```
 دراسات
تصور مقتزح للتوبية الواللدية" في ضوء توجيهات الثرآن الكريم
والسنة النبوية
```

د/أحمل محمود الزنفلي
أستاذ أصول التربيـة المساعد
كلية التزبية- جامعة الزفازيق

## أ.د/ سميل طه محمود

أستاذ أصول التزبيـة<br>كلية التزبيـة- جامعة الزقازيق

أ/ محمل عبل الرحمن محمل الأثور القادري

> باحث ماجستير بقسـم أصول التزبية كلية التزبية- جامعة الزقازيق
mmohamed1712020@gmail.com
الملاخص
التربيـة الوالديـة مههــة صـعبة وتحتـاج إلى قــدر كـبير مـن المعلومـات المتخصـصـة والثقافـة
العامـة والأسلوب الأفضل يِن أدائها، ممـا يستلـزم ذلك الاهتمـام بوضـع إستراتيجية ثابتة لتوعيـة الآبـاء
والأمهات وتـريبهـم على فن الوالدية، فالتربية الوالديـة تكتسـب أهميتهـا مـن أهميــة الـدور الـنى يقوم
بـه كــل مـن الأب والأم وِ البنـاء الأسـرى، ومـن ثـم فأنـه إذا أقـام الوالـدان جهودههـا علـى أسـس علميـة
وسليمـة، وابتعدا عن العشوائـية والمحاولة والخطأ لأمكنهـما تربيـة أبـنائهم تربيـة سـليمـة وحمـايتهـم مـن
الانحراف، وهذا ممـا لا شك فيه فإنـه سوف يؤدى إلى تحسن تـريجى وتقليل الأخطاء وأوجـه الـنقص
الوالدية تؤدي إلى نتائج سلبية، لذا كان الاهتمـام بالوالدين هى نقطة البداية.
الكلمات المفتاحية: التربية الوالدية- القرآن الكريم- السنة النبوية- التصور المقترح

The proposed conception of parenting in light of the guidance of the Holy Quran and Sunnah.


#### Abstract

Parental education is a difficult task and requires a great deal of specialized information, public culture and the best way of performing it. This requires attention to the development of a constant strategy to educate parents and train them on parenting. Parental education is important because of the importance of the role played by both father and mother in the construction of prisoners, And then if the parents established their efforts on scientific and sound grounds, and away from randomness and attempt and error, they could raise their children properly and protect them from deviation, and this will undoubtedly lead to a gradual improvement and reduce errors and deficiencies available in Methods of parenting in society. Consequently, ignorance and a lack of knowledge about the task of parental education lead to negative results, so attention to parents is the starting point.


Key Words: Parenting Education - The Holy Quran - Sunnah - Proposed Scenario

## المقدمة:

الأسـرة هى الركيـزة الأسـاسـيـة يِ البنـاء الاجتهـاعى لأى مـجتـهـع إنسـانى، فهى
 التربويـة الأولى القـادرة علـى القيـام بـتـتميــة الأبنــاء وِ شــتى الجوانـب، فلـيس هنــاك

مؤسـسـة يِ المجتتمـع لهـا نفـس درجـة تـأثير الأسـرة يِّ تحـديـــ مـصـائر الأبنـاء بـل إن أيـة



الشـخصيـة السويـة للطفل.
والتربيـة الوالديـة ليسـت أمـرًا سهلاًك ؛ بـل تعــ مهـمـة صعبـة، وتحـتاج إلى قـر كبـير
مـن المحلومـات المتخخصصـة والثقافـة العـامـة والأسـلوب الأمـثـل والأفضل يِ أدائهـا، وكـل -


هذا وغيره يستلـزم الاهتتمام بوضـع اسـتراتيـجيـة ثابتـة لتوعيـة الآبـاء والأمهـات وتــريبـهم على فن الوالديـة، مهـا يؤدى ذلك إلى تحسـن تـريـجى وتـلاِيِ نسـبـة مـن الأخطـاء وأوجـه الـنقص المتـوافرة يِّ أسـاليـب ووســائل التربيـة الوالديـة يِ مـجتـمعنــا، فالتربيـة الوالديــة تكتسـب أهـميـتهـا مـن أهـميـة الدور الذى يقوم بـه كل مـن الأب والأم، ومـن ثـم فإنـه إذا أقـام
 والمحاولـة والخطأ ؛ لأمـكنهمـا مسـاعدة أبـنـائهمـا على التكـيف وحمـايتهـم مـن الانحراف.
 التربيـة الأسـريـة، ونـحن نـيش الآن يِّ عصر التـخصص، فيـجـب أن يُنظر لـلأبوة علـى أنهـا وظيفـة متتخصصـة، فليس مـن المستسـاغ، إعطاء الفرصـة لأشـخاص لم يـتلقـوا تــريبـًا مـن

 التـعليـم يقاومون وضـع برامـج للـحيـاة الأسـريـة، والإعداد لمرحلـة الأبوة يِ التعلـيم العـام أو العالي، على الرغم مـن أن بعض الدول أحسـت بـمـلى أهميـية التربيـة الوالديـة وقـــ قامـت بتطبـيقهـا يِ المؤسـســات التتعليمـيــة، فوضـعتت ضــمن مـخططــات التتعلـيـم مــواد تعـالج جوانـب مـن الحيـاة الأسـريـة، ولــنا فإنـه لابــل مـن إعـداد مـوجهـين مـتخصـصـين يٌ تــريـب الوالــديـن يِ مؤسـســات التعلــيـم العــالى مثــل: كليــات التربيـــة ومـراكــز الأمومـــة والطفولـةٌ (r) إلا أن الاعـتراف الكامـل بــثـل هــذه الـبر امـج لا يـزال يـحتـاج إلى اقنــاع أقوى مــا هو قائـم بـالفعل.

ويؤيــ البـاحـث الاتجـاه الـذي يـنـادي بوضـع منـاهـج للتربيـة الأسـريـة يِّ التتحلـيـه،
 عـن التربيــة الأســريـة، نظـرًا لظـروف الحـيـاة، والأعبـاء والمـسـئوليـات الأســريـة، أو لعــــم اقتنـاعهـم بهـا، حـيـث أن هــذا أمـر مـتروك للـرغبـة، ولـيس هنـاك مـا يـــزمهـم بـالحـضور، يوِ حـين أن الأمـر يختتلف عنـــ وضـع المناهـج الأسـريـة يِّ إطار التتعليـم العـام والعـالـي.

وإذا كـان الاهتتمـام حـاليـًا بـإجـراء دراســات وأبحـاث عـن الطفـل والطفولــة أمـرًا
 وجوبًا يتطلبــه الواقـع المحاصـر، حيـث لم تـستـوف الدراســات حتـى الآن- فيمهـا يظنــه البـاحـث- كيفيــة إكـسـاب الوالــديـن المعلومـات والمهـارات التـى تعيــنهم مٌِ حـيـاتهم الأسـريـة، فغالـب مـا نـسـهـع عـن دورات تــريبـيـة للـعـاملـين يِ مـختـلـف المجـالات ولكتنـنا لا نســع عن دورات لإعداد الأفراد للـحيـاة الأسـريـة كـل حسب دوره، على الرغغم مـن خطـورة هذا الدـور ٌِِ حـياة المجتـمعات الإنسـانيـة، وقد كان هذا حافزًا لإجـراء هذا البـحث والـذى يـتناول التربيـة الوالديـة يٌِ القرآن والسنـة وكيفيـة الإسـتفادة مـنهـا.

## مشكلة اللدراسة :

يـأتى شـعور البـاحـث بــشكلـة الدراسـة مـن خـلال منطلقـات أسـاسـيـة لأهميــة التربيـة الوالديـة يِ القرآن الكـريـم والسـنـة النبويـة الشـريفـة وهى كمـا يـى:

ا - أن الـتربيـة الوالديـة تــثل ضـرورة حتـمـيـة لكل أسـرة شُـفلـت فيـهـا الأمهـات بـالعمـل سـواء كان خـارج البيـت أو داخلـه، وذلــك لمقابلـة بــض حـالات الأمـيـة التربويـة التـى تعــترى الكــثير مـن الآبـاء والأمهــات ِپْ الأســر، وتـكـيـنهـم مـن التربيــة والتتنشئـة على أسس سلـيــة هٌِ إطـار مـن الوعى التربوى والفهـم العلـىى.

「- التربـيـة الوالديـة تــثل مطلبًا تـربويًا مهـمًا لكـل مـن الشبـاب قبـل الـزواج، وذلـك وصولًا إلى تهيئتهـم تربويًا ونفسـيًا ليكونوا آباءً وأمهات صـالحـين ِيْ المستقبـل.

「- وجـود قصور يِّ فهـمـ وإدراك بــض الآبـاء والأمهـات بـالأسـاليـب الـسويـة للتربيـة والتتنشئة الصـحـيـحـة لـالأبناء، ومـن ثم اسـتتخلـامهـم لأسـاليـب تربيـة غـير مـناسـبـة
 والعـادات غير الصـحيـحـة المتوارثـة عن الآبـاء والأجـداد وغير ذلك، مـما يــتـج عن
 والمستقبل، ولذلك لابد من ضرورة إعداد وتـريب وتثقيف مـن يقوم بمسئولية تربيـة الأبنـاء لهــنه المسئوليـة وذـلـك عـن طريـق إرشـادهم لالأسـاليب التربويـة الصحيحة.
§- علـى الـرغهم مـن أهميـة موضـوع التربيـة الوالديـة واهتـمـام دول العـالم بـتوعيـة
 موضـوع التربيـة الوالديـة ـٌِ المجتمعـات العربيـة بــصفة عامـة ووٌِ مجتتمعنـا بصفة خاصـة، مهـا كـان هـذا دافعـاُ للبـاحـث لإجـراء هــنه الدراســة عـن التربيـة
 مشكلة الدراسة هٌِ هذا التساؤل الرئيس التالى: كيف يمكـن الإستتفادة مـن القـرآن الكـريم والسنـة النبويـة الشريفة يٌٌ تحقيق التربيـة الوالدية؟

## ويتفرع من هلاً التساؤل السابق الأسئلة الفرعية التالية:

ا - مـا المقصود بـالتربيـة الوالديـة، وأهدافها؟

Y - مـا موجهات القرآن الكريـم والسنـة النبويـة الشـريفة للتربيـة الوالديـة؟
؟- مـا أسـاليـب التربيـة الوالديـة يِ القرآن الكـريـم والسنـة النبويـة؟
§ - مـ التصور المقترح للتربيـة الوالديـة يِ ضوء القرآن الكريـم والسنـة النبويـة؟
أهد|ف اللدراسلة :
( تـ تـثلت الأهداف التى تسعى الدراسـة إلى تحقيقها فيمـا يلى:


2 أ． 1


Y－الكشف عـن توجيهـات القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة ٌِِ مجـال التربيـة
الوالديـة.

ケ－بيان أهم أساليب التربية الوالدية يٌ القرآن الكريمّ والسنة النبوية．
乏－تقديم تصور مقترح للتربية الوالدية پِ ضوء القرآن الكريـم والسنة النبوية．
أهمية الدراسة：
تـرتبط أهميــة هــنه الدراســة بأهميــة الأسـرة باعتبارهـا الخليـة الأولى ـٌِ البنــاء
الاجتمـاعى للفرد، والتى إذا صلحت وبُنـيت على أسس سليمـة صلح حـال المجتمـع، وهــا بدوره يحفزنا دائمـًا على البحثـ والدراسـة للوصول إلى مـا يُحسن أداء هذه الخليـة ويزيــ من فاعلية أدوار أعضائها، وتكمن أهمية الدراسة الحالية فيمـا يلى：

والشمول، من خلال الإلمام بالوسـائل الوالدية المناسبة لتربية الأبناء．
 ينبغـي وضـعه مـن أسـاليب التربيـة الوالديـة الصحيـحة يٌ المنـاهـج الدراسـية بهـا يتناسب مـع المراحل الدراسية المختلفة．「－تنشئة الأبناء على نهج القرآن الكريـم والسنة النبوية الشريفة．
 يتمَ من خلالها توعية الآباء بالتربية الوالدية السليــة．

0－مسـاعدة وسـائل الإعلام على تقـديم المحتوى النـافع للأسـرة والمواطن، والـني يخـــم المجتهـع ويقلل من انتشار الانحرافـات والجـرائم، مـن خـلال بـرامـج لتوعيـة الأسـرة
بالتربية الوالديـة وجوانبهـا وأهدافها .


## منهج اللدراسة:

اعتمد الباحث يٌِ هنه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى ؛ نظرًا لمناسـبته
لأغراض الدراسـة، حيـث يسـاعد على وصف الظـاهرة موضـوع البـحـث والتـى تهـــف إلى عرض وتحليل مفهوم التربية الوالدية وأهميتهـا ووظائفهـا، وكـذلك بعض النظريـات
 الأدبيات التربوية من أبحاث سـابقة وكتـب ووثـائق علميـة، بغـرض الوصـول إلى المعـايير
 وضـع تصور مقـترح حـول التربيـة الوالديـة مـستمد مـن القـرآن الكـريمـ والـسنة النبويـة الشريفة.

حلود اللدراسة:
تتكـون التربيـة الوالديــة مـن ثلاثــة مكونــات المكـون المعرفـى، والمكـون المهـارى،
والقيمـى، ولكـل مـن هــه المكونـات دوره هٌِ تـشكيل وعى الوالــدين بهـا يجـب ومـا لا يجـب
 المكون المعرٌٌِ فعكفت على تحديـد الواجبـات التـى يلتزم بهـا الوالـدان كـأولى الخطوات التى يبنى عليها المكونان الآخران.

مصطلحاتالدراسة:
تتمثل أهم مصطلحات الدراسة فيما يلى:
(- التربية الواللدية:
هـي العمليــة التربويـة التـى تهـتم بإعـــاد الآبـاء والأمهــات لممـارســة الوالديـة
وذلـكـ بتزويـدهما بالمعلومـات والمـــارف والمهـارات والقـيـم التربويــة التـى تساعدهم علـى إقامـة عالاقـات أسـريـة سـويـة وتربيـة أبنـائهـم علـى أسـس تربويــة ســليمـة تتواكـبـ مـع

تحديات ومتطلبـات العصر الذي يتسمر بالتغير السريع والمستمر.

" كـلام الله المنزل على النبى محمد
المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه". (₹)
「- السنة النبوية:
هي مـا أثر عن النبى
ع- التصور المقتزح:
هـو عبـارة عـن مـجموعـة مـن الأدوار والآليـات المقترحــة الـتي يــكـن مـن خـالال

 عليهــا، وأى تغيرات أخرى من شأنها أن تعوق حياتههـا وحياة أبنـائهـمـا. الدراساتالسابقة:

تنوعت الدراسات حول موضوع التربية الوالدية بين الدراسات العربية والأجنبية وروعى يٌ ترتيبها أن تكون من الأقدم إلى الأحدث على النـحو التالى: أولا: الدراساتالعربية
 الإشارة بصفة خاصة إلى مصر.
هـــت هذه الدراسـة إلى:



التـعرف على أهـم المعارف المتعلقة بـالتربيـة للوالديـة، والـتي يـحتاجهـا الآبـاء والأمهات وأوجـه القصور لديهـم.

وضـع تــصور مقـترح لتربيــة الوالــدين يِ المحتتهـع المـصري، مهــا يؤهلــهـما للقيـيام بأدوارهمـا بـفاعليـة.

التعـرف علــى الاخــتلاف بــين الآبـاء والأمهـات 2 للوالديـة وفقاً لمتغيرات الجـنس والتعـليـم.

وقـد اسـتـخـدمـت البـاحثــة المـنهج الوصـفي، واعتـهـــت علـى الاسـتبـانـة لتـحقبـق أهــداف الدراســة، كمـا وضـعـت اختبــارًا مقـسـمًا لخـمسـة أقـسـام تبـعـا للـمراحـل العمريــة لـلأبنـاء، وكـل قسـم تم تطبيقه على فئة مـعيـنة.

وقــد أسـفرت نتــائـج الدراســة عـن وجـود مـمارسـات مـتقدمــة هٌِ بـعـض التتجـارب العالميـة وبـاسـتـخـدامهـا أمـــن نجــاح تربيــة الكبــار وِ بـــض الجـوانـب الخـاصــة بـالأبنـاء وانـعكس أثره على مـعالجـة الكثير مـن المشـاكل النـاتجـة عـن هــنا القصور، كهـا أسـفرت نتــائـج الدراســة لواقــع المجـتهــع المـصرى أن هنــاك مـجـموعـة مـن العوامـل التـى اععـترت
 السليـيـة لتتنشئـة الأبنـاء.

مـصـر، ووجـود قـصور لـــى الوالــدين يفِ المعلومـات الخاصــة بـالنـمو الاجتـهـاعي والعقلـي والانفعـالـي لـلأبـنـاء، والدراسـة حـاولت علاج هـذه القـصور مـن خـلال تقـــيـم بـرنـامـج يـعمـل علـى تتـمـيـة الجـانـب المعـرِيٌ لــىى الوالـدين، فيـمـا يخـص الأمـور المتعلقـة بتربيـة الأبنـاء، وقــ ثبـت مـن خـلال النتـتائـج نجاح هذا البر نـامـج.


 في التتشة الاجتماعيةٌ للطفل، وحاولت اللدراسة الإجابة على تـساؤل رئـيس عـن الأسـس التـى تتقور عليها التزبية الوالديةة من المنظور الإسلامى؟

وهدفت الدراسـة إلى التتعرف على أهمـيـة التربيــة الوالديــة وأهـم مـجـالاتهـا، والأسـس التـى رسـمهـا الإسـام ليـتـــى بهـا الوالـدان لتـوفير البـيئــة الـصـالحـة لـلأبنـاء، والأسـاليـبـ
 الإسـلامى.

واعتـمــد البـاحـث علـى المـنهج الوصـفي التـحلـيلـى التـوثيقى لوصـف أبـــاد التنـشئـة الاجـتمـاعيـة للطفل مـن منـظور إسـلامى وقـد أشـارت نتـاــج الـدراسـة إلى أنـه لابـــ مـن:
-

- ضـرورة توعيـة الوالـــين بــنـاصـر البيئــة الاجتتمـاعيـة الـصـالحـة للتنـشئئة السليـمـة لـلأبـناء.

ضـرورة توعيــة المقـبـلين علــى الــزواج بـأهـميــة إجــراء الفـحوصــات الطبـيـة الالازمـة قبـل الارتبـاط.

ضــرورة توعيــة الأزواج بـالاهتتمــام بــصـحـة الأم أثنــاء الحـمــل والعـنـايــة بتتغذيتهها، مـع تخصيص بـرامـج يفِ وسـائل الإعلام عن طريقـة تـربيـة الأبـناء.

وأوصت الدراسـة يِ النهـايـة بإعداد كتيـب يتضمـن توجيهـات الإسـلام للوالديـن فيــا
يتتعلق بمسئوليـاتهم عن تربيـة الطفل وأن الطريـق الذى رسـمـه الإســلام للـوالـــيـن هِ تربيـة أطفا لههم يضمن لـلأبناء طفولة ســيدة ورجولّة رشيـدة.

 القيهرفي كتابه تحفة المودود بأحكام المولود.

> واستهـدفت مـا يلى:

التعريـف بأهميـة التربيـة الوالديـة مـن وجهـة نظـر ابـن قـيم الجوزيـة مـن خلال كتابه ( تحفة المودود بأحكام المولود).
 مـجـال التربيـة الوالديـة والرعايـة الأسـريـة والإفـادة منهـا، وعـدم الاقتـصـار على الدراسات المعاصرة لا سيمـا التى كتبها غير المسلـمـين.

الدعوة إلى التأصيل التربوى الشرعى يِّ ميـدان الدراسات التربوية وخاصـة مـا يتعلق بالتربية الوالدية وتربيـة الطفل.

بيـان بعض السبق التربوى لعلمـاء المسلمـين يٌ المجـالات التربويـة وبخاصـة مـا يتعلـق بالتربيـة الوالديــة لحمـايـة الأجيـال مـن الإعجـاب بـنتـاج الفكـر
 الأبناء، وبيان كيفية الإستفادة منها يٌ واقعنـا التربوى.

وقــد اعتهــدت هــنه الدراسـة علـى المنـهج الوصـفي القـائـم علـى جهــع المعلومـات ثـمـ
 الوالديـة التى اشتمل عليها هذا الكتـاب، وهى بهـجموعهـا تمثل الرؤـيـة التربويـة للطفـل وٌِ فكر ابن القيم الجوزية.

وكان من نتائج هلده الدراسة أنها كشفت بعض المعالم التربويـة هِ مـجـال التربيـة الوالديـة عند أحد علمـاء الأمة الإسلاميـة ممـا يعكس اهتمـام الفكـر التربـوى الإسـلامى، الأمر الذى يعكس اهتمـام السلف بالتربيـة الوالديـة. كمهـا أشـارت نتـائج الـدراسـة إلى أن






المراحل المبكرة من أعمـارهم، فضلاً عن أصـالة مـصدر التلقى التربـوى الــى يستمد منـه التوجيهات التربوية.
 الإنسان المحاصر.

وهى من الدراسات التى تنـاولت مفهوم التربية الوالدية، حيث أثـارت إلى الدور المهم
 للوالدين وإبراز دورها يٌِ بنـاء الإنسان المحاصر.
ومن الإجراءات المنهجيـة للـدراسـة:

إجـراء تحليـل نقـدى لـبعض الأدبيـات التـى تنـاولـت المهـارات بـصفة عامـة ومهــارات الوالديـة بـصفة خاصـة بهــدف اصـطفاء مهــارات الوالديــة ثــم تصنيفها يٌ مراحل.

تحليـل الكتابـات التـى ألقـت الضوء علـى الـتغيرات المجتمعيــة بهـدف إبـراز انعكاسـاتها علـى الأســرة المـصريـة والتـحـديات التـى تواجههــا پِ العـصر
الحالى وتقف خلف ضرورة توفير التربية الوالدية.

-     - دراسة :( نوال على القحطانى •1・ケم) (•) التزبية للوالدية في المملكـة العربيـة الـسمودية تـصور مقتزح في إطار التعلم ملى الحياة.

وهدفت الدراسة إلى التوصل إلى تحليل مفهوم التربيـة للوالديـة، وتحليـل الأدبيـات
 المجتمـع الـسعودى، وإِـراز الخـبرات والتجـارب العالميـة ـٌِ مجـال التربيـة للوالديــة، وبالتالى وضـع تصور مقترح للتربيـة الوالدية وٌِ المملكة العربيـة السعودية.


واعتتمـدت الدراسـة علـى المنهـج الوصـفي التتحليـلى مـن خـلال وصـف الواقـع ِيْ ضـوء الوثـائق والكتــب العلـميـة، ثــم تحليـل بـعـض الممـارســات والاتجـاهـات ٌِِ مـجـال التربيــة للوالديــة يِ المحتمـعـات الأكثـر تقـدمـاً ويلـى ذلــك التـعـرض لواقـع التربيــة للوالديــة ـيف المجتـمـع السعودى.
 أو تقــديـم بـرامـج للوالديــة، وإدخـال مقـرر دراسـى أو جـزء مـن مقـرر للـمنـاهـج الدراســيـة الجـامــيـة لكافة التـخصصـات عن التربيـة للوالديـة والذى بـلوره يـحقق هلـفًا تربويًا مهمـًا وهو ريط مـا يتـعلمـه الطالب يِّ داخـل الجامـعـة بـحياتـه ومتتطلبـاتـه وإعــاده لـلأدوار التـى تـتـبر رئـيسـيـة وحتمـيـة بـالنسبـة لأغلب أفـراد المجتتهـع ألا وهـى دور الآبـاء والأمهـات، ومـن
 للـمشـاركة ِيْ بـرامـج التربيـة للوالديـة.
 أطفال ما قبل الملدرسة في ضوء توجيهاتا القرآن الكريدروالسنة النبوية الـشريفة، وتمثلت أهدافها

فيما يلى:

- تحليــل أهــم النظريــات الفلـسـفيـة المتعلقــة بـالتربيــة الوالديــة وأبـادهــا

المختلفة.

توضيح الإطار المفاهيمى لفلسفة التربيـة الوالديـة ودورهـا ـِّ تربيـة أطفـال
مـا قبل المدرسـة ِپِ ضوء توجيهـات القرآن الكريـم والسنـة النبويـة الشريفة.

الكثف عن أبعاد الواقـع الراهن للـتربيـة الوالديـة لأطفال مـا قبل المدرسـة.

طرح تصور مقترح لتفعـيل فلسفـة التربيـة الوالديـة ودورهـا ـٌِ تربيـة أطفـال مـا قبل المدرسـة.

وقـ اعتـمـدت الدراسـة على المنهج الوصفى، والمنهـج النقـدى التحليلى.

 أ. أ/ محم عبِ الرحمه محمع الأنور القادرو

وكــان مـن بـين نتـائـج الدراســة كثـرة الأعمـال الموكلــة لمعلـهـة ريـاض الأطفـال الرسـميــة داخـل الروضـة، وضـيق الوقـت المخـصص لهـا لتتنميــة أبعـاد وتوجيـهـات التربيــة الوالديـة الصـحيـحـة وإكسـابهـا لأطفـال مـا قبـل المدرسـة، ووجود معوقات لتـدعيـم التربيـة الوالديـة بـالروضـات الحكومـيـة وكـلك داخل الأسـرة لعـــم عقــلـ اجـتمـاعـات شـهريـة مـع معـلمـات الأطفال لمناقشـة سلوكهـم ومشـاكلهم بـاستـمرار. V بعض المتفيرات من منظور الوالدين( دراسلة ميلانيةة عى الأسر السمودية بـالمليـنة المنورة) .

وهـدفت الدراسـة إلى مـعرفـة أسـاليب التربيـة الوالديـة الـشـائعـة يفِ الأسـر الـسعوديـة بـالمدينـة المنـورة كمـا يــرركها الوالـدان وعالاقتهـا بـالمتتيرات ( الجـنـس، الفئــة العمـريـة، المسـتوى التتعليـهـى للوالـــين، مـسـتوى دخـل الأسـرة، عــد الأبنـاء پِ الأســرة)، واسـتتخلـم البـاحث المنهـج الوصفي وتكونت عيـنـة الدراسـة مـن ( . . . ا ) أب وأم يــثلـون • . 0 أسـرة، وقـد أشـارت نتـائج الدراســة إلى أن الأسـاليب الـشـائحـة يِ التربيــة الوالديــة مـن منتظـور الآبـاء
 نمط الإهـمال).
 في البيئة الأسريلة وعلاقته بـمستوى الأمن النفسى للىى طلبة جامعة الـبرموك؛ واسـتهـدفت الدراسـة مـا يـلى:

الكـشف عـن مــدى تــوافر مبــادئ التربيــة الوالديــة الإســالامـيـة هِْ البـيئــة الأسـريـة لدى طلبـة جـامـعة اليرموك.

- مــرفة مستتوى الشـعور بـالأمـن النفسى لـى طلبـة جـامـعة اليرموك.

- اكتششاف الحـلاقـة بــين مـــى تـوافر مبــادئ التربيــة الوالديــة الإســلامـيـة يِ البـيئـة الأسـريـة والشعور بـالأمـن النفسى لدى طلبــة جـامعـة اليرمـوك.

تقــيـم تفـسـيرات وتحلــيلات علمـيــة وإســلامـيـة للبـيـانـات التـى تم الحـصول
عليـها.

ومـن النتــائـج التــى أظهرتهــا الدراســة أن مـــى تــوافر مبــادئ التربيــة الوالديــة
الإسـلامـيـة يِّ البيئة الأسـريـة، مـن وجهـة نظر الطلبـة كـان مـرتفعًا وهذه النتتيـجـة تعـكس رضـا الأبنـاء عـن المبـادئ التربويـة التـى تحكـم تـصرفات الوالـــيـن يِّ التعامـل معهـم، وأن الوالديـن بشكل عام يوفران بـيئـة إيهـانيـة تهتتم بـالـــيـن وتعاليـــه، كهـا تـسود هــذه البـيئـة علاقات الحـب والتقبـل والتتعاون والثقة وهلذه الأمـور جميـعهـا تــكس الثقافـة الإسـالامـيـة
 ووعيهـمـا بـأهمـيـة عالاقة آمنـة وإيجـابيـة مـع أبنـائهـم.
 ضوء الاحتيـا جاتات التزبويلةٌ للمجتتمع الليبي.

وهـــفت إلى التعـرف علـي الإطــار المفـاهيـمي التربيــة الوالديــة وخـبرات بـــض
 الوالديـة علـى ضـوء الاحتتياجـات التربويـة للـــجتـمـع اللـيبي، وتكوتـت عينــة الــراســة مـن آباء وأمهـات تلامـيـل المرحلـة الثـانيـة مـن مـرحلـة التـعليـم الأسـاسي، واعتـمـدت الدراسـة علـي المنهـج الوصفي، واسـتخخلمـت اسـتبـانة للتـعـرف علـى المعلومـات و المهـارات الـتي يـجـب على الوابــديـن أن يـلمـا بهـا لتتـشئـة وتربيــة تـلامـيــن المرحلـــة الثانيــة مـن مـرحلــة التتعلـيـم الاسـاسى بلـيبـيـا

وقـد توصـلـت "الدراســة إلى ضـرورة الاهتـهـام بـالتـربيـة الوالديـة وادخـالهـا ضـــن
 الجـامعيــة، وتـشر الـوعي "الأسـري بأهميــة التـواقـق والتفـاهـم بــين الأبـويـن يِ اسـتـخـدام


2 أ. 1

 والتلفزيـون وإنـشاء مراكــز لإرششـاد الأسـري والتربـوي لتقــــيـم خــدمات و استـشارات
 الأبنـاء وفهم متطلبـاتهمه و كيفية اشباعها.

## ثانيًا : الدراسات الأجنبية

ا-دراسة : (Martin, 2001) (10) بعنوان فاعلية تطبيق فصول برامج التزبية الواللية.
هــدفت الدراســة إلى تحديــد مــىى كفــاءة وفاعليــة تطبيـق أحــد بـرامـج التربيــة الوالديـة من وجههة نظر المشاركين فيـه مـن الآبـاء يٌ مركـز ( جيفرسـون) لموارد التربيـة


 التدخلات المقدمة لهم على يد معلمين مدربين.


 كلأسرة پٌ العملية التربوية.

وقـد ركـز البر نـامـج المقـدم وِ التربيـة الوالديـة بـشكل رئـيس علـى صـل مـجموعـة
 متنوعـة مـن الأسـاليب مثـل: الاسـتـماع النـشط، وحـل المشكالات، والتـشجيع، والحـوار والنقاش.


ومـن النتـائج التـى أوضـحتهـا الدراســة أنـه كلمـا زادت معــلات مـشاركة الآبـاء يو برامـج التربيـة الوالديـة كلـمـا زادت مستويات مهـارتهم مٌِ التتنشئة وتربيـة الأبنـاء، وهـو الأمر الذى يبرز بوضوح فاعلية تطبيق برامـج التربية الوالديـة يِّ تنمية ومهارات ورعاية وتنشئة الطفل.

## r- دراسة: ( Allen, 2003 (1) بعنوان فاعلية تطبيق التربية للوالدية في أحـد مراكز التربيـة الأسرية بالولايات المتحلدة الأمريكية.

تـناولت الدراسـة فاعليـة تطبـيق التربـيـة للوالديـة علـى با أسـرة تتلقى خــدمـات مـن أحـــ مـراكـز المـوارد الأسـريـة بـالولايـات المتحــلـة الأمـريكيــة، حيـث شـكلـت تلــك الأسـر
 التربويـة تم اعتبـارهــا مـجموعـة ضـابطـة للـمقارنـة، وركـزت الـــروس المقدمــة لهـؤلاء
 برامـج التربيـة للوالديـة المطبق على المجموعة التتجريبيـة.

واسـتـعان البـاحـث بـثلاثـة مقـيايـس رئيـسـيـة يِّ الحـصول علـى بيـانـات دراسـتـه وهـى: اختبــاران قبلـى وبــــىى للمقـارنــة بــين درجــات المفـحوصـين ـٌِ فاعليــة تطبـيـق بـرنــامـج التربيــة للوالديــة المسـتخـدم، ومقيــاس مهـارســات التنـشئـة للوالديــة المـستتخـدمـة مــع الراشــديـن والمــراهقين، ومقيــاس ســلوكيـات التتنـشئة للوالديــة للآبــاء المفـحوصــين وشعورهم بـالقلق والتوتر.

اتبعـت الدراســة الـــنهـج الوصـفي التـحليلـىى، واســتخلـمـت الاســتبـيـان والمقــابـاتات الشـخصيـة لفـحص وتحــيــ تفضيـلات الآباء ومـعرفتهـم وتوقعاتهم فيمـا يتـحلـق بـاختيـار
نوع تربـيـة الأبـنـاء.

وتوصـل البـاحـث إلى أن الآبـاء المشـاركين يِ المجـموعـة التتجريـبيـة للـدراســة الــذين






الاســتراتيـجـيـات الفعـالـة التـى تعلـموهـا مـن قبـل يٌِ التتـشئـة الوالديــة لأطفـالهم وذلــك مـن خـلال:
-
r- دراسة:) (Cardenas, 2006) بعنوان دراسة استطلاعية لفاعلية تطبيق أحد برامج التربية للوالدية المسمى ببرنامـج (Head Start).

وهـــفت إلى إجـراء دراسـة اسـتطلاعية لتنــاول فاعليـة تطبيـق أحــــــــرامـج التربيـة للوالديـة (Head Start)، علـى تـدعيم اتجاهـات وتركيـز الآبـاء المشاركين فيـه على فهـم القضضايا والموضـوعات التربويـة المختلفـة، وقــد ارتــزت الدراسـة علـى إجـراء دراسـة
 الأمريكية.

وتكونت عينـة الدراسـة مـن •r مـن آبـاء لأطفـال مـن الزنـوج الأمـريكيين مـن قبـل وِو برنـامـج (Head Start)، وتم اختـيـار المفحوصـين عشوائياً، مـن بـين •^ أسـرة انطبقـت عليها معايير الاختيار.

ومن ثم تم إجراء سلسلة من المقابلات الشخصية مـع هؤلاء الآبـاء المفحوصـين على
 معلمـى الفـصول الدراسـيـة، ومـجموعـة مـن منسقى عمـل تقــديم الخـدمات الأسـريـة يٌ جمـع البيـانـات الالازمـة للدراسـة باسـتـخدام أداتـين المقـبابلات الشخـصية، والاسـتبيـانات المسحية.

وتوصلت الدراسلة إلى أن ثمانيـة مـن الآبـاء المفحوصـين المشاركين فيهـا قـد تقـدموا كـثيرًا وٌِ مهمارسـتهم التربويـة منــن إنتهـاء مـشاركتهم هٌِ برنـامـج (Head Start)
 المهارات والكفايات التربوية الالازم توافرها لدى الآباء يٌ تنشئـة وتربية الأبنـاء.

وهــنا البر نـامـج بــدأ كـجـزء مـن حملـة الـرئيس الأمريكـى ( جونـسون) بعنـوان (a) المجتمـع العظيم) عام ا971م، وهذا البر نامـج يشجـع على إعداد المدارس مـن خـلال تعزيـز
 التعليميـة والصحية والغنائية والاجتتماعية وغيرها.

وجاءت الموافقة على البر نامـج مـن مـجلس المستشارين الاقتصاديين للـرئيس حيـث طوروا مفهوم الاستتثمار يٌ التعلـيه، كمـا أطلق مكتـب الفـرص الاقتصـادية للمـجتـهـع



 الأطفال وأسرهمه لمن هم هٌِ سن دون السـادسـة والمحرومـين من التعليه، وهِّ السنـة الثانيـة وافق الكونجرس الأمريكى على أن يكون البر نامـج مستـمر على مـدار السنة.


 وإيجـاد بيئـة لتطوير المهـارات المعرفيـة، ويعـد هـنا البر نـامـج مـن أقدم البر امـج التى تعالج الفقر.


د//أحمس محورد الزنغلف
2ga>0 م


६- دراســة: (Martin, 2001) (1) بـعنـوان فاعليــة تطبيـقق فـصول بـرامـج التربيــة
الوالديـة.
هــدفت الدراســة إلى تحـديـــ مــدى كفــاءة وفاعليــة تطبـيـق أحــــ بـرامـج التربيــة الوالديـة مـن وجهـة نظر المشـاركين فيـه مـن الآبـاء يِ مرركـز ( جـيفرسـون) لموارد التربيـة الوالديـة، والذى يقدم للـمشـاركين فيـه على نـحو تطوعى أو بـأمر مبـاشـر مـن المحكمــة ـِـِ

 التـدخـلات المقدمـة لهم على يـــ مـعلمـين مــربـين.

واعتمـدت الدراسـة مـنـذ البـدايـة على اسـتخلدام التصـمـيم البـحثـى للـدرسـات الوصفيـة، والتركيز على تنـاول وتحلـيل تصورات الآبـاء المشـاركين فيها حول مــىى فاعليــة بـرنـامـج

العملـيـة التربويـة.

وقــد ركـز البر نـامـج المقــدم وِ التـربيـة الوالديـة بـشـكل رئـيس علـى صـقل مـجـوعــة المهارات الأسـاسـيـة التاليـة للتنشنئة الوالديـة على نـحو مـنهجى منظم مـن خلال مـجموعة مـتنوعـة مـن الأســاليـب مـثـل: الاسـتـتماع النـشط، وحـل المشـكالات، والتـشـجيـع، والحــوار والنقاش.

 الأمـر الذى يبرز بوضوح فاعليـة تطبيق بـرامـج التربيـة الوالديـة ٌِِ تـنـيـة ومهـارات ورعايـة وتتشئة الطفل.

0－دراسة：（Clayton，2008） المنخفض، ومـا هى المداخل الأكثر فعالية؟

وهــدفت إلى الكـشف عــن بـرامـج تعلــيم الابــاء لـأســر ذات المـستوى الاقتـصـادى الاجتماعى المنـخفض، فعلى الـرغم مـن أن البـــث أفاد بـأن أى تــريب للآبـاء أفضل مـن
 الارتباطى غير معروفة، وتحـاول الدراسـة الحاليـة طـرح هـنا التساؤل عن طريـق مقارنـة

 （هيدستارت）هٌِ بنسلفانيـا وقاموا بتكملة بيـان سـلوك الطفل ومقيـاس ممارسـات الآبـاء،
 تطورات دالة إحصائيًا عن المشتركين مـن حيـث سـلوك الطفل الـداخلى أو الخـارجى أو سـلوك الآبـاء مقارنــة بالمجموعـة الـضـابطة وفحـص الفـروق والاختلاوفـات لـدى أطفـال العينة وأطفال المجموعة الضابطة، لم يُسفر عن وجود فـروق قبليـة أو بعديـة بـين هؤلاء الأطفال．

أسـفرت نتـائـج الدراسـة حـول العـلاقـة بـين اسـتخدام الآبـاء للعقـاب العنيـ وأسـلوب
 لديهم سلوكيات قليلة للعب الإيجابى．

## التعليق على اللدراسات السابقة، وأوجه الاستفادة منها ：


 حسـان مـحمـد حسـان＂تربيـة الأمهـات والآبـاء ضـرورة لنـجـاح تربيـة الأبنـاء＂صورة شـبـه
 القصور لـديهم، مـع إيـضاح دور الآبـاء والأمهـات يٌ التـطبيـع والتشكيل وطمـوح الأبنـاء،


د//أحمس محود الزنفلي
 أ/ محم عبر الرحمه محم الأنور القاروي

كمـا أكــدت بــض الدراســات كـدراســة سـعيـد أحمــد سـليـمـان "التربيـة للوالديـة مـن المنظور الإسـلامي" الأسس والأسـاليب التي أرسـاها الإسـلام لتنتشئـة الفـرد وتربيتـه تربيـة

صـحيـحـة توافق التصور الإسـالامي.

## وبـإجمال فقد تنوعت اللدراسات السابقة؛ إلا أن بعضها وافق اللدراسة الحالية فيما يلي :

- الوقوف على بعض المفاهيـم المتعلقة بـالتربيـة الوالديـة بوجـه عام.
- الوقوف على أهداف التربيـة الوالديـة لالآباء والأمهات يِ المجتـمعات المختلفة.
- أهميــة المشـاركـة الفعالــة بــين الوالــدين وأبنـائهـم وتـشـجـيعهـم علـى مـناقـشتهـم

اختتيـار أقرانهـه، والتأكيـد على التربيـة الوالديـة القائـمـة على التـفاهـم المتبـادل.

- ضـرورة تحـديـــ الاحتـياجـات التربويــة الوالديــة المرتبطــة بتـعلـيـم الأبنـاء، وأهميــة

الرعايـة الوالديـة لهم بــا يـتاءوم مـع البيئـة.
 منطق فلسفي تـربوي سلـيـم لصـالح الأبنـاء.

ويبـدو الفـرق واضـحًا بـين الـدراســة الحـاليـة والـدراسـات الـسـابقة مـن حيـث: الموضـوع والتـسـاؤلات والأهـداف والمـنهج عنــد عقــد مقارنــة مـوجـزة بـين هــنه الـدراســة والـدراسـات السـابقة، وبإ جمـال فإن الدراسـة الحـاليـة تختلف عن الدراسـات السـابقة مـن ناحيـة الآتي: ا. تعـلـ هـده الدراســة مـحاولـة جـديـدة مـن البـاحـث لتقـديـم إطـارًا تربويـًا للوالــيـن وفق المنظور الإسـلامي- حتـى يتسنـى لهمـا تربيـة الأبـناء تربيـة سلـيـــة وفق القـرآن الكـريـم والسنـة النبيويـة.

r. سعت هذه الدراسـة لبيـان موجهات القرآن الكـريـم والسنـة النبويـة للتربيـة الوالديـة مـن حيـث إعداد الوالـدين لتحمـل مسؤوليـات الوالديـة، وبيـان الـصفات الـتي يجـب توافرها فيهــا.
r. أن الدراسة الحالية تنـاولت أهم أساليب التربية الوالدية مـن القرآن الكريـم والسنـة النبويـة مهـا كـان لههـا الأثر الواضـح يٌ تربيـة الوالـدين بهـا يتوافق مـع التصور
الإسلامي.
६. قدمـت الدراسـة الحاليـة تصورًا مقترحًا للواالـدين لالاستفادة مـن توجيهـات القـرآن
 من تربيـة أبنائهـه تربيـة إسـلاميـة.

والجـدير بالـذـكـر أن هـنه الدراسـات سـواء العربيــة أو الأجنبـيـة قـدمت إطـارًا نظريًا خـصبًا تنطلـق منـه الدراســة الحاليــة، ويُمَكِّن البـاحـث مـن الوقـوف علـى أبـرز العوائـق والمشكالات التـى تعـوق تحقيق أهـداف التربيـة الوالديـة، للقيـام بالـدور الوالـدي المنـوط بههم مستقبلا، عن طريق منهج يُقدم للجنسين يشمل جميع الجوانب التربوية.

## الإطار النظرى للبحث:

أولاً: التزبية الواللدية وأهدافها
تعـد الاسـرة الوعاء التربوي الذى تتـشكل داخلـه شـخـصيـة الطفـل تشـكيلـا فرديـًا
واجتتمـاعيًا فهى التى تتولى بـالـرجـة الأولى القيـام بعمليــة التطبيـع الاجتتمـاعى للطفـل وتنـشئتته وغـرس القــيـم والاتجاهــات والاـسـلوكيـات الاجـتمـاعيــة والأخـلاقيــة لـيـــه،
 مـختلف جوانبـه، ومـا يـترتـب علـى ذلـك يِّ شـخـصيـة الطفـل، فـإذا اتـصف الجـو الأسـرى والممـارسـات والاتجـاهات الوالديـة بـالـسواء والــفـ والحـب ينـشأ الأبنـاء شـخـصيـات سـويـة قويــة؛ أمـا إذا اتـصف بعــدم الــسواء والقـسـوة والــرفض والإهـمـال اتجــه الأطفــال إلى

الانحرافات السلوكيـة.(r)

/ / أحما محود الزنفلي


وليست التربية الوالدية من فضول القول والعمل وإنما هى من الواجبات،
فلكى ينمو الطفل نمواً سليمًا يحتاج إلى إثباع حاجاته ومتطلبـاته، حيث تعد مـرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل الحياتية وأشدها تأثيرًا هٌِ بناء شخـصية الفرد، وتكوين خصائصه العقلية والنفسيـة والاجتمـاعية، فهى تعد مـرحلة حسـاسة وحرجـة لما لها من انعكاسات إيجابيـة على الطفل إذا نمـا نمواً طبيعيًا يٌِ ظل أجواء مـلائمـة، كمـا أن لها هٌِ المقابل آثارها السلبية يِّ ظل وجود الإهـهـال والحرمـان، وهذا يقودنا بـلا شك إلى معرفة النظريات التربوية الوالدية وتطبيقاتها، مما يتطلب ذلك الاهتمام بتوعية الآباء وتثقيفهـم تربويًا پِض ظل وجود التحديات العصريـة.

## تـريفالتزبية الواللدية

تتعدد المحانى الخاصة بالتربية الوالدية، نظرًا لتبـاين وجهـات النظر وإختلاف مفهوم الطبيعة البشريـة، أو الاهتـهـام بجانب معـين على حسـاب جوانـب أخـرى يٌٍ الفـرد أو وٌِ المجتمع.

وتـرف التربيـة الوالديـة بـأنها هـي عملـيـة تتـميــة إدراك الآبـاء والأمهـات لجـوانـب شـخـصيـة الطفـل بحـيـث تجعلـهـم أكثـر حـسـاسـيـة وأكثـر إدراكـا بـه وتــــريبـهم علـى المهارات التـى تحقق التفـاعل الاجحتمـاعى بيـنهم وبـين أبـنـائهـه.(اث) وتعـرف بـأنهـاهى توجـيـه برامـج مـنظهـة عن طريق مؤسسـات متـخصصـة تتـبـع أسـاليـب التربيـة المستــمرة بـحيـث تـتـم مـن خلا لها إكسـاب الوالـــيـن مـعلومـات ومهـهارات واتجـاهـات عـن أفضـل أسـاليـب التـعامـل
 لـلقيـام بـدور الوالد. .rr)

والتربيـة الوالديـة هى البر امـج أو الجهود والتى تسعى إلى إكسـاب الوالديـن المعـارف المتنوعة عن تربيـة الأطفال والتتى تجـحل منـهمـا والديـن جـيـيـن. يكتسـب مـن خالالها الآباء والأمهـات مـجموعـة مـن المعلومـات والمهـارات الخاصــة بـالتـعامـل


الفعـال مـع مـشكالات الأطفـال وتـوفير المتطلبـات النمـائيـة المختتلفـة، ومـا يتضـمـنه ذلــك مـن تـوفير الجـو الأسـرى المناسـب لنـمـو وتطـور الطفـل إلى أقصى درجــة وتـوفير وإقامــة فرص التتعلـم والتطور النفسى والا جتتمـاعى والخلقى والحسى والجسـدى.(ro)

وتـرف بـأنها مـجموعة التتفاعالات السلوكيـة للوالديـن كمـا يــركهـا الأبناء داخل الأسرة وخارجها يِ كافة نواحى الحيـاة الأسريــة والاقتصـاديـة والاجتـمـاعيـة والثقافيـة على النـحو الذى يتضـح مـنـه أن الوالديـن يمتلـكان مـن المـعرفة الأسـاسـيـة والثقـة بـالنفس والمهارات التى تجـعل مـن أبنـائهم نـاجـحـين يِ المستقبـل. (rr)

وهى تتضمن فكرة الوالدين عن التربيـة ومعـرفتهمـا بتتنشئة الطفل وتربيتـه ويتتحقق ذلك بـتـريبـ الوالدين على مهـارات مسـاعلـة الطفل على الاستقلال، وفهـمـه والتفاعل مـعه، فالاسـتقلال مهـمـة نمـائيـة تتطلـب فهـمًا سـيكولوجيًا مـن قبل الوالديـن مـن أجل تنـميتهها وتطويرها، فمـعرفـة الوالديـن وخبرتهـمـا أمـر أسـاسـى لبـنـاء شـخصيـة تـربويـة

مـتمـيزةة. (rv)

وهى العملـيـة التـى تتضـمن توسـيـع فهـم ورؤى واتجـاهـات الوالديـن وإكسـابهـم المــرفـة والمهارات الخاصـة بنـمو وتطور كل مـن الوالديـن والأطفـال والعلاقة بيـنهم.(^)، فالتربيـة الوالديـة تتضنـن معـرفة وتبصير الآباء والأمهـات بـالتوجيـهات والأسس والمبـادئ التى أقرها وحـددها المنهج الإسـلامى للوالدين عنـل قيـامهمـا بعمليـات التتنشئـة الاجتـمـاعيـة.(ra)

وتعرف بـأنها الخلدمـات التى تسـاعد الوالدين الحاليـين أو المستقبلـين على فهم المالمـح الرئيسـيـة للوالديـة مـن أجـل أن يـصبـحوا فاعلـين يٌ تربيـة أطفالهم، هذه الخلـمـات تسـعى إلى مسـاعدة الوالديـن على فهـم إحتـيـاجـاتهـم إلى جـانب فهم احتـيـاجـات الأطفال العقليـة والجسـميـة والعاطفيـة والاجتـمـاعيـة، إضـافة إلى تعزيز العـلاقة بـين الوالديـن وأطفـالههم وبـلـك يـكون الهلـف هو مسـاعدة الوالديـن لمساعلـة أطفالهم على

تحقيق النضـج والاستـقلال.(r)


## ومن العرض السابق لتعريفات التزبية الوالليةيليلاحظ ما يلى:

اجتتمعـت التعريفـات علـى أن الغـرض والهـــف الأسـاسـى مـن التربيـة الوالديـة هـو مـسـاعلدة الآبـاء والأمهـات علـى تـربيـة أطفـالهم تربيـة سـليـمـة مـن خــلال إمـدادهم بـالمعـارف والمعلومـات عـن العالاقـات الأســريـة الـسـويـة، وإكـسـابهـم الخـبر ات التـى تــكنهـم مـن التعامـل الصـحيـح مـع أبنـائهـم.

اتفقت بـعض التعريـفات علـى أن التربيـة الوالديــة تقــدم لمن أصـبـحوا آبـاء وأمهـات بـالفعـل أو مـن سـيـصبـحون كــذلك، كمهـا أنهـا لا تقتـصر علـى مـرحلـة عمـريـة مـعينـة حيـث إنهـا تبــدأ قبـل الزواج والإنجـاب وتستـتـر حتـى بلوغ الأبـنـاء سـن الرشـلـ . تأخــن التربيــة الوالديــة يِّ اعتبـارهــا احتـيـاجـات الوالــدين جـنبًا إلى جـنـب مـع
 وحاجـات الأبنـاء يؤثـر سلـبًا ِيِ السلوك الصـادر مـنهمـا نـحو هـؤلاء الأبنـاء، وبــذلك فـإن التربيــة الوالديـة يـجـب أن تتـسـم بـالمرونــة الالازمــة والتـى تجـعـل مـنهـا عمليــة مـستـمـرة مـتواكبــة مـع مـا يـــرأ علـى الوالـــيـن والأبنــاء مـن تـــيرات ٌِِ مـراحـل عمـرهـم وظروفهـم المختلفة.

ويـرى البـاحث أن التربيـة الوالديـة: هي العـمليـة التربويـة التى تهتتم بإعداد الآبـاء والأمهـات لممـارسـة الوالديـة وذلكـ بـتزويــهـمـا بـالمعلومـات والمعـارف والمهـارات والقيـم التربويـة التـى تسـاعدهـم على إقامـة علاقات أسـريـة سويـة وتربـيـة أبـنـائهم على أسس تربويـة سلـيمـة تتواكب مع تحــيـات ومتتطلبـات العصر الذى يـتسمر بالتتفير السـريـع والمستتمر.
ويتضمن التعريف الذى حـدتـه الدراسـة لمصطلـح التربيـة الوالديـة مـا يلى:

1- أن تربية الوالدين تعد نشاطًا تعليميًا والذى يقوم به معلم لديه أهداف يريد أن يُحققها مـع الآباء والأمهات، ويكون ذلك من خلال مـجموعة من المعارف والمهارات المختلفة حتى تتناسب مـع المتعلمـين الكبـار مثل الندوات والمحاضرات والبرامـج

المختتلفة، وهذا التـدريب يـكون لـه وقت معـين ومـحـدد ويسـير وفق خطة مـحـددة.
 ـِهِ أداء الآباء أو الأمهات، حيث يُعـد الهدف الآساسى من أى أنشطة وبـرامـج تربويـة تُقـدم للآبـاء هـو تغـيير اتجاهـاتهم وسـلوكياتهم نحـو أبنـائهمه، فالمعلومـات والمعـارف والمهـارات التى تُقـدم لالآبـاء والأمهـات مـن خـالال التـدريب لهـا تـأثير هٌِ الأدواروالعـالاقـات الأخـرى كالعالاقة بين الوالدين والأبنـاء أو بين الزوج والزوجة، ولكى يـتم هـذا التـغير فالابـد مـن إكساب الوالدين وتزويـدهم بالمعلومات والمهارات التى تعضد مـن علاقاتهم مـع بعضه البعض، وتقوى العلاقة بينهـم وبين أبنـائهـم.

تتطلب التربية الوالدية قدرات يجب تعلمها، ومـن الممكن للوالـدين تطوير أنفسهم

 المؤثرة يِّ حياة الآباء وانعكاستها على تربية الأبناء، ومن ثم تتضمن الأهـداف الرئيسية من وراء تأصيل وتعميق ونشر التربيـة الوالدية العديد من الأهداف على النـحو التـالى: (- تبصير المقبلين على الزواج من الجنسين بطبيعة الدور المطلـوب مـنهـ إزاء مراحـل الزواج المختلفة بد ءًا من الخطوبة ثـم الـزواج ثـم عمليـة تكوين الأسـرة، وكــلكـ عمليــة الإنجــاب ومـا يتبعهــا مـن مـسئوليـات نحــو الطفــل القـــادم مـن قبــل الوالدين. (r)

「- تبصير الوالدين بـالأدوار الوالديـة هٌِ بنـاء شخصيـة أبنـائهـه وبكونهـا مههـة صـعبة تتطلـب معرفــة وتـــرس (r| ؛ ؛ حيـث أدت الانفجـارات المعرفيــة والـتغيرات الـسريـعة،



الظروف الحاليـة.(rr)

「- تزويــد الوالــديـن بـالمعلومــات الــوفيرة عـن خـصـائص وأســاليـب إثــباع الحـاجــات الفـسـيولوجـيـة يِ المراحــل الأولى للطفـل؛ حـيـث إن عــــم إثشـبـاع هــذه الحاجـات
 الفـسـيولوجى مـهـا يـترتـب علــى ذلـــك آثـار سـلبيـة يِفْ كــل الــصحـة الجـسـمية

كلأبـنـاء. ${ }^{\text {( }}$
§ - تمكــين الآبـاء والأمهــات مـن فهـم الحـاجـات المكتـسبـة للطفـل وكيفيـة إشـبـاعها كـالعواطف والحـاجـة إلى التتقــيـر والمعـرفـة خاصـة وأن هــذه الحـاجــات تكتـسـب بـالتعـلم والتــريـب والتـلقين، وبـذلك تـعمل التربيـة الوالديـة علـى تبـصير الوالـــيـن بـأهميــة مـرحلــة الطفولــة المبكــرة وعمليــات التتــشئـة وأســاليبـها المختلفــة، وأثـر
 المستتقبلـيـة وتحـملـه المسئوليـة ومـعرفته بطبـيــة الحقوق والواجبـات وطبيــة الأدوار

التى يـجب أن يؤديـها وطبيـعـة تفاعلـه وعالاقاته بـالآخرين.(ro)

## ثـانيًا : موجهات القرآن الكريـمروالسنة النبويلة للتربيةة الوالليـة

يــكـن توضـيح مـسؤوليـة التربيــة الوالديــة مـن خــلال القـرآن الكــريما والـسنـة النبويـة على النـحو التـالى: ا - القرآن الكريـم:

يظهـر يفِ القـرآن الكـريـم التوجيـهـ والأمـر بـالتكليف متتنوعًا ومتـــرجًا لمـن عليـهـ




أَوَلَدِ 厄ُ

 والـصبر والعقـل والحنـو والمحبــة الخالـصـة؛ لا يمكـن أن تـتـم إلا بواسـطة مـن أنجبـتهم الفطرة الإلهية لهذه المهمـة وهم الوالدان. (rv)
 العقوبـة عنــدما يتـخلـى الآبـاء عـن أبنـائهـه أو المسئول عـن مـسئوليتـه بعــدم النـصح


 وأخبار عن الأنبياء والمصلـحين والحكماء وِ الأمـم السـابقة، وحـال قيـامهـم بـسسئوليتهم هِّ إصــلاح الأمـمم مـن توجيـه ونـصح وإرشـاد ليـتم بــذلك القيـاس الـصـحيح للقــائمـين

 الله تعــالى الأسـسس العامــة والأصــل التــشريعى الواضــح يٌ قيــام الآبــاء بمهــامهـم الوالدية. ${ }^{\text {(r) }}$

## 「

تـأتى السنـة النبويـة المطهـرة شـارحة ومفسرة وواضـعة الخطوط النهائيـة لهـذا
التكليــ الربـانى، وقـد جـاءت النصوص النبويـة التى تؤكــد علـى عظـم وقيمـة وأهمـيـة
 (كلكـم راع وكلكـم مـسئول عـن رعيتـه والأمـير راع، والرجـل راع علـى أهـل بيتـه، والمـرأة



يؤكد على حتمية الاضطلاع بمسئولية التربية الوالديـة، وفضلا عن ذلك مـا جـاء ـِ حديث أبى هريرة ة يُمـجسانه كمـا تنج البهيمـة بهيمـة جمعاء هل تُحسنون من جدعاء). (٪ (٪)
 التتنشئة هـذا مـن جانـب؛ ومـن جانـب آخـر فإن هـذـين الحــيثـين يحمـلان وِّ مـضمونهما المسئولية التربوية للوالدين لتحهمل تبعات أى خطأ أو تقصير أو إهمـال.

وهنه دعوة إلى الوالديــة الفاعلـة، والقائمــة على الإحسـاس بالمسؤوليـة التربويـة
تجــاه تربيـة الطفـل واحـترام شـخـصه وحقـه يٌ النـــو الـسوى وهـى دعـوة تحولـت بلــــة العصر إلى وجوب أن نُحسن قـراءة الفطـرة بقــر مــا نُحسن الاستـماع إليهـا، ومـن حُسن القـراءة والاسـتمـاع أن فهـمَ ذاتيــة الطفــل وتفـرده، وتقــر ســرعته الخاصــة وٌِ خطـوه، وتقدمه الخاص يٌ سيره، ثم الاستـجابة لكـل بقـدر، كأن الطفـل ذاته هـو الـنى يـضبط إيقاع الوسط المستجيب، تنبيهاً أو إثراء أو همـا مـعًا.(ء)

## ثالثًا : أساليب التزبية الواللية من القرآن الكريـروالسنة النبوية

للأساليب التربوية دور مهـمٌ نجاح التربية الوالدية؛ فلا يمكن أن تقوم التربية الوالدية على أكمـل وجه إلا باستخدام الأسلوب التربوى المناسب لها؛ لذا ينبغى على الوالدين استخخدام الأسلوب المناسبب پٌ الوقت المناسب؛ وهذا مهـا يدعو إلى التنوع थٌ الأساليب؛ وأن يكون الوالدان على دراية وعلمَ بها؛ لأن تحديـ الأساليب مهـم

لنجاح التربية يو جميع مـجالاتها .
والمتأمل ֵٌِ منهج التريبة الإسـلاميـة يٌٌ القرآن الكريـم والسنـة النبوية يجد أن
من سمـات المربى الناجح، التنوع پٌ الأساليب التربويـة؛ وتوظيفها بالشكل الصحيح المناسب؛ فالقرآن الكريم هو كتاب إلهى احتوى على كل مـا تحتاجه البشريـة من


تنظيم العالاقات بين البشر؛ وعلى التوجيهات التربوية التى تهذب الأخلاق وتصلح النفس.

وتتعدد طرق تربية القرآن الكريم والسنة النبوية لالَّباء بحسب المواقف
التربوية التى يتواجد بها الأب والأم، فقد كان النبى

 الإسلامية مـجموعة من الوسائل والأساليب والطرق التربوية التى تجعل الآباء أكثر حكمة وتربية وقدوة پٌ التعامل مـع أبنائهمَ.

وتعرض الدراسة بعضًا من هذه الأساليب التربوية التى ربى عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الآباء والأمهات ومن هلذه الأساليب:

1- القلدوة:
حث القرآن الكريـم والسنة النبويـة الآباء والأمهات بأن يكونوا قدوة صالحة، ويأتى
هذا الحث يوْ صورة خطاب للمربى الأول وهو الرسول

 عمران: 109، أو يٌ صورة خطاب مطلق للذين آمنوا بأن يوافق قولهم عملهم لتستمر



 والإعجاب؛ لا يؤتى ثمـاره إلا إذا ترجم إلى واقع محسوس؛ بواسطة مـن يمثلـه بعمـل جـاد

مـتقن؛ أو بسـيرة عطرة فاضلـة؛ حتى يـعرف الفـرد أن هـذا التـعلـيـم أو المنـهج حـق؛ فيقتـنـع
 قولـــه تعــالى
 يـعــس مــدى فعاليــة القــدوة وأثرهـا القـوى علـى الوالـــيـ؛ فهـا كــان لأى نـوع مـن الرسـالات السـمـاويـة أن تلقى قبولًا وانتشـارًا لولا اختـيار الله تعالى للـرسـل لتبـليـغ الرسـالة إلى الأمـم، فالتربيـة بـالقدوة تكتسبـ أهمـيتتها مـن كونها تلبى حا جـة الفطرة الإنسـانيـة ؛

فتقـدم النـموذج السلوكى العـملى وتتـيـح الفرص لاكتسـاب خبر ات جلـيـدة.(؛؛) وتظهر القدوة كأسلوب مـن أسـاليـب تربيـة القـرآن للوالـديـن ٌِ اعتتمـاده أسـلوب القدوة حيـنمـا أمـر الله تعـالى نبـيـه مـحمـل







 [البقرة: • •IV].

وتؤكد السنة النبوية المطهرة هذا الأسلوب باعتبار أن الأبناء يشربون الكثير من عادات الآباء والأمهات، وقد نبه إلى ذلك الرسول
 تنج البهيمـة بهيمـة جمعاء هل تُحسنون من جدعاء)، ثم يقول أبو هريرة علّهُ، اقرؤا إن

 ${ }^{\text {لَا لَعْلَمونُ }}$

لذا على الوالدين الإقتداء بأخلاق الرسول والصلاح وأن يبتعد عن كل خلق سئ مـن شأنه أن يحدث خلل؛ وأسوأ مـا هٌِ ذـلك التناقض يٌِ السلوك ومـخالفة الفعل القول كمـا جاء ذلك يٌِ حديث عبد الله بن عامر
 الله الرسول لأنه سوف يقتدى بفعله.

 المربى لما يقوله يعمل على زرع الثقة بينه وبين غيره، ومن هنا فإن للقدوة أثرها القا القوى الانـي ٌِ تكوين الشخصية الإنسانية؛ لذلك ينبغى على الآباء والأمهات والمربين تعليم الأبناء القدوة الحسنة للمعلم الأول الرسول متكاملاً للشخصية الإنسانية.


د//أحمس محمود الزنغلي
أ. أ/ محم عبر الرحمه محم الأنور القاروي

## r- r- الموعظة:

مـن أهـم وسـائل التربيـة المؤثرة ٌِِ تكويـن الوالديـن إيهـانيًا، وإعدادهمـا خلقيـًا ونفسـيًا واجتتمـاعيًا تربيتههما بـالموعظة وتذكيرهمـا بـالنصيـحـة؛ لما للموعظة والنصيـحـة من أثر كبير پِ تبصير الوالدين بحقائق الأثيـاء، ورفعهما إلى مـعالى الأمور، وتحلـيهمـا بــكارم الأخلاق وتوعيتههـا بـمبـادئ الإسـلام، فلا عجـب أن نـجـد القرآن الكـريـم قد انتهجهها، وخاطب النفوس بها، وصررها يِفْ كثير مـن آياته حتى يـكون الوالدان مـثالا يحتـذى أمـام أبـنـائهـهـا .

وتعـد الموعظة مـن الوسـائل الوالديـة التربويـة التى أمـر اللّه بهـا نبـيـه مـحمـلـ

 وفعَال ِيْ تحقيق الأهداف التى يسـعى إليهـا الوالد والداعيـة والمربى المسلـمى، لاسـيـمـا إذا


 استـجابـة لخطاب الله عزوجل لرسولـه مـحمـل

 الرسول وتكتسـب الموعظة الحسنـة أهمـيتهـا يِ التربيـة مـن خلال مـا يلى:

حاجـة المجتـمـع المسلـم لها ليـحافظ على مـكانته بـين الأمـم والمجتـمعـات الأخرى، وتحقيق الغايـة التى يسعى المجتـمع إليهـا، وهى خلافة الله هِ أرضـه والتى لا يــكن أن تأتى إلا بـالاسـتقامـة على الحق والتواصـل بـين أفـراد المجتتمـع، ومـن هنـا كان رسول الله وذلك يِ جمـيع الأحوال، ومـن ذلك مـا كان يخص بـه النسـاء مـن وقت لآخر
 الخير وبُعدهم عن أعمـال الشر (¿v)؛ وبـذلك فإن الموعظة تزكى النفس وتغرس




- تقوى العالاقة بـين الأفراد؛ وذلك مـن خالا إظهار الرغبـة پِ نصـحهم وتوجيـههم؛ ولقد تضمنـت السـنـة النبويـة العـديـد مـن المواعظ التـى تهلـف إلى تـربيـة الوالدين تـربيـة إسـلامـية؛ فنصـح رسول الله

 عائشـة ارفقى فإن الرفق لم يـكن يِ شئ قط إلا زاذه؛ ولا نزع مـن شئ قط إلا شـانـ) (^£)؛ وهـا التوجـيـه النبوى لكـل الآباء والأمهـات أن يكون تعـاملهـمـا مـع الآخريـن على أسـاس مـن الرفق ولين الجانب.

كمـا أن القرآن الكريـم يـأمر اللدعاة والمربـين دائمـًا بـاستتخدام اللـين والرفق عنـــ توجيـه الآخريـن لتكون الموعظة ذات أثر حسن لأنها إذا صوحبت بـالشلدة والعنف نفر الإنسـان مـنهـا وابتتعـد عنـها، بـل قـ يـكره مـن تصلـر عنـه الموعظة، وقـد أمـر الله تــالى نبـيـه موسى وأخـاه هـارون بـاستخدام اللـين والرفق ِيٌ وعظههـا لأشـد الطغاة قسوة وعنادًا
د//أحمس محمود الزنفلي


ولذلك رغب الرسول
الأمور كلها، لأن الفرد محتتاج دائمًا إلى الإحسـاس والشعور بالأمن والطمـأنينة والمحبة
 رفيق يُحـب الرفق؛ ويُعطى عليه مـا لا يُعطى على العنف).(0.

- توفير الجهد وذلك عن طريق نقل الخبرة من الراشدين إلى غير الراشدين ففي ظل الموعظة الحسنة لايضطر الفرد إلى المرور بالخبرات الفاشلة أو المريرة. ${ }^{(01)}$

ومن هنا فالوالدان يعدان المترجمين لمحتويات الموعظة صوتًا ولفظًا، وبقدر علمهمـا وبراعتههـا ֵِْ الإلقاء، واختيـار الوقت والموقف يكون أثر الموعظة، كمـا أن لأخلاق الواعظ وسيرته الحسنة الأثر الفاعل يٌٍ تفاعل الموعوظين بما يقول، فالشخص الذنى عُرف بغلظة العبارة، وقسوة التعامل ينفر الناس منـه ومما يقول، وقد كان


 الجاذب والمؤثر هٌِ النفوس البشرية، وتحنر من السلوك المُنفّر والمتمثل يٌ الفظاظة قونًا وفعلًا.

「- التزغيبوالتزهيب:
لقــد اسـتتخدم القـرآن الكـريـم الترغيـب والترهيـبـ كأسـلوب تربـوىى؛ يهـــف إلى غرس الصفات الحميــة ومـعالجـة الصفـات الذمـيمـة يِّ سـلوك الوالـديـن فهــنا الأسـلوب يـعتـمـد على إثارة الإنفعـالات وتربيـة العواطـف فيـهمـا ؛ ومـن هـذه الإنفعـالات والعواطـف؛ عاطفـة الخـوف النـاتجــة عـن الترهيـب؛ وعاطفـة الرجـاء النـاتجــة عـن الترغيـب؛ فهــنا
 الرجـاء؛ والخـوف والرجـاء خطـان متقـابـلان يِّ الـنفس وهمـا متتجـاوران مـزدوجـًا الإتجــاه ولا يستتقيـم أمـر الـنفس الإنسـانيـة إلا بهـمـا مـــا ؛ والخـوف والرجـاء همـا الخطـان اللــان
 يخــاف ونـوع مـا يـخـاف؛ وعلـى قــدر مـا يـرجـو ونـوع مـا يرجـو يـتخـذ الفـرد لنفـسـه مـنهـج حيـاته ويوفق بـين سلوكه وبـين مـا يرجـو ويخاف.

وقد استتخلـم القـرآن الكـريمم والـسنـة النبويـة أسـلوب الترغيـب والترهيـب پِ غـرس
الصفات الحـميـلـة ومـعالجـة الصفـات الذمـيمـة؛ ويتضـح ذلك مـن خـلال مـا يـلى:

- استتخدم القرآن الكريـم أسلوب الترغيب هٌِ الفضـائل والأعمـال الصـالحـة؛ قَالَ
 LI•V؛ فالله عزوجل يـرغب بـالعبـادة والعمـل الصـالح واعدًا مـن يلتزم بههما



كمـا رغب الرسول والصبر عنـد الإبتتلاء؛ وطاعتهها لزوجها لترتقى عنـل الله تعالى إلى الفردوس الأعلى؛ والـرسول

الله تعالى پِ الصلاة؛ وحفظ فرجها؛ وطاعة زوجها كمـا جاء ِپ حديث
 شهرها وحفظت فرجهـا وأطاعت زوجهـا قيل لها أدخلى مـن أى أبواب الجـنـة
 وصوم؛ وحسن الخلق وحسـن طاعة الزوج طـمــا فيـمـا عنـد اللّه تعالى .


 § § [النسـاء: غّ]؛ فلقد عالج الإسـلام نشوز الزوجـة بـالنصـح والإرشـاد والتوجيـهـ؛ فإذا لم ينفع ذلك وتستتجيب الزوجـة للنصـح والإرشـاد؛ يتـم الإنتتقال إلى التتهـيـل والإنذار وإذا لم يُفـد التتهـيـلـ والإنذار حيـنئـذ يـنتقل الزوج إلى الضرب؛ ولكن حـين يـصل الأمـر إلى الضـرب فإن هـذا الضرب مـحــد بـقيود مــيـنة؛ بحـيث لا يـكون مبر حـًا بهـدف الإنتقام وان يـتم الابتـعاد عن الوجـه لحــيث أبى هريـرة
(or).

رغب الرسـول روى عن السيـلة عائشـة رضى الله عنها أنهـا قالت: قال: رسول الله المرأة مـن طعام بيتهـا غير مفسـدة؛ كان لها أجرها بــا أنفقت ولزوجها أجره بــا كسـب؛ وللـخازن مـثل ذلك ؛ لا ينقص بعضهم أجر بـض شيئـا (ov)؛ ففي هذا الحـديث النبوى الشـريف تربيـة للزوجـة على البـذل والعطاء؛ حتى يـصبـح الكـرم مـن طبـعها وتكون قريــة مـن اللّه تعـالى وقريــة مـن الجـنـة.

- كمـا بـين الرسول وتحتسـب ذلك عنـد الله تعـالى ؛ ففي حـديث عوف بـن مـالك الأشـجعى قال: قال: : والوسطى؛ إمرأة آمـت مـن زوجها ذات منصب وجمـال؛ حبسـت نفسهـا على يتـامـاهـا حتى بـانوا أو مـاتوا . (م)؛ فهـذا الحـديث رغب الزوجـة يِ الصبر على فراق زوجها وحبس النفس على اليتـامى؛ لذا كان جـزاؤها الجـنـة ومـرافقة النبى .

وقد استتخدم الرسول حذرها الله تعالى مـن خلـع ثيـابهـا ِيْ غير بيتهها؛ لما روى عن عائشـة رضى الله عنها أنها قالت: سـععت الدرسول
 تحفظ نفسها وزوجها وتحافظ على عهلدها مـع خالقهـا؛ وأن تكون حريصـة على السترة والاحتشام حتى تـفـع كل شبهـة عنهـا؛ حتى لا تــع لمن پٌ قلبـه مـرض أن ينـال منها سوءًا؛ مـما يكون ذلك سـبًِا ـِض غرس السلوك الطيـب والأخلاق القوييـة لديها .

 أْوْلَّهِك رَفِيقَا للصـادقين بــثابـة الحافز والدافـع الـنى يُـلزم الوالديـن بـالصـلـق وتحرى الصلـق


وهـكـنا أكــد كـل مـن القـرآن الكـريـم والـسنـنة النبـويــة علـى الترغيـب والترهيـبـ كأسـلوب نـاجـح يفٌ التربيـة؛؛ ومهــا يؤكــد علـى فاعليــة الترغيـب والترهيـبـ كأســلوب

s/أحمد



تربوى هو عناية القرآن الكريمر والسنـة النبوية المطهرة بـه يٌ تربيـة الآبـاء والمجتمـع على
قيم وشعائر الإسلام ومعانيه ومثلله العليـا. ع- المنافسة:
مـن وسائل التربيـة الوالديـة وسـيلـة المنافسـة التـى تعــد مـن العوامـل التـى تـثير عمليـة الاقتـداء والتأسـى بــين الآبـاء والأبنـاء والأفـراد والجمـاعـات والمجتـمعـات ؛ لأن التنـافس
 مـا عنـد الآخرين، وإلا أصبـح حسلـًا بغيضًا، نهى عنه القرآن الكريـم والسنـة النبويـة، ومـن
 التنافسى يظهر ֵِِ جانب القيادات والزعامـات كـمـا يظهر بـين طلاب العلـم، وكـذلك يظهر يِ المصالح والمكاسب المادية، فيتنـافس أهل المهنـة أو الصنعة الواحـدة فيمـا بيـنهم
 مـن تطور اجتمـاعى واقتصـادى يِّ المجتمعـات، فكـل بيئـة اجتمـاعيـة يكـون لـديها الرغبـة
 طرائق التعلم الفعالة والايجابيـة والتى وجـه إليهـا القرآن الكـريم وحث عليهـا الرسـول ${ }^{\text {(.) }}$.( ${ }^{\text {( }}$

وهكذا تعد من الوسائل المههـة يٌ التربية الوالدية المستمدة من القرآن الكريـم
 [المطففين: צب٪، كمما يذكر القرآن الكريم التنافس أو المنافسلة بألفاظ أخرى





والسنـة النبويـة ملـيئـة بـالكثير مـن الروايات الصـحيـحـة والتى حث ورغب فيهـا
النبى
 اثنتـين، رجل أتاه الله الكتاب أى القرآن وقام بـه أناء الليـل وأطراف النهـار، ورجل أعطاه


وعن عائشـة رضى اللّه عنها: أنها كانت مـع النبى
 ومـن خـلال هذا الهـلى النبوى يتضـح حُسـن التتحامل مـع الزوجـة؛ وهكذا كان النبى يشـجـعها لتكتسـب مهـارات الأم النـاجحـة مـن خـال الأم الصـخيرة التى تــثـل دور الأم مـع
 يخلص هذه الزوجـة الصغيرة ( عائشـة رضى الله عنهـا) مـن الملل بشئ مـن المنافسـة ـِيِ اللـعب.

ومـن هنا فإنه يـجب على الآبـاء والمربـين مـمارسـة هذه الوسـيلـة يِْ جميـع الأمور
لتتحفيز الأبـناء يِ طلب مـعالى الأمور، والمسـارعة إلى الفوز بها، وهلذ الوسـيلة مـن الوسـائل التى تحث على العهـل، وبـالتالى يـجب على المربـين وِ البـيت وٌِِ المجال
 المدرسـة، كمـا تشـجعهم على التـحلى بـكـارم الأخلاق والتتنافس الشريف ِض كافة

المحامـلات.

## رابعًا : التصور المقتزح للاستفادة من التزبية الواللية في القرآن الكريدوالسنة النبوية

أولًا ؛ :نتايُج اللدراسة :
اسـتهــفت الدراسـة الحـاليـة الوقـوف علـى تـريـيـة الوالـــيـن يِّ ضـوء توجيهـات القـرآن الكـريـم والـسنـة النبويــة الـشـريفـة؛ حتـى يـسـتطيـ الآبـاء والأمهــات القيـام بـالممـارسـات التربويـة الـصـحيـحـة يِ تـنشئـة وتربيــة أبنـائهـم نظـرًا لأهمـيـة الـدور التربـوي الـذني يلعبـه
 ／／أحمد


 مجهوعة من النتائج، وفيمـا يلي عرض لأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسه：
（－السبق التربـوى للمـنهج الإسـالامى كمـا جـاء يٌ القـرآن الكـريـم والـسنة النبويـة يوِ مـجـال التربيـة الوالديـة، بينمـا لم يتبـلـور هــنا الاهتمـام بالتربيـة الوالديـة علـى
المستوى الدولى إلا حديثًا.

$$
\begin{aligned}
& \text { 「 「- راعت التربية الوالديـة يٌ المنهج الإسـلامى التـوزان بـين الجوانـب الروحيـة والعقلـيـة } \\
& \text { والجسمية والنفسية وهذا سر تميزها وصلاحها لكل زمـان ومكان. }
\end{aligned}
$$

「－حـرص القـرآن الكـريـم والسنـة النبويـة على أن تكـون العـلاقـات بـين الوالـدين قائمــة على القبـول والمشاعر الإيجابيـة تجـاه بعضهـم الـبعض؛ بحيـث تــوم العالاقـة على المحبـة والمودة والسكون النفسى والحيـاء والعفة ووفاء كل منهمـا للآخر．

乏－هناك بعض الأمور التى تساعـ الوالديـن على الإلتزام بهـذه الصفات التربويـة ومـن
 مـن النساء．

0－اعتهــد القـرآن الكـريم والـسنـة النبويــة أسـاليب متتـــدة مـن أجـل غـرس الـصفات الحميـدة ومـعالجة الصفات الذميمـة ومـن أهمهـا أسـلوب التربيـة بالقـــوة؛ والتربيـة

بالموعظة؛ والتربية بالحوار؛ والتربية بالقصة؛ والتربية بالترغيب والترهيب． 7－تنوعت أساليب تربيـة الواالـدين مـن القرآن الكريـم والسنة النبويـة حتى تتـلاءم مـع الفروق الفردية بينهمـا ـٌِ النواحى النفسية والثقافية والعقلية والاجتماعية．


V- التربيــة الوالديــة أداة فعالــة لتـحقيــق النـهــو الشـخــصى والمجتتمعــى والتطــور الاقتصـادى المنشود، مـن خـلال توظيفهـا ـِـِ تقـديـم فـرص متـعـددة الجوانـب والأبـــاد لتـطور كافة أفراد المجتـهـع، وليس فقط الآبـاء وأطفـالهم وأسرهم.
^ـ عــدم الوضــوح الفكـرى لـــى معظــم الآبـاء والأمهــات حــول دور التربيــة الوالديــة الـصـحيـحـة ومـجـالاتهـا، حيـث يـعتبر الـبـغض أن التربيـة الوالديـة تــؤثر علـى النـهـو الخلقىى فقـط، ويـجهلـون دورهـا ـٌِ المجـالات الأخـرى مـثـل النـــو الجـسـىى والعقلـى والانفعالى والا جتتمـاعى.

## ثـانياً : التصور المقتزح:

1- منطلقاتٌ التصور المقّزح:
ينـطلـق التـصور المقـترح مـن الـدراســات والتـحلـيـالات النظريــة الـسـابقة ونتـائجهـا كمـا ينـطلق مهـا يلى :

يــــ الآبـاء والأمهـات أصسحاب التـأثير البــالـن يِ بـنـاء شـخـصيـة الطفـل، وإكتـسـاب العـديــ مـن القـيـم والمهـارات والخـبر ات الحـيـاتيـة، فالطفـل يحتــنى بهـهـا ـيْ الكـثير مـن سـلوكهمـا وأخلاقههــا، لــلكـك لهمـا تـأثير أشــل وأعمـق مـن تـأثير الآخـريـن؛ مهـا يحـتـم على الوالديـن أن يـكونا على قـدر عال مـن التـدريـب والتربيـة الصـحيـحـة؛ حتـى يـكونـا قـدوة


- تعتبر التربيـة الوالديـة مـن الموضوعات المههمـة ِيْ مـجال تعـليـم الكبـار، لذا فقد اهتـمت الـدول ولا سـيـما المتقدمـة مـنهـا بـالتربيـة الوالديـة لـدى أبنـائهـا حتـى تكسبـهـم المعلومـات والمعـارف والقــيـم والمهــارات والاتجـاهــات الإيجابيــة التــى تــكـنهـم مـن الاســتفادة مـن الجوانـب الإيـجـابيـة للعولمـة يِ شـتى المجـالات، وكــلـكـ التـصلدى للتـحـــيـات المعاصـرة، خاصـة يِّ ظل التطور الهائل للتقدم التكنولوجى، إذ أصبـح العالم كلـه كقريـة صـغيرة يتأثر كل جـزء فيهـا بـالآخر مـن انتشــار المعلومـات والمعـارف والمعتقــدات والأفكـار والقـيـم بين المجتـمعات المختلفة.




لا يقتصر دور الوالــدين يِّ التربيـة الوالديـة علـى مـجـرد نقـل المعرفـة مـن جيـل إلى
 الوالديـة تعد إحدى جوانب التربية الوالدية وعن طريقها يكتسب الفـرد القيمى التربويـة الأساسية وتقيم اللبنات الأولى لبناء ذاته وشـخصيته يٌٌ محـيط الأسرة.

- تــثل الأسرة جوهر ثقافة المجتـمع بصفة عامـ، كهـا تمثل مـن ناحيـة أخـرى إحـدى الثقافـات الفرعيـة لهـنا المجتهـع بـصفة خاصـة، فالأسـرة كانـت ولا تـزال أقـوى ســلاح

 أصبـحت التربية الوالديـة يٌ ضـوء القـرآن الكـريـم والسنـة النبويـة الشريفة هـى الأسـاس المحرك للعملية التربوية لأنها تؤثر ٌٌِ توحيد النشاط الإنسانى على المستوى الـــينى أو الثقا
- التوجهات العالمية المتناميـة للتربيـة الوالديـة؛ فالعـالم أصـبح وحـدة متقاربـة سيـاسـيـًا واقتصـاديًا وثقافيًا واجتـماعيًا وتكنولوجيًا ؛ وأصبـح أى مـن كـيـاناتـه أو مؤسسـاته عُرضـة للصراع الذى يعصف به من وقت لآخر؛ ممـا يفـرض على الوالـدين السعى لمواكبـة هـنا التغير بضرورة التعليم والتـريب على فن الوالدية؛ فالتربية الوالديـة علـم وفن له أسسس وقواعد يجب معرفتها والإلتزام بها ؛ بـل ينبغى على كـل شـابين مقبلـين على الـزواج أن يتـريـا على هذا الفن؛ ويدرسا هذا العلم ويعدا أنفسهمـا للقيـام بدور الوالديـة المتميزة. - احترام الذات الإنسانية، واحترام الوالدين لبعضهمـا البعض، وهذا الاحترام لا يكون بالشعارات ولا بالصوت المرتفع، وإنما بتعزيز هذه الدات بالعلوم والمعارف والآداب والمنهج الإســلامى القـائم علـى المودة والمحبــة والـسـكون النفـسى، وكهــا لا يكـون بــدون اللـــة العربية التي هي مرآة عقولنـا ومستودع آدابنا والدليل على سمو مداركنا والتى لهـا دور كبير هٌِ التربية الوالدية.

- ظهـور العـديــ مـن التتحــيـات الـتي تواجـه الآبـاء والأمهـات ـٌِ العـصـر الحـالي والـتي تعـمل على النـيـل مـنهمـا والتتهويـن مـن شـأنههما، واسـتخلدام العـديـــ مـن القنـوات والوسـائل للتأثير عليههما، وتشويهههما ـِّ نفوس الأبنـاء.
- اتخاذ فلسـفة المجتـمـع وتطلـعاتـه وآمـالـه وواقعـه ومشـكالاته أسـاسًا ثلفلسـفة التتحليـميــة
 والتكيف مـع المتغيرات التككولوجيـة والمعلومـاتيـة؛ لذا يـجب أن تقوم التربيـة الوالديــة علىى المعرفة العـلمـيـة.
- اســتخلدام المـنهج العلمـى الحــديث يض إنـارة عقـول الآبـاء والأمهــات حـول التربيــة الوالديـة؛ وذلــك عــن طريـق تـــريبـهم وتـعلـيمهـم ـِفِ ضـوء بـعـض الخـبر ات والــبر امـج الأجنبيـة يِ مـجال التربية الوالدية.
- الإطـار النظرى والمفاهيـمى للتربيـة الوالديـة مـن القـرآن الكـريـم والـسنـة النبويـة مـن منـظـور تـربـوى إســلامىى والـسعى وراء الجـوانـب الإيجـابيـة للـتربيـة الوالديـة وإيـضـاح أن اختيـار الوالــديـن لبـــضهـما يـسـاعل علـى تحقيـق الأهــداف المرجـوة؛ فالتفــاهـم بيـنهمـا شرط مهـم للتعـامل.
- أن تكـون التربيــة الوالديــة قائمــة علـى أصـول الإييـان وأركــان الإســلام، وأحـكـام الشـريعـة ونابـعة مـن حب الرسـول القـرآن، وكـل مـا يتـصل بـالمنهـج الإيمـاني وتـعـاليـم الإســام مـن عقيــدة وعبـادة وأخـلاق

- الدروس المستفـادة مـن خصـائص وأهـداف التربيـة الوالديـة والتى أكـدت علـى تبـصير الوالديـن ومـعرفتهـهـا بـطبيـعة الدور المطلوب مـنهـم إزاء مـراحل الزواج المختلفة. - أهمـيـة الأسـاليب الإيجابيـة للتربيـة الوالديـة لتشكـيل شـخصيـة الوالديـن. - تجارب وخبر ات المؤسسـات التربويـة والتتعليـميـة حول التربيـة الوالديـة.

|  |  <br>  |
| :---: | :---: |

أهميـة إكسـاب التربيـة الوالديـة لـلأبناء مـع تــعيـم هــذه التربيـة بـالمواقف والخـبرات
اليـومـيـة يِ الحـيـاة.

فهـم الوالدين لرؤيـة الإسـلام يف التربيـة الوالديـة، حتى يـستطبــا مـواجهـة التـحــيـيات
والتغيرات التى قد تطرأ عليهـمـا.

- إن تــدريب الآبـاء والأمهـات علـى تــدعيم أسـاليـب التربيــة الوالديــة ـِوْ ضـوء القـرآن الكـريـم والسـنـة النبويـة الشـريـة تبــلأ مـن تـوعيتهـم وتثقـيفهـم وتحـــيث منـاهـج وأنشطة مبـنيـة علـى مـــايـير وأسـس علمـيـة، وإصــدار كتـب لــذلك عاليــة الجـودة ويـــون ذلــك بإعداد خبر اء لديهـم القدرة على تقـــيـم الأنشطة التربويـة المتـضمـنـة لتوجيهـات القـرآن الكـريـم والـسـنـة النبويــة الـشـريــة والتـى منـهـا ( توجيـهـات إيهـانيـة، توجيـهـات أخلاقيـة، توجيـهـات وجـدانيـة)، تقــدم لآبـاء وأمـهـات المسـتقبـل، وهـذا مـا تفـسـره الدراســة الحـاليـة بـضرورة التتثقيـف التربـوي لكـل مـن الآبـاء والأمهـات لزيـادة وعـيهم بـالتربيـة الوالديــة وأنمـاطها وأسـاليبـها الإيجـابيـة.
r - شلسفةٌوأهداض التصور المقتزح؛
يـلاحـظ وجـود قـصور يف إعـداد الآبـاء مـن المنظـور الإســلاهىى، ولعـل مـا تقدمـه
الدراسـة مـن تصور مقترح يُسهـم يْ أداء دور الوالديـن بكفـاءة، وِپْ ضوء الدراسـة النظريـة ومـا تتـاولتـه مـن مفهـوم التربيـة الوالديـة وإلى أى مــىى يــكـن الاسـتفـادة مـنهـا يِّ القـرآن الكـريـم والـسنـة النبـويـة يــكـن صـوغ التتعريـف الإجـرائـي للتـصور المقـترح لهــذه الدراســة كمـا يلي:

هـو عبـارة عـن مـجموعـة مـن الأدوار والآليـات المقترحـة الـتي يمـكـن مـن خـلال الأخــذ بهـا لتتعزيـر وتطـويـر الأدوار الإيجـابيـة الـتي يقـوم بهـا الآبـاء والأمهـات، ومعـالجــة

بعض الجواتـب السلبيـة بهـا يُمكنهـهـا مـن مواجهـة التتحـــيات والمعوقـات التـى قـد تـؤثر عليههـا، وأى تغيرات أخرى من شأنها أن تعوق حياتههـا وحياة أبنـائهـمـا.

 مهارات الوالدين پٌ حل المشكلات ومواجهة التحديات، فضلا عن زيـادة وعيهم وثقـافتهم باتجاهـاتهـم نحـو التنـشئة الوالديــة لـأبنـاء، وتنطلـق فلـسفة وأهــداف التـصور المقـترح للتربية الوالدية من خلال مـا يلى:
 الأنـشطة التربويــة والتعليميــة يٌ المؤسـسـات التتعليميــة المختلفــة حيـث يــتم إحــداث تحولات وٌِ كافة المجالات المختلفة للحيـاة وٌ المستقبل.

إكسـاب الوالدين طرق تكوين علاقات أسريـة سـليمـة وسـويـة، مـع تزويـدهم بالمــارف والمهارات عن الطرق الصحيححة لتنشئة الأبناء.

تعــديل الاتجاهـات الـسلبيـة لـدى الآبـاء والأمهـات والتـى تتعلـق بأسـاليب الثـواب والعقاب.

- إكسـاب الوالدين الفهم الجيد لمعنى التربية الوالدية الصحيحة.

مساعدة الوالدين على رؤية أدوار التربية الوالدية التى يقومـان بها.

تنميـة الـوازع الـــينى عنــــ الوالــدين ودعـم الإيمـان والعقيــة الدينيـة الـصحيحة
لديهـمـا .

الإمـام بالوســائل التربويـة التـى تعمـل علـى تحقيـق أسـاليب التربيـة الـصحيحة
للوالدين.

سـد الفجوة پٌ العلاقات الحاليـة بين الوالدين ونبن الخلافات بينهمـا .
 د/ أحمس محبود الزنفلي



إكسـاب الوالديـن الحـادات التربويـة السـليـــة طبقا لتوجـيهـات القرآن الكـريـم والـسنـة النبـويـة كهـا تـم عرضـه هٌِ الدراسـة.
 المـنهج الإســلامـي عنـــد تربيــة الأبنــاء، ولا مـانـع مـن الاسـتفـادة مـن الطـرق والأمـثلـة الغـربيـة بـــا لا يـناقض ويـخالف التصور الإسـلامي.

تـنزيـه أــسنـة الآبـاء عـن الـسبـاب والـشتـائهم، وإلتـزامهـم بـالأسـوة والقــدوة الحـسنـة يِ التربيـة المتمـثلة يِّ الرسـول
 بـالإضـافة إلى تقــدير دور المؤسـســات المحنـيـة بـالتربيــة الوالديــة وذلـــك مـن خــلال المشـاركة بفـاعليـة ـيْ البر امـج التـى تقدم مـن خلالها .

البـحث وراء أسبـاب عدم مشـاركة الآبـاء يِن التربيـة الوالديــة، ومـن ثـم مـعالجـة تلـك الأسبـاب وتوفير الدعم الالازم للـحـد مـن ظهور هذه المشكالات.

تطبيق تــخلات تربويـة وتعلـيمـيـة فعالة مـع الوالديـن. الأخـذ بــين الاعتبـار سـلـ احتيـاجـات هؤلاء الآبـاء وتزويــهـم بـالدعم المناسـب.

تزويــ الآبـاء وغيرهم مـن الراشـدين مـن أعضـاء الأسـر بفرص مـنـاسـبـة لتتـنـيـة ثقـتهم
 ـِ2ْ التعلـم الايجـابى مـن جـانب الآخريـن

# r- مجالات التصور المقترح: 

أ- التزبيةالإيمانية:
أن تكون التربية الوالدية قائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية ٌِِ كـل مـا يتصل بالمنهج الإسلامى، والتى تهدف إلى وضـع الإنسان على الطريق الصحيح، لاننها هى أساس إصلاحه هٌِ جميع جوانب التربية الأخرى، فالتربية
الإيمانية هى منبع الفضائل والأساس الأول للتربية وبدونها تكون أى تربية أخرى يٌ حكم العدم، ولا تؤدى وظيفتها يِّ المجتمـع

## ب- التربية|لا'خلاقية:

أن تكون التربية الوالدية قائمة على دستور متكامل مـ الأخلاق والآداب الاجتمـاعية مـع الله عزوجل، ومـع كـل ذى حق من الناس، فالأخلاق الإسلاميـة المستمدة مـن القرآن الكريـم والسنة النبوية المطهرة هى أخلاق ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وهذا الثبـات يٌ الأخلاق الإسلاميـة يعد مـن أهم خصـائصها وأعظم مميزاتها والتى تنفرد بها عن الأخلاق والقيم الأخرى.

ج- التزبية الجسمية:
أن تكون التربية الوالدية قائمـة على تربية الأبناء على قوة الجسم وسلامـة البدن، ومظاهر الحيوية والنشاط، والقدرة على العمل والسعى الدائب على الكسب.

## د- التزبيةالمقلية؛

أن تكون التربية الوالدية قائمة على احترام العقل واكتشاف العمليات العقلية التى حباها الله لأبنائهم؛ ومسـاعدتهم على استفراغ تلك الطاقات وتحويلها إلى مهارات تعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم، كمـا عليهم أن يختبروا مستوياتهم العقلية ودرجات التفكير لديهم، فإن كانوا أذكياء


شجعوهم وقدموا لهم المزيد من المسائل العقلية، وإن كانوا متوسطى الذكاء فعلى الآباء الرفع من مستوياتهم والإهتمام بهـم عقلياً لإِرتقاء بقدراتهم إلى الم الما
أعلى مستوى.

ه- التزبية النفسية:
أن تسعى التربية الوالدية إلى غرس أصول الصحة النفسية ٌِِ أبنائهم والتى
 التى تفض من كرامتهم وتحطّ من اعتبارهم، كمها أن عليهم تـريب أبنائهـم على الاعتماد والثقة بـالنفس والتعاون وحب الآخرين، فحينمـا يحرر الآباء أبناءهـم من هذه الظواهر النفسية المذكورة فإنهـم بذلك يغرسون يٌ نفوسهـم
الأصول النفسية النبيلة.

## ६- أهمية التصور المقتزح:

للتصور المقترح أهميـة يمكن إيضاحها مـن خلال مـا يلى:

- تحديـد حاجـات الوالـدين وفق منهجيـة علميـة وٌِ ضوء القـرآن الكـريـم والسنـة

النبوية.

- الإلسـهام يٌ تطـوير أداء الآبـاء والأمهــات؛ وتأهيلـهـم بـشكل يتناسـب والأدوار

المطلوبة منهم.
ازدياد الطلب على البر امـج التـريبيـة مـن قِبل الوالدين أنفسهـم.

- الإسهام پٌ تنمية الاتجاهات الإيجابيـة نحو التـريب المستمر لدى الوالدين.
- الحاجة إلى التــريب المتقن بوصفه أحد أدوات العمل التربوى.
ويتـم ذلك من خـلال مـا يلى:

توجيه الوالدين إلى الطرق التى تـكنهـمـا مـن الاتصال السليم بالمؤسسات الأخـرى
 المدارس- الجامعات ).
تدعيم الوازع الدينى يٌ نفوس الآباء.

التـدريب المستمر للآباء على توظيف التوجيهـات الأخلاقيـة والوجدانيـة بمفهومهـا الصحيح.

التعاون المستمر بين الآباء والمؤسسـات التربوية بعقد ندوات ثقافيـة تربويـة لتوضيح
 الشريفة.

تطوير وتحــيث المنـاهـج التعليميـة بهنـاهـج مبنيــة علـى معـايير التربيـة الوالديـة،

الندوات والمؤتــرات.

تعزيز وتدعيم الهوية الدينية والثقافية والاجتماعية لدى الآباء والأمهات.
غــرس القـــيم الأخلاقيــة والاجتمـاعيــة الإيجابيــة؛ وتـــعـيم روح الألفــة والعمــل الجماعى والتـاون لدى الوالدين.

- تفعيـل دور مؤسسات التعلـيم ( النظـامى وغـير النظـامى ) وخاصـة تعلـيم الكبـار يو التربية الوالديـة؛ بأن يتم إعداد وتصميـم مقـرر خـاص عن التربيـة الوالديـة مـن المنظور
 المقررات التى تقدم إلى طلاب الجامعة.





إيـضـاح مفهـوم التربيــة الوالديــة ومـا يتتعلـق بهـا مـن المفـاهيـم والمـضـامـين الديـنيـة؛ والتربويــة؛ والا جتتمـاعيــة مــن خـــلال المـشـاركة المجتتمعيـــة مــن خـــلال اللقــاءات؛ والمحاضـرات؛ والنـدوات العلـميـة المتعلقة بـالتربيـة الوالديـة.
 تتعلــق بـالجوانـب النظريــة؛ او الدراســات الميـدانيــة والتطبـيقيــة بـأدواتهــا كالمقابلــة والاسـتبـانـة والمقـايـيس؛ ويقـوم بإعـداد هــذه الأبحـاث والمقـاييس نخبــة مـن المختتصـين ـِِ العلوم الاجـتمـاعيـة والإنسـانيـة.

أن يلتـزم الإعلام بـالمنهج الإسـلامى يٌِ كل مـا يـصلـره عن تربيـة الوالدين؛؛ والابتعـاد عن أى برنـامـج يـنـاقض الإسـلام ومبـادئـه .

اهـتمـام مـــى البر امـج والمسؤولين يِّ الإعلام يـتنقيـة وتصفيـة البر امـج التى تعـارض الإسـلام ومبـادئه هٌِ تربيـة الوالدين؛ مـع تعريف الزوجـة بـأنها مـكلفة كالرجل ومسـؤولة أمـام الله تــالى عن أعمـا لهـا .

- الإسهـام الإعالامي يِ التـوعيـة بـالتربيـة الوالديــة عـن طريـق وســئـل الإعـلام المختـلفـة المقروءة والمسـموعة والمرئـيـة والمنتـــيـات الإكـترونيـة.

تقـديـم الـبر امـج الإرشـاديـة والتـوجيـهيــة والتتثقيفيـة مـن خــلال اللقـاءات المبـاشـرة؛ أو عـن طريـق وســائل التواصـل الاجـتمـاعي الخاصسـة بـالمؤسـسـات الحـكومـيــة المعـنيــة بـالتربيــة الوالديــة والإرشـاد الأسرى.

- 4 مصوقات التصور المقّزح؛

عدم الاختصـاص أو نقص الكوادر والمختصـين بــجـالات التربيـة الوالديـة وبـخاصـة ِِْ ضوء التتصور الإسـلامى فيمـا يـتعلق بـالتربيـة الوالديـة.

|  |  |
| :---: | :---: |
| معوقـات ثقافيـة تتعلـق بـصعوبات التواصـل مـع بعـض شـرائح المجتهـع المختلفـة |  |
|  | كالنساء وكبار السن. |
|  |  |
|  | الوالدية. |
|  |  |
|  | والمعلومـات والإرشادات اللازمـة للوالدين. |
|  | ץ- كيفية التفلب على هذه الموقات: |
|  |  |
|  | وتأهيلهه وإرشادهم. |
|  |  |
|  | سبل العلاج لها. |
| مراعاة الفروق الفردية بين الوالدين واختلاف بيئاتهم. |  |
| ضرورة الاهتمام بالتوجيهات الدينية. |  |
| وجود أساليب توعية للوالدين مثل ( النشرات، البطاقات). |  |
|  |  |
| والمبانى والتكاليف المادية المتعلقة بالبر نامـج. |  |
| العمل على تنفيذ هذا التصور بشكل تـريدجي، والبـدء بـالأمور التي لا تتطلـب وقتًا |  |
| طويـلا كالاهتمـام بالندوات والمؤتمرات التي تهتم بالتربيـة الوالديـة. |  |
|  |  |
| والمؤتمرات المهتمة بالتربيـة الوالديـة. |  |



د//أحمس محورد الزنغلف



إنشـاء مـراكز متتخصـصـة بـالتربيـة الوالـديـة، مـع تخـصيص الوقـت الكـاِِّ والمنـاسـب بهـا لا يتعـارض مـع الوالـديـن، وتـوفير الحـوافز الماديـة والأدبيـة لههـا ؛ لحفـزهـم علـى التتواصل معها والمشاركة فيها.

وبنـاءً على مـا أسفرت عنـه نتــــج الدراسـة حول كيفيـة الاسـتفادة مـن القـرآن الكـريـم
 المقترحـات لـلـهـا تـسهـم هِ إلقـاء الـضوء أمـام البـاحثـين بـــا يـيــــ الحقـل التربـوي وهـى كمـا يلى:

التأســيس لـسـيـاسـات وطنيــة واســتراتيـجـيات تربويــة هـادفــة أسـاسـهـا توعيــة آبـاء المستقبـل بـأدوارهـم ومـسئوليـاتههى، ومـن ذلــك إدخـال مقـررات وِ التتربيـة الأسـريـة لطالاب وطالبـات المرحلـة الثانويـة لتـوعيتههم بـكيفيـة تطـويـر عالاقـات زوجيـة ناجـحـة، والتأكيـــ على أهمـيـة تعليـم الوالـديـن مـن خـلال اعتتمـاد بـرامـج لتربيـة الوالـديـن ـيِ مـجال أدوراهـم التربويـة.

إدمـاج الآبـاء والأمهـات ٌِِ بـرامـج التربيـة المـدرسيـة كـجزء مـن بـرامـج التربيـة الوالديـة
 أبعادهـا ومـداهـا ودرجـة عمقهـا سـواء على المستوى الأكاديمى، أو على مـستتوى النـمـو النـفسى والا جتتمـاعى لـلأبنـاء.

إعطــاء دروس وتـــريبـات يِّ مـجـالات علــم نفـس الطفـل، والنـمـو التربـوىى، والــتعلـم والتـعلــيم، ونظــام الأسـرة والعـلاقـات الأســريـة علـى دروس أو مـحاضــرات ٌِِ بـرامـج تربـويــة، مهــا ســيكون لــه أفـضل الأثــر ـٌِ أفـضل مواجهــة يحققهـا الوالــدان لـا

يــترضههـا مـن مشكالات وعقبـات.


إطـلاق حهـلات دائمــة يٌِ المجتـهـع ونـشرات توعيـة بـالإذاعـة والتـلفزيـون، علـى سـبـيل الإعالانـات اليومـيــة علـى أن تعـرض يِّ أوقـات مـنـاسـبـة لإثـارة دافعيـة الابـاء والأمهــات لتوضـيـح مفهـوم التربيـة الوالديــة يِ القـرآن الكـريـم والـسنـة النبويـة الـشريفـة، مـع الترويـج لـبـر امـج التتثقيـف الأسـرى التـى تؤكــد علـى أهمـيــة التربيــة الوالديـة مـن خــال المنظمـات الحكومـيــة ومنـظمــات المجتتمـع المـــنى، والتتأكيــد علـى مقـررات التتربيـة الأسـاسيـة يِ مـناهـج التتحليـم لكـل مـرحلـة بحسـب مـا يـناسبهـا.

إضـافة مـادة التربيـة الوالــيـة ضـمن المقـررات الـدراسـيـة الـتربويـة خـلال الأربـع سـنوات لطلبـة وطالبـات كليـات التربيـة وشعب ريـاض الأطفال الذيـن سيصبـحون فيـمـا بـعـد آباء وأمهات حتى يـكون كل هؤلاء على وعى بتـحقيق تربـيـة والديـة صـحـيـحـة. تشـجيـع إقامـة وتتظيـم مسـابقات عمليـية لأبعاد التربيـة الوالديـة بـين الآبـاء والأمهـات وأطفـالهم، تتـضهـن المنافـسـة بيـنهـم فيمــا يقدمونـه مـن تطبيقــات لأنمـاط التربيـة الوالديــة يِّ القـرآن الكـريـم والـسنـة النبويـة، علـى أن تتضمـن هـلذه المسـابقات حـوافز وجوائز يـحضرها كـبار المتخصصـين والمسئولين.

 والإرشــاديـة للآبـاء والأمهــات؛ لتـصـحيح المعتقــدات الخاطئــة لـــيهـم؛ ومـســاعدة الوالـدين يِّ حـل المشكلات التـى تـواجهـي بـصورة صـحيحـة؛ لمسـاعدة الوالـــين علـى تـنـيـية جوانب شـخصيـتهـهـا بـصورة صـحيـحة.

تتظـيـم دورات تـرريبيــة للـمقـبـلين علـى الــزواج مـن الرجــال والنـســاء للتتعـرف علـى مقومــات البـنــاء الإســـامى لـلأســرة؛ والإِطــلاع علــى حقــوق وواجبــات ومــرفـــة التـوجيهـات الإسـلامـيـة للعالاقات الجــيـدة بـين الوالديـن والتى يـنـغغى عليـهمـا اتبـاعها لضمـان استتمراريـة الأسرة؛ وتحقبق أهلدافها.





التواصل المستمر بين البيـت والمدرسـة لتوجيه الآبـاء والأمهـات مـن خـلال الإخـصائى
 النـدوات التـى تساعـد الأبـاء والأمهـات علـى تفهــم أدوارهــم ويـصـحـح مـا ــديهـم مـن معتقدات خاطئة تساعدهم على التربية الوالديـة بشكل صحيح.

اختيـار نماذج من الآباء والأمهات النـاجـحين وِّ حيـاتهم ووِّ تربيـة أبنـائهم ودعوتهم
للمشاركة لعرض خبر اتهم وإفادة الدراسين من تجاربهـم.

تشجيع الآباء والأمهات على الأخذ بـستتحدثات أسـاليب التربيـة العصرية والوعى
 مؤسسـات ومـراكز رعاية أسرية ووالديـة.

الحـرص علـى عمـل اجتتماعـات متواصــلة أو نــدوات لأوليـاء الأمـور لمناقـشة أبعـاد التربية الوالديـة يٌ القرآن الكريـم والسنـة النبوية الشريفة. دراسات وبحوث مقتزحة:

ويقـترح البـاحـث بعـض الدراســات والبـحـوث الآتيـة للبـاحثين يِّ مـجـال التربيـة الوالدية والتى منها مـا يلى:

تقـويـم بـرامـج التربيـة الوالديــة ـٌِ ضـوء توجيهـات القـرآن الكـريمم والـسنـة النبويـة الشريفة.

دراسـة المستوى الثقـاٌِ والاقتصادى للوانـدين وتـأثيره على أنمـاط التربيـة الوالديـة لديهـم.
الفكر التربوى لدى علمـاء الإسـلاموالغرب للتربية الوالدية.


دراسـات مـسحيـة لالآبـاء والأمهــات للكـشف عـن مـــى معـرفتهم بجوانـب التربيـة الوالدية ومدىى احتياجهم للتـريب عليها.
التخطيط لبر امـج تربيـة الوالدين يٌِ ضوء بعض التحــيـات المعاصرة.

## المراجع:

1- محمـد علـى حسن: علاقـة الوالـدين بالطفـل واثرهـا پِ جنــاح الأحـداث، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، القاهرة، 1999م، ص •ع1.
r- السيـد إبراهيم السمـادونى: التوقعات الوالدية نحـو تربيـة طفـل مـا قبـل المدرسـة وعلاقتهـا بــعض

 مستقبليـيات، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، المجلد •r، العددب، 1999ام، ص rAY.
 - ع- عبدالسـلام بـن ناصـر آل عبـدالكريـم: ضـرورة الاهتمـام بالـسنـن النبويـة، دار المنـار للنـشر والتوزيـع،


ฯ- فاطمـة عبـد القادر حسن: التربيـة للوالديـة دراسـة تحليليـة مـع الإثشـارة بـصفة خاصـة لمصر، رسـالة دكتوارة، كلية التربية، جـامعة الإسكنـدرية، 9191ام.
 للطفـل، المؤتــر الـسنوى الثالـث للطفـل المصرى تــشئتـه ورعايتـه، المجلــد الأول، مركـز دراسـات الطفولة، جامعة عين شمس، القاهرة من •1- با مـارس، •199. ^- على بـن إبراهيه الزهرانى: معالم التربية الوالديـة كمـا يراهـا ابـن القـيم يٌ كـتابـه تحفـة المودود
 9- هالة مصطفي حافظ مـحمود: التربية الوالدية ودورها پِو بنـاء الإنسـان المعاصر، رسـالة مـاجستير، كلية التربية، جامعة طنطا، • 1. Yم.
 التعلمى مـدى الحياة، رسالة دكتوارة، معهـد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة، • 1 Frم.

هنــاء عبـدالمنعـم عطيــة كامـل: فلـسفة التربيـة الوالديـة ودورهــا پٌ تربيــة أطفــال مـا قبـل
المدرسة يٌ ضوء توجيهات القرآن الكريـم والـسنـة النبويـة الـشريفة، رسـالة دكتـوارة، كليــة ريـاض الأطفال، جامعة القاهرة، r. Y Yم.

|  |  <br>  |
| :---: | :---: |


 التربية، جامعة طيبة، £ا•ץم.

وعالاقته بهستوى الأمـن النفسىى لـــى طلبـة جامـعـة اليرمـوك، رسـالة دكتـوارة، كليـة الـشريعـة، جامعة اليرموك، 10 بr م.
عائشـة علـي مـحمـد أبـو حلفايـة: برنــامـج مقـترح للتربيـة الوالديـة علـي ضـوء الاحتـياجـات
التربويـة للمـجتـــع اللـيبي، رســالة دكتـوارة، كليــة البـنـات لــلآداب والعـلوم والتربيـة، جامـعـة عـين شمس، 17-rم.

## 15- Mcdonald, Marilyn Paul; A Review Of The Current Status Of

Evaluation Of Parent Education. Ph.D. Dissertation , Texas Woman's University, United States, Texas. 1996.

16- Allen, D. R.; Examining The Effects Of Parent Education In A Family Resource Center, Ph.D. Dissertation, University Of Oregon, United States , Oregon, 2003.
17- Cardenas, S.; A school-based family literacy program: A grant proposal project. M.S .dissertation, California State University, Long Beach, United States, California, 2006.

18- Martin, S. M.; The effectiveness of parent education classes. M.S. dissertation, California State University, Long Beach, United States, California 2001.
19- Clayton , D. M.; Parenting education for low - income parents of preschools : What is the most effective approach ? (Psy .D. Disseration) United States, Indiana University of Pennsylvania, Publication Number ;AAt 3268592, 2008.

كيلـى أحمــد الـسيـد كـرم الــدين: إهـم الأدـــة الإرشـاديـة المتـوفرة الالازمـة لالإعـداد للوالديـة

 كامليا عبـدالفتاح: الطرق الفنية الاجتماعيـة وفن الوالديـة، مـجلـة كليـة التربيـة، جامعـة


23- Stephan, Ahenry; Current Dimensions of Parent Training, School Psychology Review,NO.15, November, 1982, P9.

24- Bowman, Sally et, al ; Should We Invest in Parenting Education, Oregon State University, 2010, P.5.

$$
\begin{aligned}
& \text { على العلاقة الوالــيـة لـلأمهـات، المكتبـة الوطنـيـة، عمـان، ب•rم، ص\& ا. . }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { والتـوريـدات،القاهرة،^• • م، ص170 . }
\end{aligned}
$$

28- Deborah Campbell\& Glen F. Palm; Group Parent Education,
Promoting Parent Learning and Support ( 2nd.ed.) London, Newdelhi:
SAGE publications Inc,2004, pp.17,18.
 للطفل، المؤتــر السـنوى الثالث للطفل المصـرى تتشـئتـه ورعايتته، مـرجـع سـابق، ص ساس.
30- P. Hardiker et. al; Parent Education and Training. II: John Pierson\& Martin thomas, Collins Interest-Linked Dictionary of Social work, London, Hammersmith, Harper Collins publishers, (2nd. ed.) 2002, P, 379.
31- Almesad, T.; Developmentally Appropriates and Practices
Perception of Muslim Parents with Children in Preschool and Kindergarten ,Ph.D, the University of Toledo, 2000 , P. 43.


 أ/ محمد عبد الرحمه محمد الأنور القاردي
rr-r عازة محمد أحمد سلام: التربيـة للوالديـة بـين الواقـع والمأمول، دراسـة نظريـة ميدانيـة على
 ६ץ- أمل صبرى عرفة: مدى إلتزام الأسرة المصرية بالتوجيهـيـات التربويـة للقرآن الكـريم وٌ تربيـة


## 35- Doherty ,W,J ; Community Engaged Parent Education :

## Strengthening Civic Engagement among Parents Education, No.3,

 Jul. 2009, P19.






حـديث رقمه • •or، ص 9^r.


اء- سـيـل أحمـل عثمـان: الأثراء النـفسى دراسـة يِ الطفولـة ونـو الانسـان، مـتبـة الأنجـلـو المصريـة،
القاهرة، 9^9ام، ص9^1.








 . $\mu \varepsilon \mu$


 § صس ص1001 -001

 خـالــد بـن حـامــد الحــازمـى: أصــول التربيــة الإســلامـيـة، دار عــالم الكتــب للطبـاعـة والنـشـر والتوززيع، جـدة ، ...


 . IYA -IYV


 سـابق، ص ؟ §0.
البـخارى: الصـحيح، ج ا، كتاب الزكاة، بـاب أجـر الخادم إذا تصلدق بـأمـر صــاحـه غـير مفـسلد، -oV
حـديث رقم
 سـابق، صس •7٪.


.ll\& ص، rA•r

الإمـارات، 199^م، ص1V7.
أ/ محم عبر الرحمه محم الأنور القَادري
سـابق، ص سY.

