كونتنت صفحة ال home:

* Header:

الإلفة هي روح العائلة وركيزتها الأساسية، تتجلى في المحبة والتعاطف والتفاهم، وتحفز على التواصل والتعاون، وتساعد على بناء الثقة والاستقرار، وتعزز السعادة والرضا ولذلك نحن هنا ....

* Description:

(إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَال ), نحن لا نقدِّم حلًا جذريًا لحل المشكلة، ولكننا نسعى للتعامل مع المشكلات بشكلٍ أفضل ولهذا نحرص على بث الوعي في نفوسنا قبل نفوسكم بأهمية التشاور بين الآباء والأبناء، وفهم أفكارهم وما يحثنا عليه ديننا من القرآن والسنة، والتعلم من تجارب الآخرين، وتقديم تدريبات فعالة لزرع الأخلاق الحميدة المطلوبة من كل أبٍ مسلم وأمٍ مسلمة. وذلك عن طريق مستويات متعددة، حيث يهتم كل مستوى بخلق معين، مثل الرحمة أو الحلم وما إلى ذلك، بطريقة سهلة وبسيطة.

مفهوم التربية:

تُعَرَّفْ التربية في الإسلام في اللغة على أنها؛ كلمةٌ مشتقة من الفعل "رَبَبْ"، والاسم منها هو "الرَّب"، وهي كلمةٌ تطلق على المالك والسيد الذي يكون فيه صفات الطاعة والإصلاح، وكلمة التربية أيضًا مأخوذة من المعنى الثالث وهو الإصلاح، وتُعَرَّفْ في الاصطلاح؛ على أنها تنشِئَة وتكوين إنسان وشخص سليم ومتكامل، من جميع النواحي المختلفة والمتعددة، وذلك من الناحية الصحية

وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام عندما حكى قول فرعون (ألم نربك فينا وليداً ولبثت فينا)الآية {الشعراء:18} قال ابن كثير: ما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فراشنا, وأنعمنا عليه مدة من السنين.

وقد ورد في القرآن لفظ التزكية بمعنى التربية حيث قال تعالى (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) البقرة:151 }. قال ابن كثير: وَيُزَكِّيهم، أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودَنَس النفوس} وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور**.** وهي التربية

**وعملٌ، إن التربية من أفضل الأعمال وأقرب القربات، فهي دعوةٌ، وتعليمٌ، ونصحٌ، وإرشادٌ،  وقدوةٌ، ونفعٌ للفرد والمجتمع، وكيف لا تكون من أعظم الأعمال وأجلِّها وهي مهمة الأنبياء  والرسل، وقد قال تعالى:** ﴿هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ **{الجمعة: 2}.** وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة ﴾ 

يعد الدعم النفسي المقدم من الوالدين أمرًا مهمًا لتحسين صحة الطفل النفسية والعاطفية، وتساعد على تنمية الشخصية والثقة بالنفس لدى الطفل. ويشمل الدعم النفسي العديد من الأشكال المختلفة

تؤثر التفرقة بين الآباء والأبناء على العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتمتد إلى العلاقات الشخصية والاحتياجات والرغبات والأهداف. وتتضمن التفرقة بين الآباء والأبناء العديد من العوامل المؤثرة،

تقبل رأي الأولاد يُعَدُّ مهماً في تربية الأبناء، حيث يعزز الثقة بالنفس ويساعد على تطوير القدرات الفكرية والتحليلية. ويساعد على بناء علاقة ثقة واحترام بين الوالدين والأبناء

المجتمع يمثل محيط الفرد الذي يعيش فيه ويتفاعل معه، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة الفرد وسلوكه واعتقاداته وقيمه

كونتنت صفحة تقبل رأى الابناء:

Description:

من عوامل استقرار الأسرة واستمرارها اعتماد

منهج الشورى بين الزوجين، وكذلك مشاورة الأبناء فيما يطيقون تعليماً وتدريبًا لهم على هذا الأسلوب البنّاء، فلا شيء أكثر تأثيرًا في تربية الأبناء والبنات من تربيتهم على احترام الشـخصية وحق إبداء الرأي، والتربية على مبدأ الشورى تنطوي على المشاورة والمعاونة والتعاطي الاجتماعي الذي يرتفع بالابن من مستوى طفل مسيّر ومأمور وربّما سلبي، إلى شخصية ايجابية مساهمة وفعّالة.

والشورى في ديننا الإسلامي منهج حياة، والأمر بها ورد كهيئة وصفة من الصفات المميزة للمسلمين، وهي أعمق في حياة المسلمين من مجرد أن تكون نظامًا سياسيًا للدولة؛ بل هي طابع أساس للجماعة كلها، قال سبحانه وتعالى: "وأمرهم شورى بينهم" [الشورى:38]، وما الأسرة إلا وحدة البناء في المجتمع المسلم واعتمادها لمبدأ الشورى من أكبر عوامل استقرارها، وتماسك أفرادها، وإذا درج الأبناء في بيت تشيع فيه ثقافة الشورى، واحترام آراء الآخرين، فإنّ ذلك سوف يدعم بشكل كبير نضجهم العقلي وتنمية مهارات التفكير المنظم لديهم، وسيتعلمون بطريقة عملية كيف يستفيد المرء من آراء من يستشيرهم، وكيف يجمع بالشورى عقولًا إلى عقله، ويضم خبرات إلى خبرته المحدودة حتى يصل إلى الرأي السديد

ملحوظه: هنحط بوتون ينقل لليستس من تحت الديسكريبشن

صفحة القراءن الكريم:

لو تدبرنا القرآن حق تدبره لوجدنا فيه حل هذه المشكلة, لأن القرآن كلام رب العالمين, والله يعلم كيف يربي مخلوقه, وما هي الأساليب والطرق المناسبة لتربية الإنسان من الطفولة حتى البلوغ. وقد بحثت في القرآن, فإذا فيه أساليب وطرق شتى لتربية الأولاد, والتي هي ضامنة لصلاح الأولاد, ومن ثم صلاح المجتمع الإسلامي. فإن القرآن هو الذي استطاع أن يقلب مجتمع العرب من الجاهلية إلى الفطرة السليمة الإسلام في أقصر مدة.

## ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [ [سورة آل عمران](https://surahquran.com/3.html): 159]

وشاورهم في الأمر أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر، فإن في الاستشارة من الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله.

## ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [ [الشورى](https://surahquran.com/42.html): 38]

والذين استجابوا لربهم حين دعاهم إلى توحيده وطاعته، وأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها في أوقاتها، وإذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه، ومما أعطيناهم من الأموال يتصدقون في سبيل الله، ويؤدون ما فرض الله عليهم من الحقوق لأهلها من زكاة ونفقة وغير ذلك من وجوه الإنفاق.

**صفحة السنة النبوية**

النبي صلى الله عليه وسلم يشاور أهله:

كانت الشورى هي منهج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ومع أهل بيته كذلك، عن أبي هريرة قال : "ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه أحمد والشافعي

* **وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( مـن استشار أخاه فأشار عليه بأمر وهو يرى الرشد غير ذلك فقد خانه).**
* **وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ( إذا استشار أحدكم أخاه فليشر عليه).**
* **وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): (المستشار مؤتمن ، فإذا استشير (أحدكم) فليشر بما هو صانع لنفسه).**

أنشطة تعزز الشوري بين الأباء والأبناء

إشراك الوالدين للأبناء في عملية صنع القرارات الأسرية تنمي فيهم الثقة في النفس، وتسهم في صقل شخصياتهم ومهاراتهم الاجتماعية ليصبحوا قادرين على التعامل مع المجتمع الخارجي

يجب إيصال رسالة للابن من قبل الوالدين بأنهم مهتمون ومستعدون لإجراء حوار معه في أي وقت.

إغلاق التلفاز وإيقاف أي عمل يقوم به الوالدين عندما يرغب الطفل بالتكلم.

تجنب إجراء مكالمة هاتفية عندما يكون لدى الطفل شيء مهم ليقوله. يجب على الوالدين النزول إلى مستوى الطفل في التحدث لزيادة الفاعلية في الحوار.

عدم إجراء حوار مع الطفل عندما يكون أحد الوالدين أو كلاهما غاضباً لأن ذلك سينعكس سلباً عليه.

الاستماع بعناية للطفل وعدم مقاطعته أثناء سرد قصته والتعامل معه كما لو أنه صديق.

إذا كان لدى الوالدين معرفة بموقف أو حدث معين فيجب مواجهة الطفل به.

تجنب استخدام ألفاظ و كلمات غير لائقة مثل "غبي"، أو "أنت طفل صغير ولا تفهم" فكلها ستمنع

الطفل عن الكلام مرة أخرى.

تعزيز الطفل أثناء الكلام للحفاظ على تواصل جيد و هادف معه.

صفحة الاختبار

* **1-اختيار من متعدد:**

1

يقصد يالشورى

الأمانة

أخذ الرأي من أهله

الصدق

الوفاء بالعهد

2

من أشكال الشورى في الإمارات العربية المتحدة

الهلال الأحمر

المسابقات الثقافية

الفرق الرياضية

المجلس الاستشاري

3

من فوائد الشورى

عدم ترسيخ ثقافة الحوار

عدم الكشف عن الطاقات

المشاركة الإيجابية في تحمل المسؤولية