# أدب الأطفال وأثره على النمو اللّفوي وتنتية التفكير -دراسة تحليليّة لنماذج مغتتارة- 

محمل سيف الإسلام بـوفـلاقــة: أستـاذ محـاضر ب

## كلية الآداب-جامعة عنـابة



الملمضص
يتنزل هذا البـحث هٌِ إطار علم اللغة النفسي الذي سلط الأضواء على القضايا التي تتصل بكشف النقـاب عن قدرة الطفل على اكتسـاب اللغة ،و اللا يسعى إلى الكشف عن أثر أدب الأطفال پٌ تتمية الثتروة اللغوية،وإبراز محطات اكتسابها على مختلف المستويات الدلالية،واللفظية،وقد المد دفع الباحث إلى دراسـة هذا الموضوع،وتسليط الضوء عليه أسباب مختلفة، ومتعددة،من بينها مـا لاحظه من فوارق بين الأطفال ٌٌِ مرحلة التعليم
 الدراسي،،وعجزه على التعبير بتلقائية نظراً لضعف الثروة اللفير اللفوية، بسببب عدم الاهتمام بالمطالعة، إضافة إلى مـا شاهـده (الباحث) من ندرة التركير الـرا
 الإعلامية، ولذلك فهو يُبنه إلى بعض القضايا التي تكتسي أهمية بالغة يوِ هذا الشأن،كهـا يُقدم جهلة من التوصيات،والمقترحات التي تتصل بخصـائص اللفة المعروضة يوْ وسـائل الإعلام الموجهة إلى الأطفال . الكلمات المفتاحية: أدب، الأطفال ، النم، دراسة نماذج.


#### Abstract

This research focuses on psychological linguistics, which deals with many issues related to the detection of the child's ability to acquire language, and seeks to reveal the impact of the media directed at the child in Algeria on the development semantic, As well as the media factors affecting them, and the researcher has led to study this subject, and highlighting the various reasons, and several,


including the observed differences between children in primary education, as some of them are characterized by weak ability to academic achievement, and inability to Expression is automatically considered Because of the lack of interest in reading, and the follow-up programs useful information to encourage reading, and are serious in the provision of narrative texts (narrative), poetic (poems, songs) nice, and clear to the child, in addition to what the researcher The lack of emphasis on the language and mental capacities of the child in some information programs, and therefore draws attention to some issues related to poor planning and vulnerability.
Keywords: literature, children, growth, study, models.
مقدمة
تعدّ مرحلة الطفولة مرحلة حاسمة، إذ تثهد تغيرات عديدة على مختلف الأصعدة،ويعد النمو اللغوي من أهـم الجوانب وٌ هذه المرحلة ، التي تتطور فيها شخـصية الإنسـان،وتتبلور بشـكل سـريع،ولذلك فالطفل يحتاج إلى توجيهه،،ودعمـاه بالقيم التربوية التي تتسجم مع ثقافة المجتمع الجزائري،و التي تُسهم

 ميادينه المتعددة، انطلاقاً من الفونولوجية التي يكتسبها الطفل ِيٌ الأشهر الأولى الألى ، ثم يكتسب ذخيرة من المفردات مع نهاية السنة الأولى من عمره،وصولاً إلى قدرته على التعبير، وبسرعة عمّا يحيط بهه،وهذا من خلال احتكاكـاكه بالمحيطين به الذين يُسهمون وِّ تطوره اللغوي .
ويتنزل هذا البـحث ـِغ إطار علم اللغة النفسي ، ،ويُناقش مجموعة مـن الأفكار المتعلقة بـالقضـايا التي تتصل بكشف النـقـاب عن قـدرة الطفل على اكتسـاب اللغة،
 أهميـة الثروة اللغوية ذاتها التي يكتسبها الطفل

ومن نافل القول إن الإعلام الأدبي لـه تأثير واضح، وفعال على لغة الطفل


 فقد يكون هدفه التتفيس،وإخراج ما يجيش وِّ صدره من أحاسيس فياضة ، فهو لا

يشعر بالراحة إلا إذا بث مـكنوناته، وعبّر عنها ،و لا يستطيع تحقيق هـا الأمـر، إلا إذا امتلك ذخيرة لغوية واسعـة، أمـا إذا كانت ثروته اللغوية هحدودة، فسيعجز ٌِِ التعبير عن هواجسـاه، ومشـاعره، همـا ينعكس سلباً على نفسيتـه، وهـا مـا مـا يؤدي بـه إلى الى القلق، واضطراب الشـخصية، والتوتر...

ويهدف هذا البحثث إلى إيضـاح أثر أدب الأطفال على النمو اللغوي، وتتميـة المقدرة اللفوية عند الطفل الجزائري،بصفتها أحد أبرز العوامل التي تؤثر ِِن بناء

 اللفوية عند الطفل يُؤدي إلى انفتاح شخخصيتا على المحيط،واكت الاكتـابـهـ الثقة بنفسـه، ،






،وتحقيق الهوية.

## أولاً الخصائص والسمـات اللفوية للطفل في مراحل نُموه المختلفة

إن اللغة التي تُقدم وِ وسـائل الإعـلام الموجه إلى الطفل يجب أن تتسـجـم مع مستوى
 الخصـائص، والسـمات اللغوية المتصلة بــراحل نمو الطفل باهتمـام واسـع مـن لـدن علمـاء النفس، واللسـانيات،وعلماء الاجتمـاع ،وفقهاء اللغة ،ويقع الإجمـاع تقريباً على أن الن
 يسمعها ، ودلالات يفهمها ، ومـا يصـدر عن الطفل يٌ الأيام الأولى من حيـاته هو عبـا عن صراخ،وِوْ الشهر الثالث ينطلق يِّ اكتسـاب مختلف الإشـارات المعبرة عن الألم،
 اللغوي عند الطفل يمر بثلاث دحطـات رئيسـة هي:

## 1-مرحلة الصيياح أو الصراخ

يصف أصتحاب النظرية التواصلية الصراخ بـأنه تواصل غير لفوي، فهذه المرحلة


الطفل الصوتية عند الولادة محصورة يِّ الصراخ،أو الأصوات التي هي نتيجة طبيعية




## 2-مرحلة المنـاغاة

وتتطلق هـذه المرحلة من الثهر الثالث ،أو ابتداءً من منتصف الثهر الثاني،
 متفرقة،وعشوائية، ثم يشرع تدريجياً ِِن الاستجابة إلى أصوات غيره من الذين يُحيطون بـه، كمـا يصدر عدة أصوات شبيهة بـأصواتهم ، فهو مُقلد وٌِ هـذه المرحلة، ، وهنـاك من يُسمي المرحلة الثانيـة بمرحلة البـأبأة، نظراً لترديد الطفل لحـرف البـاء، وقد لاحظنـا أن بعض العلمـاء يُقسـمون هـه المرحلة إلى شـقـين: من الشهر السـادس إلى الثامن ،تكون فيها مقاطع مـكررة تقترب من الكلمـات،ومن الثهر الثامن إلى العاشـر تُدعى بالمناغاة غير المكررة، ويذهب أصتحاب فرضية الـلا استمرارية إلى أنـه لا توجد علاقة بـين المناغاة، والسـلوك اللغوي ، ويرى بعض البـاحثـين أن هنـاك مـرحلة صمت تقع بين المناغاة، ونطق الكلمـات الأولى،ولعل أبرز مـا يؤثر وِّ تطور المناغاة التمييز

 أهميـة كبيرة، وهو الذي يُحفز الطفل على مواصلة المنـاغاة، وينبع ذلك مـن إحسـاس الطفل بالقدرة على إصدار الأصوات ، كمـا أن هـذه المرحلة تتطور بفضل التعزيز، ،



3-مر حلة الكالم

وهذه المرحلة تتقسم إلى قســـين: مرحلة اللغة الصغيرة، ومرحلة اللغة المشتتركة ، أو لغة
 وتُسـمى أيضاً هذه المرحلة بمرحلة استتعمال اللفة، أو مرحلة النمو اللفوي،وهـي تتطلق الم


 الذخيرة اللفوية، ويتوسـع نطق الكـلمات، إذ يستخدم الأطفال جهـلاً مـكونة من

كلمتين، ثم من ثلاث كلمـات، كمـا يستتخدم الأطفال أدوات ربط غير صحيحة،وتتسـم لفة الأطفال ِِْ هـذه المرحلة بالتمـركز حول الذات،وعدم الدقة ، والوضوح،والميل إلى التعميمه،ونجـد من يُقسـم هـذه المرحلة النهائية للطفل ِوْ تطوره اللغوي إلى المراحل الفرعيـة التاليـة :
أ-مرحلة الكلمة الواحدة. ب-مرحلة الكلمتين. جـمرحلة الأكثر منكلمتين 4
 تتميتها،ولعل أبرزهـا انعكاس التطورات التتكنولوجية،ووسـائل الإعلام على التتحولات الطبيعية لمختلف مراحل نمو الأطفال اللغوي،وجل الدراسـات تُشير إلى ضرورة الجمـع بين المستويات النفسية،وسـماتها،وخصـائصها،والمستويات اللغوية، ، والأدبيـة ،وهـذا مـا يُعرف بـراحل النمو اللغوي، والتي تتقسـهم إلى:

## أ-مرحلة مـا قبل الكتابة(( من 3 سنوات إلى 6سنوات تقريباً )

وهذه المرحلة هي التي تسبق بداية تعلم الكتابة،وتُسمى أيضاً بـرحلة
 الإعلام التي تربط القصص بالحيوانات،والطيور، وتتسـم هـذه المرحلة بقلة النـمو الجسـي بعض الثـيء مقارنة بمراحل أخرى،وفيهـا الطفل يتعلق بالقصص الخيـاليـة ، والحكايات الخـرافية، ولـذلك نجـد من يسـي هــه المرحلة بمرحلة الخيـال الإيهامي، فالطفل لا يستطيع فهم مـلولات اللغة، للذلك فمـن الأفضل توجيهـه إلى البراهـج المـا الإعلامية التي تُقدم القصة عن طريق التعبيرات الصوتية، والثنفوية بـالكـللم، واللجوء إلى التمثيلل،والقيام بحركات تُسهل عليـه الفهم ، أو يُمـكـن تقديم أناشيـد ،
 المرحلة يكون حاداً،ويغلب عليـه التفكير الحسّي الذي يتعلق بـأشيـاء محسـوسـة، ، وملموسـة، والتفكير بالصور الذي يستعين فيـه بـالصور الحسيـة المختلفة ،ولا يُمـكن أن
 والعقلي،والانفعـالي، والنفسي، و لاسـيمـا نـو أجهزة الجسـم التي لها صلـة بعمليـة النطق ،أمـا استخخدام اللفة، فإنـه يعتمد إلى درجة كبيرة على تعلم الطفل لمفردات اللفة، ، وطرائق بنائها يخ أنسـاق لفظية، فالطفل يُلفي أن اللفة تتعلق بحاجاتـاته، ومتطلبـاتها ،


## ب-مرحلة الكتابة المبكرة (من 6 سنوات إلى 8سنوات تقريباً )

ِيْ هـذه المرحلة يكون الطفل قـد تعلم فتيـات القراءة، والكتابة، حيث إنـه
 البرامـج الإعـلاميـة التي تُتمي الجـانب الأخلاقي، والتربوي باستتخدام القدوة،والعبرة، والتمثيل6، ولاصخاصة القصص التي تُركز على الجوانب الإرشـادية والتعليميـة، وتوجا






 الغرور، التأكيـد على شـرض العمل،والاجتهاد، وِوْ هـذه المرحلة تتسـم مقدرة الطفل
 القصص،والأناشيد، والقصائد الشعرية عبر التصوير،وعبر وسـائل الإعـلام،هع
 الفامضة ،والصعبة
ج- مرحلة الكتابة المتوسطة( من 8 سنوات إلى 10 سنة تقريباً)
تتميز هذه المرحلة بارتفاع الحصيلة اللفوية، بعد أن تعلم الطفل القراءة، والكتابة ،ومن ،ومن الما
الأفضل يِ هذه المرحلة القيام بتشديع الطفل على القراءة،وتقديم عبارات سهلة،ومتُداولة، ، ومـألوفة لتتمية حصيلته اللغوية ،وتزويده بالكلمـات القريية من محيطه

د-مر حلة الكتابة المتقدمة( من 8 سنوات إلى 10 سنة تـقريبـاً )
ֵِْ هـذه المرحلة يتقدم الطفل بسرعة، إذ يتسـع القاموس اللغوي عنده بشك لافت لـلانتباه، فالثروة اللغوية عنـده تتجلى يٌ أربعة جوانب،هي: نسبـة اتسـاع المعجـم
 ،وســلامة نطق الحروف، ومـدى فهمـه لمدلولات الكـلمـات، فالقاموس اللغوي عنـد الطفل ينطوي على الكلمات التي يتلقاها،ويستوعب مدلولاتها الحقيقية، ، ويستخـدمها ، فقاموس الطفل يتجلى يِّ شقـين: الكلمـات التي يعرف دلالاتها عند الاستتماع،أو القراءة،والـكلمات التي يستخخدمها،وبعض العلماء يُحددون القاموس

## أدب الأطفال وأثره على النمو اللّفوي وتنمية التفكير - دراسة تحليليّة لنمـاذج مختـارة-

د/محملد سيف الإسلام بـوفلاقــة
اللفوي للطفل بـأربعة أقسـام:القاموس السـمعي،والقاموس الكـلامي،و القاموس القرائي، والقاموس الكتابي

## هـ-مرحلة الكتابة الناضجة : ( من سن12 إلى 15 سنة تقريباً )

إن هذه المرحلة تتسم بالامتلاك النهائي لناصية اللغة، ولعل أفضل الطرائق لتمكين الطفل من اكتساب لغة سليمة،وتعزيز ذخيرته اللفوية هي تشتجيعه على


 ٌِْ تتمية المقدرة اللغوية عند الطفل، إذ يستطيع التعامل مع الحاسـوب قبل الاسنة

 بوساطة الحاسوب مهارته هِ القراءة والكتابة والمدا البرامج كما يعزز ذخيرته من خلال سماع اللغة العربيـة الفصيـحة، وهـي تؤدي إلى

 كالتلعثمه،والتردد ، والارتباك، ويُقدم لله مسـاعدة كبيرة على النـيرة النطق الصحيح للأحرف اللثوية،والحروف القمرية، وخاصة الجيم،والحروف الثـهسية ،ويُمكنـاه من قراءة الأعداد المكتوبة بالكلمات،وتطبيق كثير من القواعد،ورونما يعلمـه فن الإلقاء،والخطابة،والمحادثة، وإجراء المقابالات،والحوار،و يوضر له قراءة سهلة، وواضحة مهتعة 8

والحق أن النمو الإدراكي للطفل، الذي يستطيع من خلاله أن يُفسر، ويُصدر بعض الأحكام، ويصبح ذا وعي، يمر بأربع محطات رئيسة، هي:المرحلة الحسية
 العمليات،والتي تتطلق من نهاية السنة الثانية، وتمتد إلى حوالي السنة الرابعة، ،وتتسم بأن الطفل تُصبح له القدرة على التفريق بين أوجه التشـابه، والاختلاف بين الأشياء،
 إلى السنة الثامنة،وفيها يستطيع الطفل أن يحل مشاكـلـيله المادية عن طريق استالخدام الحواس، أما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة العمليات المجردة،وأهمم مـا يُميزهـا اكتساب

الطفل للقدرة على استخخدام المنطق، ووضع الفرضيات من خـلال عمليات عقليـة مجردة، أي أنـه ينطلق يٌ استعمـال تفكيره من أجل حل المشـكـلات 9

ويبقى للطفل عالمه الخاص الذي يختلف كل الاختالف عن عالم الكبـار، فله
 يسعى إلى التعبير بلغته الخاصة،وذلك بإعادة صياغتها ، وتوليدها من لغة الآخرين، ذلك أن الن
 بالكفاية اللفوية الفطرية ، ولا يُمـكن تصـحيح لغة الطفل، لأنه لا يُدرك الفروقات بـين الا كـلامـه، وكالام أهله، ، ولنلك فلفة الطفل تمر دائماً بمـراحل تتتـاسـب مـع نموه العقلي ،ويبقى الدور الأكبر لـلأهل،والبيئة التي تتهي للفتـه ،وتوفر لـه المادة اللفوية التي تمكنـه من اكتشثـاف لفتته ، وقواعدهـا لاعـا

## ثـانياً : الأدب الموجه إلى الطفل الجزائري هن خلال وسائل الإعلام ودوره في تتنمية الثروة اللفويلة

شهد العالم يِ العصر الحـديث ثورة كبيرة يِّ وسـائل الإعلام، والاتصـالات التي تتطور تطوراً مدهشـا ، وهـاءـلاً، والطفل الجزائري يـتسبـ ثروته اللفوية من خـلال المحيطين بـه، ومن ذلك الأسـرة، والمجتمـع، والمدرسـة ، ولكن هنـاك عوامل أخرى ذات


 مـدى الانتشـار ،وحـجم تعلق الطفل بهذه الوسـائل فالطفل يلتقي عن طريق هـذه الوسـائل بغيره مـن المتكلمـين الذين يتحدثون لغتـه، ويصني إلى حواراتهم،ويتأثر بها ، فتعلق بذهنـه،وبذاكرته كثير من الألفاظ،والكلمـات العربية الفصيحة ، فيختزن دمـاغه




و من أهـم وسـائل الإعلام التي تُشهم پِ إثراء المعجهم اللفوي للطفل الصـحافة


 اتصـالات مستتمرة لا تتتهي مـن أجل إشثباع حاجاته المختلفة ورغباته المسـتمرة تتهض على

مشـاركة الآخرين من أجل اكتسـاب المعارف،والأفكار،و الخبرات التي يحتاج إليها حتى ينمو عقلياً ،ولذلك تهتم عدة مؤسسـات بصحف الأطفـال،وهمجالاتهم نظراً لأهميتها الاستثنـائيـة يِّ تـكوين الطفل، وإعداده، ومن حق الطفل أن يتـنـوق الأدب الذي

 متتوعة،وهي تتهض على مقومات رئيسـة، لا يُمـكن تجـاوزهـا ،ولعل أبرزهـا الاهتمـام ببحوث الطفل، والتتسيق والتفاعل بـين صـحافة الطفل، ومختلف وسـائل الإعـلام التي تخاطب الطفل،والاستفـادة من مختلف الأسـاليب التي تجـذ التـبـباه الطفل،وتثير
 الأطفال عن طريق الحرص على قواعد الكتابة السهلة الواضحة، وتركـكـيز الاهتمـام على الظروف المحيطة بالطفل 12.
ومن أههم الأهداف التي يسعى إليها الإعلام الموجه إلى الطفل تزويده بالحقائق




 القيم الحميـدة،والفاضلة، من خـلال تقديم مضـونون هـادف بـأسلوب شـائق يُناسـب الأطفال،ويُشوقهم، فممـا لا يشوبه شـك، وولا يُخامره أدنى ريب أن صـحافة الأطفال لها




وينبغي التأكيـد على أن الإعلام قد يحمل الغث ،والسمـين معاً ،والضـار، ،

 السينمـا) تقوم بوظائف عديدة، ومتتوعة تتنوع بقدر تتوع طبيعتها من متعة، ،وبهجـة ،ومن معرفة، وثقافـة ، وخيال علمي، ومـن تتميـة نفسـية، واجتمـاعيـة، وتربوية ، والأهـم من كل ذلك أنها تُقدم مـادة لغوية،وتثري قاموس الطفل ،وتعلمـه أوليات الكتابة،والقراءة، والنطق الصـحيح، وتوجهه إلى الربط بين الدلالة البصرية،

والسـععية، فضـلاً عن تقديهها النصيحة، والمعلومة الصحيحة من مختلف الجوانب الاجتماعية، والاقتصـادية، والفكرية ، والذوقية، ،وبذلك يقع الانسـجام، والتـكامل الما بين الجـانب الروحي،والجـانب المادي، والحق أن الأجهزة الإعالامية الراقيـة ،والمُفيدة قد
 بشـكل جيد، عندمـا تتضاضر الجهود، ويقع التعـاون بـين الإعـلاميـين،والتربويـين، على
 أهم الأدوار التي تؤديها قصص الأطفال تتمية الثروة اللغوية للطفل ،وصيغ التراكيب اللغوية الصـحيحة ،وبذلك فهي تُجنبـه الوقوع ِ2ِ الأخطاء،وتُمـكنـه من معرفة اللغة


 عملية التتمية اللفوية للطفل بمسـاعدته على القـى التخاطب السليم بلفته، ذلك إنها تُعلمـه النطق الدقيق،من حيث سـلامة مخارج الألفاظ، وجودة الإلقاء،وتتمية قدرته على التعاطي مستقبـلاً مع الأعمـال الأدبية الراقية،،كمـا أنها تُتمي روح الانتماء إلى الا


 ٌِِ الكتب، والمجـلات، والصـحف التي تحتوي على أقسـام خاصة بـالأطفال، وهـذا ينعكس إيجـاباً على تتمية المقدرة اللغوية، ورفع حصيلة المعجمى، فـحب الطفل لوسـائل


 لموضوع محدد ، كمـا يشترك يِّ أنشطة إدراكيـة ، أو عمليـة ترتبط بـه ،ويشعر بقدر مـن الراحة ي2 مهـارستـه لهذه الأنشطة 15 .

وتختلف معايير،ومقومـات القصص،والقصـائد التي توجه إلى الطفل من إنسـان إلى آخر، ويجب الحـرص على عرض الكتب الجيدة وِّ وسـائل الإعلام،ولعل أبرز الـا عنصر بالنسـبة إلى القصص التي تُعرض يٌ وسـائل الإعـلام هو التتشويق الذي ينطلق هع
 استتكمـال قراءة الكتاب، أم لا ،لدلك فالبدايات تكتسـي أهميـة بالغة، ومـن الأحسـن

أن تتطلق من نقطة مثيرة تشـذ انتبـاه الطفل، حتى تكون موفقة، والكتاب الجيـد هو الذني يُنمي السلوك الاجتماعي، ويضـع الخطط بالنسبـة إلى الحياة وِ المستقبل ،ويزيد
 ،والتخيل، حتى يستطيع تخيل حياته ِوِ المستقبل،كمـا يُنمي ملكة الخيال لديه فعنصر الخيـال يٌِ كتب الأطفال مهم جداً ، كونـه يتصل بالإبداع،ومن الأفضل أن يكون كتاب الطفل مسـاهمـا وِ الإحسـاس بالـكلمـة،ومعنـاهـا،ويُنمي المدارك اللغوية ، فنحن نُفـكر عن طريق اللغة ،ونؤثر بها على طرائق تفكير الطفل 16 .

والرسـوم المتحركة التي هي پِ أصلها مجموعات قصصية موجهة إلى
 كـلام الشخصيـات،والحوار بينها،كمـا أن البدايات الغنائية المنشـدة بلغة عربيـة فصيـحة تعد من الأشـكال المحببة لـلأطفـال، حيـث يُسـاعدهم جمـال اللحن،وسـهولة
 بينت أغلب الدراسـات الأكاديمية العربية الرصينة أن الأطفال العرب يفهمون اللفة

 وهي أن زيادة المعاني، واتسـاعها تجعل مدارك الطفل ناميـة ، فاللغة العربيـة لا تُسبب أي الـي عوائق للطفل وِّ فهم الرسـائل الموجهة إليـه باللفة العربية، حيث يت التم اسـتيعابها
 يجب مراعاة بعض الجوانب اللغوية،ولاسيمـا فيمـا يتصل بسـلامة الأسـلوب الذي يُخاطب به الطفل،والذي يجب أن يعتمد على استتخدام الجمل القصيرة،ولابد من


 الدلالات البعيدة،والتي لا تتفق مع مـدارك الطفل، فالأفضل دائماً أن يتم استتخدام الأسـاليب اللغويـة المستوحاة من عالم الطفولة ،والحرص على الكلمـات ملات ،والألفاظ


 البعد عن العبـارات المجردة التي قد تجنح نحو الخيال المطلق ، ومن السلبيـات أن يتم

استتخدام العامية يِ دبلجة الرسوم المتحركة الأجنبية ،أو أن يتم استتخدامها مبـاشـرة ِथِ الرسوم المتحركة، فهذا الأمر يؤدي إلى عدم وجود لغة نهوذجية بالنسبـة إلى

 الجزائري،ومن السلبيـات التي يؤديها استتخدام العامية تحريف اللغة العربيـة، حيث يتم نطقها نطقاً سيئًاً يبتعد بها عن الفصاحـاحة ،ويشوه للغة الطفل، فإذا رسـخت اللغة العربيـة محرفة يِّ ذهن الطفل، فمن الصعب جداً تصـحيحها 17 .

وهمـا لا يشوبه ريب أن الصحافة الموجهة إلى الطفل،وِِّ طليعتها المجـلات تؤدي

 بليغة ،ومفردات فريدة،ومعارف لغوية مبسطة، ولكي تُحقق مجحالات الأطفال هـدفها
 حتى تصل الرسـالة بطريقة محببـة إلى الطفل،وهو يُمتع تفسـها ،ولابد مـن ضبط اللا الكلمـات بالشـكل الصحيح لتمـكين الأطفال من قراءتها قراءة جيدة ، و لاسيما أواخر الكلمـات فِّ أقسـام الزوايا اللغوية ،ولا بـد من توضيح الكلمـات، أو العبـارات فهناك بعض الحروف متشـابهة،وقد تختلط على الطفل المبتدئ مثل:الدال، والراء،
 ، هذا الأمر له اعتبـاره يِ جداول الكـلمـات المفقودة، والكلمـات المتقاطعة، ووكذلك التفريق بين الألف المقصورة، واليـاء 18 ، والحق أن التركيز على السرد التصصي والانـي والناشيد التي هي قصـائد مسرودة بطرائق تربوية، وفقاً لمنهجية سليمة تُتمي ذاكرة الطفل ، وتوسعها ،وتؤثر پِ قدرتـه على التذكر ، فـالترابط الفـري يُسـاعد عملية تخزين المعلومات،وأدب الأطفـال يجب أن يحرص على التتظيم المنهجي،وينتبه كتّابه إلى ضرورة متابعة مستتجدات علم النفس،والتربيـة، وعليـه أن يستتمـر الدراسـات الحـديثة التي تُمـكـنـه من التفـاعل مع عقل الطفل،ووجدانه ،وسـلوكهه، وعليـه استتخدام الصور الفنية الجـذابة التي تُبعد الملل ، كمـا عليـه أن يستخخدم لغة جميلة ، ومبسطة، ويجب التركيز على الجوانب الجمـالية، والوظيفية يِ اللغة ، فهنـاك بعض الفوارق بين الكتا الإبداعية الفنية،حيث إذا اشتتملت اللغة على جمـال أداء الفكرة،وحُسن صياغة الأسلوب أضحت تلك الكتابة كتابة فنية إبداعية،وإن أدت هـذه الكتابة
 أسـلوب بيـاني جميل أصبحت كتابة وظيفية،ولـلـلك فالمسـألة تتصل بالوظيفة التي تؤديها اللفة، إذ إن وظيفة اللفة يِ الأدب ترتبط بالجهـال، وجمـاليـة التشــكيل، وتظل وظيفتها جمالية يٍ المقام الأول، أي إن غايتها التصوير إلى جانب وظيفتها التوصيلية ، إذ أن هناك الجانب النفعي، والجانب الجمـالي 19
 يرهي إلى ذلك جاكبسون پِ معرض حديثـه عن التذوق، هو إدراك قيمتـه إدراكاً


 هـذا الأمر البـاحث أحمـد نجيب ، وذلك لجهملة من الأسبـاب منها : إنـه يحوي بين طياته إدراكنا لقيمة الشيء، وتعلقنا الوجداني بـه ، ومن الطبيعي أن يكون أعظم رسـوخاً

 الحاضر،وماضيـه،ومن خـلالها يصل إلينـا التراث الإنسـاني، وما لم نصل إلى درجة منـاسبـة من فهم اللغة الجمـاليـة،وتذوقهـا ، فلن نتمـكن من فهم هـذا التراث، وتذوقه حق التذوق،و على الإنسـان أن يعنى بانتقاء ألفاظ لغوية لها جمـالية،وفهم دقائقها ،واستعهمالها بوضوح،وتحديد ،وهو أمر لا يتم بصورة مرضيـة مـا لما لم نصل إلى الى مرحلة التذوق الجمالي للفة، وللتـذوق صلته الوثيقة بـالتذوق السليم ،وتـكـرار التذـوق يُمـكن الفرد من معايير ذوقية ، وجمـالية سلبيـة قد تتعكس على تصرفاته الأخرى، ، فنراه يحسـن التمييز، فيقدر كل مـا هو جيد، وجميل، ويهدف يِّ عمله إلى الإجادة،والإتقان ، ولا ريب فِّ أن التذوق اللغوي يزيد من اسـتمتاع الفرد بلغتـه الجميلة ،



 ،ووعيه ،ويكسبـه دقة الملاحظة ،وإدراك المعنى ،والمفهوم ،والإيحاء،والخيال ،وغيرذلكمن مهارات تطور عمل الحواس ، لاسيمـا إذا أحسنا اختيار النص القصصي ، ووجهنا الطفل إلى إدراك مواطن الجمـال ِِْ النص،ونمينا لديه عادة القراءة الذاتية...، والذذوق شيء مهم ِ2ْ حياة

الإنسـان يفِ كل زمـان،ومكـان، وعله أكثر دواماً ،واسستمراراً من الإنسـان ذاته، لأنه ينعكس
 على ذلك مـا نراه يِّ آثار الحضـارات المتعاقبة على مر السنـنـ...، والذوق العام بمقدور الأمم، والأفراد أن يعملوا على ترقيته ، والنهوض بـه ،وأن تفرس يِّ نفوس النـاس عشق الجمـال ،

 تفوس أبنـاء هـذه البيئة)"

وقد أضـحى الفرق بين اللغة الجمـالية ، والـكالام العادي بيّناً، وواضـحاً|(فاللغة

 فروق بين التعبير الوظيفي،والتعبير الإبداعي الجمـالي، إذ إن التعبير الوظيفي تعبير

 قوالب،مثل:التقرير،والخبر،والتحقيق، أمـا التعبير الأدبي، أو الإبداعوهي فتعبير ذاتي
 يعتمد النص الإبداعي اعتماداً كبيراً على الخيال، وليس المقصود بالخيال الوهـم ،بل


## ثـالثاً: مُوـالجة تحليليلة لنماذج مختتارة قصـائلد من (أراجيع ثُفني لالأطفـال، و غنوا يـا

خصـائص اللفة المعجميـة والفنية يِّ ديواني : (أراجيح تُغني لـلأطفال 23، و غنوا يـا أطفال 24 لسليمـان العيسى 25 :

اسـتطاع الأستاذ الأديب سـُليمان العيسى أن يوظف جملة من العناصر الأسـاسـية التي يستعـين بها الأدباء وِّ تشييـد نصوصهم الإبداعية، وقد تجلت لنـا وٌِ هـذين العهلين الأدبيين على النـحو الآتي:

1-العنصر الفني
وقد ظهر يِّ تتميق الشناعر سلُيمان العيسى،لألفاظه،،وتراكيبـه، وأسلوباه، على نحو فني طافح بالجمـال، ومنذلك قولاهِ فِقصيدة موسـومة ب: ( الأزهار تُغنـي لهـانـي ")

## د/محملد سيف الإسلام بـوفـلاقــة

$$
\begin{aligned}
& \text { جئنـا نُغني لهانـي أندى وأحلى الأغاني } \\
& \text { لكل طفل جميل } \\
& \text { عطر البنفســج منـه } \\
& \text { لولا الصغـار نسينـا } \\
& \text { من الطفولة كانت لنا لنا أرق المعاني } \\
& \text { وأسـرة نحن نحيا للحُب لا أسـرتان }
\end{aligned}
$$

2-المنصر الخيـالي

نصوصه بالصور، والرؤى، والمشثاهد التي زادت النص عمقاً، ولعل أبرز النصوص التي الـي ظهر لنـا فيها تبسيط العنصر الخيالي بغرض تقريبـه من ذهن الطفل، النص الموسـوم ب: ("خيال الطفولةّ)، والذي يقول فيـه:
خيالُ الطفولة غريب الخيال
هوى أينمـا شـاء حط الرحال
خيال الطفولة
دعوه يطوف
لـه العالـم الرحب
داني القطوف
له كل حلم
له كل صعب
له المستتحيل
قريب المنال 27
3-المنصر الوجلداني

نصوصه، وسـعى فيها إلى ربطهم بعوالم الطبيعة السـاحرة ، والجمـال الموجود يِّهـا هـا
الوجود ، ومن ذلك قوله يِّ قصيـدة معنونة ب: (اِّغ الأعالي")

د/محمد سيف الإسلام بـوفـلاقــة

> يا نســة الجبـال يـا نقيـة
> يا نســة الجبـال
> إنا عشقنا الشـمس والحُرية
> ِ2ْ هذه التالال
> من صـخرة لصـخرة تدور
> ويضـحك الغمـام
> يرشنـا بالأخضر المستحور
> فصيشنـا أحـلام
> يا أيها الجيران وِ السهول
> تسلقوا القمـم

4- المنصر العقلي
وقد بدا جلياً من خـلال مجموعة من النصوص التي غلبت عليها المعاني،والأفكار النبيلة،والتي تحمل وِ طياتها قيم المحبـة، والســلام،والتسـاهـح، وترهي إلى تعزيز الجـانب الأخلاقي، والتربوي يِّ نفسية الطفل، مثل قوله يِّه قصيدة: (الحب هو الأقوى)"

$$
\begin{aligned}
& \text { الحب هو الأقوى الحب هو الأجمل } \\
& \text { الحب يضيء لنـا خطوات المستقبل } \\
& \text { الحب يوحدنا ويُبـارك مـا نفعل الما } \\
& \text { الحب هو الأقوى الحب هو الأجمل } 29
\end{aligned}
$$

إن ديوان(أراجيح تُغني لـلأطفال) يتميز بنصوصه الطافـحة بالجمـال،ولفتـه الراقية،والأنيقة، فشتعر سليمـان العيسى شعر رائق الديباجة سـلس الأسـلوب،وعذب الألفاظ، من حيث القيمـة الفنية يظهر شعره وِّ مجملـه عميق الدلالة، وقليل التصلف ،ويتميز بشعور ذاتي صـادق، فشتعره كان بـمثابة مـرآة صـادقة لتصوير عوالم الطفولة السـاحرة، كمـا يتـجلى لنا ابتعاد الشـاعر عن الغمـوض، فشتعره يتسـم بوضوح معانيـه، ، وصدق عاطفته، وححرارة الشعور.

ونجد الشـاعر ِِ كثير من قصـائده يتوسـل بصور فنية سـاحرة،و نجـد شعره الكثير من المعاني مُكررة،ولاسـيمـا يٌْ قصـائده التي يلقي فيها الضوء على

قضضايا الطفولة،والطبيعة،وهـذا يـود إلى عفوية الشـاعر،وشـاعريته الطافحة، وتروتـه
 اختلافاً جذذياً عن التعبير الأول ،وقد وظف الثـاعر التراث يِ مجموعة من قصـائده ،وشيّد جسور تواصل وطيدة مـع الموروث الشـعري العربي القديم، ويتضـح للدارس أن الن علاقتـه بالتراث لا تقوم على التقليد ،والتكـرار ،وإعادة إنتاج التراث الت كمـا هو ، هبل تقوم
 قصـائده، واستغـلال طاقاتها ،وإمـكاناتها الفنيـة للتعبير عن هواجسـاهـه، وإيصـال أبعادهـا
 تفسيرات،و يستطيع القارئ الوقوف على معالمها مـن خـلال تقسيمها إلى مـجموعة من

 الاجتمـاعي ، والاقتصـادي.

إن الإبداع الشعري يمتاز بجملة من القيم الفنية،ومجموعة من الخصائص التقنية،وطائفة من المظاهر الفنية التي بفضلها يرتقي العمل، ويسمو،ومن هذه الأصول التي لا يُمكـن أن تغيب عن القصيدة الثـعرية الموجهة إلى الطفل اللفة الفنية، والمعجم الفني الذي وظفه الثـاعر،وهـذا مـا يسـيـه بعض النقاد الغربيـين لفة التعبير الأدبي ، أو القول، فلابد من التمييز بين اللغة بهعناهـا المعجهي الخالص، و اللغة الفنية بهعنى العلامـات ، أو الشفرات التي يصطنعها الأديب، أو الروائي لتبليغ المتلقي، إذ تتميز بالمفردات الفنية التي يتألف منها العمل الأدبي بـهختلف أبعاده، وعناصره اللسـانية الكثيرة التشعب ، والمعجم الفني هو الذي يمتل پِ حقيقة الأمر، الشـخصية اللسـانية للعمل الأدبي 30 .

والمفردات پِ ديواني: (أراجيح تغني لـلأطفال)، و(غنوا يـا أطفال ) تتتمي إلى مصطلحات، وأطر شتتى، وتتوزع بينها وفقاً لنسب متفاوتة، وقد أمـكنتا أن نفرز ونحـدد الأطر، والحقول اللغوية الآتية:

1 - حقل الفضـاء ( الطبيعة )




، الحقل، العُشبب، المرعى، الأرض، الملعب، الضفاف، الوعول، الهضـاب، الفلوات، الشتاء
،الصيف، الوادي، الغمـام، الغيم، الحديقة ، التـلال، الندى، الضياء، الينبوع، الغابة. 2 - الحقل اللديني والأخلاقي والـتزبوي


 3 - الحقل النفسي
يُسـاهم بقسط يِّ تكوين المعجم الشعري: الدهشة، الاشتيـاق، الغضب، الرحمة، ،
الحنو، الضـحك، الغناء، الرقص، الحنين، الخوف، الطيب، الرحمة، الثنفقة، الطمـأنينة.
4 - الحقل الاجتمـاعي والاقتتصـادي
 الدكان، الفرسـان، السوق ، العرس الأعماق، الآفاق، الاتتصـار.

5-وصف الشخصية( الإنسـان )
الحسناء، الرقة ، الفتتة، المجد ، البكاء، الخـجل، الضـحك، النقاء، الحرية، الدوران، السـمراء،
 الفرحة، القلوب، السراء، الضراء، الجيل، الصـحوة، الباسـم، الأمل، الإلهام.

قد لاحظنا أن المعجـم الموظف من قبل الشـاعر ستِيمـان العيسى وثيق الصلة، ،



 بينها : (االضفدع الصغير براق)" ، و (الحمـل الصغير)"، و"(بتول تغني لحيواناتها)، ،و (البلبل


 و(أنا السلحفـاة)" ، و(السلحففاة تدافـع عن نفسها )، وغيرهـا.

وقد نبهت الباحثة ملكة أبيض إلى أن الحيوان يستأثر بمسـاحة واسعة ـِ


إليـه بهـكنونات صدورهم، ومشـاعرهم، فكتيراً مـا نراهم يُخاطبونه،،ويمتلون هعه



 واضتحة على تحبيب العمل، والاعتماد على النفس وِ شـخصيتهم المستقبلية ، كمـا يستقي شاعرنا هـن الطبيعة بشتتى أشكالها دلالات لطيفة،وينقلنا بين ألعاب


 والحق أن الثناعر سَليمـان العيسى قد نجح نجاحاً كبيراً يِّ إثراء لغة الطفل العربي، من خلال أناشيده للأطفال التي حفظتها الأجيال، نظراً لخفتها، ورقتها، ولخار ولغتها الرشيقة،

 الحقول المعجمية الأخرى، وهي كثيرة جداً، و لا يتسع المقام إلى التطرق إليها نظراً


 التي توجه حياتهم أيضاً، حتى سنوات متقدمة من أعمارهم كمـا عبرت عن هذا الأمر زوجته البـاحثة ملكة أييض، فما السـر وراء هذا النجاح الكبيـر، ومـا السبب الذي جعل الشـباعر يؤثر ِپْ لغة الأطفال، ويسحرهم بأناشيده العذاب؟ إن الشـاعر سُليمـان العيسى يُفسر ذلك ،ويُرجعها إلى أنه يبـذل جهوداً كـبيرة ـون سبيل إنتاج تلك الأناشيد الطافحة بالجمـال، بل إنـه يتعب وِ كِل بيت من الأبيات التي
 (1(1-للفظة الرشيقة الموحية،والبعيدة الهدف،والتي تلقي وراءهـا ظلالاً وألواناً، وتترك الاء أثراً عميقاً

2- الصورة الشـعرية الجميلة التي تبقى مع الطفل طوال حياته،، مرة يلتقطها من واقع
الأطفـال، وحيـاتهم، ومرة يستمـدهـا من أحـالامهم ، وأمـانيهم البعيدة.
 102

4-الوزن الموسيقي الخفيف الرشيق الذي لا يتجاوز ثلاث كلمات، أو أربعا ، ِضِ كـ
 - والواقع،والحلم،والمحسوس، والمعقول، والحقيقة ،والخيال"

 اللفوي للطفل الجزائري، بزيادة محصولها اللفوي، ومفرداته الوظيفية الضرورية التي



 على بعض الأنماط البليغة القريبة من ونهم الأطفال، والتي تتسـم بـأنها ميسورة على اللى اللا الفهم ، فالمحصول اللفظي يزداد بهقدار حفظ الأناشيـد، والقصـانـد.

## النتائج والتوصيـات المقتزحة

بعد هذه الجولة مع الأطروحات، والتّحـاليل التي تتّصل بالأدب الموجـه إلى الطفل



 مـداركهم المعرفية،ويزيد من نسبـة المحصول اللغوي الذي يُعد من أبرز موضوعات التخطيط اللغوي ، الذي يُركز على التتميـة اللغوية المبرمـجة.
فلا ينبغي إهمال دورهـا فهناك حاجة ضرورية لاستغـلالها ٌِِ زمننـا الراهن،
 الطفل الجزائري،ولابد من السعي إلى إنتاج برامج تقوم بهذه المهمة،ومن أبرز مـا
 كالألواح الإلكترونيّة ، والهواتف الذّكية؛ مع متابعة تطورات علم الحاسوب للإففادة منه، وتوظيفه هٌِ الجانب الإعلامي بطرائق متتوعة.

2- يقتضي التخطيط اللغوي الذي هو عنصر يكتسـي أهميـة كبرى بالنسبـة إلى التتخطيط التربوي بصورة عامة، التتسيق ِوْ عملية إنتاج برامـج الأطفال وِّ وسـائل

الإعلام، لتعزيز البرامـج التي تعرض الأفكار النبيلة الخيرة ، مُستخخدمة صوراً شعرية
 القصائد المكتوبة من قبل الشـعراء،والأدباء الذين لديهـم تجربة واسـعة يِ تـميـة لغة الطفل الجزائري مثل: محمد الأخضر السـائحي،وسليمـان العيسى،وجميلة زنير، وسيلمـان جوادي، و مصطفى الغمـاري ، وغيرهـم.
3-إقامة علاقات وطيدة بـين المدارس، و مديريات التربيـة والتّعليم،و وسـائل الإعـلام ، و ذلك بغرض تتسيق الجهود لإثراء القاموس اللفوي للطفل، فـاللفة تصبح مُحبيبة عند


 النفسي، إذ لابد من انفتاحكتّاب أدب الطفل على وسـائل الإعـلام، وعلى ميـادين علميـة جديدة،والسـّعي إلى خلق عـلاقة وشيـجـة بـين أدب الأطفال،والعلوم الأخرى مـلٍ: تكنولوجيات الاتصـال، والإعـلام،مـن أجل ضمـان التواؤم ، والتـلاؤم .

4- تتسيق الجهود،وتوحيدهـا للنهوض بإثراء المحصول اللغوي للطفل فيمـا يخص



 تستغرق من تلاميـذ المرحلة الابتدائية جهداً كبيراً .
 الإعـلام ، ومن الأفضل الابتعاد عن العاميات فهي كثيرة ، وتؤدي إلى تشويش ذهن الطفل ، فعلى أي عامية سـيركز، وهي متعددة ، ومتتوعة يوْ وطننا العربي . 6- ينبغي أن تتضـمن النصوص التي تُعرض يِّ وسـائل الإعـلام الموجها إلى الطفل أنماطاً
 المختلفة التي تُبنى من الألفاظ الثـائعة تكون محببـة على الطفل، مقارنـة هع الألفاظ

 من الكلمـات ، والألفاظا .

7- تركيز الاهتمام على قوائم المحصول اللفظي باللغة العربية، والحرص على التككامل، والانسـجام بين الجوانب النظرية، والعمليـة يِّ منـاهـج تعليم اللغة العربيـة، ،

 العمرية، فهنـاك ألفـاظ وكلمـات يجب تقديمها، وهنـاك كلمـات يجب تأخيرهـا إلى
مراحل أخرى .

8-الحرص على مواكبـة البراهـج التي تعرض وِّ وسـائل الإعـلام للواقع الذي يعيشـا الطفل ، حيث تـكون النصوص المعروضـة يِ وسـائل الإعـلام لها صلا صلة عميقة بالبيئة التي يعيش فيها التلميذ،هع الاستتعانة بوسـائل الإيضـاح،والفهم مثلل: الرسـومات
 إيضـاح المعاني، وتقريب دلالاتها إلى أذهـان المتعلمـين




اللفوي، فالشعر موسيقى، وتتغيم،والطفل بطبيعته يُحبر الكـلام الموسيقي المقفى. 10- الإفادة مـن بعض التجارب العلمية العالمية التي أفيمـت يِّ مؤسسـات علمات ولمية خاصـ
 ترجمـة بعض القصص التي تتسـجم مـع ثقافتتـا العربية ،والإســلامية ،مهـا يُشـجع الطفل

 11- تقديم تاريخ الجـزائر،والأمة العربية، والإســلاميـة بطرائق شـائقة مـن خـلال مواد
 القدوة الحسنة التي يتبعها الطفل،وإعداد مسـابقات تُحفز الأطفال على القراءة، والكتابة، وتأصيل القيم الإسـالميـة يِّ صور مبسطة، وطرائق شـائقة، وِ جمـل قصيرة ، ومفردات واضـحة ، مـع استتخدام أسـاليب المفاجأة، والإثارة، والتتوع لتتجنب ملل الطفل . 12-تشجيع الطفل من خـلال بـرامـج إعـلامية متميزة على تسـجيل خواطره ، وكتابة يوميـاته، وتقديم فكرة عن الكتب، والقصص التي قرأهـا ، وتتبيهه يِّ وسـائل الإعـلام
 وإلقائه يِ برامـج موجهة إلى الطفل، مع تدريبـه على محاورة الآخرين دون تعصب أو

## د/محمد سيف الإسلام بـوفـلاقــة

تشنـج،أو انفعال،همها يُسـاعد يِ تعليمـه الطريقة المثلى لأسـاليب الحوار الهادئ، والمناقشثـات الهادفة
13-تشتجيع الأطفال ِِض مختلف وسـائل الإعـلام على تعلم الأسـاليب اللفوية الفصيحة
 القرآن الكريم،والأحاديث النبوية الشريفة،والخطب الخالدة التي تتفق مع مراحل
 النصوص الراقية البليغة،وينـمي الذوق الفني،والقاموس اللفوي، ويصقل قدرتهم على الا

 الصحيح لحروف اللغة العربية ، وأصواتها .
 بالاد المغرب العربي باللسانيات النفسية، وعلم النفس اللساني، ويُركز علمى اللفة النفسي على شتى القضايا المتعلقة بالصـلات، والروابط بين اللفة، وعلم النفس،ويصفه الباحث صالح بلعيد بأنه: (فائق التعقيد ، والصعوبة، مـما


 وجهة نفسية،أو اجتماعية) يُظر: علمر اللفة اللغة النفسي،منشورات دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،ط:02، الجزائر، 2011م،ص:09.
2 -محمد عودة الريماوي: پِ علم نفس الطفل، منشورات دار زهران للنشر والتوزيع، عمّان ،المملكة الأردنية، 1993م،ص:159.ود.صادق يوسف الدباس:دراسات وِّعلم اللفة الحديث، منشورات دار أسامة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، ط:01، 2012م،ص:صناصنـ
3 -عزيزة سمـارة:سيكولوجية الطفولة، منشوراتدار الفكر، عمّان، الأردن،ط: 01، 01 1989م، صن :132. و محمد فوزي أحمد بني ياسـين:اللغة: خصائصها ومشكـلاتها وقضاياها ،ونظرياتها ،منثورات مؤسسة حمادة


 ومشككلاتها وقضاياها، ونظرياتها ، ص:92.و معمر نواف الهوارنة:اكتساباللغة عند الأطفال، منشوراتالهيئة العامة السورية للكتاب،وزارة الثقافة، دمشق، سوريا ، 2010م،ص: 48. 5 -أحمد نجيب: فن الكتابة للأطفال، منشوراتدار اقرأ، بيروت،لبنان، 1986م،ص: 39 أحمد 6 -أحمد نجيب: فن الكتابة للأطفال،ص :40. 7 -هادي نعمان الهيتي: ثقافة الأطفال، منشثورات سلسلة عالم المعرفة، ،العدد :123، مارس1988م، الكويت،ص :144. وأحمد نجيب:المرجع السابق، ص:47. 8 -أحمد زياد محبك: الحاسوب وتتمية المقدرة اللفوية عند الطفل، مجلة المجمع الجزائري للغة العربية ، العدد :07 ، جمادى الثاني1429هـ -جوان2008م، ص:57. وأحمد نجيب:المرجع نفساه، والصفحة

نفسها.
9 -فهيم مصطفى محمد : الطفل ومهارات التقكيرِيِّرياض الأطفال والمدرسة الابتدائية -رؤية مستقبلية للتعليم ِيْ الوطن العربي-، منشوراتدار الفكر العربي ،ط:01 ، القاهرة ،مصر ، 2001م،ص :13.

10- ماجد الصايغ: الأخطاء الشائعة وأثرها ِپْ تطور اللغة العربية، منشورات دار الفكر اللبناني، بيروت،لبنان،ط:10-1990، 01، م،ص:52. 11 -محمد عبد الله علي سيف العبيدي: اكتسـاب الثروة اللغوية عند الأطفال ، محجلة اللسانيات واللغة
 الجزائر، العدد :03،جوان2007م،ص:199. ود. أحهد محمد المعتوق:الحصيلة اللفوية :أهميتها ومصادرها، ووسائل تتميتها، منشورات سلسلة عالم المعرفة، العدد:212، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1996م،ص:88.
12 - فاروق خورشيد : الأدب والصحافة ، منشورات اقرأ ، بيروت،لبنان، ط: 02 ، 1980م،ص:18. ومحمد معوض: دراسات حول صحف الأطفال، منشورات دار الفكر العربي،القاهرة،مصر،ط:01، 1984م،ص:13. و محمد الصالح خرِيْ:الصحافة الأدبية الموجهة إلى الطفل يِّ الجزائر، مجلة الناص، مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة جيجل، العدد :06، أكتوبر2005م،ص: 130 و 90 13 - إسماعيل عبد الفتاح عبد الكايو:الطفولة والمستقبل-دراسات يٌ إعلام وثقافة وأدب وحقوق الطفل-، منشوراتمركز الإسكندرية للكتاب،مصر، 2005م،ص:20.

14 -يوسفنوفل:القصة وثقافة الطفل، منشوراتدار العالم العربي، القاهرة،مصر ، 2014م،ص :24. 15- عبد الرحمن عبد الخالق: دور قصص الأطفال ِِّ تتمية الطفل،منشورات دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، الإمارات العربية المتحدة، ضمن سلسلة كتاب الرافد ، العدد :116 ،أبريل2016م،ص:163 وما

16 - خالد صلاح حنفي هقومات الكتاب الجيد للطفل، مجلة العربي، مجلة ثقافية شهريةتصدر عنوزارة
الإعلامبدولة الكويت، العدد :712، مارس2018م،ص:170.

17 -منال أبو الحسن:الرسوم المتحركة وٌِ التلفزيون وعلاقتها بالجوانب المعرفية للطفل،دار النشر
 18- أحمد حسن الخميسيتربية الأطفال يٌوسـائل الإعلام، منشورات دار النهار للششر والتوزيع بالاشتراك مع

$$
\text { دار القلمالعربي، حلب،سوريا، ط: } 01 \text { ،2014م،ص:132 وما بعدها. }
$$

19 -موفق رياض مقدادي: البنى الحكائية يٌ أدب الأطفال العربي الحديث،منشورات سلسلة عالم المعرفة
، الكويت، الطبعة الأولى، شوال1433هـ سبتمبر2012م،ص: 19 وما وما بعدها.
20 -أحمد نجيب: فن الكتابة للأطفال ، ص:110.
21 -يوسف نوفل : القصة وثقافة الطفل، ص:47 وما بعدها.

22 - موفق رياض مقدادي: البنى الحكائية يِّأدبالأطفال العربي الحديث، ص :48وما بعدها. 23 -صدر هذا الديوان الموجه إلى الطفل،والذي عُرضت ومثلت عدة قصـائد منه يِّ وسائل إعلامية عريية
 24 -صدرت سلسلة غنوا يا أطفال التي عُرضت وِّ كثير من وسائل الإعلام العربية المتميزة، والموجهة إلى
 للصغار بييروت ِِطبعات متعددة خالال سنوات السبعينيات، والثمانينيات من القرن المنصرم. 25 -ولد سنة: 1921م بقرية النعيرية (أنطاكية - لواء إسكندرون) حيث تلقى تعليمه الأول ٌِ قريته ،وِوْ مدينتي حماة ،ودمشق، ثمسافر إلى العراقلمواصلة دراستته، وتخرجمندار المعلمين العليا ببغداد، و عمل أستاذاً

 الإنتاج فمؤلفاته تربو على أربعين مؤلفاً ِِّشتى الأجناس الأدبية، ،ومعروف عن سليمان العيسى أنه قد تبنى قيم الثورة الجزائرية، ودافع عنها، وعن مبادئها، وقد كرمته المكتبة الوطنية الجزائرية سنة:2009م، تقديراً لإنجازاته، وخدماته الجمة، ومسـاهماته الجليلة وِخخدمة الطفولة العربية.

26 سليمان العيسى :أراجيح تُغني للأطفال ،ص :24-25.
27 -نقسه، ،ص:18.
28 -نفسه، ص:26-27.
29 -نفساه ،ص:91.
30 - عبد الملك مرتاض: عناصر التراث الثعبي يٌٍ اللاز، منشورات ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر،د ت ت

31- مقدمة ملكة أبيض زوجة الشثاعر لديوان أراجيحتُغني للأطفال، ص :13-14.
32 -المقدمة،ص:11-12.

