ومعلميهم خلا فترة الانتقال تمهيدا للــتعامل العلمــى معهــا ، ذلــــ أن (الثشق العلاجي ) لمواجهة معوقات عملية الاــــتّال يجــب أن ينطلق من رصد وتشخيص الأسباب الحقيقية الكامنة وراء المظاهــر الســلبية للانـــتّال ، فـــى إطار من الإرادة القوية والرغبة العقلانية و المشـــركة الديموقر اطية و التخطيط الو اعي لجميع الأطر اف الضالعة فى عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

0- تنوع المستفيدين من النتائج المتوقِعة للار اسة الحالية فى تناولها لقضية الاتنقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال وأهمهـ :
أ- الأطفـــال المســتّجدين : حيث من المتوقّع أن توفر لهم نتائج الدراسة فرصاً موضــوعية ووعــيا تربويا فى الأسرة و الرووضة والمجتمع ، يمكنهم من
 و التو افقق مع معطياتها الجديدَّ

ب- الآبــاء والأمهــــات : حيث من المتوفّع أن توفر لهم نتائـج الار اسة مصادر معلوماتـــية عــن أنشــطة الانتقال الفعال ، بما يمكنهم من اكتساب الوالو الوعي الــتربوى بكيفية تهيئة الأطفال الصغار فى بيئة الأسرة ، من اجل الاتتقال الآمــن إلــى دور الحضـــانة وريــاض الأطفال بالتَعاون مع معلمي تربية

الطفولة المبكرة
ج- المعلمين والمعلمات : حيث من المتوَّعِ أن نوفر نتائج الار اسة لهم مصادر معرفــية عــن أنشــطة الالــتّقال الفعال ، بما يمكنهم من اكتساب الوع التربوى بكيفية الاستقبال الجيب للاّطفال المستجدين فى بيئة الروضة ، من أجل تحقيق الاتتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال بالتعاون مع . أولياء الأمور
د- المجــتمع بمؤسســـاته المختلفة : حيث من المتوقع أن توفر نتائج الدار اسة لأفــر اده ومؤسساته ثقافة تربوية عن الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال ،

Life- الأمسر الـــنى يمكــنـه أن يسهم فى زيادة الرضا الوظيفي و الحياتي Professional Satisfaction المختلفة وكذا معلمي ومعلمات رياض الأطفال ، وما لهذا من انعكاسات ذلك على زيادة الإنتاجية الوظيفية لخير المجتمع وتنميته المتو اصلة . 4- إن محاولـــة الار اسة الحالية لتقديم تصور تربوى مقترح يتضمن أهدافـ وركائز الاــــتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ومتطلبات آليات تحقيقه فى مؤسســـات تربية الطفل على درجة كبيرةّ من الأهمية ، لوضع جميع المشاركين فى عملية الاتتقال على بداية الطريق الصحيح للقيام بالأدو ار الوظيفية المنوطة بكــل منهم ، خاصة وأن (الثشق الوقائي) لضمان تحقيق انتقال فعال إلى رياض الأطفــال يكمـن فــى تضامن الجميع من هنا فى إدر اك المكان (التحديد الدقيق
 الــتربوى بمتطلـبات الاتــتقال الفعــل)، نحو تحقيق التو افق النفسي والتكيف الإيجابــي لاى الأطفال المستجدين مع بيئاتهم الجديدة فى دور الحضانة ورياض الأطفال

## أهداف الدر اسةٌ الحالبِة :

 المرتــبط بــتاريخ مــيلاد الطفل -إلى رياض الأطفال على التكيف والتو افق النفسي
 بفــترة انتقال الأطفال المستجدين الملتحقيّن رسديا برياض الأطفال وفق نظم القبول
 ولذلك فإن تلك الار اسة الحالبة تهنف إلى المساهمة فى تحقيقى بعض الأهداف
البحثية أهمها :

1- توضـــيح مفهـو م وخصانص الانتقال التُربوى الفعال للطفل من الأسرة مّلى دور الحضـــانة ورياض الأطفال . وأهيتـه فى تحقيق تو افق الأطفال المستجدين مع

معطيات تلك البيئات الجديددّ .

Y - إلقــــاء الضنوء على أهم القوى و العو امل المؤثرَّ فى عملية الانتقال الفعال للطفل مــن الأسرة إلى دور الحضانـة ورياض الأطفال ، وتوضيح أهم الأدوار الوظيفية للو الاين والمعلمـات فى تُهيئة الأطفال المستجدين لعبور مرحلة ـــوفترة -الالتقال بفاعلية و أمان
r- الكثف عن أهم ملامـح الو اقع الحالمي لاتققال الأطفال المستجدين من الأسرة إلى دور الحضـــانة وريــاض الأطفال ، وتحدبد أهم المعوقات التـى تحول دون تحققيق انتقال فعال لـهؤلاء الأطفال المستجدين . ६- طـــرح تصور تربوى مقترح - يمكن أن - يسهم فى تحقيق انتقال فعال للأطفال المستجدين من الأسرة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، مـع تـديد أهم الركائز و المتطلبات والآليات الفاعلة فى مجال الانتقال إلى رياض الأطفال .

## منـهج الار اسةٌ وخطو انتها العامـة :

تـعــتمد الار اسةُ الحالية على المنهج الوصفي كدر اسةّ تـليلية نـاقدة ، إضافة إلى اســتخدام المدخــل الاتثوجر افىى باعتبار ها در اسةّ كيفية أكثر منها كميةّ ، حيث تـتم بعةــد المقـــابلات المــــعـعقة ( Depth Interview ) مـع بعض الأطفال المستجدين الملتحقيـن حديـــثا بالمســتوى الأول فیى رياض الأطفال وكذا آباء و أمهـات ومعلمي ومعلمـــات هــؤلاء الأطفال ، و الاسنمـاع عن قَرب لهذد الفئـات البشريـة السابقة حول عملـــية الالـــتقال إلــى رياض الأطفال ، و النسمـاح لـهم بالاشتر اك فى تـتحديد وتفسير العو امـــل التى تدعم أو تعوق الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال ، وصولا إلى طرح تصــور تــربوى مقترح يبدأ من واقـع الانتقال إلى آفاقَ تربوية أرحب لتـحقيق انتقال فعال إلى رياض الأطفال .

هــذا وتتضمن الدر اسة الحالية - علاوَ على الإطار العام لمشكلةً الدر اسة و أهميتها - أربعة محاور رئيسيةة هىى : المحــور الأول : الإطار المفاهيمى لُعلية الاتتقال الفعال للأطفال من الأسرة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال.

المحــور الثانـــي : القوى و العو امل المؤثرة فَى عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال.
 الحضـانة ورياض الأطفال .
المحــور الــرابع : الطموح المأمول لاور التربية فى تـحقيق الالتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

## 

## مز الأسسرة إلى دور الحضانـة وربياض 1الأطافال

يتــناول هـــا المحــور الأول محاولة الإجابة عن السؤال الأول الأى طرحتـه الار اســـة الحالــية ، الــــى يدور حول تحديد أهم الأبعاد والخصائص التى ينتظم فى ضــوئها مفهوم الاتتقال الفعال إلي رياض الأطفال وأههيته فى تحقيق تو افق الأطفال المستجدين مع معطيات البيئات الجديدة فى رياض الأطفال، وذلك على النحو التّلى :

## أولا :مفهوم الانتقال و أهميتـه

يعد الاتتقال إلى رياض الأطفال حدثا مستقبليا متوقعا ـوشيئا مثيرا -ــّا يطول انتظاره بالنسبة للأظفال المقبلين على الالتحاق بهذه المؤسسات التربوية لأول مرة ، حيث تشهج فترة - هـا قبل - الانتقال اختّلاطا فى المشاعر واختّلافا فى الأحاسيس من طفــل لآخــر ومــن أسرة إلى أخرى ومن ثقافة مجتمع إلى آخر ، باعتبار ها تجربة جديــدة يمـــارس فيها الأطفال بعضا من حياة الاستقلالل والاعتماد على الذات خارج

نطاق البيت بعيدا عن المناخ المألوف في الأسرةّ بين الأهل والأحباب الحميمين . وعـــى هــذا ، فهناك أطفال مستعدين فرحين شغوفين بالاخول إلى عالم دور الحضــانة ورياض الأطفال و التعامل مع معطيات هذه البيئات الجديدة ، و هناك أطفال آخريــن قلقيـن مضــطربين خائفين من هذا التغغير المتوقع الذى سيطر على حياتهم التلقائــــية الـــتى ألفو ها فى الأسرة ، فبداية الالتحاقِ بدور الحضانة ورياض الأطفال تعــامل بشــيء مــن الخوف و القلق و الدهشة فى معظم الأحيان ، باعتبار ها مو اقف جديــدة تثــير تســـاؤلات لاى الأطفال ـــد لا يفصحون عنها - ولا يعرفون إجاباتها
 المؤسســـات يشكل فترة حرجة ( Critical Period) في النمو الاجتماعي والتطور (Ir) . الأكاديمى في حياة الأطفال

كــيس هـــا فحســب ، ولكن هذه المشاعر الوجدانية والأحاسيس المصاحبة
لـــتوقعات الأطفال الصغار المقبلين على الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، يمكن أن تدعم -من قبل الكبار -بشكل ( إيجابي ) يساعد الأطفال على الآتقال الآمن إلــى هـــْه المؤسسات ، كما يمكن أن تُعزز هذه المشاعر بشكل ( سلبي ) يزيد من تفــاقم أزمـــة الاعــتّقال لـــى هؤلاء الأطفال خاصة الخائفين منهم الذين قـ يعانون صــووبات فـى الانتقال ، الأمر الذى يتطلب تعاون الجميع ( أسرة ـرياض أطفال المجـتـع ) مسـن اجـل تكوين توجهات إيجابية - لاى الأطفال و الآباء و المعلمين للــــو افقق مع المو اقفت المتجددة و الأحداث الجديدة التـى ستطر أ إبان فترة الاتتقال إلى رياض الأطفال .

كما تُد عملية الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال بمثابة تطبيع اجتماعـــي للطفــل ( Socialization) أو مـا يمكن تسميته التحول من طور الفردية إلــى الاجتماعية ، أى مساعدةً الطفل على التحول التـدريجي من الحياة ذات الأنشطة البيولوجــية ( طعــام - شــراب - نــوم - إخــراج ...إلـــخ ) والاعــتماد الكــامل (الار الــــى الكـبار من عشبرته الأقربين وخاصة الأمهات ، إلى (Dependence) ذات الأشثــطة الاجتماعــية والاستقلال النسبي عن المقربين ) Independence ) و التُعامل مع الآخرين ، عبر اكتساب بعض المهارات الجسمية والللغوية والاجتماعية
 الحضانة ورياض الأطفال .

وتعرف الار اسةٌ (الانتقّال إلى رياض الأطفال ) على أنـه : هى عكلية تربوية ديناميكية لها خصانُصها ومقوماتّها ومتطلبات تحقيقها - تمتـ من بيـئة الأســرة إلــى الروضة إلى المجتمع - لتـيئة أطفال ما قبل المدرسة وتنمية
 جســـي ونمــو عقلي وتطبيع اجنّماعي و إثراء وجداني وقّارةّ على اكتّساب مهارات جســمية ومعرفــية واجتماعية معينة ، تمكن هؤلاء الأطفال المستجدين من ممارسة أنشــطة هذا الانتقال برغبة واشنياق ، ويحقق لهم ــى النهاية - الانفصال الإيجابي

عـن الأســرة ( ولا ســيما الأمهـــات ) ويحقق لهم التو افق النفسي والاجتماعي مع معطـيات البيـئات الجديدة فى رياض الأطفال ، بما يمكن أن يساعدهم على معدلات
 و الجامعات.

ويتضح من التعريف اللسابق للانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال بعض الملامح الأساسية أهمها :

1- إن عملية الانتقال الفعال من بيئة الأسرة إلى بيئة دور الحضانة ورياض الأطفال تمــثل عمـــية حـيوية علـــى درجة قصوى من الأهمية ، تو اجه معظم الأطفال المسـتجدين فـي بدايـــة التحاقهم بهذّه البيئات الجديدة ، الذين يستجيبيون لها بطــرق متباينة وأشكال متعددة ، وتختلف في تأثير اتها النفسيةّ و الاجتماعية من طفل إلى آخر ومن أسرة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر .

Y- إن المظاهـر السلبية التي يبديها معظم الأطفال المستجدين أثناء عملية الاتتقال إلــى دور الحضــانة وريــاض الأطفال ، مثل الخوف ، القلق ، الفزع ، الهلع ، الــبكاء ، الصر اخ ، الانطواء و غير ها من أشكال الرفض الظاهر أو الباطن لـهذه البيــئات الجديـــدة ، يمثل مظاهر منطقية لها أسبابها وعو املـها ينبغي تحديدها وتعديلهــا ، دون إلقاء تبعات اللوم على الطفل أو واتهامه بالتقصير وتحميلـ وحده - فو اتير هنا الانتقال ، الذي يجب أن يشترك في تسديدها كل من الأسرة - و الروضة و المجتمع
r- إن عمـــية الاهــتقال الفعــال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال تتطلب تخطيطا تـــربويا للأهـــاف والاستر اتيجيات و الهياسات و البر امـج و الأنشطة التـي تسهل عملــية الاتتقال الفعال إلى هذه المؤسسات ، دون أن تترك هذه العملية للصدفة و الارتجـــال و الفجائـــية ، فالاــــتّال غير المخطط إلى هذه المؤسسات هو عمل عشــوائي يســير على غير هدى ويزيد من تفاقم صعوبات وآثار الانتقال على -الطفل والأسرة و و المجتّمع

६- إن الاـــتقال الفعــال إلــى دور الحضــانة ورياض الأطفال يمثل عملية جماعية تضــامنية تتططــب الـــتعاون الوثيق بين الآباء والأمهات في الأسرة والمعلمين و المعلمـــات فــي دور الحضانة ورياض الأطفال و غيرهم من أصحاب المساندة المجتمعية ، ولهـا يجب أن تشترك في فعاليات الانتقال كل من الأسرة و الروضة و والمجتمع

0- إن تنــــية اســـتُداد الطفل للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال وإكسابه المهـــار ات الجسمية و اللثغوية و الاجتماعية المناسبة التي تمكنه من التّفاعل مع هذ البيئات الجديدة ، يسهل عملية الانتقال التتريجي من جهة ويزيد من نو افق الطفل مع معطيات هذه البيئات الجديدّ في هذه المؤسسات من جهة أخرى . 1 - إن نوعـيـة الاتصـــال الوجداتي و الاجتماعي بين الطفل وو الايـه وخاصة الأمهات
 إلى أفضل انفصال ، فالاستقّلل الإيجابي للطفل عن و الديه الايه يسهم بشكل كبير في التكيف الإيجابي مع البيئة الجديدةّ في دور الحضانة ورياض الأطفال . V- إن الوصــول بــالطفل إلــى الاستّعدلاد المناسب للانتقال الفعال إلى دور الحضانة وريــاض الأطفال ، ومساعدته على الانفصال الإيجابي و الاستقلال التتريجي عن
 و الاجتماعــي هــع البيـئـات الجديدتّ من ناحية ، وتحقيق معدلات نجاح أكاديمي عالية في المر احل التعليمية التالية من ناحية أخرى .

تـانبـا : أنو اع الالتقال :
تــبعا لمـــى التّو اصل الفعال بين البيئات المرسلة فى الأسرة ( وخاصة الآباء و الأمهـــات) و البيئات المسنقبلة فى رياض الأطفال ( وخاصة المعلمين و المعلمـات ) وفعالــية كــل مــنـها القـــيام بالأـو ار الوظيفية المسهمة فى تـيئة الأطفال وتنمية (ســتعدادهم للعبور التّريجي الآمن خلال فترة الانتقال إلى رياض الأطفال وكذا الآثّار المترتــبة علــى نوعــية هذا الاتتقال أو ذاكُ بالنسبة للأطفال المستجدين و الو الدين

و المعلمين وغيرهم من المشاركين فى عملية الانتقال ، يمكن تقسيم الانتقال إلى عدة أنواع يظهر ها الشكل التّالي :
شكل رقم ( )

## نموذج نظري يوضح أنماط الاتتقال إلى رياض الأطفال وعلاقتّه بكل من

 الاتصال بين الأمهات والأطفال وكذا تتمية الاستعداد لاى الأطفال المستجدين من أجل الانتقال| (+) | النمط الثاني | النمط الرابع |
| :---: | :---: | :---: |
| أأدوار | انتقال مفكك للأطفال من الأسرة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال Fragmented Transition | انتقال فعال للأطفال من الأسرةَ إلى دور الحضانةّ ورياض الأطفال Effective Transition |
|  | النمط الأول | النمط الثالث |
| الأطفــــــال <br> لنهــــــــــال <br> إلى رياض <br> الأطفال | انتقال ضاغط للأطفال من الأسرة إلى دور الحضاتة ورياض الأطفال Press-full Transition | انتقّال مفكك للأطفال من الأسر هُ إلى دور <br> الحضانة ورياض الأطفال <br> Fragmented Transition |
| (تصال الأطفال بأفر اد الأسرة و ولا سيما الأمهات و الآباء علاقتّه بالاتتقال إلى دور الحضانةً ورياض الأطفال |  |  |

## The Stressful Transition الاتتقال (الضناغط

يحـــث هذا الانتقال الضاغط فى إطار مناخ الأسر التّي تفقّ إلى ثقافة الانتقال الفعــال ، تلـــك الأسرة التـى تُعودت على ممارسة القهر و القمع و التـعسف اليومي فى الــتُعامل مـــع أطفالها والإسـاءة إليهم والإهمال في تلبية احتياجاتُهم الأساسية ، ففي مناخ هذد الأسر المتسلطة لا توجد مناقششة ولا حديث أو استماع لكلام الطفل أو تفهم لمشكلاته النفسيةّ التى قـ يعبر فيها عما يجيش بصدرد ، ولكن هناك أو امر وتعليمـات

للكــبار وكبــت مشاعر للصغار دون مر اعاةٌ لحقوق الطفل فيما يتعلق بمصيره في الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، ومن أهم مظاهر هذا الانتقال الضاغط :

## Passive communication أ- سلبية الاتصال

ففــي هنا النمط الضاغط للانتقال ، يـلاحظ وجود تـعلق قوى و اتصـال سلبي بين الأطفــال وأســـر هم وخاصة الأمهـات ، ويتمثل ذللت في ارتباط فوق طبيعي بين الطفل و الأم ، حيث يكاد لا يفارق الطفل عين الأم ، فالطفل دعها أينما ذهبت و أينما حلت فى إطـــار مــن الحمـايــة الز ائدة و التدليل و الترف المبالغ فيه ، الأمر الذي يعوق عملية الانفصـــال الإيجابي عن الأسردّ ومن ثم الاتتقال إلى دور الحضـانة ورياض الأطفال ،

ومـاذا نتنظر من طفل شديد التعلق بأمه ل يطيق البعد عنهـا ؟
بـ فقد (نبـة الاستعدالد Lost Readiness

يلاحــظ في هذا النمط الضاغط للانتقال ، أن تنمبةّ لستعداد الطفل للانتقال إلى دور الحضنــانة وريـــاض الأطفــال يكـــاد بكون معدومـا ، ذلك الطفل الذى لم يجهز فسيولوجيا أو عقليا و اجتمـاعبا للاسنتقلال عن الأسرةّ ، ويتمثل ذلك في ضعف توجيه الطفــل لكيفية اللتعامل الإيجابي هـع الآخرين ، وضعف الحصيلة اللغوية التي يمكن أن يعــبر بـها الطفل عمـا يريب ، إضافةّ إلى عدم تدريب الطفل على بعض حالات الالتظار لغـــياب أفر اد الأسرةّ وخاصةٌ الأمـهات . ومـاذا نتنظر من طفل فاقد المـهارات اللغورية
 الأطفال ؟

## Parent Authoritative ج- تسلطبة الآباء و الأكمــات

فــى تلـــك البيئـات الأسرية المتسلطةً ، فليس سن حق الأطفال أن بسـألو ا عمـا
بـريدون ، بل أن طرح الأسئلّة بيكن أن بسبب لـُم بـضض الأذى النفسي و الجسدي ،

 الحضانة ورياض الأطفال توطنة لانتقال الطفل المى هذد المؤسسات الجديدة .

وعــلاوة علــى ذلـــك ، فـــان محاولة الآباء والأمهات السيطرة على أطفالهم وإظهار تفوقهم (أى الآباء ) عليهم (أى الأطفال ) خلا عمليات التفاعل ولا سيما في مو اقف اللعب Parent - Child Play Interactions يمكن أن يؤدي إلى إحساس الطفل بالوحدة ( Loneliness ) والاعتمادية ( Dependency ) خلا بداية الانتقال إلـى دور الحضـــانة ورياض الأطفال ، كما أن هذه السيطرة الوا الاية قد تْضعف من قــــرة الأطفــال عنــى بـــناء وتطوير مهار اتهم الاجتماعية اللازمة للتو افق مع هذه المؤسسات . ( ؛ 1

Suddenly Transition دـ دوائية الانتقال
يتضــمن هنا الاتتقال الضاغط إعلام الطفل فجأة ودون مقدمات أن يجهز نفسه للذهاب إلى روضة الأطفال التى تقع فى المكان المحدد (روضة الحنان ) وفى الزمان المعيـن (الســبت القــادم ) ، حيــث لا حق للطفل فى الاستفسار عن هذه الروضة باعتــباره المعــنى بهـا ولكن الاختيار في مثل هذه الأسر مقصور على الكبار دون الصغار ، وما على الطفل فى هذد البيئات المتسلطة إلا الرضوخ والإذعان لما تريد ، وكأن الو الاين هم اللذان سيلتحقان بدور الحضانة ورياض الأطفال !! وفــى إظــــر ها الانتقال الضاغط ، ينحصر دور الآباء والأمهات فى استكمـال مســو غات الــتـحاق الأطفــال برياض الأطفال من شهادات ميلاد وصور فوتوغر افية وتجهيز الملفات وتسديد المصروفات و غير ها من الإجراءات الرسمية ، دون الالتفات إلــى تتمـــية استّعداد الطفل جسميا وعقليا واجتماعيا ووجدانيا للتو افق مع معطيات البيئات الجديدةّ فى رياض الأطفال ، الأمر الذى قـّ ينعكس سلبيا على حياة الطفل فى الحاضــر و المســتقبل ، " فالاـــتـقال المفاجئ دون تـيئة سليمة للطفل من البيت إلى الحضانة أو الروضة يككن أن يسبب صدمة نفسية واجتماعية لهذا الطفل " (10 )

> هـ- شكلية الانتقال Formality transilation

كهـــا أن معلمــي الطفولة المبكرة ــىى إطار هذا الاتتقال الضاغط -ـيحرصون


شــكـها الرســــي الذي يرضى الكبار ، من إعداد لقو ائم الأطفال و الاطمئنان إلـي عدد المقاعد و الطاولات وتعليق اللافتات وغبر ها من اسنتعداد العام الار اسي الجديد ، رغم أن ريـــاض الأطفــال ليســـت بمدرسة ولكنها منـاخ تربوي تمثل امتداداً علوياً لمنـاخ الأسرة أكثر منها امتداد سفلي لمناخ المدرسة الابتدائية .

## Compulsory Transition و- إجباريـة الانتقال

 إن النتيجة المتوقعة من هذا الانتقال الضاغط هو مزيد من الإحباط الناتج عن القلــق و الـــتوتر الذى ينتـاب الأطفال فى مثل هذا الالتقال الإجبار ، الذى يزداد فيه الاتصـــال الســلبي للأطفال بالأمـهات ممـا يعوق عملية انفصالهم عنهن ، الأمر الذي يجعل من بيئة الروضة مناخا طاردا -لا جاذِبا - ينغص على هؤلاء الأطفال أسـابيعهم سلبية على حاضر الأطفال ومستقبل حياتهـم داخل وخارج هذه المؤسسات . The Fragmented Transition الآتّتال (لمفكرك - r

يحـــث هنا الالتقال المفكث فـى مناخ الأسر التى تفتقر الى ثقافة الانتقال الفعال للأطفــال المســتجدين إلى البيئـات الجديدذّ حيث يكاد ينعدم التو اصل الفعال بين الآباء والأمـــــات المعلمين في هذا الخصوص ، فلا لقاء و لا التقاء فى هذا الانتقال المفكك بين عناصر البيئة المرسلة فى الأسردّ وأهمها الو الدين وعناصر البيئة المستقّبلة فى دور الحضـــانتة وريـــاض الأطفــال و أههـها المعلمـات ، ومن أهم مظاهر هذا الالتقال

## أ- تفكبك الألووار بين الآباء و المعلمبن

يلاحظ في هذا الانتقال المفكك وجود بعض الأدوار للآباء و الأمهـات و المعلمين و المعلمـــات في إكساب الأطفال بعض المهـار ات اللغوية و الاجتمـاعية و المعرفية التي تُسهم في تتميةّ استعدادهم لـلانتقال إلى رياض الأطفال ، ولكن على الرغم من وجود هـــد الأدو ار الوظيفـية النـــي يقوم الآبـاء والأكهـات من أجل تتمية اسنتعداد الأطفال للانـــتقال إلــى رياض الأطفال ، إلا أن هذد الأدو ار قد تضيع سدى وتذهب في مـهب الريح ، نتيجة (لسلبية ) الاتصال بين الأطفال وأمهاتهم اللانى يتعلقن بالأطفال تعلقا

زائد الحد ويتعلق بـن الأطفال تعلقا فائق الوصف بهن ، مما ينتج عنه انفصالا سلبيا إن لم يكن مرضيا يسدد فو انتيره الطفل في معظم الأحيان .

## ب- فجائبـة الانتقال إلى ربـاض الأطفال

يتضـــن هذا الاتنقال المفكك غياب واضـح لأنشطة" وأدوار الو الدين و المعلمـات فــى إعــداد الأطفــال لتة ـبـل البيئة الجديددَ فى رياض الأطفال أو تتميةَ لاستعدادهم للالنــتقال إلـــى هـــذه البيئـات الجديدة ، فلا يكاد الطفل يعرف شيئـا عن الروضة التى سيلتحق بـها أو اسم معلمتـه أو مكان فصله ، بينما يكون التحاق الطفل بهذه الرياض عملــيةّ فجائية مباغتة للطفل الذى لا يملك من أمره شبئـا ، حيث تصدر إليـه الأوامر بالذهـــاب إلــى الروضة المعنية في بداية اللاراسةّ ، الأمر الذى يمكن تمثيله بالفطام التقلــيدي للطفــل عــن الرضاعةٌ الطبيعيةّ من ثــي الأم ( وضع النشادر وخلافه) ، أو بمــن يأتي بشخص لأول مرةّ (من الار للنـار) كمـا يقولون فى الأمتال الشعبية في

## ج- فقدانبِ الاستقّلم عن الأمهات

يلاحـظ في هنا النـط المفكك للانتقَّل أن استقّلال الأطفال عن الأسرة وتحمل
 وارتباطه بأمه كبيرا مما يصعب من حالة ( الانفصال الايجابي ) اللازمة للانتقال إلى
 تحقِق الانتقال الفعال إلى البيئات الجديدَّ في تلكـ المؤسسات التربوية قبّل المدرسة.
د- بيروقر اطِـة الانتقال

وفــى إطار هذا الانتقال المفكك . يكاد ينحصر دور الآباء والأمهات فى تقَّيم

 للفـروق الفــردية الخاصــة بطبيعة الططل واحتّاجاته أو الاختَلافات الخاصة بطبيعة

مرحلة النمو التّي يمر بها فى سنوات الطفولة المبكرة أو غيرها من اختلافات البيئة الرسمية

## هــ - إحباطية الاتتقال و آثنار النفسبـة

أن معلمــي الطفولة المبكرة ـفى إطار الانتقال المفكك -لا يكترثون بما يشعر به الطفل من شعور ( بالوحدة ) خلال عملية الانتقال ، حيث يعتبرون الانتقال عملية وقتّــية ســوفـ تـــر علــى الأطفال المستجدين كمـا مرت على الأطفال السابقين فى الأعــوام الخالـــية ، والنتــيجة المـــوقَعة لهِا الانتقال هو مزيد من شعور الإحباط - و الــرفض الداخلـــي للروضة- الالى يختلط بمزيد من البكاء المستـمر لاى الطفل خــلال الأســابيع الأولــى مــن الالــنـحـق ، إضافة إلى الثشعور بصدمة الو (قع وقلق الانفصــال الـــى يعانيه الطظل ، دون أن يجد ــفى الأسرة أو الروضةً -قلوبا رحيمة و عقــو لا متفهـة وأيدي حانية تـنلصه من هذه الورطة التى دفع إليها دون أن يكون مستعد لـها .

وتأسبسـاً علمى مـا سنقت ، فان هناك تشابها بين بعض مفردات مناخ الانتقال
الدفكــك وبعض مفردات مناخ الانتقال الضاغط إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، خاصـــة فيما يتعلق بضحف اهتّسام البيئات المرسلة فى الأسرة و البيئـات المستقبلة فى
 دور الحضــانة وريــاض الأطفــال ، وخاصة فيما يتعلق بضعف التو اصل الفعال بين الآباء و الأمهـات وكاا المعلمين و المعلمات فى سبيل تسهيل عبور الطفل لفترة الانتقال .بكـو و و وأمان وسلام و اطمئنـان
ومـــع ذنـــك ، فـــان الاختتلالف بين الانتقال المفكك و الالتقال الضـاغط يكمن فى

 المحتمـة لآثار هنا الانتقال المفكك أو الضاغط ، إلا أن الانتقال المفكك يتصف بانعدام اهــتــام الوو الديـن بعملية الانتقال ككل . حيث بتركون هنا الانتقال للصدفة و الظروف


ولا تخطـيط . أمـــ الانتقال الضاغط فيتصف بالحدة و الشدةّ والإجبار والإكراه دون إتاحــة فــرص الاختيار أمام الطفل - حتى - في إبداء رأيه حول الانتقال إلى دور . الحضانة ورياض الأطفال

The Effective Transition الاتتقال الفعال إلى رياض الأطفال Th يتميز الاتنقال الفعال بتوفير العديد من متطلبات الأشنطة التربوية والاجتماعية
و النفســية الـــتى تـــتُلق بالتـتطــيط الجيد لالانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، والتّي يمكن أن تسهم بفعالية فى مساعدة الأطفال المستجدين على الانتقال السهل الآمن بعيدا عن مشاعر الخوف و القلق و الصر اع و غيرها من المظاهر السلبية الــتـى تنــتـاب هــؤلاء الأطفال أثنثاء عملية الانتقال التّقليدي المفكك أو البيروقراطي الضــاغط ، ومــن أهـــم هذه مظاهر الأنشطة الفعالة فى تحقيق انتقال فعال للأطفال

المستجدين إلى رياض الأطفال :

Positive Orientations أ - بنـاء توجهات إيجابية نحو رياض الأطفال to Kindergarten
هــنـاك طــرق عديدةّ يمكن أن تسهه فیى تكوين نوجهات إيجابية لاى الأطفال الصــغار وآبــائهم و أمهاتّهـه ، بما يساعد هؤلاء الأطفال المستجدين على عبور فترة الانتقال الى رياض الأطفال ليدخلو ا إلى هذد البيئات الجديدة بسلام آمنين ، ومن أهم هذه الطرق :

* تقوم بعض رياض الأطفال بتنظي زيارات تعارف للأطفال المستجدين بصحبة الآبــاء والأمهات - أحدهما أو كلاهما - خاصة فى فصل الربيع (Spring visits ) لأولياء أمور هــــ خاصة حيث يسود الطقس الجيد وتكثر الورود الجميلة التـى تتفق مع طبيعة الأطفــال ، تــــك الــزيارات الاسـتـباقية التى يطلق عليها دورات التعريف بالروضة (الــتى تتضــمن تجو ال الأطفال المستجدين - بصحبة (Kindergarten Roundup) معلمــيهه -داخل الفصول الالتققالية للأطفال المستجدين لمدةّ ساعة أو أكثر ، وصولا إلى بث صور الأمان فى نفوس الأطفال المقّبلين على الالتحاق حديثًا برياض الأطفال


مديـرة - الروضة وهيئة المعلمين والأخصائية الاجتماعيةّ و الممرضة وغير هم من أعضاء أسر ة الروضة .

* تقوم بعض رياض الأطفال بتقديم خدمـات تربوية سريعةّ للأطفال المستتجدين (لأيـن ســـوف يلتحقون بـذه الرياض لأول مرة ، حيث يشارك المعلمين و المعلمـات الز ائريــن من الأطفال و آبائهُم و أهـــاتُّم فى بعض الأنشطة ذات الجو ائز الفوريـة التى تتصـــل بـــالعمل المسلى أحيـانا و الكرم و الترفيه أحيانـا أخرى وصول إلى تكوين منـاخ أليف وجذاب لاى الأطفال المستجدين ، و على سببل المثال : العمل بالمكعبات الملونة والألغــــز البّبــيطة وتقديــم القصص المصورة لكل طفل وترديد الأغاني الجميلة ، إضافة إلى تقديم بعض الحلويات و الكعك و العصائر المناسبةّ للأطفال ، فى ذات الوقت الــــى فـيه تقدم بعض التسـهبلات للآباء و الأدهات لمـلأ استمار ات خاصة بالمعلومـات تشثـــل ســير亏ّ أطفــالّهم من كافة نو احي النمو الجسمبة و العقليةّ و الاجتمـاعيـة و الوجدانية .
* تسمـح بعض رياض الأطفال بـاستقبال آباء و أمهـات الأطفال لتسجيل أسمـاء أطفــاللهم مــبكر ا خلال فصل الربيع ، وفى ذات الوقتت تسمـح لـهؤلاء الأطفال المزهع
 ابــن العــم -ابنة العــة . . . . الخخ ) ، أو أحـ أطفال الجيران ممن هم فیى مثل عمر هــؤلاء الأطفال للحضور معهم لزيازة روضة الأطفال ، وبتكر ار وتوسيع دائرةّ هذه الــزيـاز ات النيومــبية أو الأســبو عية يمكن إعطاء الفرص للأطفال الز ائرين أن يمروا بخبر ات بوم تقلبدي فى الروضةٌ . الأمر اللْى بسـه -تُدريجيا - فى مسـاعدة الأطفال على الشُور بالألفة و الر احة و الحرص على تكر ار الحضور و الارتباط بلور الحضانة ورياض الأطفال.

(Kindergarten Begins
تُعد الزيارات المنزلبة التى بقوم بـها معلمو ومعلمـات رياض الأطفال أحد طرق


وعــــى الــرغم ممـا قـ يدعيه البعض من أن هذه الزيارات المنزلية ــمـا هى إلا ـا مضــيعة للوقتت ، إلا أنها على درجة كبيرة من الأهمية فى تكسبير الفجوة وتقصير المســافة النفســية بيــن الطفل والروضة من ناحية ، كما أن بعض الأسر الواعية يسعدها قدوم المعلمين و المعلمات لمنازل الأطفال الذين سوف ينتقلون بعد ذلك إلى رياض الأطفال من ناحية أخرى و
لــيس هـــا فحسب ، ولكن على الرغم من أهمية الزيارات المنزلية فى تهيئة الطفــل لتّةـبل الاتتقال إلى رياض الأطفال باعتبارها أوقات للتعارف المباشر وتبادل
 و التتســيق بيـن إدارةّ رياض الأطفال وآباء و أمهات الأطفال المقبلين على الالتحاق بهــذه الــرياض ، فى إطار المعايير الاجتماعية لثقافة المجتمع التى تحكم العلاقات الاجتماعــية بين الأفر اد و المؤسسات ، على ألا تكون هذه الزيـارات طويلة أو معطلة للآبــاء والأمهــات عــن أعمالهم الوظيفية أو المنزلية كما يجب ألا تكون مثل هذد الزيارات منافية للقيم و العادات و التّقاليد الثقافية السائدةَ فى المجتمع . ج- اللاخول النتربجي على مر احل ( Staggered entrance ) يعـــ الاخول متّعدد المر احل للأطفال المستجدين خلال الأسبوع الأول قّبل بداية الار اســـة بالروضـــة أو الأسبوع الأول من بداية العام الار اسي الجديد ، أحد الطرق الفاعلـــة فــى مســـاعدة الأطفال على التُعرف على بيئة الروضة و أقسسامها ومر افقّها ومعلمـــــها وغــير هم مــن القوى البشرية العاملة بهـذه الرياض ، حيث يأخذ الاخول متعدد المر احل أحد الآليات التّالية :

* تســــح إدارةَ الروضة بالتُعاون مع بعض المعلمين ذوى الخبرةّ المتخصصة فى مجال رياض الأطفال بزيارة عدد طفلين هو الديهمـا كل نصف ساعة ، ووفقا لهزد الآلـــية يمكن إعطاء قَّر أكبر من الاهتمام و الترحيب بالأطفال و الو الدين ، حيث يمكن للطفــل تفحـص حجـردَ الصف كما يمكن للو الاين و المعلمين تبادل المعلومات حول الطفــل و الروضـــة ، كهـــا يجــب أن تكون حجر ات الصفوفـ ذات ألوان بهيجة تسر


المصورة و الألغاز و المكعبات و غير ها من مو اد الأنشطة الملانمـة الأخرى التى تجذب الانتباه لكى يتفاعل معها الأظفال بر غبة و اشنتياق.

* تُســـع إدارة الروضة بالتّعاون مع بعض المعلمين ذوى الخبرة المتخصصة فى تربية الطفل بشكل آخر من الدخول المنظم وذلك على النحو التالي :
* يدخــل فــى جلســـة صباح اليوم الأول عدد (• ا أطفال جدد (ذكور -إناث) ، إضـــافة إلــى ععـدد( • ( ) أطفال جدد آخرين فى جلسة مساء ذات اليوم الأول لوفتّاح الروضة (يوم النببت ) .
 الإجمالي عدد ( • ( ) طفلا فى الأبام الثنلاثة الأول من بداية عمل الروضة . * فیى اليوم الر ابع (الثتلاثاء) يتم استقبال ( نصف ) عدد الأطفال السابق استقبالهم
 أسبو عها الأول .
** فـــى البوم الخامس (الأربعاء) يتتم استقبال (النصف الآخر) عدد الأطفال السابق

** فیى البيوم السادس (الخميس) يتّم اسنتقال كامل المجموعة كلها من الأطفال فى حالة و احدةّ مـع تقسيمـهم إلى مجمو عات فر عبةً .
* يجــب أن بســــح لآبـــاء و أمهـــات الأطفال المستجدين الر اغبين ففى مصاحبة أطفــالهـ بحضــور جلسـات الاستقفبال و الاشتر اك فى بر امـج الأنشطة التربوية المخططــة لعملية الانتقال الفعال لأطفالـهم فى ذات الوقت الذى يسنكملون فيه متطلبات تسجيل أطفالمهم بالزوضةً .
* يجـــب أن بر اعى فى تخطيط أسبوع الاستقبال و الأنشطة التربوية التتى تتضنمنها القو انبــن و الإقَ ار ات و اللو انـح المنظدة لعدد أبـام الحضور فـى رياض الأطفال فى بعض المححافظات .

وهــناك دخــول تدريجـي مــن نــوع آخر يتضنمن تدرج فترات غياب الآباء والأمهـــات عــن الأطفال المستجدين خلال الأسبوع الالتقالي ومن ثم تدرج الانفصال الإيجابي ، وذلك على النحو التتالي :

في اليوم الأول ( السبت ) : يتم استقبال الطفل ثم لا تزيد مدة غياب الأم أو الأب عن ( ساعة ) و وحدةٌ فقط من (

في اليوم الثاني ( الأحد ) : يتم اسنقبال الطفل ثم لا تزيد فترة غياب الأم أو الأب عن ساعتين من (ی-1 ( ) صباحا .

فــي الــيوم الثثالث ( الاثنين ) : يتم استقبال الطفل ثم لا تزيد مدذ غياب الأم أو الأب عن ( ثـلاث ساعات ) فقط من (11-N) صباحا .

فــي الــيوم الرابع ( الثڭلاثاء ) : يتم استقبال الطفل ثم لا تزيد مدة غياب الأم أو الأب عن ( أربع ساعات ) من ( ( Y ا ) صباحا .

في اليوم الخامس ( الأربعاء ) : يتم استقبال الطفل ثم لا تزيد مدةّ غياب الأم أو الأب عن ( خمس ساعات ) من (ی-1) ظهرا .

في اليوم السادس ( الخميس ) : يتم اسنقبال الطفل ثم لا تزيد مدد غياب الأم أو الأب عن ( ست ساعات ) من ( ( $)$ ) ظهرا .

ليس هنا فحسب ، ولكن على الآباء و الأمهات القيام ببعض الأدوار والأششطة ، النتـي تســهـ في تكوين صور ذهنيةَ جميلة عن حياة الحضانة أو الروضة في عقل الطفـل ، مــع بث روح الثقّة و الدعم و التشتجيع لأن يكون الطفل ( بطلا ) للانتقال ، وذلك قبّل التحاق الطفل وانتقاله إلى هذد المؤسسات بوقت كاف كما يقال في الأمثال (المصــرية ( قّبل الهنا بسنة ) ، الأمر الذي يساعدد على نكوين توقّعات إيجابية لدى الطفل تُجاه الحضانة أو الروضة ، ويجعلـه أكثر شوقا و إقبالا للانتقال الفعال إلى هذد المؤسسات التي سمع عنها وجهز نفسه من أجلها .

## أهمية الانتّقال الفعال Importance of The Effective Transition

 تــــوه الار اسة الحالية إلى أن الأطفال المستجدين قبل سن المدرسة المتوجهين إلــى الالـــتحاقَ باور الحضانة ورياض الأطفال ، سوف ينتقلون إلى هذه المؤسسات بــأى أشـــكال أو طرق أو وسائل ، فهم في النهاية سينتقلون ( سينتقلون ) سو وغ تم ذلـــك فـــي إطار الانتقال الضاغط أو الاتتقال المفكـك أو الانتقال الفعال ، ولكن القضبية أكبر وأعمق من نوعية الانتقال هذا أو ذاك .فقضـــية الانــتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال لا تكمن في إتمام عملية الانــتقال ذاتهــا ، ولكـن القضبية تكمن في نوعية الشخصية المستقبليةّ للطفل التي تــتكون خلال مرحثة الطفولة المبكرة أثنثاء حدوث هذا الانتقال و آثتاره النفسية ، فما
 و اضــحة جلية على مستقبل حيادَ الطفل في سنو اتـه العمرية المتعاقبة ، و هنا مكمن الخطور ة حيث لا إصلاح لاعوجاج الطفولة بعد فوات أو انها و انقضاء زمانها . لــيس هـــا فحســب ، ولكن الحديث عن أهدية الانتقال الفعال يكمن في نمط شخصـــية الطفل الناتـج عن الخوف و القلق و الإحباط الأمر الذي يمكن أن يشكل نمطا مرضــيا للثخخصية في المستقبل ، أو نـط شخصية الطفل الناتجة عن الأمن النفسي و الاطمئنـن و السلام الأمر الذي يدكن أن يشكل نمطا مرغوبا للشخصية في المستقبل ، فأنمـــاط الترببة التي تشكل في مرحلة الطفولة المبكرة تؤثر تأثير ا بالغا في مستقبل شخصبة الطفل
هiا ، ويدكن تصور أهمبية الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، و التـــي تحـــتاج إلــى در اســـات أمبيريقية - تُحليلية أو تأويلية - تفسبرية لتأصيلها و إثباتها من عدمه ، وذلثك على النحو التالي :

1- إن الطفــل الــذي ينمــي اســـنـداده للانتقال الفعال إلى دور الحضاتة ورياض الأطفــال ، عــبر إكنـــابـه بعـض المـهــار ات الجسمية و العقلية و الاجتماعية



المجــتمع ، ومــن المــتوقع أن يصبح هذا الطفل في المستقبل شخصية أثر تو افقا اجتماعيا مع معطيات البيئة المجنمعية .

ץ- ب- إن الطفـل الـــى يهيأ نفسياً واجتماعيأ للانفصال الإيجابي عن الأسرة وخاصة الأمهـــات تمهيدأ للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، يكون أكثر قـارة علــى بناء وتطوير صدقات جديدة مع الأقر ان ، فالانصال الإيجابي بين الطفل و أسسرتّه يؤدي إلى انفصال إيجابي عنها من ناحية الاحية ويفضي إلى اتصال إيجابي مـــع الآخريــن من ناحية أخرى ، الأمر الذى يمكن أن يؤدي إلى زيادة محيط العلاقات الاجتماعية لاى الطفل في الحاضر و المستقبل .

世- إن تنمية استُداد الطفل للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، يسهم في إز الـــة جـــار الخـــوف من تجربة الجديد لاى الطفل ، فإذا كان بعض الأطفال ضــعيفي الاســتُعداد يستجيبون سلبيا تجاه ما يطلب - منهـ - إنجازه ، على طـريقة ( مش هاعرف اعمل كاً ) ربما قبل أن يعرف مـا هو العمل ، إلا أن الطفــل الـــى ينـــــي اســـتُداده للانتقال الفعال يمكن أن يكون مبادرا لإجاز الأعمال بدقة واهتمام ربما قبل أن بطبب منه هذد الأعمال .

 الأطفــال قليبي الاستعداد يعانون من قَلق الانفصال مما قـ يكون سمة مرضية
 يكونوا أقّل قلقا و أكثر أمنا عند الانفصال إلى بيئات جديدةَ يتعاملون معها لأول
 الأطفــال ، يكـون أكــثر اســتجابة للعمل الجماعي ومساعدة الآخرين داخل الروضــة وخارجها ، فإذا كان بعض الأطفال يعيشون في إطلار ( الأنا مـالية ) و الــتـمركز الــز ائن حول الذات وما لهـا من آثنار سلبيةً ، إلا أن الأطفال الذين

يـيئون للانتقال الفعال يمكن أن يكونو ا أكثر نتعاونـا و ألفة مـع الأقر ان والآخرين سو اء كان ذلك داخل أو خارج هذد المؤسسات التربويةة .

- إن الطفــل الـــذي ينمـــي اســتُعداده للانتقـال الفعال إلى دور الحضـانة ورياض الأطفــال ، يكون أكثر اسنتّلاليةّ و اعتمـاد| على النفس في علاقاتا مع الأقر ان و الآخريــن ، فــلذا كان بعض الأطفال قَليلي الاسنتعداد يكونون أكثر اعتمادية علــى الآخرين ، إلا أن الأطفال الذين يـهيئون للانتقال الفعال يمكن أن يكونو أكـــثر استقلالا في مساعدة أنفسهِ على مـهام الحياةٌ بمـا يتتاسب مع إمكاناتُهم حيث يقل اعتمـادهم التتدريجي على الكبار .

V- إن الطفل الذي ينمي استعداد للانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، بكــون أكــُر شُجاعة و إقّامـا بـيبدا عن أشكال الجبن أو التهور في مو اجهة مشكلات الحباة ، فإذا كان بعض الأطفال قَليا الاستعداد يكونون أكثر جبنا في مو اجهــة بـعـض المو (قَــف الجديدة في الحباة ، إلا أن الأطفال النَين يهيئون
 و التعبــير عمـــا بريدون فـي إطار من الأفلة و التُعاون مع الصغار و الوقتار مع الكبار

1- إن در اسة الانتقال لدى الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال على درجة كببر مّ من الأهمية ، وزلت بـاعتبار د عملية تحدث في فترة حساسة من حباة
 صـــوبات الانتقال ( Difficulties ) من نـاحية ، و أيضا بسبب النتانـج الإيجابية

 ســنو اتُهم الاولــى دون حــل نـــاجح نـها . يكونون اكثر عرضةّ لظهور مشكلات مشابهـة خلا حياتهـه الار اسبة. (ii) •



الأفكـــار بيـن الطرفيـن وتوفـير كل منهـا معلومات هامة عن قدرات وحاجات وخــبرات أطفــالهم كتتذية راجعة ، لضـمان تحقيق انتقال فعال من ناحية وتلافي أنواع الاتتقال الضاغطة و المفككة من ناحية أخرى .

فالالــتـقال الفعــال يتضــمن مشاركة الآباء والأمهات في عملية الانتقال ، فقد كان الو الـــدان - ومـــا زالو - وسيظلون - أول وأهم معلم لأطفالهم و أكثر الناس
 الانتقال ، فإن هذا الانتقال يكون هعرضا للخطر في أى وقت ، كما يتضمن هذا الانتقال مشاركة معلمي ومعلمات دور الحضانة ورياض الأطفال عبر خبراتهم التر اكمـية التـــي اكتســبوها خلال ممارساتّهم التربوية في مؤسسات ما قبل
المدرسة .

-     - تــــثل فــترة الاعــتقال فــترَّ حرجةَ في حياة الأطفال اجتماعيا وأكاديميا ،

لارتباطها بالمعطيات البيئية الجديدذ ذات العلاقات الاجتماعية المتجددة ، ومع
 المــبكر فــي السنوات الأولى من عمر الطفل ، خاصة مع وجود معلمي تُربية الطفولــة المـبكرةَ الذيـن يمــثلون رمز السلطة ، ومع وجود أطفال آخرين متششابهين في ذات الكفاءة الاجنماعية ويشتركون في ذات الهـف من الالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال .

لــيس هـــا فحســب ، ولكن فترَّ الانتقال تتضمن أنماطا منـاسبة للتحفيز المطلوب لــتطور الأطفال ، وسن ثم توفير دو افع قوية للأداء الجماعي الجيد من ناحية وتوفــبر فرصـا مناسبة للتُعلم المدكن سن ناحية أخرى ، ولا سيما أن الطبيعة الاجتماعية للإنسان - طفلا أم بالغا - تدفعه إلى تحقيق الرضا الاجتماعي من قَـبل الأقر ان ، والحصول على التـزيز الايجابي من رمز السلطة ( وهو المعلم


سنياق مقبول سن قبل المجتّىع .

1 1 - إن فترة الانتقال إلى رياض الأطفال على درجة كبيرة من الأهمية ، نظر الأن الـــنمو المعرفي للطفل يتطور بسر عةّ ولا سيما في الفترةَ من د-0 سنوات ، حيــث يبـأ الأطفال في تُثكيل مفاهيم حول الوقت و الأرقام و المنطت و غيرها ، إضـــافة إلى وجود تطور معرفي آخر يتعلق بفـم اللغة المنطوقة ، لأن هؤلاع الأطفــال يبـهون في إعطاء متر ادفات مـع إدر اك نظام ملـئ فر اغ الكلمـات ( كمـا فــي لعبة عروسنتي ) ، فالأطفال في هذد الفترة يبد عون في الانتقال من أنماط تفكير مـا قبل العمليات إلى أنمـاط تفكير (العحليات كما يقول بيـاجيه . (Iv) ( ليس هذا فحسب ، ولكن خلال فترة الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال فــإن العو الم الـاخلية و الخارجية للطفل تمر بتغغير ات هامة في ذات الوقت ، ففي تـلك الفترة ينفصل الأطفال عن أسر هم وبتعلمون في مجمو عات من الأقّ ان ، فإن قدر اتَهم
 وزيـادةٌ سعةٌ الذاكرةً ، ومن ثُم يكون سن السـهل على هوْ لاع الأطفال تذكر سلسلة من
 r r - إن فترة الانتقال إلى دور الحضانة وزياض الأطفال تمثل حدثا جديدا وتطور| مثبر ا في حباة الأطفال قِبل المدزسة . وخاصة فيمـا يتتلق بالأدو ار الاجتماعية حيث بينتّل الطفل سن بيئة الأسرذ ذات العلاقات الأبوية المـألوفةَ ، التَي بحدث فــيُها التُعلم بطربقة عرضبة تلقانبة ( غبر مقصودة ) لبعض الوقتت ، إلى بيئة الحضـــانة أو الروضة التَي يحدث فيوها التعلم بطريقة هادفةّ وأكثر قصدا طو ال


و عنـــى هـــنا ، فبان الانتقال إلى تـلـلم ( طو ال الوقت ) عبر بر اهـج الأنشطة في رباض الأطفال ، مو اتبا لاعاددَ بناء الاور الاجنّماعي و اكتسـاب مهـاز اته للدى الطفل ،
 أو تخيلــبة ( تقليبا صوت الأسد - القطة ...الـخ ) ، و لا سيما أن الأدوار الاجتماعية للأطفـــال وتوقَعــاتهم السلوكية تتَتبر بثُكل كبير في السنو ات الأولى ، نظر اللتطور الاجتماعي المتسنار ع بسبب تسسارع التطور المعرفي المر افق

## المحور الثانـي : العوامل المؤثرة في انـتنقال الأطفال المستتجديـن إلى دور الحضانـة ورياض الأطفال

تــتُعدد العو امــل المؤثــرة فـــى انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة وريــاض الأطفــال إلــى مجموعــة من العو امل التـى تتعلق ببعض المفاهيم والقوى البشــرية و المادية و التربوية و الدافعية ، و التي تتطلب تحديدها وتوصيف أبعادها من أجــل مســـاعدة الأظفال و الو الاين والمعلمات والمجتمـع على التُعامل العلمى معها ، " فالاتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال عملية تتشثكل عبر عوامل ترتبط بكل من الطفل ، والأسرةً ، والروضة ، والمجتمع " (^') 'ومن أهم هذه العو امل :

Readiness for kindergarten أو لا : الاتققال والاستعدالـ
عـنـدما يكــون الأطفــال على وشك الالتقال من بيئة الأسرةّ إلى بيئة رياض الأطفال ، يبرز التّساؤل حول مفهوم الاستُغداد ( Readiness ) ، وقدّ أوضح كاجن
 ، (Readiness for School ( والاســتُعداد للمدرســـة (Readiness to Learn )
 Practice Maturation و الدافعية Motivation قـدرة على الممارسة وغـيرها ، بيـنـما الاســتُدالد للمدرسة يتضنمن مجموعة حالات أكثر مـادية ( حسية ملموســة ) ينبغـي تو افــرها لاى الطفل لكي يتعامل بنجاح مع منطلبات المدرسة ، ومنها التمكن من بعض مهارات لغوية و اجتماعية ومعرفية معينة التى تُعد دليّلا على استعداد الطفل للاخول إلى بيئة تربوية جديدذ " (9 ا )

وعلــى الرغم من أن نعريف الاستّعداد ــوفق هذه النظرة -هو أمر مقبول
ومفهوم على نطاق واسع فى مجتمع اليوم ، إلا أن هنا التفسير يضع كل الأطفال فى موقــفـ صــعبة قـــد لا يحســـون عليه ، يحتم عليهـ تحقيق مجموعةّ من التّوقعات المنتظرة منهم بصرف النظر عن اختلافاتُهم الفردية الو اضحة

وفى بحثّها عن الاسنتعداد المدرسي ، أوضحت الر ابطة الوطنية لتربية الأطفال الصغار NAEYC ( 19 9. 1 وجود ثلاث عو امل يجب أخذها فى الاعتبار عند الحديث عن موضوع الاستعداد وهى (r.) :

أ - عــــم تســــاو خـبرات ومعارف الأطفال خلال سنوات الحياة المبكرة قبل سن المدرســـة ، ولا سبيما في حياة الأسردّ التي تختلف في تكوينها من أسرةٌ إلى . أخرى

ب- وجود عدد من الاختلافات الجوهرية و الفروق الفردية فى التطور و التعلم بين أطفال ذات العمر و علاقّة ذلت بالخلفيات الاجتمـاعية و الثقافية و البيئية . ج- تقديـــر التوقّعات المـلانمة لامكانات وقدر ات الأطفال التى يملكونـها بـالفعل من قوة أو ضعف دون تُهوين أو تَهويل .

وهــنـاك نوعان من المههارات التي يجب وضعها في الاعتبار ات عند الحديث عن الاسنتعداد للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال و هما :

أ- المـهارات قبّل الأكاديميةّ / الأكاديمبةّ . ب- المـهازات الحياتية / الاجتماعية .

فالمهــــار ات الأكاديمــيةَ هـــي مـهار ات الاسنتعد اد الحسيةَ الملموسة مثل تحديد الألو ان ومعرفةّ بعض الحروف و الأرقّام وحل بعض الألغاز البسبطةّ التي تستخدم ع عادة لقيـاس الاستتعداد المدرسي
 للطفــل بالتصــرف بصـــور دَ ملانمةه في مو اقف التفاعل الاجتمـاعي ، مثل إطاعة
 الطفل و أقر انه بطرق منـاسبةة .

ليس هذا فحسب ، ولكن إذا كانت هذد المهـار ات هامةة لتحقيق انتقال فعال إلى دور الحضنــانة ورياض الأطفال ، إلا أن المهـارات الحياتية الاجتمـاعية هى الأكثر

أههــية في نجاح الانتقال ، وكذلك فإن غيابها يجب ألا يجعل من الاستعداد حاجزا ا يمـنـع عملية الانتقال إلى البيئات الجديدة ، بل يجب أن ينظر إلى اكتساب مهارات أكاديمــية و اجتماعــية دعيـــنة عنـــى أنها طريقة لزيادة فرص الطفل في التّو افق الناجح مع معطيات البيئات الجديدة وتعميمها في مو اقف اجتماعية جديدة .

لــيس هنا فحسب ، ولكن يجب أن تبدأ البيئة التربوية فى رياض الأطفال مع الأطفــال المســتجدين مــن حيث ( مـا هم ) عليه من عناصر قوة ومظاهر ضعف ، وتققلهم على أوضاعهم الثشخصية التى يملكونها بالفعل ، مع مقابلة احتياجات الطفل ككـل مسـن خلال بر امـج متّجانسة وذات جودةَ عالية ، ولهذا يجب أن تصمم البر امـج التربوية فى رياض الأطفال على أساس استثمار نقاط القوة الموجودة لدى الطفل فى اطار التو افقّ مع حاجاته الأساسية ، وعلى لهذا فان كل انتقال يقوم به الطفل يتطلب
 تحديات بيئة التعلم الجديدة أو التالية .

هــــا ، ويعبر عن استتعداد الطفل للاخول الروضة ، بدرجة الطفل في القدّرةٌ على التّفكير الوجدانى ، وآلتي يمكن توضيحها على النحو التّالي (1) :
 أو المعانـــي أو الاحتفاظ ببعض الفهم اللفظي بالتخفف من استخدام الحواس و واستخدام الرموز العددية و اللغنوية في التّعبير .

ب- الاســتُداد الحركـي الجسمي : يتمثل في التـآزر الحركي في المشي والقفز و الإمساك بالأشياء وتآزر حركة العين وتركيزها .

ج- الاســتُعداد الانفعالي الوجداني : تُعبر عن مشاركة الآخرين ألعابهم و التُعاون
 الارجاء التّريجي لبعض الحاجات .

وهناك من يحدد الاسنتعداد المدرسي في ثُلاثة جو انب تشمل مـا يلي (r٪) : اللجانـــب الأول : النضـــج الجســـي الــــي يعرف بوصفه منبئـا بالاستعـداد للقيام بأنشــطة حركـــية منــنـوعة ، مثل القفز ، الوثب ، مجموعة أخرى من الأنشطة الحركـيةة فــي مــرحلّة الطفولـــة المــبكرة ، فضلا عن علاقتّه بالأنشطة العقلية المتنو عة وبالتتحصبل الار اسبي

اللجانـــبـ الثـاني : الاستعداد النفسي / الاجتماعي ويشير إلى نمو خصال الثخصية و الاتجاه الو اضـح نحو الاستقلال في السلوك .
 فــي المرحلة العمرية المبكرة - لاكتساب العديب من الخبرات النتي تنمي تفكير هم وتزبد من رصبي المعرفةّ لديهم

و إذا كـــان المعنى المعنوي لاستـعداد الطفل للانتقال إلى رياض الأطفال يتضمن الــر ابطة الـــناجحة و العلاقات الإيجابيةَ بين المنزل ومقامي الرعايةَ اليومية وريـاض
 إطـــار نظــام مــن القيد الإنسانية المر غوبة ، فان الضرورة تقتضني توضيح مفهوم الاســتـعداد ، وهــل أن الاســتُعداد بـأتـــي مسـن داخل الطفل ؟ أم أنه يأنتي من الآباء و الأمهــــات ؟ أم من الرعاية اليومبةٌ ؟ أو سن رياض الأطفال ؟ أم أن الاسنتداد بـأتي خليطا سن كل هوّلاء جميعا

لــيس هـــا فحســـب ، ولكن يوجد أكثر من تفسبير لمفهوم الاسنتعداد لرياض الأطفال ، وذلك على النحو التالى(r) م) :

## 1 - الاسنتعد اد كعملبة نضـج فسنيو لوجى (داخل الطفل)

فزــنا التُعريف الخاص بانستعداد الأطفال لـلانتقال إلى رياض الأطفال بركز على مفهــوم الاســتُعداد بـاعتبارد عملية نمو وتطور (Development Process ) خاصة

بــالطفل فـــي مرحلة مـا قبل المدرسة " فالاستعداد وفقّا لهـا المنظور يصور على أنـ سمة تنمو وتطور - عبر الوقتت - داخل فردية الطفل " (\& (Y)

Readiness as ). أى أن هذا التفسير يضع الاستعداد داخل فردية الطفل ذاته within The child ) ، ومسـن هـــا المنظور يمكن مناقُشَة الاستعداد وفقا لمستوى الأداء الأي يظهره الطفل ، وعلى هذا فان هذا الاستُداد لرياض الأطفال يرتبط وفقا
 ليكون جاهزا للانتقال إلى رياض الأطفال .

وممـــا يلاحـظ علــى هـــا التعريف الأى يحصر الاستُعداد فى سمات التطور الجسي و الفسيولوجي التّى يصل إليها الطفل :

أ- إن هذا التُعريف قد يعطى الأولوية فى الانتقال إلى رياض الأطفال إلى عوامل النضـــج الفســيولوجى للطفــل ، على أساس أن الاستـداد يعبر عن مجموعة سمات جسمية تنمو وتتطور عبر الوقت داخل فردية الأطفال . ب- إن هــنا الـــعريف قَــــــأهمل عو امل البيئة الاجنَماعية المحيطة فى توفير أرضبية هنا الاستُغداد ، رغم أن مفهوم الاستعداد يكون أكثّر قّبولا عندما يأتّي فــى سبـق ثقافي اجتماعي ، كمجمو عة من الأفكار و المعاني التّى يستخدمها الكبار أثناء مشاركتهم خبرة الروضة .

## ب - ب الاستعدلد كعملِّة إجتماعبة ( خارج الطفل)

فهـــا الـــتعريف الآخر لاستعداد الطفل إلى رياض الأطفال ، بركز على مفهوم
 المحــيطة( Socialization Process ) من أجل التو افق مع رياض الأطفال ، أى أن هـــا التُفــــير يضع الاستُغداد خار ج الطفل ( Readiness Outside the child )، وعلـى هــأ فان الاستتعداد لرياض الأطفال وفقا لـها الفهع يرتبط بمدى مـا يقوم به الآبــاء و الأمهات ومعلمي الطفولة المبكرة وغير هم من تمهيـ وتفاعل وإعداد للطفل

أجل الانتقال إلى رياض الأطفال (+) )

ومما يلاحظ على هذا التُعريف الأى يقظف بالاستعداد إلى رياض الأطفال إلى - خارج الطفل ، دون اعتبار لطبيعة هذا الطفل وتطور نموه الجسمي و الفسيولوجي الانـي أ- أن هــنا الـــتعريف يعطى الأسبقية فى الانتقال إلى رياض الأطفال إلى عو امل البيئة الخارجية المحيطة بالطفل .

ب- أن هذا التُعريف قد أهمل أهمية خصائص نمو الطفل وتلبية حاجات هذا النمو فــى هـــا الانتقال ، أي أن هنا التـريف يركز على تأتير ات جانب البيئة اكثر
 الور اثة أكثر من تأتّير ات جانب البيئة .

ومحبطه الاجتماعي الذى بتفاعل معه وفِّه ) ( داخل وخارج الطفل )
فـرـا التـعريف الذى تطرحه الدر اسة الحالية لتفسير الاستعداد لرياض الأطفال عـــى اعتــبار الاستتداد محصلة للتفاعل بين عو امل النضتج الجسمي و الفسيولوجى الخاصــة بمستوى النمو و التُطور الذى يصل إليها الطنل ، وعو امل البيئة الاجتماعية المحيطة الخاصة بإسهام الو الاين و المعليني وغيرهم من الجهات المجتمعية الداعمة


- (socialization Process

ليس هذا فحسب ، ولكن الاستتُدالد إلى رياض الأطفال يكون أفضل في سياق اجتماعـــي ثُقافـــي لمجموعــة دــن الأفكــار و المعاني التّي يستخدمها الناس أثتاء
 - مجموعــة مــن النظم الاجتماعية المتفاعلة - تُتضمن الأسرة و الرووضة والمجتمع فانه يمكن التتبؤ بالاتتقال الفعال إنى دور الحضاتة ورياض الأطفال " (艹\zh2) وتــرى الاراسة الحالية أن الاستُتاد يبدأ بتكامل الخار ج و الاخل معا ليمزج بيـن الور اثةّ والبيئة ، أى يبدأ سن خار ج الطفل ليعمل على ما لدى الطفل من عو امل نـــو وتطور دعرفي ( Readiness as a within and outside the chide) ، أى

أن مــــا يقـــوم بـــه الآباء و الأمهـهات و المعلمين و المعلمـات و المجتمع يسهم نـي تطور مســتوى النضـــج الــنى يصــلـ إليه الطفل ليكون أكثر دافعية و اسنتعدادا لاكتساب المـهـــار ات الحياتـــية اللمنويةّ والاجتماعية و المعرفية التى تساعده على تسهيل عملية الانــتقال مــن بيـئة الأسرة إلى بيئة رياض الأطفال وتقبل معطياتها بسـهولة ويسر و اطمئنان

لـــيس هذا فحسب ، ولكن ترى الار اسة الحالية ضرورة التبكير بتـهيئة الطفل و إعــدادد مـــبكر ( Early Preparation) لتكوين الاستعداد لرياض الأطفال المستجدين (Readiness for Kindergarten) و الكافــي للاعب - عبر التدريب - أثُ بالغن في تكوين البطل الأوليمبي ، وكمـا يكون للإعــداد المبكر والكافي للاعب - عبر التنديب - أنر بالغغ فى تكوين الجندي الشجاع ينبغــي أن يكون الإعداد مبكر أ وسـابقاً على اللاخول اللاحق للطفل إلى دور الحضانة وريــاض الأطفــال ، فُرــنـاك دعوةَ للآلباء و الأمهات لأن يقدموا لأطفالهم - من عمر سنتين - مـا يمكنهّم من تُحقيت انتقال فعال إلى هذه المؤسسات التُربويةّ .

## Separation Anxiety تـانبـا : الانتّقال و ولّق الانفصصال

تُــــر الإشارةٌ إلى نُوضيح الفروق البيئيةٌ بين القّلق (Anxiety ) و الخوف عــنـ الأطفال وعلاقّة ذلك بقلق الانفصال بوجه عام وقّلق الالفصنال (Fearfulness) لدى الطفل قبل وأنثـاء عملية الانتقال إلى رياض الأطفال بوجه خاص . فرــنـاك صــعوبة فى التـميبز بين الخوف و القلق فى حالات كثيرة نتيجةّ لأوجه التششـــابها بينهـما ، ففي كل من الخوف و القلق يشعر الفرد بوجود خطر يتُـدده ، وهن

 أو القلـــق ، و علـــى هـــا فكــلا المفهومين يعبر ان عن حالةَ من التوتر و الاضضطر اب الانفعالـــي الـــّى تصنيب الفرد ، ومـع ذلـك فليس كل قلّق يعبر عن حالة من الخوف

ولكـن كــل خوف يمكن أن يعبر عن حالة من القلق ، بل أن شعور الخوف هو أحد مظاهر القلق الذى ينتاب الإسنان فى أى زمان ومكان
( فــالخوف ) هو حالةَ توتر و اضطر اب داخلي تصيب الفرد نتيجةّ وجود مثير مخــيف (خارجــي ) حقيقي يوجد فى البيئة المحيطة ، وقد تكون هذه الحالة عابرة أو مؤقَـــة سرع عان ما تنتّهى بانقشاع هذا المثّير المخيف ، كما أن حالة الخوف غالبا مـــا تستـدعى ( نزوع الفرد إلى الاحتماء بالجماعة المرجعية المحيطة به ) لمواجهة شــور الخوف الذى ينتابه ، ومثال على ذلك الخوف من وجود لص ، ثنبان ، كلب مسعور ، ظلام ، أغراب ، حريق ، زلزال . .. الخ.

بيـنـما ( القـــق ) هو حالة توتر و اضطر اب داخلي تصيب الفرد نتيجة وجود مثــير ( داخلــي ) أو ( خارجــي ) قـا يكون حقيقيا أو و هميا يهـدـد ذات الفرد وكيان الشخصــية ، وهَـــ يكــون القلق حالةَ موضو عية مؤقّتّة أو ( سمة) مرضنية مزمنة مصــاحبة للثخصية ، كما أن حالة القلق غالبا ما تستدعى ( نزوع الفرد للانسحاب

 المســنقبل ، وقَلق الموت، وقَلق الامتحـان ، و القلق من المجهول ، و القلق من القلق ذاته ، قلق الانفصال .. . . الخ.

وللقــــق أعر اضه الجسمية و النفسية ، أما أعر اضه الجسمية التى يغلب عليها النو احي الفسيولوجية فتشثمل الضعف العام نقص الطاقة الحيوية نقص النشاط وفتور
 مـص الأصــابع ، قضم الأظافر ، فتل الشارب ، رمش العينين ، الصداع المستمر ، تصبب العرق ، الشعور بضيق الصدر ، القى ، اضطر اب النوم و الكو ابيس . لـــيس هذا فحسب ، ولكن هَّ لا بشعر الشخضص المصاب بالقلق بهذْ الأعر اض السابقة ، حيث يظهر الجسد وكأنه يعمل لمو اجهة الظروف الجديدة ( ظروف القلّق ) وذلــك عـن طــريق تعنيــل خــاص يجـريهه فى أجهزة الجسم العضلية والطرفية و الفسيولوجية

أمـــا عن الأعر اض النفسية المصاحبة فتشمل : القلق على الصحة ،القلق على العمــل ، القلق على المستقبل ، والشعور بعدم الأمان والاكتئباب ، كذا الششعور بالعجز و العزلة و الحرمان وسوء التو افق . . . الـخ

ويقسم الباحثون القلق إلى نوعين أساسيين وذلك على النحو التّالى : 1- القلق الموضوعي (الو اقعي)

يمــثل القــــق الموضــوعي استجابة انفعالية معينة تنجم عن إدراك خطر قائم بــالفعل فــى الوسط الخارجي المحيط ، وهذا النوع من القّلق أقرب إلى الخوف لأن مصـــره يكــون واضحا ومعروفا ، كما أن ظروف هذا النوع من القلق تأخذ دلالتّها الأساســية من خبرات الفرد اللسابقة ، ومثّال ذلك الطالب الأى يشعر بالقلّق إذا قَرب موعــد الامــتـحان ، وقَّــق الــبحار الذى يرى فيه صاحبه سحابة معينة تنذر بقرب إعصــار شديد ، وقلق الفارس قبل أن يقفز بجواده الحاجز الأخير من سباق الخيول

- • • الخ

هــأ بالإضـــافة إلى أن القلق الموضوعي يعبر عن قلّق (الحالة ) أو الموقف الـــنى يمكن أن يزول بزو ال المثير الذى يستـدعى استجابة هـا القلق ، ولكن إذا زاد مســتوى القــــق الو اقّعي أو الموضوعي عن حدد المعقول ، قَ يتحول إلى نوع آخر مــن القلـــق ( كسمة ) الذى يصاحب الثشخصية بصور ةٌ مستمرةّ وهو القلّق العصابى أو المرضى

## بَ - بالقّق العصنابي (المرضىي)

يمــثل القــــق العصابى حالة توتر شامل و استجابة انفعاليةَ مستمرة لا تتضـح
 لا يحــدث ، ويــبـبوا هـــا القــــق المرضــى على شكل خوف غامض من المجهول ( تصــاحبه أعــر اض جسمية ونفسية معينة ، كما أن المصاب بهذا الــنوع من القلق لا بدرك مصدر علتّه ، فهو يخاف من لا شئ ومن كل شئ ، حتى أنه قـّ يخاف من خياله ( ظله ) إن جاز هذا التُعبير .

## Separation Aniexty قلق الانفصال

يمــثـل قَّــق الالفصـال حالةَ من الشُعور بعدم الارتياح والاضطر اب والتّوتر الذى ينـــتاب الطفــل ، ويظهر نتيجة للخوف من فقّان وجود أحد الأبوين أو كليـمـا و الـــتُلق غير الآمن بالحاضنين الجدد، كما أن الطفل يعبر عن القلق غير الآمن بـبكائه الشثديد لمدة طويلة عندما ينفصل عن أمه ، ثم بكاءه مرة أخرى عندما يجـتمعان -هــو وهى -بعد فترة الغياب، كذللك فان الطفل ذو التعلق غير الآمن يسـبكى عندما يبعد عن الالتصاق العضوي بالأم ، ومـع ذلك فإن " قلق الانفصال يمثل رد فعل طبيعي لأي فرد - بالغ أو طفل - يدخل بيئة جديدة " ( (FV) كما أن قلق الانفصال الذى يعانيه الطفل عندما يلتحق برياض الأطفال يمثل
 جديــدَّ بها أشخاص أغراب لم يـرفَهم من قبل من جهة أخرى ، ومع ذلك فابن يمكن الحد من قلق الانفصال وذلك بتحقيق أفضل اتصال بين الطفل وأسرته وخاصة الأم ،
 عنها انفصالا إيجابيا ، وذلتك وفقَ القاعدذ الذهبية التي تقول (أن أفضل اتصال يؤدى The best attachment goes to the best detachment إلى أفضضل (نفصال) و عـــى الــر غم مها سبق • إلا أنهـ لا توجد طريقة مثلى أو وحيدة للتعامل مع قَّـق الانفصال لـى الأطفال الملتحقين حديثا برياض الأطفال ، نظرا لاختلاف طبيعة الأطفــال وحاجــاتُهم النفســية واختّلاف مناخ التربية الأسرية التى تلقونـها فى بيئة الأسسرة ، ومن ثم ضرورة الاختلاذ المداخل التى ينبغي استخدامهـا للتُعامل مع هؤلاء الأطفــال ، إلا أن بــر امـج التّوجـيهـ ( Orientation Programs) التى تخطط وتنفـ بعـناية لتكويــن الاتجاهات الإيجابية نحو رياض الأطفال يمكن أن تسهم بفاعلية فى
 ومعلمي الطفولة المبكرة .

و أخــير ا ، فان قيّام الو الدين ببناء علاقة عاطفية سليمة ، متّو ازنة ، ومستنمرة مــع الطفــل فــى سنو ات ما قبّل المدرسة ، وتهيئة الفرص المثالية لإشعاره بالأمن

و الأمـان و الظمأنينة وتعويده على الاعتماد على النفس ، وبث روح الشجاعة فيه عند تَفاعلـــه مـع المو اقف الجديدة ففى البيئات الجديدةَ ، وكذا قِيام معلمي الطفولة المبكرة بأدو ارهم التربوية و الإحساس بمشاعر الأطفال وآبائهُم وأمهاتهم خلال عملية الانتقّال وكذا قيامهه ببث الطمأنينة فى قّلوب الأطفال وتوفير الأنشطة التربوية الجماعية التتى تَجـــن انتــبـاه الأطفــال للتفاعل معها ، يسهم فى مساعدة الأطفال المستتجدين على تخطى حاجز الخوف وقلق الانفصـال .

## Transition and Adjustment تثالثًا : الانتقال و التو افق

 إن إيجـــاد الـــتو افقى الاجتمـاعــي بين الأطفال ومعطيات بيئاتهـم الاجنماعيةَ قبل المدرســـة ، عبر مساعدةً الطفل على اكتسـاب الخبر ات الاجتمـاعيةَ المناسبةّ واكتساب مـهـــار ات التو اصــل مـع الآخرين ، يسـهم بشكل فاعل في تـديم تو افق هؤلاء الأطفال مـــع دور الحضانة ورياض الأطفال خـل عملية الانتقال إلى هذه البيئـات الجديدة من نـاحــية ، ويعطي أرضية تربوية صالحة لاستمر ار تو اصل هؤلاء الأطفال المستجدين مـع هذد المؤسسات من نـاحية أخرىلـــيس هـــا فـســـب ، ولكن دعم التو افقّ الاجنتماعي لاى الأطفال ومن ثم دعم
 الأطــر اف ، تششـــل كــل من : اكتسـاب المهـار ات التو اصلية و الخبر ات الو اقعرية قبل
 إضـــافة إلى تأنثير ات أدو ار معلمي ومعلمات الطفولة المبكرةّ و علاقتّها بتنظيمات بيئة الحضانة ورياض الأطفال ، الأمر الذي يمكن توضيحه على النحو التالي (^+) :

1-فيما يتُعلق بمههار ات الأطفال و الخبر ات المتعلقة بريـاض الأطفال .
Children s Skills and School Experience
إن امــتـلك الأطفــال لبعض المـهار ات الجسمية و المعرفية و الاجتماعبة التي
 بثــكل أفضل هـع البيئنات الجديددّ ، ولا سيما أن الانتقال إلى دور الحضنانة وريـاض
 ( Important Period of adjustment التّو افق الاجتماعي و التو افق المدرسي ( School adjustment ) ليس هنا فـحسب . ولكن الأطفال غير المر غوبين كالمنبوذين ( Rejected)
 more school avoidance وتباعدا ( تُحاشبًا ) مدزسبا أكبر . Favorable و أداء دنرسي أُقّل عن باقِي الأطفال Poorer school Performance . وقٌ


 الدر اسبية التـاليةِ

Children's Social Skills أ- بالنسبة للمهـاز ات الاجتماعية لانطفال



Play Behavior سنولك اللعب **





 النتو افقّ النفسي و الاجتمسعي لـطغن ذي ربيض الأطفال من عدمه .



دور الحضانة ورياض الأطفال ، والعكس صحيح ، بمعنى أن الأطفال الذين يتعاملون بعدو انـــية وخثـــونة مع أقر انهم قبل سن المدرسة ، أكثر احتمالية لأن يكونوا غير
 الأطفــال الذيــن يــبـون أنماطـــا ناضجة من اللـعب التخيلي أو ذو القو اعد التعاونية يكونون أكثر حبا من أقرّ انهم وأكثر اجتماعية معهم في مجموعات العب داخل وخارج حجرات هذه المؤسسات .

Peer Groups entry اســتر اتيجيات الاخــول في جماعة الأقران *
strategies
 الأطفال الآخرين بكيفية قبول هؤلاء الأطفال سن قبل أقرّ انهم الآين يمارسون اللعب ، Disruptive فالأطفــال المنبوذيـن غالــبا مـــا يسـتخـــمون أساليب فجة ومقلقة

 اعتبار هم رغبات الأطفال الآخرين على طريقة ( أنـا فيّها لا أخفيها ) .

لـــيس هذا فحسب ، ولكن الأطفال المحبوبين يستَخدمون طرقا أفضل في الاخول إلى دائرة اللعب دون أن يضايقو الأطفال الآخرين ، فهر يستخذمون أساليب أكثر أدبا واحــتر امـا وتثــــجيعا ولا يــتـخلون في تـعطيل سريان أو جريان اللـعب ، بل ينتظرن دور هــم مــن خـــلا ترحيب زملانـهم بـهم بالسشاركة في اللـب عبر أساليب التـتافس الثشـريف . ولــــا| فإن هؤلاء الأطفال المحبوبين دانــا ما يكونون محل ترحيب كبير من قبل جماعة الأقر ان خلال ممارسات اللعب .

## Communication Skills : مهار ات التو اصل

ترتبط مهارات التّو اصل لاى الأطفال قبل المدرسة ارتباطا وثيقا بالتّو افق خلال عمـــية الالــتقال إلــى دور الحضانة ورياض الأطفال ، فالأطفال المحبوبين من قبّل


اللفظــية والإيمــاءات غــير اللفظية مـع الأقران عن الأطفال المنبوذين الذين يثيرون القلاقل لدى أققر انهـم خلال مو اقف التّفاعل الاجتماعي

لــيس هــا فحســب ، ولكـن هؤلاء الأطفال المحبوبين كانوا يحادثون الأقران مباشرة ، ويتكلمون مع كل الموجودين في مجموعة اللعب ، ويستجيبون بكل ترحاب لمــبادرات الآخرين ، وحتى عندما يرفض الأطفال المحبوبين مبادرات الآخرين فإنهم عــادة مـا يعطون أسببابا وجيهة أو يقترحون أفكار ا بديلة ، و على العكس من ذلك فإن الأطفــال المنبوذين يمكن أن يستخدمو المهس و اللمز و الغمز دون توجيهها لأى فرد بعينه ويرفضون مبادرات الآخرين دون إبداء الأسباب أو إعطاء تفسير ات( هي كده )

ب-بالنسبة للخبر ات و التجارب السابقة المتعلقة برياض الأطفال

## experiences related -Kindergarten

تعــــ الخبر ات الإيجابية السابقة المتعلقة برياض الأطفال التي اكتسبها الطفل ، عــاملا مـوـــا فـــي الانتقال الفعال إلـى رياض الأطفال ، تلك الخبر ات و التجارب التّي
 المدرســة في الأسرة ، تلك الخبر ات التـي تختلف من أسرة إلى أسرة أخرى باختـلاف

باختلاف الخبر ات التّي تهيئ للطفل للذهاب إلى المدرسة(•)

* الخبر ات السابقة مـع الأنقّ ان Prior experiences with Peers

يعـــ عامل الألفةَ مع الأقر ان أحد العو امل المؤثرَّةً في عملية الانتقال الناجح إلى دور الحضـــانة وريــاض الأطفــال ، فالأطفال الذين يلتحقون بصحبة أطفال مألوفين ( أقـــارب - جبر ان - معرفة سابقة ) يكونون أقلّل قلقَا في بـاية العام الدراسي لأنهـم يسـتطيعون بــناء وتطوير علاقات إنسانية إيجابية هـع الأقران السابقين من ناحية ، كهـــا يســتطيعون إقامـــة صداقات حديمية مـع أقُر انـهم الجدد في تلتك المؤسسات من ناحيّة أخرى .

لــيس هـا فحسب ، ولكن عمر الأطفال بعد عاملا حاسما في قضية الألفة بين الأطفــال ، فالأطفــال المتقاربين في العمر في مدى زمني من شهر إلى ثلاثة أششهر يكونــون ( أكــر ) ألفــة فــــي أنشطة اللعب المختلفة ، بينما الأطفال الذين تتفاوت
 يعـود ذلك إلى أن الأطفال الأصغر يو اجهون صعوبات في النتو افق مـع الأطفال الأكبر فــي دور الحضـــانة وريــاض الأطفال سن ناحية ، ولأن السعة الاجتماعية للتو افق تختلف بين الأطفال الأصغر والأكبر من ناحية أخرى .

وبــناء علــى مـــ سبق ، فإن الاتجاهات السلبية في قّضية التو افق مع رياض
 خاصة وإن المهارات الاجتماعية المطلوبة للتفاعل بصورة فعالة مـع الأطفال الأصغر ليســت هـــي نفـس المهارات الاجتماعية المطلوبة للعب مع الأقران من نفس العمر أو الأطفــال الأكبر ، و على سبيل المثـال ، فإن اللعب التُعاوني أو التخيلي يتطبب فهـا أفضــل وتخـــيلا أوسع (لاى الأطفال الأكبر ) من مجرد اللـعب بالمكعبات أو اللمب الإدر اكي مثل الاستغنـاية ( لاى الأطفال الأصغ ) )

و ععــى مستوى التُطبيق ، فإن تقسيم الأطفال إلى فئّات عمريةَ متقاربة حتى في
 الأطفــال بمعنى أن تقسيم أطفال العام الو احد إلى مجموعتين ( مجموعة عمر أصغر ومجموعـة عمر أكبر ) ، يمكن أن يكون بديلا ناجحا في إحداث التو افقق بين الأطفال فــي أنشطة اللمب المختلفة داخل وخارج الحجرات ، فمظاهر القوةّ أو الضعف لـى هؤلاء الأطفال المقاربين عمرياً تكاد تكون دتششابهة .

## Prior Preschool Experiences الخبر ات السابقة فيما قبل المدرسة

تؤتـــر الخبر ات الإيجابية أو السلبية السابقة التي اكتسبها الأطفال قبل المدرسة
 البيـئـات الجديــدة في دور الحضانة ورياض الأطفال ، ويمكن أن يتم ذلك من خلال قَـياس اتجاهــات الأطفــال نحــو هذد المؤسسات ، وتكرار الغياب وزيارةً الطبيبة

أو الممرضة ، وظهور السلوكيات المقلقة ، و غير ذلك من المظاهر التي توضح مدى تو افق الأطفال مع هذه المؤسسات .

لــيس هـــا فحســب ، ولكــن معظم الأطفال الصغار قبل المدرسةّ ذوى الخبرة الاجتماعية ( الأكثر ) يمكن أن يظهروا تجاوبا أكثر وتو افقا أعمق مع عملية الاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، أكثر من الأطفال ذوى الخبرة الاجتماعيةّ(الأقل) الذيــن لم يزد محيطهم الاجتماعي عن أسر هم الحامية لـهم ، ومن هنا ، فإن الأطفال قَـبـل المدرسة ذوى الخبرة الاجتماعبية الأكبر الأكثر تو افقا مـع دور الحضانة ورياض الأطفــال ، عادة مـا يكونوا قد اعتـادوا علىى البعد عن الو الدين من نـاحية و التَفاعل هع أقــر ان جدد من نـاحية أخر ى وقبول سنطة جديدة من بالغين آخرين عبر الو الدين من نـاحـية ثـالثّة ، ولهـا فهـم يظهرون تو افقا أكثر وضغوطا أقل فى تلك البيئات الجديدة التّي اعتادو ا على التفاعل مـع مثيلاتـهـا من قبل . parental Influences رابعاً : الانتقال وتتأثنر ات الو الادين تـــتعدد الطــرق النتـي يؤثــر بها الآباء و الأمهـات على نو افق أطفالهـم مـع دور الحضانة ورياض الأطفال لتشنل :

## Parental Expectations ت توقّعات الو اللاين

إن توقُـــات الو الايــن لأداء أطفالهم برتبط ارتباطا كبير ا بأداء الطفل في دور الحضـــانة وريـــاض الأطفــال ، فالأطفال الذين يتوفع آبائُّم أن يؤدو بشكل جيد في الحضـــانة أو الروضة ، فإتهم - أى الأطفال - يؤدون بشكل أفضل من الأطفال الانين
 يــتوققون الــنجاح لأطفالثهم بتقّيم دعما أكبر وتشتجيعا أكثر وتحفيز ا أفضل لهـم في
 لاى هؤلاء الأطفال .

## r ب إدارة الو الدين لأنشطة الأطفال الاجتماعبية

## Parental management of children's school activties

إن أطفال ما قبل المدرسة الذين يتيح له آبائهم و أمهاتهم فرصا مناسبة للتفاعل الإيجابــي مـع أطفــال آخريــن ، يكونـــوا ذو ي كفاءة اجتماعية أكثر في الحضانة أو الروضــة ، مــن الأطفــال الأيــن لا تتـاح لـهم فرص التفاعل الاجتماعي و اللعب الجماعـي مــع الآخريـن ، و على هذا ، فابن أطفال الحضانة ورياض الأطفال الأين يصــحبهم و الديهم إلى بيئات اجتماعية متُعددة ( مثل الحدائق - حمامات اللسباحة المساجد - الكنائس - النو ادي ..الخ ) حيث التفاعل مع الأقران وغيرهم ، يمكن أن يكونـــوا أكثر ألفة و أقل قلقا خلال شهور الالتحـاق الأونى المتنو عة بهذه المؤسسات ، من الأطفال الذين لا يتاح لُهـ مثل هذد الخبر ات الاجتماعية .

ليس هذا فحسب ، ولكن هؤلاء الأطفال الذين يعايشون الفرص المبكرة للتفاعل الاجتماعــي مــــ الأقرّان المألوفين و غير المألوفين ويتفاعلون مع غيرهم في بيئات اجنماعـية ذات جماعــات كبيرة ، يكونوا عثى استتداد لتّطوير المعارات الاجتماعية اللازمــة للتو افق مع الحضانة أو الروضة بشثكل أفضل من الأطفال الذين لا تتـاح لُهم
 الاجتماعية ذات تأثير كبير في تسهيل الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

Parent - child interactions التفاعل بين الو الاين و الطفل
إن التفاعل بين الؤ الاين و الطفل الذي يظهر خلا أنماط التربية الأسرية ، يؤثر تأثنير ا كبير اعلى مدى التو افق الذى يبديه الطفل مع البيئات الجديدة في دور الحضانة وريــاض الأطفال ، فدفئ الرعاية الأسرية و التّتاذل الإيجابي للو الاين في اللعب مـع الطفل وشعور الطفل بالأمان و الحب و الاحتر ام لطبيعتّه الإسانية يدفع الطفل في اتجاد
 الطفل مثل و أثنـاء انتقاله إلى رياض الأطفال " ( (r).

لــيس هذا فحسب ، ولكن تفاعل الو الابن مـع الأطفال في اللعب اللـي يغلب عليه التسلط والاستحو اذ من قبل الكبار ، يمكن أن يؤثر سلبيا على تو افق الأطفال مع دور (الحضانة ورياض الأطفال ، على عكس الآباء والأمهات الآين يتيحون فرص(إظهار) الــتكافؤ مـــع أطفــالهم في اللعب و التفاعل الاجتماعي ، فإن مثل هؤلاء الأطفال فد يكونون أكثر تو افقا مـع تلك البيئات الجديدةً .

## أنشّطة وأنوار الآباء والأمهات

## خلى عملبة الانتقال المى دور الحضاتة ورياض الأطفال

هــناك عدد من الأدو ار الوظِيفِة و الأشنطة الاجتماعية التّي يككن أن يقوم بهـا
 و الاجتماعية التّي تسهم في تُسهيل عملية الانفصال التّريجي من أجل الانتقال الفعال من الأسرة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، وأههها :

1- تـريـبـ الطفـلـ على اكتساب مهاز ات التّو اصل والكلام الصحيح وأن يعبر عـا
 و أصدقائه ويسمي أعضاء جسمه.

ץ- تَريـب الطفـل - شــفهيا - عـــى معرفةّ بعض الأرقام من 1-ه ، ، خمسة حروف، أيام الأسبوع ، خمسة ألوان ، خمسة فو اكه ، أغنية بسبطة ، عنو انه ، قَريته ، مدينته

「- تُريـب الطفـل عـــى ممارسة النظافة الشخصية ، من غسل الأيدي والأوجه
 وطلب المساعدة في حينها .
 دخول دورات المياد حين الثُعور بذلكُ بوقت كاف و استّخذا امها بطريقة صحيحة

0- إتاحة فرص اللعب الحر والموجه أمام الطفل مع الأطفال الآخرين في مثل عمره مـن أبــنـاء الجيران أو القرية أو الحي أو في النادى أو مـا شابه ذلك من أمـاكن متتوعة لتمكين الطفل من الاخول التتدريجي فى جماعة الأقران
 أو جارتهــا ( أى في مكان آمن ) لبعض الوقت ثم العودة إليه ، ومكافأته على الـــزّ امه بالهـو ء و التـفاعل الإيجابي مـع الآخرين أثناء فترات الغياب والبعد عن

V- ت تهيئة الطفل - كلاميا و غنائيا - قبل الالتحاق بالحضانة أو الروضة ، بأن هناك حضــانة أو روضــة جميلة ، وترغيبه في الذهاب إليها ليلعب فيها مـع الأطفال الآخرين الذين يحبونه .
^- احترام طبيعةّ الطفل وتوفير احتياجاته الأساسبية في السنوات المبكرة الأولى قبل الالتحاق بالحضانة ورياض الأطفال في إطار من الاعتدال .

9- احــترام شخصــية الطفل و عدم الإساءةّ إلبه ( جسميا - نفسيا - لفظيا ) وعدم إهانـــتـه أو توبيخه المستـر ولا سيمـا أمام أخوته وأقر انه فذلك قـّ يكون مفهومـا سنبيا عن ذات الططل ويقلل من تُقير د لذاته .

- ال احــرام إنســانية الطفـل والإيحاء لـه بأن الحضانة أو الروضة فيها أطفال ينتظرونه وكذلك معلمات ومديرات يقدرونه ، وأن الجميع في انتظار ذهابه إلى هذد المؤسسات الجميلة .
-11 - تـريــب الطفــل في الأسرة على التُعامل التَّريجي مع الكبار ( الطرق على الــباب قبل الدخول - إلقاء التحية - تقـيم الثكر على الجميل - إبداء الاعتذار عـن الخطـــا ، الاسـتـتـان قـــبل الانصر اف ) تمهيدا للتعامل مع بيئة الحضانة أو الروضة بمعطياتها الجديدة.
 أو الروضة ، وذلك قِبل الدخول بفترة كافية ( أسبوع إلى أسبو عين ) لكي يعتّاد (الطفل على ذلك عبر تنظيم ساعته البيولوجية .

「 ا - إتاحــة الفــرص أمــام الطفل لممارسة بعض الأعمال البسبطة تحت إشر اف الكـبـار ( المســـاعدد في ترتيب ملابسه ، سريرد وأدو اته ، ...الخ ) طلب رقم تلــيفون - الــرد علــى مكالمــــة للأهل ، السلام على الضيوف - شر اء بعض الحاجات البسبيطة تحت أعين الكبار ...الخ .

1٪- اصـططحاب الأســرةَ - خاصـــة الأمهـــات - للطفل لزيارات الأهل والأقارب و الجيران ، مع إتاحة الفرص أمامه ليُلعب مع الأطفال الآخرين في ذات العـر أو ما يسمى بجماعة الأقران

1- 10 تُشــجـيع الطفـل على تكوين صداقات مع الأطفال الآخرين وخاصة الأقران من الأقارب و أبناء الجيران مع احتر ام أصدقاء الطفل قو لا وفعلا . .

14 - تثشــجيع الطفـل علــى التُعامل الإنساني مـع الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة


IV ا IV الجمعــة ، أو إلــى الكنيســـة خاصـــة يوم الأحد ، لتُعويد الطفل على التُعامل التتريجي مع الآخرين في جماعات كبير ٌ العدد .

1^- عــدم استخذام الحضانة أو الروضة كعصا تُهِيد للطفل قبل التحاقّه بها ، كأن تقول الأم مثّلا :
أ- لو فعلت كنا ( هوديك ) الحضانة ( و هقول ) للأبله تضربك .

ب- عايزة أفتّح و أغضض عينيه ( ألاقيك ) رحت الحضانة وتبعد عنـا .
ج- إمتى تروح الحضانة أو الروضة وتريحنا ( وتغور من وشنا ) .

9 1- اســتخدام الوســطية في التعامل مع الطفل مع البعد عن أنماط التربية الأسرية الســلبية مــثل الحماية الزائدة و التـدليل الترفي الذي يعوق الانتقال إلى البيئات الجديدة في دور الحضانة ورياض الأطفال .
r. ع - عدم التذبذب في معاملة الطفل بين الآباء و الأمهات وتشجيعه على اتخاذ بعض


بنفسه زيه المدرسي - حقيبته ، وكر اساته ، و ألو انه من أقرب مكتبة .
ا ب- تزيين صورة الحضانة أو الروضة في عقل الطفل وترغيبه في الالتحاقَ بها ، كــــن تـــــول الأم الحضانة الجميلة ( بتاعت ) أحمد و أطفال آخرين حكوين زيك ( تقول أى أسماء ) عايزين يلعبوا معاك .

، rr اصـطـحاب الطفـل لــزيارة الحضانة أو الروضة قبل و أثنـاء عملية الالتحاق و الــتجول بالطفل في ردهاتّها وحجر اتها أكثر من مرة ، وتعريف الطفل ببعض المعلمات وأماكن الحديقة و والمر اجيح ودورات المياد .
 الرســم و الألــوان و الطعام الصحي خاصة في الأيّام الأولى للالتحـاق بالحضانـة . ورياض الأطفال
 وحكايــة قصــص جميلة عن اليوم التالي ( الأول ) وما سيحدث فيه من أحداث جميلة للطفل .
ro - التّمهيد للطفل - بلعبه على شكل أنتوبيس وعر انُس لتّمثيل موقف رحلة الذهاب إلى والإياب من الحضانة أو الروضة وتعريف الطفل بأنواع المو اصلات وبعض . قو اعد عبور الطريق وتدريبه عليها

צ Y - الحضور مـع الطفل خلال الأبـام الأولى للالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال وقضناء بعض الوقتت معه خلال الأسابيع الانتقالية الأولى وفق البر امـج التربوية

المعدة لذلك سلفا .
rV - rV الأتوبيس تبدأ في أمـن ، مع انتظار عودةّ الطفل بالأتوبيس ( ظهر ا ) ولا سيمـا
 عاملة ، أطفال ) .
^^ - مو اســـاة الطفل وذلك بتمثل الكبار لأنفسهم وكأنهم أطفال صغار ، وأن يضعوا أنفســـهم مكـــان الطفــل في مو اقف التفاعل الاجتمـاعي للحكم له أو عليه خلال الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

## Teachers Influences خامسناً : الاتتقال وتأنثبُر ات المعلمبن

تـعـنـمد عملــيةّ الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال - باعتبار ها عملية ديناميكية - على العلاقات الإنسانية المتبادلة بين جميع المشاركين في عملية الانتقال وتأثبثر انتها ، تلك العلاقات - التي يجب أن تكون حميمة وودودة - تتهدف إلى تسهيل عملية الاتيقال إلى هذد المؤسسات . وتقوم بين عدد من الأطر اف التي تتمحور حول الطفــل وهــى : الأطفال و الآبـاء و الأمـهات ، الأطفال و المعلمين و المعلمـات ، الأطفال و الأقَــران ، الآبــاء و الأمـهات و المعلمبن و المعلمـات ، و غبر هم من مقدمي الرعاية التربوية .

فعندما تسهم هذه العلاققات الدنتبادلة في تحقيق حاجـات الطفل الأساسيةة وعندما تُســتمر علاقَــات التو اصــل الفعلال و المنتظم بين جميع المشـاركين في استمر ار هذه العللوَّــات ، فـــان الأطفال - بمرور الوقت - يتكيفون بسر عة جدا هع بيئة الروضة ويتو افقون اجتمـاعيا ونفسيا معهـا خلال هذه الفترةّ الحيويةّ من فتر ات التغير فيى حياة الأطفال الصغار

هــا ، ويســهـ معلمو الطفولة المبكرة - المتفهمين لمتطلبات الانتقال الفعال إســهـامأ كبــير أ في مساعدةً الطفل على التّو افق مـع معطيات البيئات الجديدةّ في دور الحضــانة ورياض الأطفال ، وذلك طبقا لمـا يقومون به من أدوار وظيفية فعالة تجاه إكساب الأطفال المستجدين المهارات اللازمة للتو افق الاجتماعي خلال عملية الانتقال وكـــا تـوفــير مفـردات المناخ الاجتماعي اللازم لتحقيق بداية جيدة لانتقال الأطفال المســتجدين ، و التــــي تُشمل : التو افق بين المعلمين أنفسهم من جهة ، التو افق مع الأطفــال مسن جهة أخرى ثانية ، و التو افق الاجتماعي مع أولياء أمور الأطفال من جهة ثالثة .

## من حيث التو افقق بين معلمي تربيـة الطفولة المبكرة أنفسهم

## Kindergarten Teacher's adjustment

انطلاقا من أن فاقّ الشيء لا يعطيه ، فابن التو افق بين معلمي الطفولة المبكرة
فــي دور الحضانة ورياض الأطفال أنفسهم ، يجب أن يسبق أى تو افق يمكن إحداثـه مــع الأطفــال وأســرهم خــلا عملية الانتقال ، ذلك التو افق البيني ( بين المعلمين و المعلمات ) يعتمد اعتمادأ كبير أ على نو عية إدارة هذد المؤسسات ، تلك الإدارة التّي يجـ بـ أن توفــر المــنـاخ التنظيمي المناسب الذي يـفـع الجميع للـعمل والإنجاز بروح الفــريق دون أن تجـبر هم علــى ذلك وصولا إلى تحقيق الأهدافـ المر غوبة بكفاءةً وفاعلية .

لــيس هــذا فحســب ، ولكن يجب على إداردّ هذه المؤسسات أن تذكي روح التـــنافس و الابــتكار بيـن جميع المعلمين دون أن يصل ذلك إلى تـأجيج أى نوع من الصــر اع بيـنـهـم ، وذلك عبر توفير منظومة إداريةَ تَربوية تحققّ العدالة بين الجميع
 و المادى اللى يستحقه في إطار من الشفافية و المصد قيَية و الموضو عية . فـــنـدما يســود ذــــك المناخ التنظيمي الني يجمع ولا يفرق بين معلمي تربية الطفولة المبكردَ ، ويعطى الأفضلية للخلتى الكريم و العطاء المتمبز والتنافس الشريف فـــان الـــتو افق الاجنماعـــي بين هؤلاء المعلمين و المعلمات و العمل الجماعي سيكون

نتيجة وأثرا ملموسا لوجود هذا المناخ ، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على توفير فرص
 الاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

## من حيث تو افق معلمي تربيةّ الطفولة المبكرة مع أوليـاء أمور الأطفالٍ

## Kindergarten Teacher's Adjustment to Parents

يعـــ كل من آباء وأمهات الأطفال المستجدين ومعلمي تربية الطفولة المبكرة جناحي عملية الانتقال الفعال للطير ان الآمن بالطفل و الهبوط بسلام في دور الحضانة ورياض الأطفال ، ولهأ فمن الضروري تكوين علاقات تو اصل وتوثيق عرى التر ابط بيـن هنيـن الجناحيـن لخدمة الطفل ، ويكن أن يتم ذلك بزيارات متبادلة إلى دور الحضـــنة ورياض الأطفال وتكوين تحالف إيجابي يقوم على الفهم و الاحتر ام المتبادل الذي يلبي حاجةَ كل منهم للآخر تحقيقًا لجودَّ أعثى في رعاية وتنمية الطفل . فالـــنّو افق الاجتماعي الذى يحدثه التو اصل والألفة بين معلمي الطفولة المبكرة و الو الديـن الداعميسن و المتفوهيـن لمنطلبات مرحلة الانتقال ، يكون وسادة الأمن النفســي للطفـل خلال عملية الاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، نظر ا لما يحدثه هنا التو افق من تكاسل في الأدوار الوظيفية التّي يقوم بها كل من الفريقين قبل - و أثناء - وبعد عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى تلـك البيئنات الجديدة . من حبث تو افق معلمي تُربـة الطفورلة المبكرة مـع الأطفال المستجدبن Kindergarten Teacher's adjustment to new children إن التّو افقّ الذي يحدث بين مطلكي تربية الطفولة المبكرة و الأطفال المستجدين يسهم إسهامأ كبير أ في تسهيل عبور هؤلاء الأطفال للانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، فمن خلال تُقبل الطفل و احتضانه نفسبا وإدهاجه اجتماعيا في بيئة هذه المؤسسات ، يمكن للطفل أن بشعر بالألفة و المحبة و المر غوبية الاجتماعية التّي تـــزيد مــن تو افقّ مع معطيات هند البيئات الجديدة ، ومن هنـا فابن لمعلمي الطفولة المبكرة تأثثير كبير في تسهيل انتقال الأطفال إلى رياض الأطفال" (rب)

ليس هذا فحسب ، ولكن عندما يشعر الأطفال المستجدين بالثقبول والاستحسان مسن قبل معلماتُهم باعتبارهن أمهات بديلات حميمات ، فإن هؤلاء الأطفال يشعرون بالاتتناس و الأمن النفسي بعيدا عن الشعور بالغربة والاغتر اب ، ومن هنا تصبح دور الحضـــاتة وريــاض الأطفــال أماكـن محببة إلى نفوس الأطفال مريحة لقلوبهه لمـا يمارســون فيها من أنشطة تجلب لـهم البهجة والسعادة والسرور ، الأمر الذي يدفع هؤلاء الأطفال إلى الاستيقاظ مبكرا وطلب الذهاب إلى مصادر الفرح و المرح و البهجة في تلك المؤسسات .

## أنشنطة و أدو ار المعلمبن و (المعلمات

## خلال عملية الانتقال إلى دور الحضانتة وربياض الأطفال

هــناكك عــد دــن الأدو ار الوظيفية و الأنشطة التتربوية التي يمكن أن يقوم لها
معلمــي ومعلمـــات دور الحضـــانة ورياض الأطفال ، لاستقّبال الأطفال وتقديم ألوان المساندة في تسهيل عملية الانتقال الفعال إلى هذد المؤسسات ، وأهمها :

1- استقبال الأطفال المستجدين استقبالا حسنا ببشاشة الوجه وترحاب الوصول بعد النــياب و إشعارهم بأنهـم - هم و أولياء أمورهم - أصحاب المكان في الحضانة أو الروضة ، وأن المعلمات - كأنـن - يعرفن الطفل من زمان .
r- r- تقدــــــ المعلمة بنفسها باسمها (هي) إلى الطفل وبما يشعره بأنها مثل أمه تمـاما فــي الحضــانة أو الروضـــة ، ويدخـل الطمأنينة إلى قَلب الطفل في تلك البيئة الجديدَّ
r- تقــبل الأطفــال المستجدين كما هم بكل مـا يملكون من إمكانـات قَوى أو مظاهر ضــف ، وتعظيم الإيجابيات و الحد التّريجي من السلبيات خلال برنـامج الاتنقّال إلى الحضانة أو الروضة .
\& - مـــنـاداة الطفــل بـاســــهه و اسنتحســـان ملابسه وشكل شنطته و علبة ألو انه وكل مـ يحمله الطفل خاصة في الأيام الأولى للالتحاق بدور الحضـانة ورياض الأطفال 0 - اصــطحاب الطفـل - مـــع و الدتــــه - إلى حديقة الحضانة أو الروضة لتعريفه بمــــنويـاتها وخاصـــة الأر اجــيح و الزحاليت وأحو اض الزهور و المـاء وحظائر الطيور وخلافه

-     - مشــــاركة معلمـــي ومعلمـات الحضانة ورياض الأطفال للطفل في ترديد الأغاني المصحوبة بالموسيقى وتششجيعه على التناء و اللعب التُعاوني و الرقّص الإيقاعي الجماعي خلا الأسبوع الانتقالي .

V- V توزيــع بعض الحلويات على الأطفال المستجدين دون استثناء و الإعلان عن أن أيـــام الأسبوع الأول كلـها حلويـات أو بسكويت وبالونـات وصور تذكاريةَ وخلافه
ولعب ومرح وفرح وبـجةّ وسرور .

1- طمـأنة بعض الأطفال المستجدين - ذوي صعوبات الانتقال • أن الأهـهات سوف يحضــرن بعد قَليل لاستلام الطفل و لا مـانع من التربيت على كتف الطفل وإعطاء قبلة على البيا أو الر أس لإشعار د بالقبول في مجنمع الحضانة أو الروضة .

9- تقديم ألو ان المدح و الثناء للأطفال المسنتجدين الذين يبدون اندماجا إيجابيا أنثاء الانــتقال ، وذلـــك لتشنــجيع الأطفــال الآخرين من ذو ي صعوبات الالتقال على الاقَتّاء و الأدماج التتريجي في بيئة الحضانة أو الروضة .
الأطفـــال المســتجدين وعــدم التتحيز لأي طفل مـهـا كان لونه ، نو عه ، وضع أســرتـه الاجتماعـــي أو الثقافـــي أو خلفيــتـه الاقتصصـــادية ، فالأطفال يشعرون بالمساو اة و العدالة دون أن يبوحو ابنلـ للآخرين .

- 11 دعــوة دعلمــى ومعلمـــات الحضانة ورياض الأطفال لآباء وأمهات الأطفال المســتجدين - خاصــة ذو صـــعوبات الانتقال - للغنـاء الجماعي و التصصفيق

الإيقاعي المصحوب بالموسيقى مع الأطفال و المعلمات .

- Ir Y الاســتقبال الحسـن فــي إطـــار روح الفــريق ، للأطفال المستجدين وأسرهم المصاحبة لهم خلال الأيام الأولى من الأسابيع الانتقالية .
 المســتجدين ذوي صــعوبات الانــتـقال الذيـن يــبكون ويصرخون ويتشنـجون ويضربون بأرجلهم في الأرض وبرؤوسهم في الجدران خلال الأيام الأولى .

1؛ الوع الوـي بأنمــاط السلوك الذي يبدو غريبا من قبل الأطفال المستجدين ذوي
 يرفضنون الجلوس على المقاعد أو الاخول إلى قاعات الفصول ويطلبون الذهاب

البى البيت

- 10 قَـيام بعض معلمي ومعلمـات الحضانةَ ورياض الأطفال بتّقديم وعود صادقة بــتقديم هدايا رمزية للبعض الأطفال ذو ي صعوبات الانتقال إلى هذد المؤسسات في حالة الاستيقاظ المبكر وطلب الحضور في اليوم التّالي .
 - مبنى الحضانة أو الروضة ، و التُنكيب على أنـها سيكونون مع الأطفال الآخرين في انتظار الطفل غذا ( بكره ) .
-     - IV V تليفزيونية ببعض الأطفال المستجدين ذو صي صعوبات الانتقال خلال الأيام الأولى من أسنبوع الالتُحاق بـذذد الدؤسسات .


## المحور الثالث

## واقر انـنقال الأطفال المستجديـن مز الأسرة إلى دور الحضانـة ورياضر الأطلفال

يتــناول هــأ المـــور الإجابــة عن الهؤال الفرعي الثاني الذى تثيره الار اســـة الحالـــية والـــني بدور حول ملامـح الو اقع الراهن للانتقال الأطفال المســتجدين إلــى رياض الأطفال ، وكذا تحديد أهم المعوقات التي تحـول دون تحةــيق انــتقال فعال إلى رياض الأطفال ، وينطلق الباحث في وصفه النظري لملامح الو اقع الر اهن لانتقال الأطفال المستجدين إلى رياض الأطفال من :

 رياض الأطفال .
ب- اخــتّلاف الممارسات والأدو ار والأنشطة التّي يقوم بـها الآباء والأمهات خلال عملية الاتققال إلى رياض الأطفال ، وذلك في ضو و وسنوى الوعي الثّقافي التر اكمي الذى يملكونه من قبّل .
 ريــاض الأطفــال خلال عملية الانتقال ، وذلك في ضو و مستوى الو الوعي التّربوي التر اكمي الأى يملكونه من قبّل .
د- وجود بر امـج تَربوية ومسانددَ مجنّمعية للإسهام في تسهيل عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، ومدى توفر هذد
البر امـج - من عدمها - لاى هذه المؤسسات .

هـــــــ أن الأطفال المستجدين يسنتجيبون بأشُكال مختلفةّ تجاه عملية الانتقال طــبقا لاســتُعدادهم للانـــتّال ، لذلك يختلف الأطفال في مدى استجابتهم لحالات الاتصال بأسر هم و انفصالهم عنها قبل و أثناء وبعد عملية الانتقال ، مــ بيـن أطفال سعداء فرحين مقبلين على حياة الحضانة أو الروضة

بر غــبة و اشتيـق، و أطفال آخرين قّلقِن خائفين يطلبون الخلاص من هذا الوضع الجديد رأسا .

ومــن خــلال زيارات الباحث المتكررة - كأب لأحد الأطفال - إلى بعض ريــاض الأطفــال الملحقةَ بمدارس الحلقة الابتـائية من التُعليم الأساسني وفقا للقرار الوزاري رقم (10 1 ) لسنة 9 9 9 ام ، وفى إطار إشنراف الباحث على التتدريـبـ الميدانـــي لطالـــبات شعبة رياض الأطفال بإحدى كليات التربية في مصر، إضافة إلى إدارته مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة ، فقد استرعى انتباه الباحث عدّْ ملاحظات تتَلقَ بمرحلةّ انتقال الأطفال المستجدين إلــى دور الحضـــاتة وريــاض الأطفال ، تسنتوجب إمعان النظر في مظاهر ها
 و المشاهد التّي يمكن تسجيلها خلال الأسابيع الأولى من التحاق الأطفال : 1- المششــاهد الخارحية الخاصة بمعظم الأطفال المستجدين خلل عملية الالتقال إلى دور (الحضانة وربـاض الأطفال

إن كثـير أ من الأطفال المستجدين بذهبون - كرها - دون تُهيئة إلى دور الحضــانة وريــاض الأطفــال بصــحبة أهلـهـ وذويهم ، حيث تراهم خائفين مذعوريــن قَلقـــن مــن مغبة دخول هذد المؤسسات التّي تمثل أماكن جديدةٍ بالنسبة لهم يدخلونها لأول مرة ، حيث يقبضون بقوة على أيدي - أو ملابس - الآبــاء و الأمهـــات و هم - أى الأطفال - يتثاقلقون ويؤخرون خطو اتهـم كلما اقَـتربوا دسـن أبواب الحضانة أو الروضة ، ومـا أن يقّتربوا أكثرّ من الأبو اب حــتى يــبكون ويصرخون ويعبرون عن رفضهـم الحقِقي بالتُوسل إلى الكبـار بــبض الكلمـــات المفوومــة بالصر اخ استجداء لعطف الآباء والأمهات دون جــوى ، الأهــر الـــني يحمل في ظياته دلالات نفسية معينة قـ تـتـلق بقلق الأففصال ( Separation Anxiety ) لدى هؤلاء الأطفال المستجدين أو غيرد من العو امــل و الأسباب ، رغم أن قلق الانفصال هو رد فعل لأي فرد بالغ أو طفل يدخل بيئة جديدةَ لأول مرَّ كما سبق التُنويه .

هـــا وتخــتلف اســتجابات الأطفــال عند حضور هم إلى دور الحضانة وريــاض الأطفــال مع آبائهه وأمهاتُهج لأول درةّ ، 'لعقَد المقابلات الشخصية وتقدِمِ مستنـدات الاتحاقِ ، وذلك على النحو التّالي : أ- طفل جاء مع و الديه بشوش الوجه مبنَسما تتسع دائرةً ابتسامته كلما نظر إليه أحد مسئولي الحضانة أو الروضة .

ب-طفــل جاء مع والديه إلى دور الحضانة أو الروضة فرحا مرحا طليق اللهـــن يقَـول أنا اسمي فـلان ( الفلاني ) وعندي (ك كا ) سنة دون أن . يطب سنه أحد ذلك

ج- طفــل جاء دع و الديه خائفا مذعوزا من الالتحاكَ بالحضانة أو الروضة
 أو الروضة

د- طفــل جــاء مع و الديه إلـى الحضانة أو النروضةَ ما أن يسأل عن اسمه لا يرد جو ابا . وكلما سئل عن شى يخل فـي تَلابيبِ وحجر و الديهِ

 نـــيائيا.
 من و الديهِ سرعة الخروج من الحضانةُ أو الروضة و الذهاب إلى البيت




لـها قَبل الـُنا ( بسنة ) إن جاز هن التُببير .
r ب- المشــاهد الداخلِّة الخاصة بمعظم بالأطفال (لمستجدين خلا عملية الالتقال إلى رـــاض الأطفال

إن معظم الأطفال المستجدين الأين ينتقلون - فجأةّ - إلى رياض الأطفال يــبكون كثَيرِ ا طـــوال ساعات النهار خلال الأسابيع الأولى داخل فصول أو قاعــات رياض الأطفال ، حيث يكونون مرثية نحيب أو ملحمة بكائية بشـــدة لأن أبــو اه تركانه فجأدة في الروضة بلا مقدمات وذهبا إلى بيتهـا أو عملوما ، و هكذا يلاحظ عدة أنماط من سلوك الأطفال منها : أ- طفــل جلـس في حجرة الصف يقضم أظافرد وقد تبول لا إراديا ( على ملابسه ) من فرط هذا الموقف المفاجئ الذي لم يعد له من قبل . ب- طفــل جلـس فــي حجرة الصف يبكي دمو عا صامتة مسايرة للأطفال الباكيـن مسن حوله أو خوفا من تُّهيده بالضر ب أو بحبسه في حجرة الفتّر ان

ج- طفـل ظل يصر خ بصوت عال مصحوبا بحركات عصبية تشنجية أقرب إلــى الهستيرية ، في محاولة الخروج من قاعة الصف اعتقادا أن الأب أو الأم مـزا ال خارج الّصف .

د- طفــل جلـس فـــي حجرة الصف في حالة حزن صامت ووجوم يجلس وحـيبا شريدا بعيدا عن الأطفال ، لا يبادر بالكلام مع الصغار أو الكبار
مع الصغار أو الكبار ولا يرد كلاها على أحد.
 بطعامــهـ ( سندويتثشــاته ) في أقرب سلة ، بل ويرمي قَطع البسكويت و الثيكو لاته التي تقدم لـه في الحضانة أو الروضة .

و هsـــا تكونت قّناعة لدى معظم المعلمات أن هؤلاء الأطفال المستجدين الأِيسن فشثلت معهم كافة السبل لإرضائهم و احتو ائهم في الأسابيع الأولى من

الالـــتحاق ، سـسرعان ما بخمدون تـريجيا وتخور قو اهم البكائية أو بالأحرى يقهرون نفسيا لينصاعوا - رغما عنهم - لرغبات الكبار في الأسرة و والروضة r- المشـــاهد الخاصـــة بمعظم أولبـاء أمور الأطفال المستجدين خلال عملية الانتقال إلى ريـاض الأطفال

إن كثــير أ من الآباء والأمهات الذين يصحبون أطفالهم إلى دور الحضانة وريــاض الأطفــال يشــعرون بالثشغف عند توديع هؤلاء الأطفال الصغار أمام أبــو اب هــذه المؤسسات وتكاد قلوبهم تتفطر على بكاء وصر اخل بعض هؤلاء الأطفــال الصــغار المستجدين ، حنى أن بعضهـ يبكي خلسة وتتحجر دموعه لــبكاء الأطفــال حيــث تفــر بعض الدموع من العيون ، دون معرفة البدائل التربوية المناسبة لتشجيع الأطفال على عبور هذه الفترة الانتقالية بسلام . وفى هذا الإطار حيث يتساءل الآباء والأمهات : متى وكيف يقبل هؤلاء الأطفال المستجدون على دور الحضانة ورياض الأطفال برغبة واشتياق أثناء
 الأطفــال مسن أجل انتقال فعال إلى هذه المؤسسات بدلا من تقديم كميات من البســكويت و الثشكولاته و الوعود البر اقة التّي قطعها و أقّسم عليها معظم الآباء والأمهـــات لهــؤلاء الأطفــال من ناحية ، وبدلا من انعكاسات هذه المشاهدا المأسوية على كفايتهج الوظيفية في مجالات العمل والإتتاج من ناحية أخرى . §- المشاهد الخاصة بمعظم بمعنمات ,ياض الأطفال خلم عملية انتقال الأطفال المستتجدين إلم ريـاض الأطفال

رغــــ مــا تبنله معظم معلمات دوز الحضانة ورياض الأطفال من جهـ
 والإعــياء وربمــا الإغهــاء ، إلا أن معظمهن يفشل في إقناع هؤلاء الأطفال بالاندمــاج الســريع فــي أنشــطة دور الحضانة ورياض الأطفال خاصة في الأســابيع الأولــى من الالتحـقَ ، ولا تجد هؤلاء المعلمات بدا - بعد استنفاد

| العدد الثانى - المجلد الاول | V\& | 0 |
| :---: | :---: | :---: |

مــا لديهــن مـن أساليب ترغيب - إلا ترك هؤلاء الأطفال المستجدين يبكون ويزرفون الدموع حتى يسكتون كرها ويصمتون قّهر ا .

وفى هذا الإطار حيث تتساءل هؤلاء المعلمـات : ماذا تفعل أكثر مما فعلنا مــن أجــل إرضــاء هــؤلاء الأطفال المستجدين أثنـناء عملية الانتقال وبداية الالــتحـاق ؟ ومــاهى أنسب الطرق التربوية المجدية في إدماج وتو افق هؤلاء الأطفــال مــع دور الحضانة رياض الأطفال ، بدلا من حالات الإرهاق الشّديد الــــى ينتتابهـن والاحــتر اق النفسي الذى ألم بهن خلال عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى هذه المؤسسات ؟

0-المشـــاهد الســنوية لالـــتقال معظم الأطفال المستجدين أثثـاء عمليةِ

## الالتقّال إلمى رياض الاطفالٍ

إن هــذه المشـــاهد الســـبقة هي مشاهد سنوية تكررت سابقا ولن تكون الأخــيرَة خــلال عملــية انـــتّقال معظم الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة وريــاض الأطفــال ، دون الاهتّاء - حتى الآن - إلى أفضل الطرق التّربوية لمو اجهة مشكلات انتقال هؤلاء الأطفال المستجدين ، تلك المشاهد التّي تستمر لأكــثر مــن شــهر تقريبا في حيات الأطفال المستجدين الملتحقين حديثا بهذه المؤسســـات ، إلــى أن يقـــبل هؤلاء الأطفال - كرها أو طوعا - هذا الوضع القهري المفروض دون اعتبار لمطالب تهيئتهم تربويا واجتماعيا ونفسيا لـها الـــتحول الكبــير فـــي حياتهم ، وما قد تتركه هذد الضنوط الإجبارية من آثنار نفسية و اضحة جلية تطبع بصماتُها وترسم قَسماتُها على مستقبل حيادَ هؤلاء الأطفــال ، وكــأن لسان حالُهم يقول للكبار ( قبّل أن تَقففو ا بنا في بحار دور الحضـــانة وريــاض الأطفــال علمونا جيدا كيف نسبح فيها حتى لا نغزق في غياهب الخوف و القلق و الفشل والإحباط !!

أو لا : ملمـح الو اقع الر اهن لـلانتقال إلمى دور الحضانة وررباض الأطفال لاى الأسرةٍ (خاصة الآباء و الأمهات )
بــتّذ الواقع الراهن للأساليب و الممارسات الأسرية المستخذمة حاليا مع الأطفــل المستجدين قبل وأثنـاء وبعا الاتتقال إلى رياض الأطفال ، عدة أنماط
 بيروقر اطــبِّة روتينــية ، إـــى أنماط ترفيهية تلديلية ، إلى أنماط إيجابية ذات جودة عالية للانتقّل إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، الأمر الأى يعبر عنه الشكل التّالي :
شكّل رقّ ( ) (
نموذج نظري للواقع الأسري لعملية الانتقال إلى دور الحضانةّ ورياض الأطفال
لدى الآباء و الأمهـات

| (+) مستوى | النمط الثاني | النمط الر ابع |
| :---: | :---: | :---: |
| الوعي الثققافي و التَربوي لاى الآباء الأمهات فـــيما يتَعلق <br>  | اهــتمام ثقانـــي واع بطبيعة الانتقال لدى الآبــاء و الأمهات من أجل مساعدة الأطفال المستجدين على الاتقّقال الفعال ، مع وجود اتصشال (سلبي) لا يِهُم في تسهيل الانتقال إلى دور الحضانةَ ورياض الأطفال . | اهنتمام ثققافي واع بطبيعة الانتقال لدى الآباء و الأمهـــات ونعب الأدوار الوظيفية المطلوبة لتّســهيل عمنـــية الالـــتقال ، يعضده اتصال (إيجابي) مما يسهم قَي تُسهيل عمليةَ الانتّقال إلى دور الحضانةَ ورياض الأطفال. |
| الا-ـــــقال إلى | النمط الأول | النمط الثّالث |
| دور الحضانة <br>  الأطفال | تـنــــي المســتو الثقانــــي لــــى الآبــاء و الأمـــــات مع إهمال في مساعدةَ الأطفال المســتجدين عــــى الاليتقال الفعال يكتنفه اتصصل (سلبي ) بين الأطفال والأمهات مما يقَـوض عملية الالتمقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال . | تدنـــي المسنتوى الثقافي لـى الآباء و الأمهات مــع إهمال في مساعدةَ الأطفال على الانتقَالر الفعال رغم وجود انصصال (إيجابي) خاصة في شُـكـه الترفي بين الأطفال والأمهـات ممـا فُـ يعــوق الاكــتـقال إلى دور الحضانة ورياض <br> الأطفال . |
|  | راد الأسرهُ ولا سيما الأهمهات والآباء (-) | (+) هدى اتصال الأطفال بر |

ويمكـن توضـــيح مضمون الشكل السابق الذى يعبر - كنموذج نظري عـن الو اقــع الراهــن للأســاليب الأسرية المختلفة التي يتبعها معظم الآباء والأمهـــات مــع أطفالهم قبل وأثنـاء وبعد عملية الانتقال إلى رياض الأطفال، وذلك على النحو التّالى : النمط الأول

تـنـــي المســتو ى الثققافي لاى معظم الآباء و الأمهات مـع إهمـال في مســـاعدة الأطفــال على الاتتقال الفعال ، يكتنفه اتصال (سلبي) ممـا يقوض عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

يعــد هــاً الــنـط من أنماط الانتقال من أسوأ أنواع الانتقال إلى رياض الأطفال ، ذلك النمط الذى يتصف بالآتي : أ- نــــردَ وجود بر امـج تربوية أو مساندة مجتمعية مخططة يمكن أن تسهو فــي تسهيل عملية الانتقال الفعال من الأسرة إلى دور الحضانة ورياض الأطفــال ، وبالتالثي فإن معظم الآباء و الأمهات لا يدرون ماذا يفعلون من ممارسات وماذا يِلمون من أنشطةّ عندما يبدأ أطفالهـه في الالتحاق بتلـك البيئات الجديدّة في دور الحضانة ورياض الأطفال .
ب- ضـــف قَـيام معظــم الآبــاء و الأمهات بأي أدوار وظيفية تجاه تنمية اســتـتداد أطفالهم ، ولا سيما في مجال تنمية المهارات اللغوية و المعرفية و الاجتماعــيـة اللازمة للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، ومن
 المســـتوى الثقافــي المنخفض ، كالتّي توجد في الأحياء الفقيرة المكتظة بالسكان وبعض القرى التّي تُعاني من الحرهان البيني و الثقّافي في مجال تربية الطفل

ج- يلاحـظ علـى هـــا الــنـط الانتقالي الذي يمكن تسميتـه بنمط (الانتقال (الضـــاغط) تأتُــير اته المســبية على الطفل و الأسرة ، حيث يشعر الطفل بــالخوف من المجهول الذى تمثله البيئة الجدبدذَ للروضة كما يعاني قلّق

الانفصــال مسن البعد عن أفراد الأسرة وخاصة الأم ، مما قـ يترك آثار أ
 بعـض الأطفال من التُعلم ، ويشعرهم بالعجز المتعلم ( المكتسب ) ، مما
 التالية أو على الأقل النفور من التُليم وتحقيق إنجازات متدنية تحصيلياً واجتماعياً .

## النمط الثناتي :

اهـــتمام ثقافـــي واع بطبــيعة الانتقال لدى الآباء والأمهات من أجل مســـاعدة الأطفــال علــى الاتتقال الفعال ، مـع وجود اتصال (سلبي) لا يسهُ في تسهيل الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

يعـد هــا النمط من أنماط الانتقال أحسن حالا من النمط السابق ، ولكنه ليس الأفضل في انتقال الأطفال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، ومع ، ذلك فإن هذا النمط يتصف بالآتي :
أ- ندرةّ وجود بر امـج تربوية أو مسانددَ مجتمعية يمكن أن تسهم في تسهيل عملية الانتقال من الأسرة إلى دور الحضانة و رياض الأطفال ، ومع ذلك
 مساعدة الطفل على عبور فترة الاتتقال وفقا لما يملكون من وعي ثقافي
 المســنوى الثُقافــي من الوعي في تحقِقق انتقال آمن للطفل إلى البيئـات
 من عملية الانفصال الإيجابي عن أفر اد الأسر ة وخاصة الأمهات الانـي
 الفــــم العــام و الخـــبرة الشخصية لبث روح الأمـان و الطمأنينة في قلوب ونفــوس أطفــالهم . من أجل مساعدته على تقبل بيئـات دور الحضانة وريــاض الأطفــال ، وعــبور تلك الفترَ الهامة في بداية التحاقّهم بهذه

المؤسسات الجديدة ، تلك الأدوار التي ينقصها المسـاندة التنربوية من قبل معلمي الطفولة المبكرة في دور الحضانة ورياض الأطفال .
ج- يلاحظ على هذا النمط الذي بمكن تسميته بنمط (الاتتقال المفكك ) ضعف وجــود تكــامل بيـن الجهــود الأهلية في الأسرةّ و الجهود الرسمية في الحضـــانة والروضنــة فــي تحقيق انتقال آمن للطفل ، نظر العدم وجود بــر امـج تو اصـــل فعال بين إلى باء و الأمهـات و المعلمين و المعلمـات ، هـع تحمــل معظم الآباء و الأمهـات تبعات هذا الانتقال المفكك الذي يقتصر في معظمــهـ على تُقدِم المسنتندات وتسديد الرسوم واستيفاء الثشكل الرسنمي لـهـا الالتحاق

النمطط الثثالث :
تدني المسنتو (الثقافي لمعظم الآباء و الأمهـات ، ومن ثـم وجود إهمـال فــي مساعدة الأطفال على الانتقال الفعال إلى دور الحضانـة ورياض الأطفـــال ، رغم وجود اتصـال (إيجابي) في شكله التنرفي بين الأطفال و الأمهات ممـا قا يـوق عملية الانفصال الإيجابي و الاسنقلال النسبي عن الأسرة .

يعــد هــأ النمط من أنمـاط الانتقال من أخطر أنو اع الانتقال على مستقبل حياة الأطفال ، ذلك النمط الذى يتصف بالآتي :
 لا تســـه فـــي تسـهيل عمليات الاتتقال إلى رياض الأطفال ، نظر ا لضعف الـــتكامل بين جهود معظم الآباء و الأهـهات الذين يغدقون على الطفل بكل هـــا يتــــنـاد مــن رغبات ويطلب من أشّياء ( ألعاب ، أدو ات ، ملابس ، حلويــات وخلاذَـه ) ، بحيــث يكــون الطفل الآمر النـاهي لمعظم الآباء و الأهـهــات الذين ينقصهـ الوعي الثقافي بمتطلبات الانتقال الفعال ، ربمـا لضعف مستو اهم الثّقافي بوجه عام رغم ارتفاع مسنو اهم الاقتصنادي في معظم الأحيان .

ب-يقتصسـر دور معظم الآباء و الأمهات في هذا النمط الترفيهي للانتقال إلى دور الحضنــانة وريـــاض الأطفــال علــى تـدعيم السلوك الترفَي ( غير ) المــرغوب والاستجابة لكل مطالب الطفل الذى يعيش في إطار من التدليل الترفـــي و الحمـايــة الــز ائدة ، ومع ذلك فإن هذا الطفل يزداد تعلقا بالأم وير غمها على البقاء معله في أى مكان لفتر ات طويلة ، ممـا يعوق عملية الاســـقّلال الإيجابـــي و الاافصصــال الصـــحي عن الأسرة ومن ثم صعوبة الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال.

ج- يلاحــظ على هذا النمط الذى يمكن تسميته بنمط ( الانتقال الترفـيهي ) ، أن الطفــل يعانـى من قلق الانفصال عن الأم رغم توفير كل مـا يطلبه من قبل الآبــاء و الأمهات ، ذلك الطفل الذى قَّ بينظر إلى الأشخاص باعتبار هم وسائل لتحةـــيق رغباته ، و انطلاقًا من أن بقاء الحال من المحال ، فإن هذا الطفل قـ يفاجأ مستقيلا بتغير أو انقلاب في مصادر التدليل وتحقيق الرغبات التي تُعود عاـــيها ، ومــن ثـم وّ يفشل في أول اختباز ات الحبـاة الاجتماعية فيمـا بعد ، و هـــنا يمكن أن تصدق مقولةّ(أن الآباء بزر عون الحصرم و الأبناء يضرسون) . أى يحصدون نتانـج مـا زر عوه الآباء و الأمهـات النطط الرابع :

اهـــتمام ثُقافــي واع بطبــيعة الآتتقال لاى الآباء و الأمهـات ولعب الأدو ار الوظيفــية المطلوبة لتسهيل عملية الاتنقال ، يعضده اتصـال الالـو (إيجابــي ) بيــن الأمهـــات و الأطفال مما يسهم قي تسهيل عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الاطفال. يعـــ هذا النمط من أنماط الختقال أفضل أنو اع الانتقال إلى دور الحضـانة وريــاض الأظفــال ، ذللك الانتقال الذي تتكامل فيه أدوار الآباء و الأمهات فــي الأســرة دـــع أدوار المعلمين و المعلمـات في دور الحضـانة ورياض الأطفال ، ذلتك النمط الذى يتصف بالآتي :

أ- وجــود بر امج تربوية مخططة ومساندةٌ مجتمعية داعمة يمكن أن تسهر فــي تسهيل عملية انتقال الأطفال من الأسرةَ إلى دور الحضانة ورياض الأطفــال ، تلـــك الــبر امـج التّي توضح أدوار الآباء والأمهات في تنمية اســتـدالد الأطفــال تجاه دور الحضانة ورياض الأطفال ، والأنشطة التـي يجــب أن يقومــو ا بها قَبل و أثنـناء وبعد الاتتقال إلى هذه المؤسسات مما يسهم في نجاح عملية الانتقال . ب- قَــيام معظـــ الآباء والأمهات بالأدو ار الوظيفية المنوطةّ بهم في عملية الالــتقال ، ولا ســيما فـــي تنمــية بعض المهارات الجسمية و المعرفية و الاجتماعــبـة اللازمة لعدلية الانتقال في إطار من الفهم العميق و الوعي بمتطا بـبات هـــنه العملية الحيوية ، ويساعدهم في ذلك ارتفاع المستوى الثققافــي الـــنى يملكونه ، الأمر الذى يساعد أطفالهم على تحقيق أفضل |نفصال لهم خلال عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال . ج- يلاحـظ على هذا النـنط الذي بمكن تسميته بنمط (الالتقال الفعال ) الذى تــتـكامل فــيه الجهــود الأســرية مـع الجهود الرسمبة في تحقيق انتقال تـريجــي آمصن للطفــل ، إن الطفــل يحظى فيه بالفهم و التقّقير لطبيعته الإسانية ، دها يساعد على تحقيق أفضل انفصال عن الأمهات على وجه الخصــوص ، ومن ثم فإن الطفل في هنا النمط يِظى بأفضل ( اتصصال ) يســهُ في تحقيق أفضل ( انفصال ) عن الأسر دَ ، مما يسهُ في تحقيق الانتقال التّريجي الآمن إلى دور الحضانةّ ورياض الأطفال. و أخــير ا ، فـــان هـــن الأنماط الالنتقالية السابقة التّي أوردها اللباحث لوصــف عملـيـة انــتّقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفــال ، تُحــتاج إلــى در اسات امبيريقبة وتأويلية لتـكّكيدها أو تعديلها أو نفيها ، باعتبارها مثيرات بحثية أمام باحثي تربية الطفولة المبكرة فى ووطننا العربي .

## تُانـــبا : ملامــــح الو اقّع الر اهن للانتقال إلمى ريـاض الأطفال لـى

 هذه المؤسسات ( خاصة معلمات رباض الأطفال ) .يتخذ الو اقع الر اهن للأساليب و الممارسات التربوية المستخدمة حاليا مع الأطفــال المستجدين قِّل وأثناء وبعد الانتقال إلى رياض الأطفال ، عدة أنماط متبايــنة وذلـــك تــبعا لنوع الممارسات التربوية التـي تستخذمهـا معلمات دور الحضــانة وريــاض الأطفــال قبل وأثنـاء وبعد عملية الانتقال ، وفقا للنموذج النظري الذى يمثله الشكل التالى :
شكل رقم ( Y )

نموذج نظري لو اقع عملية الانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال
لدى المعلمين و المعلمات


ويمكـن توضــيج مضمون الشُكل السابق الذى يعبر - كنموذج نظري عـن الو اقع الر اهن لأماط الممارسات التزبوية السانئدة لاى معلمي ومعلمات

دور الحضـــانة وريــاض الأطفــال تجــاه انتقال الأطفال المستجدين إلى هذه المؤسسات ، وذلك على النحو التّالى :

النمط الأول :
إهمال في تسهيل عملية الانتقال مع عدم وجود بر امـج تربوية ، مما يضعف القـدرة على تنمية استّعداد الأطفال المستجدين للالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال

ففــي هذا النمط الأول من الممارسات والأششطة التربوية بدور الحضانة ورياض الأطفال ، يلاحظ وجود إهمال و اضح في تسهيل عملية انتقال الأطفال إلــى هذه المؤسسات ، الأمر الذى قـّ يرجع إلى ضعف مستوى إعداد وتأهيل معلمي ومعلمات دور الحضانة ورياض الأطفال ، خاصة فيما يتعلق بأدو ارهن الوظيفـية أثنـاء وبعد للانتقال إلى هذه المؤسسات التي ينقصها وجود برامـج تـــربوية هعــدة سلفا لتسهيل عملية الاتتقال من ناحية ، ودون مساندة أسرية ومجنَمية لدعم هنا الانتقّال من ناحية أخرى .

لــيس هــأ فحســب ، ولكــن مثل هنا المناخ التربوي السائد في دور الحضـــانة وريــاض الأطفــال التّي تستقبل الأطفال المستجدين ، الذى يعوزه القــوى البشــرية المؤهلة تربويا واجتمـاعيا ونفسبا و اللازمة لتسهيل عملية الاهــتقال إلى هذه المؤسسات ، قـّ يدفع معظم الأطفال إلى ( الرفض الظطاهر ) للاندمـــاج في دور الحضانة ورياض الأطفال و التُتبير عن هذا الرفض بالبكاء
 الأمــر الـــنى ينتهـي به المقام إلى الاستسلام والإذعان لأساليب القهر والقمع المتبعة في ترويض الأطفال بمعناها غير الإنساني ، ذلك الطفل الذى لا ينسى للكبار مـا فُلوه بهه وهو ماز ال في المهـّ صبيا .

وتــرى الار اسة الحالية ، أن مثل هنا لالنـط الضاغط المـهـل في تسهيل انـــتقال الأطفال ، ربما يكون أكثر انتشثار ا في ( دور الحضانة ) التـابعة لوز ارية

الشــئون الاجتمـاعية وفقا للقانون (. 0) لسنة VVV ام الخاص بدور الحضانة فــي مصسر ، الذي تم تضمينه في القانون رقّ (Y ا لسنـة بـــالطفل المصسـري ، نتلك المؤسسات التي تضم في جنباتتها عدد من المعلمـات غير المؤهلات تربويا للعمل مع الأطفال بوجه عام( تزيد نسبتهن عن 09\% ) واللالنــى لا يستطعن القيام بالأدوار اللتربوية الوظيفية لتسـهِل عملية الانتقال إلى هذه المؤسسات بوجه خاص

## النمطط الثظاني :

اهتمـام فردي محدود بتسهبل عملية الانتقال إلى ريـاض الأطفال ، مع عدم وجود بر امـج تربويـة معدة للـك ، مــا يضعف القدرة على تلبية منطلبات تنمية اسنتعداد الأطفال المسنتجدين للالتحاق بدور الحضانة وريـاض الأطفال.

ففــي هـــا النمط الثتاني من الممارسات التربوية بدور الحضانـة ورياض الأطفــال ، يـلاحظ وجود اهتمام ( فردي ) و اضـح لـى معظم المعلمـات بتسهيل عملــية انـــتقال الأطفال إلى هذد المؤسسات ، الأمر الأى قد برجع إلى ارتفاع مســتوى إعـــداد وتأهيل معلمات رياض الأطفال ، وخبر اتـهن التنربوية خاصة فــيما بــتعلق بأدو ارهن الوظيفية في تنفين أنشطةّ تنمية استتعداد الطفل أنثـاء وبعد الانتقال إلى هذا المؤسسات

وممـا يساعد هؤلاء المعلمات على القيام بأدو ارهن الوظيفيةّ في تحقيق انــتقال فعــال ، الخبرة التربوية السابقةُ التي اكتسبنها من قبل خلال برنـامـج الإعـــداد الـــتربوي و التخصصـــي و الثقّافي في أقّسام وكليات رياض الأطفال ،
 الالــتقال لــــى ريـــاض الأطفــال من ناحبةٌ ، وضعف وجود مساندة أسرية ومجنمعــيةّ مسن نـاحـيةّ أخرى . مما قَ يـرض الجهود التربويةّ التي تبذلهـا هؤ لاء المعلمات إلى الضبياع وتصبح هباءأ منثور اً.

ليس هذا فحسب ، ولكن مثّل هذا المناخ التربوي والاجتماعي السائد في مثل هذه المؤسسات ، الأى قـّ تتطوع فيه المعلمات بتّقديم أقصىى ما تسنطعن من أنشطة لتسهيل عملية الاتنقال دون مسانددَ أسرية أو مجتمعية تدعم جهود هــؤلاء المعلمـــات ، قـــــ يدفـــع معظم الأطفال إلـى قّبول الأمر مضطرين على مضـضض ، مدــا يدفــع الــبعض منـه إلـى ( الرفض الباطن ) للاندماج بدور الحضــانة وريــاض الأطفــال لفتردَ قـ تطول إلى أكثر من شهر تقريبا ، حتى ينتهــي الحــال بمعظــــــالأطفال إلى الإذعان للإجبار وربما الإكراه ودون أن . يستطيعون التُعبير عما ألم بـهم من إحباط ويأس وقنوط وتــرى الاراســـة الحالـــية ، أن مثل هنا النمط المفكك المهتـم ( فردياً ) بتسـهـيل انتقال الأطفال دون القـردة على تلبية منطلبات الانتقال الفعال ، ربما يكــون أكــثُر انتشار ا في رياض الأطفال الملحقة بالمدارس الابتـائية الرسمية

 1997 الخاص بالطفل المصري ، تلـ المؤسسات التّي تضم في جنباتُها أكبر عــدد من المعلمات المؤهلات تربويا اللانى تخرجن في أقسام وكليات رياض الأطفــال ، و اللانى يقمن بلعب بعض الأدو ار الوظيفبة لتسهيل عملية الانتقال

إهمال في تسهيل عملية الاتقّال إلى رياض الأطفال ، مع تقديم برامـج ترفيهية وقتّية ، دون تحقيق جدوى فاعلّة في تنمية استّعداد الأطفال المستجدين للالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال

ففي هنا النمط الثالث من الممارسات و الأششطة التربوية بدور الحضانة وريــاض الأطفــال ، يلاحــظ وجود إهمال في تسهبل عملية الانتقال إلى هذد المؤسسات . الأمر الذى فَّ يرجع إلى ضعف سسنتوى الإعداد التربو ى لمعلمات

هذه المؤسسات فيما يتعلق بأدو ارهن الوظيفية في تتفيذ أنشطة تنمية استعداد الطفـل للانتقال إلى هذه المؤسسات التعليمية التى تُهـ إلى التى الربح التجاري
 ربمــا لاستخدامها كدعاية لجذب أكبر عدد ممكن من الأطفال الأصغر سنا من النسن القانونبة في معظم الأحيان .

ليس هذا فحسب ، ولكن مثل هذا المناخ التربوى و الاجتماعي السائد في مـــثل هذه المؤسسات التعليمية ( مدارس الحضانة ) بعتمد على إقامة الحفلات و المهـرجانـات و أعــياد الميلاد للاططفال و أسرهم ، دون تـنمية حقيقية لاستعدالد الأطفــال للانتقال الفعال إلى هذد المؤسسات ، كما ينسجم - هذا المناخ - مع الخلفــية الاقتصـــادية و الترفيهية التـي يعيشها معظم هؤلاء الأطفال في أسر هم الطبيعية ذات المستوى الاقتصادي المرتفع في معظم الأحيان .

إضـــافة إلــى ذلـــك ، فـــن دعظم آباء وأمهات هؤلاء الأطفال المترفين يتو اصـــون بشكل أو بآخر مع هذد البر امج الترَفيهية في هذه المدارس وعلى
 لتشثــابه المناخ الترفي في البيت مع المناخ الترفي في مثل هذه المؤسسات ،

 تتشابه المناخ الترفي في بيئة الأسردّ وبيئة المدرسة .

ونــرى الدر اسة الحالبية ، أن مثل هذا النـط ( الترفي ) المصاحب لعملية
الانتقال ربما يكون أكثر انتشنار ا في بعض مدارس الحضانة الخاصة (عربي لنـــات ) ذات الرســوم المــرتفعة التـــي لا تقــــر عليها الطبقات المنتوسطة أو الشعبية في مصر ، ولذلك فان المناخ الموجود في مثل هذا المدارس لا يعد مقياســـا لعملــيات الاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ولا يعول عليه
 تربية ما قبل المدرسة .

النمط الر ابع :
اهتمام تُعاوني لتّسهيل عملية الانتقال إلى رياض الأطفال ، تساندها بــر امـج تربوية مخططة ومساندة مجنمعية تسهم في تتمية استعداد (الطفــل ( جســميا ، معرفـــيا ، اجتماعيا ) للالتحاق بدور الحضانة ورياض الأطفال

ففــي هذا النمط الر ابع من المهارسات و الأنشطة التربوية بـور الحضانـة وريــاض الأطفــال ، يلاحظ وجود اهتمام واع بتسهيل عملية الانتقال إلى هذه المؤسسات ، الأمر الذى فَّ يرجِع إلى الإشر اف التُربوي المتخصص على هذه المؤسســـات إضافةّ إلى ارتفاع مستّوى الإعداد اللتربوى للمعلمـات فيما يتعلق بأدو ارهن الوظيفية في تنفيذ بر امج و وأنشطة تنمية استّتداد الطفل للانتقال إلى هــذد المؤسســات ، التـــي لا تَبغ الربح وتقَدم الخدمات التربوية ذات الجودة العالية للأطفال الملتحقين بها وأسر هم .

لــيس هـا فحسب ، ولكن مثل هـا المناخ التربو ي والاجتماعي و النفسي ذات المســتـوى الر قـــي ذو الجـوددة العالــــية الموجـوددَ في رياض الأطفال
 و اجتماعـــيا ) للانــنـقال الآمـن بسلام إلى الروضة من ناحية ، كما يعمل هنا المــناخ أيضا على المساهمة في تحقيق أفضل انفصال إيجابي تـدريجي للطفل
 المعدة أصلا لتُعامل الو اعي هـع الطفل

إضـــافة إلــى ذلك ، فإن معظم آباء و أمهات هؤلاء الأطفال يتعاونون مع معلمــي ومعلمات رياض الأطفال عبر بر امـج تربوية معدذَ سلفا لإدماج الطفل تـريجــيا في فصول الروضة ( الفصول الانتقالية- الأسابيع الانتقالية ) ، تلك الــرياض التــي تحـــد أدو ار وظيفية للأسر دَ حتّى يلعبها الآباء و الأمهات في البيت ألدوار وظيفية تكاملية تلنبها المعلمات في الروضة ، ومن ثم فإن الطفل

يحــنفظ بعلاةـــات متو ازنة مع و اللتـه (الأم الطبيعية ) عبر ( انفصال ) صحي (اتـن ناحـيـة ، ويحتفظ كذلك بعلاقات متو ازنة مـع معلمته ( الأم البديلة ) عبر
( اتصال ) صحي أيضا.

وتــرى الار اسة الحالية ، أن مثل هذا النمط ( الفعال ) للانتقال التتريجي الآمـن ، أكــثر انتشثــرا ا فــي رياض الأطفال الملحقة بكليات رياض الأطفال ومر اكــز رعايـــة وتنـــــية الطفولة بالجامعات المصرية ذات الرسوم المعقولة ( فــي متــنـاول الـــي ) لمـظم الشر ائح المجتمعية ، والكن ما يؤخذ على هذه الــرياض أنها لا تتّاح لجميع الأطفال نظر الأعدادها القليلة التي تتو اجد ببعض الجامعــات دون البعض الآخر ولا تنتشر في بقية المحافظات المصرية ، وهي ما قـ يتعارض مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التُربوية أمام جميع الأطفال . وأخـــر أ ، فإن هذه الأنماط الانتقالية السابقة التي أوردها الباحث لوصف عملــية الانــتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال في علاقتّها بمعلمات هذه
 أو نفيها ، و هو ما يتطبب همد عالية لباحثي تربية الطفولة المبكرة في وطننا - العربي

المحور الرابع
دور التربية في تحقيق الانتقال الفعال
إلى دور الحضانـة و رياض الأطفال
يتــناول هــأ المحــور الأخير محاولة الإجابة عن السؤ الل الرابع الذى طرحتّه الدر اسة الحالية ، ويدور حول البحث عن سبل توفير انتقال فعال للأطفال المستجدين إلـى دور الحضــانة ورياض الأطفال ، وصولا إلى طرح تصور تربوى مقترح حول الاهــتقال الفعال يتضمن عددا من الأهد (ف و الركائز و المتطلبات و الآليات التّى تسهم فــي تحة ـيق هذا الانتقال الفعال المأمول في طار ثقافة المجتمع ، وذلك على النـو التّلى :

## أو ل : أهد اف التصور المقترح

ســعيا لتحقـــيق انتقال فعال - للأطفال المستجدين - إلى رياض الأطفال ، فان الار اسة الحالية تسعى إلى المساههة في تحقيق الأهداف التّالية :

1- الإســهام فــي بــناء وتنمية ثقافة الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال لاى أفراد المجــنـع بوجــه عــام ، والمشــاركين في عملية الانتقال (الو الدين -و المعلمين و المديرين . . . .الخ) بوجه خاص ، وصولا إلى تغيير زو ايا النظرة التقليدية إلى الـى
 و المسـتـتدات الخاصة بتسجيل الأطفال ، و اعتبارد عملية تربوية ديناميكية ونقطة تحول كبرى في حياءَ الأطفال الصغار قبّل سن المدرسة .

Y -دعم أوجه التّعاون و التّو اصل التربوى بين الآباء و الأمهات باعتبار هم أهم عناصر البيـئات المرسلة للاُطفال (في الأسر دَ ) • ومعلمي الطفولة المبكرةَ باعتبارهم أهم عناصـر البيــــات المســتقلة (في رياض الأطفال ) ، وإحداث التكامل بين الأدوار الـــتربوية الوظيفـيـة الــتَى يقومون بها تَجاد عكلية الانتقال ، وصولا إلى تـحقيق

وحــدة الهــــف المتمثلة في تيسير وتسهيل عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى
رياض الأطفال .

ץ-تقديم بعض المقترحات المحددة الخاصة (بالحلول العلاجية ) التى يمكن أن تسهم فـــي مساعدةّ الو الاين و المعلمين و غير هما على مو اجهة المشكلات التـى تقلل من تُحةـيق انــتقال فعــال للأطفال المستجدين إلـى دور الحضانة ورياض الأطفال ،
 Transition تأتثير ات على حاضر الطفل ومستقبل حياته .
\& -تققيـــ بعض المقترحات المحددة الخاصة (بالبدائل الوقائية ) التـى يمكن أن تسهم فـــي زيـــادة الوعـــي التربوى - لدى الو الدين و المعلمـات- بمفهوم وخصائص ومتطلبات عملية الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال و العو امل المكونة لهذه العملية الحساســـة فــي حياة الأطفال ، وصولا إلى تـمهيد الطريق لالتقال فعال بعيدا عن
 الضاغط ( Stress-ful Transition ) إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

 للانــتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ( Readiness For Kindergarten ) Transition ( وتحويــل وجهة هذا الانتقال الندطي إلى أن يكون انتقالا تجديديا (الاريا (With Innovation المســـتجدين وزياددَ نو افقةم النفسي و الاجتماعي مع معطيات البيئات الجديددَ في دور الحضانة ورياض الأطفال

## ثـانبا : منطلقات التصور المقترح :

يــنطلق التصــور المقترح حول الاتتقال الفعال من عدد من المنطلقات الفكرية
 الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال و أهمها :

1- أن فــترة الالــتقال أو مرحلة التحول -فـي الحياة الإسانية ــمن حالة يسودها التو ازن النسبي إلى حالة جديدةّ يعوز ها الانسجام وتفتقر إلى الاستقرار ، تشثه صورا من التخلذل و القلق بل و الصر اع أحيانا حتى يتم التّنيير الإيجابي المنشود وتـــتحققّ حالة التـو ازن الجديدَّ مردَ أخرى ، وذلك في ضو ع مـا يفرضه التّجديد أو الإصلاح سن امتداد وعمتى في زعزعة النظام التّقليدي القديم "(rr)
r- r أن انــتقال معظــم الأطفال المستجديِن من بيئة الأسرة ذات المعطيات المألوفة و الدــناخ غــير الرســي ، إلى بيئة الحضانة ورياض الأطفال ذات المعطيات (الجديدةّ النّى لم بألفو ها بعلا ومناخها شبه الزسمي ، يمثل تحديا حقيقيا لحاجات

 الإيجابـــي مع الوضع الجديد و عبور مرحلة الانتقال - بسلام -إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .
r- إن إعــداد وتهيــئة الأطفال المستجدين -تربويا واجتماعيا ونفسبا ــعبور فترة الانــتقال بــنجاح إلى رياض الأطفال . أكبر وأعمقى من استَيفاء أور اق القبول
 الملابــس المدرسية أو نعل الأطفال - بوسائل المو اصلات - إلى مقار الحضانة ورياض الأطفال ، ولكنـا - أى عكلية الانتقال - عملية تربوية بالارجة الأولى ولها خصانصصها ومقوماتُها ومتطلباتها و آليات تحقيقها في و اقع تربية الأطفال .
 وريــاض الأطفال و افتقار هم إلى المهـار ات المعرفية والاجتماعية المناسبة ، قـ

يــؤدى إلى وجود صعوبات تو افقى وسوء تكيف لدى هؤلاء الأطفال الصغار في ســنوات العمــر الأولــى ، ولـــيس مــن المســتبعد أن تستمر هذد الصعوبات و المشـكـلات مع أولئك الأطفال خلال حياتهّم الار اسيةَ اللاحقةّ وربما تمتد معهم هذه المعضلات الشخصية و البيئية حنى آخر سنو ات العمر .

0- أن تفعـبلِ التو اصل التربوى بين الآباء و الأمهات في بيئة الأسرة -باعتبار ها امــتـداد سفلي لرياض الأطفال -، و المعلمين و المعلمـات في بيئة رياض الأطفال --باعتــبار ها امـــتـاد علـــوي للأسرة -هو " أحد الضنمانات الأساسيـة لمساعدة الأطفــال المســتجدين على الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال وتحقيق التو افق الار اسي و النجاح المدرسي عند الاتنقال ـمرذّ أخرى -إلى التتعليم الرسمي في . المدارس فيمـا بعد

- 7 أن تكويـن الوعي الحضار ي بمفهوم وخصائص ومتطلبات الانتقال الفعال إلى ريـــاض الأطفال لاى الو الدين و المعلمات ، وكذا قيـامهم بالأدو ار الوظيفية من
 تنمية استعدادهم للانتقال إلى زياض الأطفال وسن ثّم تقلبل المعوقّات التى تحول
 المحيطين خلال عملية الانتقال .

V- أن عملــيةّ انتقال الأطفال المنستجـين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ليست مســئولية الأســردَ أو هذد المؤسنسات وحدهما فقط ، ولكنها مسئولية تربوية نضـــامنية لجمــيع مؤسنات المجنّى المعنية بتربية الطفولةَ ور عاية الأمومة وتعلــيم الأبــوة ، ســو اء كانت مؤسنسات بحثبة علمبةّ أو تربويةَ أو إعلامية
 ومسـسئول عـنن عملية الانتقّال ولكن الأسرةَ ورياض الأطفال -بحكم موقعهمـا العمر ى -أكثر رعايةة وسسئوليةّ تجاد انتقال الأطفال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال

## ثُالثًا : متطلبات تحقيق الاتتقال الفعال إلى رياض الأطفال

تـــتـدـد متطلبات تحقيق الاتتقال الفعال للأطفال المستجدين من الأسرة إلى دور
الحضاتة ورياض الأطفال ، التشمل :
1 - تكوريـن وعــي ثقافــي وتوجهات إيجابية لاى الآباء والأمهات حول
عملبة الانتقال
إن عكلية الاتتقال النعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال تتطّلب تكوين وعى ثقافي وتوجهات إيجابية لاى الآباء والأهـهات حول طبيعة الانتقال وأهميتّه وآلياته ،
 الإيجابــي فـــــي تسهيل عملية الانتقال بالتُعاون و التكامل مع معلمي ومعلمات الطفولة المبكرة

ץ
عملية الانتقال
أن علية الاتتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال تتُطلب تكوين وعي تريوي وتوجهات إيجابية لاى الدعلين و الدعلـات حول طبيعة الانتقال وآلياته ، و لا

 المستجاين

ب الأطفال قبل و أثنثاء وبعـ هـا الانتقال .

إن الاــتـقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال بتطبِ تخطيط لفاعليات
 بكـون هنا التخطبط تعاونيا بين الأسر وَ و الروضة و المجتمع ، بـا يقضضي في النهاية

| العدد الثانى - المحلد الاول | ar | مجلة رعاة وتمبة الما |
| :---: | :---: | :---: |

إلــى أن تكــون الروضـــة ممثلة ( لبيت الطفل ) ، وبيت الطفل يمثل ( الروضة ) ، وبمعـنى آخر أن يكون الآباء والأمهات بمثابة معلمين ومعلمات وأن يكون المعلمين و المعلمات بمثابة آباء و أمهات.

## \&

 والأمهات قبل وأثناء وبعد الانتقال .إن عملــية الانــتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال التي تُمثل عملية تطبيع اجتماعي في غاية الأهمية من أجل الاخول التدريجي إلى حيادَ الكبار ، تتّطب تحديدا للأدوار الوظيفية والأششطة الاجنماعية التي يجب أن تُقوم بها الأنـة الأسرة ( ممثلة
 الإِججابي مدكن بما يسهم في تتدبة استُداد الطفل للانتقال إلى دور الحضانة ورياض . الأطفال

0-تحدبــــ للأدوار الوظيفـة والأشتطة التتربوية التي بقوم بـها المعلمبن


إن عمـــية الالــتـقال الفعــال إلــى دور الحضانة ورياض الأطفال تمثل عملية
 الوظيفية و الأنشطة التربويةَ التّي يجب أن تقوم بها الحضانة أو الروضة ( ممثلة في
 الإيجابي مسنّ المفعول بما يسبد في تتنبة اسنتّناد الطفل للانتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .

 إن عملــية الانــتقال الفـــال إلــى دور الحضانة ورياض الأطفال تتطلب تنمية اســتُعداد الطفــل للروضة ، وتمكينه سن اكتساب بعض المهارات الجسمية و الللغوية و الاجتماعــية ، التـــي تســـاعدد على التكيف الإيجابي و التو افق النفسي مع معطيات البيئة الجديدّ في دور الحضانة ورياض الأطفال .

V


إن عمـــية الانــتقال الفـــال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال تتطلب انفصالا إيجابــيا تـريجــيا للطفل عن الأسر د ـ وتـكـينه من اكتساب مهارات الاستقلال

 لـــور الحضانة ورياض الأطفال ينتـج عن أفضل اتصال بين الطفل وو الايه في الأسر د .

## رابعا : آلبـات وأنشطة الانتقال الفعال

 و المعلمـــات لتســـيل عملية الانتقال الفعال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال

أهـهـا

## فيما بتحُلق بمعلمي ودعلمات ربـاض الاطلفال

توجـــ بعض الأنشطة و الأدوار التُى يمكن أن يقوم بها معلمو الطفولة المبكرة لتتــهيل عملية انتقال الأطفال المستجدين إلى رياض الأطفال رياض الأطفال ، سواء تعلقَت هند الأنشطة و الأيو ار بالأطفال او الو الدين أو المعلمين أنفسهم ، وباستخذام

هــذه المقــترحات يمكن مساعدذ الأسر و المعلمين على الإعداد لبداية انتقال جيد إلى دور الحضــانة وريــاض الأطفال ، وصولا إلى أن تكون عملية الانتقال عملية فعالة

 لكي تتو افق مع أعمـار ومر احل مختلفة ، مـا يـي :

1-أنشطةة و أدو ار للمعلمين و المعلمات ( فبل ) عملية الانتقال :
تتعدد الأدوار والأنشطة التي يمكن أن يقوم بها معلمو ومعلمات رياض الأطفال و التـــي تســهُم فــي تنمية استتغالد الأطفال ( قبّل) عملية الانتقال إلى رياض الأطفال


## قبل البوم الأول بفتر ات زمنـية مناسبة .

إن القــيام بتخطيط زيارات دتكررد يقوم بـها الأطفال بصحبة و الديهـم إلى رياض الأطفال ، عقب تقديم أور اق الاتتحاق و التسجيل وقبل بـاية اليوم الأول في الروضة ، يمكـن أن يسهم في بناء جسور الثقة و الأمان لاى الطفل تجاه رياض الأطفال ، ذلك أن مثل هند الزيارات التّى بلتّقي فيّهـا الأطفال و آبائهم وأمهاتُهم بالمديرين و المعلمين
 يشرحها الو الاين بدور هما للطفل - يساعد على كسر بعض الحو اجز النفسبية الو اقعية أو الو همية كالخوف و القلق التى قـد تُتكون لدى الأطفال المستجدين .

كمــــا أن تجو ال الأطفال المستُجدين برفقّة والايههم في أروقة الروضة وفصولها الانتقالـــية و الحديث مع الدعلمين المسنقبلـن الأين سوف يعملون مع الأطفال ، يمكن أن يكون إحساسا متتاميا بالأمن و الأمان (More Secure ) لاى الأطفال والو الدين لأنهم سوف يتكلمون مع نفس الأشخاص أكثر من مردَ في الأيام القادمة ، الأمر الذى

بســـاعد علــى تكوين نوع من الألفة الاجتمـاعية فيما بينهـ ، خاصة وأن الانطباعات الأولى تدوم طويلا ولاسيمـا إذا كانت تتعلق بالأطفال بفلذات الأكباد وحبات القلوب . ب-تنظـ ـِم مؤتمر ات أو ندوات نربوبـة حول الاتتقال الفعال إلى ربـاض الأطفال قبل بدابة عمل الروضة بـأسنوع ع علمى الأقّل

أن تنظـيم مؤتمــرات أو نــــوات تربوية حول الانتقال فيه لبحث سبل التعاون الـــتربوى و التـو اصل الاجتماعى بين الأسردّ ورياض الأطفال ، يدعم الوعي التتربوي بمفهوم وأهمية الانتقال لاى جميع المشاركين فيهه ، بما يسهم في تحقيق انتقال فعال للأطفــال المســتجدين مــن البيينـات المأنوفةّ في الأسرة إلى البيئـات الجديدةٌ في دور

الحضانة ورياض الأطفال .
فــتالك المؤتدــر ات أو الندو ات التربوية حول الانتقال الفعال إلى دور الحضانة وريـــاض الأطفال على درجة كبيرةّ من الأهمبية لجميع الأطر اف المشاركة ، من حيث تـــبادل المعلومـات وتوفير الخبرات عن قـدرات و إمكانـات ومـهارات الأطفال المستجدين
 و إمكاناتها و التعرف على معلمبيها و معلماتُهـا عن قرب ، الأمر الذى بسهه في النهاية فــي توثــــيق رو ابـــط التو اصل و عرى الصداقِّة التربوية بين المعلمين و أوليـاء أمور الأطفال المستجدين

ج- قـ ـيام رياض الأطفال بطبح كتيبات مبسطة عن عملية الانتقال الفعال إلى رياض الأطفال وتوزيعهـا على الآباء و الأمهـات إبان تسجيل الأطفال وتقّيـــ طلبات الالتحاق ، تلتك الكتيبات التى يمكن أن تتضسن بعض الإرشادات الات و التوجيهات الخاصة بالأششطة و الأدو ار التى يجب أن يقوم بها الآباء والأمهات فــي تهيئة أطفالهم المستجدين للانتقال الآمن إلى رياض الأطفال ، كما تتضمن الو اجـبات الملقاة على عاتقهم نحو تحفيّق التّ اصل الفعال مع الروضة ، الأمر

الذى يسهم في تكوين تـريجي لثقافة الانتقال الفعال لاى الآباء والأمهات .

ليس هنا فحسب ، ولكن في هذا الإطار يمكن تعريف الآباء والأمهات بأن هناك
 الالــتـحاق برياض الأطفال ، وتكوين الصداقات مع الأطفال الآخرين بسهولة ويسر ، وري

 الحمامـــات بطـريقة صــــيحة

 و التّسهـيلات المتاحة .

د- مســـاعدة الآبــاء و الأمــــات غلى الاتصال الإيجابي بأطفالهم وتنمية استعد ادهم لرياض الأطفال
إن توجــيه الآبــاء و الأمهات أن يقضو ا وقتّا كافيا مع الطفل في الليلة السابقة على اليوم الأول لعمل الروضة ، وممارسة بعض الأنشطة المحببة للطفل داخل إطار


 للروضة ) ، تجهيز علبة أقلام الطفل الملونة . . . . الخ ، فمثل هذه المهام يمكن أن

 برياض الأطفال .
 ريـاض الأطفال .

إن تو فـنـير الفرص المـلاندة أمام الططلل لزيارات أقاربه وقضضاء بعض الأوقات بصحبة و الديه أو اخوتّه- يمكن أن تسهـ في تـدريب الطفل على التّخلص تدريجيا من

قَّــق الانفصال الذى قـّ يعانيه الطفل نتيجة بغدد عن و الايه ، كما أن إرسال الطفل بصــحبة أخوته- إلى بيوت الأهل (الجد و الجددَ -العم -الخال -العدة -الخالة . . ) ، يمكن أن يعود الطفل على زيادة وقت الانتظار لحين العوددّ إلى البيت ولقّاء و الديه ،
 مــع ذوى القــربى ، فانه يمثل نشاطا حياتيا / اجتماعيا لتـدريب الطفل قبل المدرسة على عملية الانتقال -فيما بعد- إلى رياض الأطفال

و- توفير فزص اللعب الحر و الجماعي أمام طفل ما قبل المدرسة في الحدائق و الملاعب و النوادي و غبر ها .

إن توفــير فرص اللـب الحر و الجداعي أمـام طفل مـا قبل المدرسة قبل الاتتقال !إــى ريـــاض الأطفال يساعد على زيادز خبر ات الطفل الاجتماعية ، فاللعب الجماعي و التُعاونـــي يسهم في مساعدة الطفل على تكوين العلاقات الاجتماعية وزيادةً خبر اته فـــي كيفية التعامل مع الآخرين ، الأمر الذى يساعدد على تسهيل عبور الطفل لفترة الانتقّال و الآدماج في حيادّ الروضة مع الأطفال في مثّل عمره .
r - أنشطة و أدو ار للمعلمين و المعلمـات ( أنثناء ) عملية الانتقال
تتّدد الأدوار والأششطة التّي يمكن أن يقوم بها معلمو ومعلمات رياض الأطفال و التـــي تســـهم في تتمية استُعداد الأطفال ( أنثّاء ) عدلية الانتقال إلى رياض الأطفال أهـهـا

أ- تتشــجيع الأســر علــى أن يكون لها تقليب يومي خاص بها تجاد طفلها الملتحق
 الجديـــدة فـــي بيئة الروضة التّى ينتقل إلئها الطفل لأول مرة ، فمشاركة الطفل تـــناول طعــام الإفطار أو مساعدته على الاندماج في بعض أنشطة اللعب الحر أو الجماعــي أو ششـــاركتـه في مشاهدت فيلم كرتون . . . الخ ، بيكن أن بحسن بدايــة يــوم النشـــاط في رياض الأطفال ويجود من مشاركة الطفل في مو اقف التفاعل الاجنّماعى في مناخ بيبة الروضة .

ب- الترحبـبـب بشر انط التسجيل الجماعية ( بالصوت - و الصوردَ ) الخاصة بالطفل والو الدين في بيئة الأسرة

إن تشـــجيع الو الايــن علــى تسجيل أصواتهـم وحديثهم و غنـائهم مـع الطفل في أنشطة الحياة اليوميةَ في الأسرَّ قبل بدايةَ الروضةَ ، يمكن أن نكون أدو ات فعالةَ في
 مــنـاخ رياض الأطفال ، ذلك أن مجرد سمـاع الطفل لصوت والابيه و أخوتـه (في شريط
 (Video للاسـستماع و المشاهددَ ، يعطيه شعوز ا بالرو ح الجمـاعيةً المسانددَ له وكأن لسان حال


ج- تشـــجيع الأطفـــال علـــى تزييــن دو اليــبهـ بصــور آبـائهم و أمـهاتهُم و أخواتـهم
 المفضـــة . . . الـــخ . كهـا يمكن لملأباء و الأسهـات أن يقومو ا بلصثق صور الأسرة أو صـــور ةٌ للطفــلـ علـــى صنـووق طعامه ( Lunchbox ) أو علُى ورقةّ من دفتر الملاحظــات (notebook - Leaf) ) أو شــنطة كتــب الأنشــطة الخاصـــة بـــه (Book-bag)
من صوز الأهل و الأحبابب من الأباء و الأمهات و الأخوة و الأخوات ؟

لــيس هذا فـحنب. . ولكن يجب تشُبيع الآباء و الأسهات و الأخوة و الأخوات على الحضــور إلى رياض الأطفال و التقّاط صور تَكاريةَ للطفل مع الأطفال الآخرين ومع

 توفـبير كامبر ات و أفلام -كلمـا أمكن ذللت -و المساهمة في تحميض الأفلام التتى تلتقط علــى مـــار العـــام الار اسي . لكي يسنطيع المعلم ـالمعلمـة أخذ صور مختلفة خلا الأنشـطة الداخلــيةّ و الخارجية في فصول الطقس الدختلفة خاصة في الربيع ، حتى
 إيجــاد مناقشــات أسريةَ مع الطفل عن الروضة وانششطتها وبر امجها إلى غير ذلك ، الأهــر الــني يســد الطفل كثِّر ا حيث يرى صورتّه وسط مجموعة أصدقائه دالخل الروضـــة، وهو مـا يساعد في النهاية على زياددَ تنوثيق عرى التو اصل بين الروض و وأسر الأطفال المستجدين

دـ-تثــجيع الآبــاء و الأمهات والأطفال على الاتصال التليفوني ببعضهم البعض وفق تخطيط عام أو في حالات الضرورة القصوى التّى تُستّدعى إتمام الاتصالات على وجـه السرعة ، الأمر الذى يتطلب معرفة الأسر بأرقّام تليفونات الروضة وفاكساتّها وبسريدها الإكتروني ( إن وجد ) ، ومعرفة الروضة خالاصن الاصن المدير و المعلمين بأرقام وتليفونات أسر الأطفال وأماكن عدلمّم (إن وجد) .

لــيس هــذا فحســب ، ولكــن يجــب أن بتم التركيز على تسهيل مهمة الأباء والأمــــات علــى الاتصـــال التليفوني بأطفالهم الدستجدين للاطمئنـان عليهم ومعرفة أحو الهم خاصة الأطفال المرضى منهم وذو الانح الحاج الخاصة ، و هذا لا يمنع معلمي الطفولة المبكردَ من أخذ زمام المبادردَ و الاتصال بالآباء والأمهات ـوفق تخطيط عام
 ومهـــار ات جديــدَّ خلال أنشطة الروضة سواء كانت مهارات لغوية أو اجتماعية أو أكاديمــية ، كهـــا يجب إتاحة الفرص المناسبة أمام الأطفال ذوى الأماكن البعيدةّ عن الروضة -حي سكنى بعيد -قرية خار ج المدينة --بالاتصال بأنفسهم بأهليهم وذويهـ ، فـللك أدعى إلى شعور الطظل بالارتياح و إحساسه بالسكينة وتدعيم عرى التُعاون بين الأسردَ ورياض الأطفال .
 بعـض أدو ات لعبهم ودميهم المحببة إليهم، بدلة جديدة ، فستان جديد ، شال حرير ، قبعة ملونة . طاقية مزركشة وبضض هنابا الآباء والأمهات ، فتلـك الأشثياء - خاصة


الأشياء تمثل ــلأطفال - البيت والو الدين والأخودّ والأخوات ومناخ الأسرة عموما ، ويــر اعى في ذلك استخذدام المعلمين و المعلمات لأساليب الحكمة و الحنكة في التعامل مــع مثل هذد المو اقف الاجتماعية التَى قد تسعد بتض الأطفال الذين لا يملكون مثل . هذه الأشِياء الأسرية

و - ضرور دَّ تَوفِير مادةَ مسيوعةَ أو مرئبـة على شر انط كاسبت أو شر ائط فِيديو لاستخذامهها وقت اللزوم أثناء فتر دَ الانتقال .
 خصيصــا للطفل الملتحق حديثا برياض الأطفال ، يمكن إن يسهم -عبر تشغيلها -في

 تشثغيلها - في بث الأمان و الهـو ع لاى الطفل . داخل رياض الأطفال .

## برنامتج تربوى مقتر ح لانتقال الأطفال المستحدبن

إن وجــود بـرنامـج تُربو ي لانتقال الأطفال المستجدين خلال الأسبوع الانتقالي
الأول . يسهه في تسهيل انتقال هؤلاء الأطفال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .
ويدكن أن يتضنمن هنا البرنامس التربو ي ما يلي :
1- ضسرور دَ قيّام إدارة الحضانة أو الزوضةً بالعسل المتو اصل على تكوين مناخ مؤسســي نفســـي و اجنتماعــي إيجابـــي ، يسود مجمل العمل التربو ي بهذد المؤسســات بما يدفع الجميع إلى بذل الجهود بروح الفريق من أجل تحقيق


Y- تجهيز الحضانة أو الروضة بمتطلبات اسنتقبال الأطفال المستجدين من قوائم الأنسـماء وترتيـبـب القاعـــات الالســنقّبالية وترتيبها بما يتتاسب مع حاجات

الأطفال و إضفاء مظاهر العيد السعيد على كل مر افقها ابتّاء من الباب وحتى الحديقة ، و ذلك قبل بداية الأسبوع الانتقالي بوقت كاف .
r- حضــور أحــد الو الديــن - أو كلاهمـــا - هع الأطفال المستجدين خلا أيـام الأســبوع الانتقالــي ، وفق تخطيط خاص يوضع لـهذا العرض بالتعاون مع معلمـات الحضانة ورياض الأطفال لبـلعب كل منـهما الأدوار الوظيفية المنوطة بـه خلال عملية الانتقال
§ - تخطيط لبرنـامس الأبام الثلاثة الأولى من الأسبوع الانتقاللي :
(اســتقبال الأطفال المستجنين و أولياء أمور هم مع الحرص على تناول - الاطظفال لوجبة الإفطار

-     - , r.
 ب- تنـاول وجبة الإفطلر بمشاركة المعلمـات والأمهـات . ج- الذهاب إلى دور ات المباد لقَضاء الحاجةّ لمن ير غب .
.
التُوجيجـات المناسبةة لدمـارسة كل نثشاط :

أ- تذهب المجمو عة الاولىى إلى حديقة الحضـانة أو الروضة هـع بعض المعلمـات
و الأكسهات .
 المعلمـات و الأمـهات
-
المبياد لقضـاء الحاجةّ وفقا لما تقدم . .
أ- تذهب المجمو عة الأولى إلى حجرة الفيديو أو الفكك و التركيب. ب- تذهب المجسو عة الثنانية إلى حديقة الحضانة أو الروضة .
 . المياد لقضاء الحاجة كهـا تقدم
الا الأنشطة التربوية إلى الفك و التركيب ، الرسم ، الألوان ، ...الخ ، وعرض هذ الأشطة على من بريد من الأطفال المسنتجدين للاختيار من بينها .

ويمكــن تفصــيل هـــذا البرنـادج الانتقالي للأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، وذلك على النحو التالى :

الفــتـرَّ الأولى : بفضل أن بكون استقبال الأطفال المستجدين خلال الأيام الثلاثةّ الأولـــي مــن الأسبوع الانتقتالمي ( لمددَ نصف ساعةّ لتتناول طعام الإفطار ، ثم قَضـــاء ســـاعة ) عــبر اســتخدام هسرح العر انُس وخاصة الأر اجوز مصحوباً بالمو سبيقى و التناء مثل :

أ- الحضنــانة بتـاعتنا حلو دز زي اللسكرذ . أجر ي فِيها و ألعب فنجها ، و أفضل أنط ، زي القط • لما ينونو ويقَزل • نو نو نو . بـ-مـامـا زمـانها جبه جبه بـعد شوبية جبية لـعب وحاجات .... جايبة معاها شنطة ، فيُهـا وز دّ وبطة . بتقول كالك كاك كاك . ج-بابا جي إمنتى جي الساعةً ستنه ر اكب و اللا مـنشي ر اكب بسكلته ... بعد ذللت تعريف الطفل بأماكن دور ات المبياد ، و استتخدامهـا إذا لزم الأمر .
 أولياء أمور هم . وذلـك على الْـحو التالي :
 أو الروضـــة للعــب على المر اجيـح و الزحالبت وخلافهه ، وذلك لـددَ ( نصف . ساعة )

ب- المجموعــة الثانية : تذهب بدصاحبة المعلمات والأمهات إلى حجرة الفيديو لمشــاهدةّ بعـض أفلام الكرتون المحببة إلى الأطفال مثل ( توم وجيري ) ( بوجــي وطمطـم ) ، ( أصـــيل فــي بلاد النخيل ) ......الخ ، وذلك لمدة ( نصف ساعة ).
يعقـبـ ذلـــك الذهـــاب بالطفل إلى أماكن دورات المياه ، من أجل غسل اليدين والأوجه واستخذام دورات المياه لقضاء الحاجة إذا لزم الأمر
ثــــــــــــتم إحــاث تـــبادل بين المجموعات وذلك بتغيير النشاط الذى يمارسه
الأطفال بالنشاط الذى ير غبون فيه .

## توصبـات عامة لتسهيل الانتقال الفعال لـلظففال المستجدبن

لالى دور الحضانـة وريـاض الأطفال
هــنـاك بعـض الاعتــبار ات العامة التي يمكن أن تسهم بشكل إيجابي في مساعدة
الأطفال على الانتقال الفعال من الأسرد إلى دور الحضانة ورياض الأطفال أههـها : 1- ضــرور 3 تضمين عملية الانتقال من حيث طبيتنه وخصائصه و آلياته في بر امج إعداد وتكوين دعلمات رياض الأطنال قبل الخدسة ( pre service Preparation ) فـــي أقنـــام وكليات رياض الأطفال بالجامعات ، و إتاحة الفرصة لهن بمشاركة دور الحضــانة وريــاض الأطفال في استقبال الأطفال المستجدين ، وصولا إلى تمكيـن هــؤلاء الطالــبات المعلمات من اكتساب مهارات التو اصل مع الأطفال المستجدين وأسرهم شَبل و أثنـاء وبعد الانتقال .
r - ضــرور التتنــية المهنية المتو اصلة ، وصولا لإكسابهن مهارات التو اصل الاجتماعي مع
 . In-service Training والإعداد ألثناء الخدمة
 الاخــتقال الفعــال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال ، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئـــي والمســموع و المقَـرو و ولا سيما التلثيفزيون ، على أن يقوم بإعدادها وتنفيذها متخصصين في مجال رياض الأطفال .

؟ - ضرورة تعاون إدارات الدولة المعنية - خاصة في المجتمعات المحلية- بتجهيز وتطويـر ( حدائـــق عامـــة للأطفـــل ) ، بمـا يمكن هؤلاء الأطفال وأسرهـ هم من ممارســة اللعب التعاوني ، وتجهيز الطفل للاستقلال التنريجي والاعتماد على الذات في ممـارسة الڭٔلماب تـحت إشر اف الكبـار .

## اقتر احات بار اسـات تربويةٌ جديدة

في مجال الانتقال إلى دور الحضانة وريـاض الأطفال
 للأــتـقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال وعلاقته ببعض مع 'يات البيئة . الاجتماعية
ץ - در اسة نو عية الانصال بين الأطفال والأمهات وعلاقتّه بقلق الانفصال خلال عملية الانتقال إلى رياض الأطفال .
世 الأطفال المستجدين والعو امل المؤثرَ دَ فيه .
 الانتقال لـى الأطفال المستجدينٍ إلى دور الحضانة ورياض الأطفال . 0- دراســـة للأدو ار الوظيفية التّى يلعبها معالمي ومعلمـات الطفولة المبكرة في تُسهيل عملية الانتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال
 عهـــاب / تــرف / حرمان .. الخ ) و علاقتّها بصعوبات الات الانتقال إلى رياض الأطفال لدى بيض الأطفال المستجدين .

V- در اسة لتصميم دليل نربوى لمساعدة الو الدين والمعلمـات على الإسهام الفعال في تحقيق انتقال آمن للأطفال المستجدين إلى رياض الأطفال .
^- دراســـة لتســهـيل انتقال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والعو امل المؤثرة في .
 المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال.

- ا- دراســـة دور الإعــلام ( المرئـــي - المسموع ) في إلشاد وتوجيه الآباء والأمهـــات قَـبل و وأثنـاء وبعد انتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .
1 1 - دراســـة لتصـــيم برامتج تريوية لتّريب الطالبات المعلمات بشعب وكليات رياض الأطفال ( قبل الخدمة ) على تحقيق انتقال فعال للأطفال المستجدين خلال بر امت الإعداد والتكوين لهذه الكليات والشعب .
 ومعلـــي ومعلمات المدرسة الابتاثئية لتحقيق انتقال فعال لأطفال الروضة

إلى المدرسة الابتّاثية .
 الأيــن تم تهيئتهم للاتتقال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال والنين لم يتّ

تهيئتّه لهنا الاتتقال .
؛ ا- دراســـة تجريـــية مقارنـــة لآــــر عمل الأم خارج المنزل ( القطاع العام والخـاص ) ، وعمل الأم داخل المنزل ( ربات البيوت ) عـى انتقال الأطفال إلى دور الحضانة ورياض الأطفال .
1- - دراسة تجريبية لألّر نوع الطفل ( ذكر /أنثى ) ، ونوعية المعلمة ( مؤهلة


الأطفال .


## خاتمة الار اسة

 الانــتّال إلــى رياض الأطفال ، وأبعاده التربويـة و النفسية والاجتماعية، إضافة إلى الـى توضـيح أنواع الانتقال الضاغط ، المفكك ، و الفعال و الخصائص المميزة لكل منها ، وكـــا نمذجــة ملامـــح الواقع الراهن لانتقال الأطفال المستجدين إلى دور الحضانـة ورياض الأطفال .

قَدت الدر اسة في نهابتها تصور أ تُربويا مقترحا لتحقيق انتقال فعال إلى رياض الأطفـــل تضمن بعض الأهد افت و الركانز و المضامين و المتطلبـات والآليات التي يمكن
 وممارسة ثقافة الاتتقال الفعال .



 اللار اسات العلمبية حول السشكلات البحثيُة التي طرحتّها الدر اسة الحالية . و إذا كـــان الاجــتّهاد في البحث - و الحياد - يتضمن احتمالات الصو اب و السهو و الخطأ و النسيان ، فإن الباحث يوـ أن ينال - على الأقل - ثواب و أجر الاجتهاد .
" إن أرد إلا الإصلاح ما اسُقفت ، وما تونيُشي إلا بالهُ عليه توكت وإليه أنيب "
( سوردَ هود / ( )
مر اجع البحث والثهو (مش

1- Kelly L. Maxwell and Susan K . Eller : " Children , Transition to Kindergarten ", Young Children, September 1994.
2- Robert C . Pianta \& Marcia Kraft - Sayre : " Parents , Observations About Their Children ,s Transitions to Kindergarten ", Young children, May 1999.
3- Daniel Meier \& Alex Schafran : " Strengthening The Preschool to - Kindergarten Transition : A Community Collaborates, Young children, May 1999.
4- Blaska, Joan Kay: " An Exploratory Studay of current transition Practices : Implications for Program administration ", DAI ., Vol . (50), No . (9), March 1990 - P - A .
5 - Schnick, Tomas Henry : " Literacy in Transition From home to School : A child enters Kindergarten ", DAI ., Vol . (51), No . (9), March 1991. P: 3029-A.

6- Kelly L. Maxwell \& Susan K . Eller : " Children , Transition to Kindergarten ", Young Children , OP . Cit ., P : 56-63.

V- مايسه حسن عثى : " بعض أستاليب المعاملة الو الدية وعلاقتها بتكيف الطفل في رياض
الاطفــل " ، دكتور اه غير منشورة ، معهـ الار اسات (العليا للطفولة -

$$
\text { جامعة عين شمس ، } 1997 \text {. }
$$

8- Ansted , Jannifer Eileen : " Handicapped Preschoolers Transitioning into Kindergarten : A descriptive Study of New York State ", DAI ., Vol . (58), No . (1) July 1997 , P : 79-A .

9- Doris R . Entwisle \& Karl L . Alexander : " Facilitating The Transition to Frist Grade : The Nature of Transition and Research on Factors Affecting It . The Elementary School Journal , Vol . (98) , No . (4) 1998, P. 351 .

10- Nelson , Regena Fails: " Kindergarten Teachers, Beliefs About School Readiness", DAII, Vol. (58), No . (2), Augst 1997, P P 381 - A .

11- Robert C . Pianta \& Marcia Kraft - Sayre : " Parents , Observations About Their Children ,s Transitions to Kindergarten", Young children OP . Cit , P. 47
12- Heather Zinnick \& Janis Blakey : " Effective Transitions : Ready , Set, Go , Early Childhood Education. Op . Cit , P: 10 .
13- Doris R . Entwisle \& Karl L . Alexander : " Facilitating The Transition to First Grade : The Nature of Transition and Research on Factors Affecting It . The Elementary Schoel Journal , Op. Cit ., P . 351
14- Kelly L. Maxwell and Susan K. Eller : " Children, Transition to Kindergarten ", Young Children ,Op ., Cit. P 59 .
15-Sherrill Brown and Others :" Kindergarten in Review " Early Childhood Education, Vol . 27 , No . 2 , Fall / Winter 1994, P. 42.
16- Robert C . Pianta \& Marcia Kraft - Sayre : " Parents , Observations About Their Children ,s Transitions to Kindergarten ", Young children OP . Cit , P. 48
17- Doris R . Entwisle \& Karl L . Alexander : " Facilitating The Transition to Frist Grade : The Nature of Transition and Research on Factors Affecting It . The Elementary School Journal, Op. Cit . ,P . 352
18- Rosemary C. Amelia : Ready or not : An Ethnographic Case Study of Transitions to School ", D. A. I, Vol . (75), No . (1) July 1996, P. 95-A .
19- Heather Zinnick \& Janis Blakey : " Effective Transitions : Ready, Set, Go, Early Childhood Education . Op. Cit , P: 10.

20-Ibid, P 11 .
"Y - كريمان محمد بدير : " دور الآباء في تقدير درجةّ استعداد أطفالهم لاخول الروضة "



```
rr r أحمــ أحمـــ عو اد: " لختبـار الاستعداد المدرسي لأطفال الحضاتة وريـاض الاطفال -
```



23- Lento , Eileen Marie : School Readiness : Committed Communities and Promising Program's "D A I . Vol .(56), No . (7) January 1996, P : 2555-A .

> 24- Graue , Mary Elizabeth : " Socially Constructed Readiness For Communities " : DAI, Vol . (52) , No . (3) , September 1991, P : 800-A.

25- 10- Nelson , Regena Fails : " Kindergarten Teachers , Beliefs About School Readiness ", DAI, Op . cit , P . 381-A .
26-Sharon L. Ramey \& Craig T. Ramey : "The Transition to School : Opportunities and Challenges for /children , Families, Educators and Communities " The Elementary school Journal . Vol . (95) , No . (4) 1998, P. 294.

27- Hope Blecher - Sass " Good - Byes , Can Bild Trust "Young Children, November 1997, P. 12.

28-Kelly L. Maxwell \& Susan K. Eller : " Children, Transition to Kindergarten ", Young Children , Op ., Cit . P 5
29- Ibid, P . 59.
. ك - كريمان محمد بدر : مرجع سابق ، ص Y Y . .

> 31-5-Schnick, Tomas Henry : "Literacy in Transition From home to School : A child enters Kindergarten", DAI ., Vol. $(51)$, No.$(9)$, March 1991. P : 3029-A..

32- Robert C . Pianta et al : Kindergarten Teacher's Practices Related To the School : Results of a National Survey . The Elementary School Journal , Vol . (100), No . (1) . 1999, P 71 .
r r - حامد عمـار : " نحو تِدبد تربوي ثقافي - در اسات في التربيةّ والثقافة - 0 ، مكتبة الار العربية للكتاب ، القّاهرة ، 1991 ، ص10 1 .


[^0]:    مجلة رعاية وتنمية الطفولة - جامعة المنصورة العدد ( ) - المجلد ( 1 ) - ع + + الم

