عنوان القصة : دروس وعبر مستفادة من التعامل مع الحيوانات الاليفة

اسم الطالبة : ليان جدعون

الصف : الرابع " ب"

المدرسة : المدرسة الوطنية الارثوذكسية –الاشرفية

اسم معلمة المادة : ريما حدادين

انه امر ممتع تربية حيوانات اليفة في المنزل،فاتربية الحيوانات تعلمنا الكثير من الفوائد و يلبي احتياجات جسدية ونفسية هامة، منها:

**تعلم المسؤولية،** فالطفل الذي يرعى حيوانا ويهتم بشؤونه ويلبي احتياجاته، يتعلم المسؤولية وإدارة الوقت منذ الصغر ليتمكن من القيام بمهامه، فتزداد ثقته بنفسه، ويصبح

**النشاط البدني،** فالحيوان الأليف في المنزل يجعل الطفل يوظف طاقته الزائدة في المشي واللعب في الهواء الطلق مع حيوانه، تاركا الأجهزة الذكية التي تضيع وقته، وينجو من السمنة وأمراضها.

**توصيل المعلومات،** إذ تساهم الحيوانات الأليفة في تزويد الطفل بمعلومات ثمينة عن الحياة، كالتكاثر والولادة والأمراض والحوادث والموت، من خلال ما يراه ويعايشه من أحوال تمر بها.

**التنبيه للمشاكل النفسية،** فمع أن معظم الأطفال لطيفون مع الحيوانات الأليفة، فإن البعض قد يكون عنيفا معها، مما يجعلها سببا في التنبيه بوجود مشاكل لدى الطفل تستدعي زيارة الطبيب النفسي.

**المساعدة على التعارف،** أن أصحاب الحيوانات الأليفة كانوا أكثر انخراطا اجتماعيا، حيث يتعارف الناس ويتجاذبون أطراف الحديث أثناء تمشية كلابهم.

**تحسين المزاج وتقوية المناعة،** أن اختلاط الأطفال بالحيوانات يوفر لهم العلاج المناعي الطبيعي.

**تنمية الشخصية،** عندما يرتبط الأطفال بكلب أو قطة فإنهم يتعلمون التعبير عن أنفسهم أكثر، ويتعلمون بناء العلاقات بشكل أفضل".

انصح الاهل بمساعدة اطفالهم على تربية الحيوانات الاليفة.