**”طفل في الأسرة “**

الأسرة هي أصغر تكوين للمجتمع. وتتكون الأسرة من زوجة ورجل وأبناء إن وجدوا. وأهم ثمرة هذه المؤسسة هم الأطفال. الأطفال أصول مهمة تضمن استمرار الجيل وربط أفراد الأسرة ببعضهم البعض وبالحياة. في الإسلام، كما هو الحال في الديانات الأخرى، الأسرة مقدسة ويجب حمايتها. فالأطفال في نظر الإسلام نعمة وفي نفس الوقت مسؤولية يفرضها الله على الوالدين وحتى على المجتمع. ومن واجب الوالدين إعداد الأطفال الذين يولدون دون أن يعرفوا شيئا للحياة وتعليمهم الدين والقيم الاجتماعية.

إن تأمين مستقبل الأفراد والمجتمعات والدول أمر ممكن بوجود أفراد يتمتعون بصحة جيدة جسماً وعقلاً وروحاً. تربية هذا الفرد ممكنة أيضًا في بيئة عائلية صحية.

في هذه **الندوة العالمية الثالثة عشرة لموظفي الشؤون الدينية** بموضوع **”طفل في الأسرة“**، الأطفال الذين سيلعبون دورًا مهمًا في مستقبل العالم، والأسرة التي يولد فيها هؤلاء الأطفال، وينشأون، ويتعلمون، وحيث يكملون معظم نضجهم من حيث الجسد والعقل والروح، سيتم مناقشتها.

في ندوتنا، حيث سيتم تقييم الأطفال (من 0 إلى 15 عامًا) والأسرة من كافة النواحي؛ نتوقع من الأكاديميين العاملين في الجامعات، والأساتذة والإداريين العاملين في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية، والمسؤولين الدينيين العاملين في المؤسسات التابعة لرئاسة الشؤون الدينية، والمديرين والمتطوعين العاملين في المنظمات غير الحكومية أن يساهموا بأوراق تعكس معارفهم وخبراتهم وتجاربهم.

**مجلس التنظيم**