مقدمة موضوع عن اليوم العالمي للطفل

من المهم تعميم الوعي باليوم العالمي للطفل لأهميته الكبيرة بالنسبة للطفل، ففي هذا اليوم يتوجه اهتمام العالم أجمع بالقضايا الخاصة بالأطفال في جميع أنحاء العالم، ومناقشتها، ولاسيما القضايا الخاصة عمالة الأطفال وحرمانهم من إكمال التعليم وتعنيفهم من قبل أصحاب الأعمال والأهالي في المنازل، حيث أن أطفال اليوم هم شباب المستقبل لذلك من الواجب لتنشئة جيل قوي في المستقبل، الاهتمام بأطفال اليوم والعمل على إخراج جيل سوي، يدرك معاني السلام والأخوة بين جميع الأفراد في العالم أجمع، ولترسيخ هذا الفكر في عقول الأجيال القادمة، يجب تخصيص يوم يربط بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

موضوع عن اليوم العالمي للطفل كامل بالعناصر

كانت المرة الأولى التي تم مناقشة اليوم العالمي للطفل في عام 1954 من قبل الأمم المتحدة، وكان الهدف من تلك الاتفاقية هو محاولة تغيير الطريقة التي ينظر بها الأشخاص في جميع أنحاء العالم للأطفال، حيث كان يتم معاملة الأطفال حينها أنهم من دون فائدة، مع جهل تام من الأشخاص بأهمية ما يعايشه الأطفال في هذا اليوم تأثيره على المستقبل، لذلك فكرت الأمم المتحدة في إنشاء هذا اليوم وتخصيصه من أجل تعزيز الجانب الترفيهي في حياة الأطفال، لتنشئة جيل خالي من المشاكل النفسية قادر على نشر الحب والسلام بين جميع أفراد المجتمع، ويتم في هذا اليوم مناقشة حقوق الطفل وكيف يمكن تلبيتها على أعلى مستوى ممكن.

ما هو موعد الاحتفال باليوم العالمي للطفل

تم تحديد يوم 20 من شهر نوفمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للطفل، وكان اختيار هذا اليوم لإحياء الذكرى السنوية للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تم عقدها في 20 نوفمبر عام 1989.

ما هي حقوق الطفل

جاء هذا اليوم العالمي المخصص للاحتفال بالطفل نتيجة اعتراف الأمم المتحدة بأن البشرية جمعاء تدين للطفل بأمور كثيرة لذلك يجب تعويضه إعطاؤه حقوقه كاملة، وتتمثل حقوق الطفل الأساسية وفق إعلان جيف لحقوق الطفل في الآتي:

توفير الوسائل اللازمة لكي ينمو الطفل نمو صحي ماديًا ومعنويًا.

توفير حاجاته من الطعام والشراب والحرص على عدم تركه جائعًا.

توفير الرعاية الكاملة للأطفال المرضى خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، واليتامى ومرضى السرطان وما شابه ذلك من الأمراض المزمنة.

توفير دور رعاية وإيواء للأطفال الذين ليس لديهم مأوى.

تقديم إغاثة الأطفال أثناء الشدائد والأزمات عن باقي فئات المجتمع من رجال ونساء بالغين.

توفير مصدر رزق من أجل الطفل ليستطيع من خلاله الحصول على حاجاته الأساسية من مأكل وملبس ومعيشة وتعليم.

حماية الأطفال من كافة صور النصب والاستغلال المادي والمعنوي.مساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم ومواهبهم المختلفة.

أهمية اليوم العالمي للطفل

ليوم الطفل العالمي أهمية كبيرة يجهلها الكثير من الأشخاص باعتباره للطفل غير مؤثر في المجتمع، وتتمثل تلك الأهمية في التالي:

ضمان حقوق الأطفال: دائما ما ينصب تركيز المجتمعات على حقوق كل من البنات والشباب البالغين فقط دون الالتفات لحقوق الأطفال، لذلك يعمل اليوم العالمي للطفل بمثابة منبه للعالم أجمع للالتفات لقضايا الطفل باعتباره مواطن الغد، فيفكر في حقوقه من ترفيه وصحة وتعليم ومسكن وملبس ومأكل وحماية من العنف والقمع، وتوعيتهم بالمساواة بين جميع الفئات المجتمعية.

هم شباب المستقبل: من ننظر إليهم الآن باعتبارهم أطفال لا حاجة لخدماتهم، سوف يكونوا في المستقبل شباب يعتمد المجتمع بأكمله عليه، لذلك وجب الاهتمام بهم ورعايتهم في الصغر لكي يصبحوا أشخاص سويين في المستقبل.

نشر الوعي: يغفل الكثير عن القضايا الخاصة بالأطفال بسبب عدم تعرضهم لها، لذلك يهدف اليوم العالمي للطفل لنشر التوعية بالقضايا والمشاكل التي يواجهها الأطفال في جميع أنحاء المجتمع.

كيف يمكن الاحتفال بيوم الطفل العالمي

هناك العديد من الطرق التي يمكن للأشخاص بها الاحتفال والاستمتاع باليوم العالمي للطفل، بالإضافة إلى الرجوع بالنفع لهم ومن هذه الطرق ما يأتي:

ابتكار ما يفيدهم: محاولة جمع أكبر عدد ممكن من الأطفال وتوفير وسائل الاستفادة والنفع لهم، فعلى سبيل المثال يمكن توفير بعض وسائل الترفيه المفيدة لهم مثل القصص المصورة ذات المغزى الحقيقي، المسرحيات والأفلام الكرتونية الهادفة.

الجمع بين فئات المجتمع: جمع عدد من البالغين والاتفاق على إقامة بعض الفعاليات التي من شأنها إفادة الأطفال، وتقسيم الأدوار بين هؤلاء البالغين.

تقديم المساعدة: يمكن أيضًا الاحتفال بيوم الطفل العالمي عن طريق البحث عن الأطفال التي تحتاج إلى المساعدة وتقديم الرعاية لهم.

خاتمة موضوع عن اليوم العالمي للطفل

وبعد أن عرضنا ماهو يوم الطفل العالمي  وموعده وأهميته بالنسبة للأطفال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وذكرنا أيضا كيف يمكن الاحتفال باليوم العالمي للطفل، ندعو فئات المجتمع بأكملها للإهتمام بالقضية والاحتفال بيوم الطفل العالمي عن طريق الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا اليوم، فالأطفال هم لبنة المجتمع اليوم، وهم الأجيال القادمة وشباب المستقبل، ولا يقتصر الاحتفال بيوم الطفل العالمي على ما ذكرنا في المقال فقط بل يمكن لأي شخص ابتكار طرق جديدة للاحتفال أيضا