المقال الإثرائي الخاص بحلقة (جاء العيد)

**عيد الفطر عيد الفرحة !**

اسم المسلسل : الأغاني اسم الحلقة: جاء العيد القيمة التي تتبناها الحلقة:شكر النعم

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **مجال الشخصية** | **النفسي وإدارة الذات** | **القيمة الكلية** | السواء النفسي | **القيمة الجزئية** | شكر النعم |

هيا نغني معاً ها قد جاء العيد نسعَدُ نمرحُ نجرِي نلْعَبُ ، قد جاء العيد بعد عِبادةْ هيا سعادةْ ، يَسْعَدُ كونٌ يُزْهِرُ وردٌها ، نخرجُ جمعًا في الساحاتْ ، ونكبِّرُ وتقامُ صلاةٌ ، الزينةُ في كلِّ مكان والكلُّ فَرِحٌ وسعِيد ، هيا فلنَنْفُخْ بالونًا ولْنُعْطِ الأولادَ نقودًا ، نزورُ الأهلَ ونأكُلُ معهم ، نعطِي فقيرًا نُسعِدُ شخصًا ، هيا معنا قولوا معَنَا ، والكونُ فَرِحٌ مبتَسِمٌ عيدُ الفطرِ عيدُ الفرحَة ها قد جاءَ العيد.

**وتعني قيمة "شكر النعم" العرفان والإحسان والثناء الجميل على من يقدم الخير والإحسان وتتعدد النعم حولنا منها نعمة الصحة ونعمة البصر والسمع وغيرها من الحواس ويتجلى في الحلقة المظهر السلوكي "الفرحة بالأعياد والمناسبات "**

**المبادئ العامة لقيمة "شكر النعم" :**

ارض بما قسم الله لك تنعم

تفكر في نعم الله من حولك

الشكر تواضع واحترام

* **أهمية اكساب الطفل قيمة "شكر النعم" :**

يساعد الأطفل على بناء شخصية متوازنة وراضية

يجعل الأطفال تستشعر جمال الكون من حولهم وبهذا يصبحوا شخصيات طموحة ومتفائلة مقبلة على الحياة

يجعل لدى الأطفال الرغبة دائما في العطاء دون النظر إلى المقابل المادي وإنما عرفانا وامتنانا

يغرس لدى لطفل الشعور والامتنان تجاه من يقدم له خيرا أو يسدي له معروفا

يقدر الطفل أهمية النعم ويسعى دائما للحفاظ عليها

* **دور الوالدين في غرس قيمة "شكر النعم" لدي الأطفال:**

اشكر طفلك دائما على صنعه والق عليه كلمات تدل على ذلك مثل (شكرا لك)(كان جميل منك هذا العمل )

تحدث مع طفلك حول نعمة الحواس وعلمه كيف يحافظ عليها

اصطحب طفلك إلى أماكن تسمح له بالتفكر في الكون من حوله مثل البحر أو المساحات الخضراء الواسعة وهكذا

قم بزيارة بعض دور ذوي الهمم وكبار السن فذا يخلق لدى الطفل قلبا رقيقا شاكرا للنعم

علق لطفلك ملصقات في البيت تدل على الشكر واجعله يرددها دائما مثل (شكر جزيلا)(هذا جميل منك )

* **المظاهر السلوكية التي يبديها الطفل عند اكتساب قيمة (شكر النعم):**

الرضا بما قسمه الله لنا-

تقبل الشكل الذي خلقه لله عليه

تعديد نعم الله عليه

الحفاظ على النعم وعدم تبديدها

الفرحة بالأعياد والمناسبات

إن في الكون نعما لا تحصى، فلو حاول الطفل أن يحصيها لما استطاع أن يعد كل هذه النعم الوفيرة، فهو ينشأ في أسرة كريمة، ويلبس ثيابا نظيفة، ولديه والدان يعتنيان به، ولديه أصدقاء، ويستطيع اللعب وتناول الطعام. وفي كل ذلك لا بد أن يقابل هذه النعم بالشكر حتى يشعر: بالرضا، والامتنان تجاه خالقه العظيم، ويقدر هذا الكون الجميل الذي يمده بكل جميل. فالشكر هو الثناء على الجميل بكل ما هو جميل.وتقدير النعم يحفظها من الزوال، ولعل في رؤية غيرنا ممن حرموا بعض النعم ما يجعلنا نشعر بالرضا ونقدر ما لدينا.

**يمكنكم الاطلاع على تقارير ومقالات أخرى أعدها خبراؤنا في التربية على تطبيق جيل.**