**اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي كاملة الفقرات word و pdf**

لطالما كانت المدرسة هي بيت العلم الأول لكل طلبة العلم في أي أمة ودولة، وذلك من خلال برامجها التربوية كما هو الحال مع الإذاعَة المَدرسية التي تنطوي فوائدها على عدة أمور، فبالإضافة إلى تلقين الطلاب الناشئين ما يتعلق بالمعلومات عن مضمون المواد التعلمية التي يتلقونها، فهي أيضاً تمثل عامل توعية هام بالقضايا الأخلاقية والدينية وما نحوها، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم إِذاعة مَدرسية مكتملة العناصر عن موضوع العَمل التّطوعي.

**مقدمة عن العمل التطوعي في المدرسة**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الذي جعل لنا الإسلام لنا هو الدين، وبلغنا الهداية على يد الطاهر الأمين، عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلامُ على المرسلين، ومن اتبع الهدى من الصالحين، وأما بعد:

السيد مدير المدرسة المحترم، السادة معلمي مدرستنا الأفاضل، أبناؤنا وبناتنا طلبة العلم، أسعد الله عز وجل صباحكم بكل خير، وكتب الله تعالى لنا الحسنات والثواب في كل عمل، نبغي من خلاله رضا وجهه الكريم، وأن نحق به الحق، ونًدحر به الباطل، ليتكامل مجتمعنا الإسلامي وننهض بأمة على تسير على نهج سيد الخلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النهج الذي ينطوي على التعاون بين الناس والمساواة بينهم، وإحساس غنيهم بفقيرهم، وتقديم المساعدة لهم في كل وقت وحين، وهذا ما يتوافق اليوم مع اسم العَمل التّطوعي الذي تدعو اه الدول حول العالم، وهذا ما سيكون محور إذاعَتنا المَدرسية لهذا اليوم.

**اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي**

إن العَمل التّطوعي هو من الأشياء التي يتم لها الدعوة بشكل مستمر حول العالم، بالرغم أن ديننا الحنيف دعا إليها كجزء أساسي من تعاليم الإسلام المفروضة علينا، وذلك بمسميات أخرى مثل الإحسان والبر وغيرها، وفيما يلي سوف نقدم إِذاعة مَدرسية كاملة العناصر عن هذا الموضوع، وفق الآتي:

**فقرة القرآن الكريم عن العمل التطوعي**

وكما اعتدنا دائماً أن يكون بداية ما نفتتح به إِذاعتنا المَدرسية، بعض من آيات الذكر الحكيم، يتلوها علينا الطالب…. بصوته العذب، فليتفضل وله جزيل الشكر:

* قال الله عز وجل عن وجوب البر والتعاون في آية ثانية من الذكر الحكيم: {لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ}[1].

**فقرة الحديث عن العمل التطوعي**

وبعد هذه التلاوة العطرة، نستمر وإياكم بالنظر في حث الإسلام على العَمل الْتطوعي، ونستمع معاً لما ورد في السنة الشريفة عن ذلك، من الطالب… فليتفضل مشكوراً:

* عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- قال: "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ"[2].
* قال النبي عليه الصلاة والسلام: "-ابنُ آدمَ ستُّون و ثلاثمائةِ مِفصَلٍ، على كلِّ و احدٍ منهما في كلِّ يومٍ صدقةٌ، فالكلمةُ الطيِّبةُ يتكلم بها الرجلُ صدقةٌ، وعَونُ الرجلِ أخاه على الشيءِ صدقةٌ، و الشربَةُ من الماءِ يسقيها صدقةٌ، و إماطةُ الأذى عن الطريقِ صدقةٌ"[3].

**كلمة عن العمل التطوعي**

والآن نستمع معاً إلى الطالب…. الذي سوف يقدم لنا كلمة جميلة عن العَمل التّطوعي، فليتفضل مشكوراً:

السيد مدير المدرسة المحترم، أساتذتنا الموقرين، زملائي الطلبة، أسعد الله صباحكم بالخير، وجعل الله تعالى الخير هو جل مبتغاكم في الدنيا، هذا الخير الذي يتمثل بالبر والإحسان الذي أمرنا الله تعالى ونبيه به، والذي هو جزء من الإيمان ومن تعاليم ديننا الحنيف، وما جزاء الإحسان عند الله تعالى في الدنيا، إلا الإحسان في الآخرة، وإنما البر والإحسان هما تعريف مختصر لكلمة العَمل التّطوعي، فكم من آيات قرآنية حثتنا على مساندة الناس وإخواننا بالدين، وكم من حديث شريف وصلنا من سيد الخلق -عليه الصلاة والسلام- يعلمنا أصول الإحسان، من إيتاء ذي القربى والمساكين، إلى مساعدة الناس في أمورهم وحوائجهم، إلى نصرة المظلومين، إلى الصدقات والزكوات والتماس الحاجة وتفريج هموم الناس، كل ذلك يدلنا أن العمل التّطوعي جزء لا ينفصل عن تعاليم الدين، وأن في ذلك مرضاة لله تعالى، وفي الختام، نسأل الله تعالى أن نكون من المحسنين والبارين المرضي عنهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**شعر عن العمل التطوعي**

لطالما كان الشعر العربي الهادف حاضراً في كل عمل إنساني وأخلاقي، وما هذا إلا من الأمور التي يهدف إليها العَمل التطوعي، وفيما يلي نستمع معاً للطالب…. الذي سوف يسمعنا بعض من الشعر الجميل عن هذا الموضوع، فليتفضل مشكوراً:

صنعُ الجميلِ وَفعلُ الخيرِ إِنْ أُثِرا \*\*\* أبقى وَأَحمد أَعمال الفتى أَثَرا

بَلْ لستُ أَفهم معنى للحياة سوى \*\*\* عن الضعيفِ وإنقاذ الذي عثرا

والناسُ ما لم يواسوا بعضَهمْ فهمُ \*\*\* كالسائماتِ وَإِن سمَّيتهمْ بشرا

إِنْ كان قلبك لم تعطفه عاطفةٌ \*\*\* عَلى المساكين فاستبدلْ به حجرا

هي الإغاثةُ عنوانُ الحياةِ فإِنْ \*\*\* فقدتها كنت مَيْتاً بعد ما قبرا

**عبارات عن العمل التطوعي**

ونستمر مع العبارات الجميلة والتحفيزية عن ضرورة العَمل التّطوعي في حياة الإنسان، وهذا ما سوف يقدمه لنا الطالب…. فليتفضل مشكوراً:

* الفقراء ليسوا من لا يمتلكون المال، الفقراء هم الذين لا يعرفون معنى العطاء، ولا يفقهون خير هذا العَمل وأهميته.
* الأغنياء هم أغنياء النفس، والأغنياء عن السؤال، والأغنياء عند السؤال، فإذا سألهم المرء حاجة قدموا مالهم وأبنائهم حتى ينالوا ثواب ذلك.
* مثل الحياة كمثل الأرض الواسعة، تحصد منها زرعاً من جنس ما زرعت، فمن زرع الخير حصده، ومن زرع الشر حصده.
* الخير والإحسان مصطلحان لا يفترقان، فمن أراد الخير في الدنيا والآخرة عليه بالإحسان، ومن اعتاد الإحسان فجزاؤه الخير من الله تعالى في الدنيا والآخرة.

**هل تعلم عن العمل التطوعي**

والآن نستمع معاً للطالب…. الذي سيقدم لنا معلومات هامة عن العَمل التّطوعي، فليتفضل مشكوراً:

* هل تعلم أن العَمل التّطوعي يقوم حال المجتمع ويقوي العلاقات بين الناس.
* هل تعلم أن العَمل التّطوعي يساعد الإنسان على فهم أمور واسعة تتعلق بكافة شؤون حياته الاجتماعية والمهنية.
* هل تعلم أن من يقوم بالعَمل التّطوعي هو إنسان محبوب من الناس ومن الله تعالى ونبيه الكريم.
* هل تعلم أن العَمل التّطوعي هو واجب أخلاقي وإنساني، وأمر تعبدي.

**سؤال وجواب عن العمل التطوعي**

نواصل التعرف على بعض المعلومات الهامة عن العَمل التّطوعي من خلال فقرة سؤال وجواب، التي يقدمها لنا الطالب…. فليتفضل مشكوراً:

* **السؤال:** ما هو العَمل التّطوعي؟
* **الجواب:** هو كل عَمل يقوم به الإنسان لمساعدة الناس في أي حاجة تلزمهم وتسعدهم وتجبرهم.
* **السؤال:** ما هي أنواع العَمل التّطوعي؟
* **الجواب:** العَمل التّطوعي الفردي والجماعي والمؤسساتي.
* **السؤال:** اذكر بعض أشكال العَمل التّطوعي؟
* **الجواب:** مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وكل إنسان بحاجة للعون والمدد.
* **السؤال:** اذكر بعض فوائد العَمل التّطوعي؟
* **الجواب:** تقوية الروابط الاجتماعية، تحقيق المساواة، تقدير الناس، السعادة في الدنيا، الأجر بالآخرة.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن العمل التطوعي**

وإلى هنا، نصل وإياكم أحبتي إلى نهاية هذه الإِذاعة المَدرسية، التي تناولنا فيها هذا الموضوع الهام لمجتمعنا ككل، ويهم كل فرد فينا في دنيته وآخرته، وفيه كل معاني الأخلاق والإنسانية، وله الثواب والأجر الكبير عند الله تعالى، وإنما نسأل الله تعالى ممن ينالون هذا الثواب، ونكون ممن يرضى الله عز وجل عنهم في الدنيا والآخرة، ونكون ممن يقدمون يد العون دائماً لإخوانهم ولكل من هو بحاجة المساعدة والمساندة، ونسأل الله تعالى الأجر والعافية في كل أمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في حفظ الله عز وجل وبركاته.

1

سورة البقرة

الآية 177

2

صحيح البخاري

عبدالله بن عمر، البخاري، 2442، صحيح

3

صحيح الجامع

عبدالله بن عباس، الألباني، 42، صحيح