**تقرير عن تحمل المسؤولية**

إنّ تحمل المسؤوليّة هي إحدى المعايير الأساسيّة التي تحلّى بها أصحاب الشّخصيات القياديّة، فتراهم قادرين على إدارة شؤونهم وترتيب أولياتهم بما يعود بالنفع عليهم بشكل شخصي وعلى المُجتمع بشكل عام، وفي ذلك نسرد التقرير الآتي:

**مقدمة تقرير عن تحمل المسؤولية**

بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ شخصية الإنسان تتصّف باللدونة، كناية عن كثير من الدّراسات التي تمّ اعتماها للدماغ البشري، وبذلك يمكن للشخص أن يُنمّي من قُدراته، ويُعززّ من الإيجابيات التي يتحلّى بها، وكذلك أيضا يمكنه أن يقوم على تلافي الأمور والنّقاط السلبيّة التي لا بدّ وأن تتواجد في أي شخص منا، فتحمّل المسؤوليّة هو أحد الامور التي تدفع الشخص إلى الأمام بخطى ثابتة وقويّة، فيستطيع أن يصل بها إلى المكانة التي يطمح إليها على الدوام، وهو ما سيتوجّب علينا أن نقوم على طرحه وتناوله عبر فقرات هذه التقرير المُهمّة للجميع، فكونوا معنا.

**موضوع تقرير عن تحمل المسؤولية**

إنّ فكرة تحمّل المسؤولية هي القُدرة ليتحمل عواقب الأمور وإدارتها بالشّكل الصّحيح، فالإنسان القادر على تحمّل المسؤوليّة هو إنسان ناضج وقادر على اتّخاذ القرار الصّحيح، وتحمّل عواقب هذه القرار سواء بالسّلب أو الإيجاب، والاستمرار في ذلك دون فوضى أو تفلّت، حيث تتجلّى مظاهر تحمّل المسؤوليّة في تصرفات الفرد على عدد من النوافذ، حيث تبدأ فكرة تحمّل المسؤوليّة في رعاية الوالدين أولًا ورعاية الأبناء ثانيًا وتقديم الدّعم لمن يحتاج في المجتمع بالإضافة إلى المسؤوليّة المهنية في العَمل، والتّفاني لإنجاز الأعمال والحرص على سير العَمل، وتقوم فكرة التحلي بالمسؤولية على معايير أساسيّة، أبرزها:

رعاية الأشخاص ضمن المسؤوليّة: ويُقصد بهذا البند تقديم الرّعاية اللازمة للأشخاص الذين يقعون ضمن مسؤوليات الشّخص كالوالد والوالدة والأسرة بما فيها من زوجة وأبناء، انطلاقا من حديث الرسول المصطفى كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته.

المسؤوليّة الاخلاقيّة: وتتجلّى بتقديم النّصح والهداية لمن هم ضمن مسؤوليّة الشّخص وتوجيهيهم نحو القيم السّامية والأخلاقيات التي تعود عليهم بالنّفع، وإدارة شؤونهم ليكونوا بأحسن الاحوال.

رعاية العمل على أحسن حال: فالشّخص الذي يتحلّى بالمسؤوليّة تراه منكبًا على عمله ليقوم على أدائه بإتقان، مبتعدا عن الغش فتراه يُراعي الأمانة في جميع تفاصيل الأعمال التي يقوم على ممارستها، فهو شخص مؤهّل ليتحمّل مسؤوليات الفريق الذي يقع تحت إدارته، ومؤهّل لترقّي على سلم الدّرجات الوظيفيّة.

**خاتمة تقرير عن تحمل المسؤولية**

إنّ فكرة تحمّل المسؤوليّة هي إحدى الأفكار الإيجابيّة الكبيرة التي تعود بالنّفع على الشّخص بوجه خاص وعلى المجتمع على وجه العُموم، من أبرز الإيجابيات التي تنتج عن ذلك هو قدرة الشخص على السّيطرة على مفاصل حياته وقرارته، والابتعاد عن الفشل، والقُدرة على التّراجع في الوقت المُناسب، كذلك يُصبح الفرد متحليا بالشّجاعة الكافيّة لإدارة شؤونه الشّخصيّة، ما يفتح له الكثير من الآفاق الجديدة في المجتمع ويسمح له باكتساب مهارات واسعة في القدرة على التّعبير والقُدرة على التغيير نحو الأفضل، علاوةً عن حُضوره اللفات بين أقرانه، واكتسابه لاحترام وثقة الجميع، فالتحلي بالمسؤولية مهم جدا على كافّة الأصعدة، ويضمن للإنسان تحقيق ما يُريد، ويضمن للمجتمع الترقّي على درجات من الحضارة والأمانة المهنيّة...........