**مقدمة اذاعة عن التطوع بالعناصر كاملة**

بسم الله الرحمن، والصّلاة والسّلام على حبيبنا المُصطفى العدنان، أسعد الله صباح الجميع، زملاءً ومعلّمين، وبارك الله في هذه  الإشراقة الجميلة من شمس جديدة، نزداد معها من نور العلم، ونتحدّث عبر أثير إذاعتنا المدرسيّة عن العمل التَّطوعي، الذي يعتبر أحد أبرز الأساسيات التي تقوم عليها الحياة السّليمة، وترتقي بها القلوب إلى ما فيه الخير، حيث يحتفل العالم في هذه المناسبة مع الخامس من ديسمبر، ويتحدّث الزّملاء في الفقرات التي جرى إعدادها بتفصيل عن كافّة حيثيّات مناسبة اليوم العالمي للتطوع، وأهمية تلك المناسبة في عُموم الدّول والبلدان، فكونوا معنا كي تعمّ الفائدة، والسّلام عليكم.

**اذاعة عن التطوع بالعناصر كاملة**

انطلاقًا من أهميّة مناسبة يوم العالم التطوّعي، وأهمية تلك القيمة الإنسانية في السّهر على راحة النّاس، وتقديم المساعدة دون مقابل، نطرح فقرات الإذاعة الآتية، بكل حُب:

**فقرة القرآن الكريم لإذاعة عن التطوع**

إنّ خير الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وخير ما نبدأ به نسمات الصّباح هو آيات من الذّكر الحكيم، يتلوها علينا الصّديق الطالب (اسم الطّالب) مع جزيل الشّكر على هذه الجهود:

* إنّ الإيمان بالله ليس فقط بإقامة الشّرائع، وإنّما بعمل الخير، قال تعالى: "لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ 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 أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون"
* إنّ عمل الخير هو أحد الأساسيات التي تقوم عليها العقيدة، قال تعالى: "مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّـهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ\* يُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَـٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ\* وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ"

**فقرة حديث نبوي عن التطوع**

صدّق الله العظيم، وأمّا الآن، فننتقل عبر أثير إذاعتنا الصّباحيّة للحديث عن باقة من الأحاديث النبويّة التي تبنّت الاعمال الخيريّة والتطوعيّة، نستمع إليها من إعداد زميلتنا (اسم الطّالبة) شاكرين لها:

* إنّ مدّ يد العون لعباد الله، هي أقرب الطرقات التي يصل بها العبد إلى رضى الله، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: "أَحَبُّ الناسِ إلى اللهِ أنفعُهم للناسِ ، وأَحَبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخِلُه على مسلمٍ ، تَكشِفُ عنه كُربةً ، أو تقضِي عنه دَيْنًا، أو تَطرُدُ عنه جوعًا، ولأَنْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ إليَّ من أن اعتكِفَ في هذا المسجدِ يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا، ومن كظم غيظَه ولو شاء أن يُمضِيَه أمضاه؛ ملأ اللهُ قلبَه يومَ القيامةِ رِضًا، ومن مشى مع أخيه في حاجةٍ حتى يَقضِيَها له؛ ثبَّتَ اللهُ قدمَيه يومَ تزولُ الأقدامُ"

**فقرة كلمة الصباح عن التطوع**

نستمع الآن إلى فقرة الكلمة الصّباحيّة بصوت زميلنا الخلوق (اسم الطالب) والتي نتعرّف من خلاله على تفاصيل أكثر حول تلك المناسبة العالميّة المُهمّة، شاكرين له هذا الجهد الكبير:

بسم الله والحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّد الخل محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملائي الطّلاب، أعزّائي المُعلّمين، إنّ مناسبة التطوّع، وفكرة التطوّع بحدّ ذاتها هي إحدى الأفكار المميّزة التي نقف معها بكثير من الوفاء والإخلاص، لانّ التطوّع هو الدّليل على الخير، هو الخيط الذي نصل به إلى الأشخاص القادرين على أن يحملوا أمانة البلاد، وقد وافقت آيات الله تعالى، وأحاديث المُصطفى أهمية التطوع في كثير من الحجج، وجعل الله من نفع العباد والسّير في قضاء حوائجهم أحد العبارات السّاميّة التي يتقرّب بها العبد من الله، وهو جوهر العمل التطوّعي، ومبدأه الأساس، فهو العمل من غير مقابل، حيث يتعلّم الإنسان كيف يقدّم جهوده المجّانيّة للمُجتمع، فترتقي أفكاره الدّاخليّة، وترتقي تفاصيل روحه وتتقوّى على جميع التقلبّات والظّروف المُحيطة، ما يمنحه القُدرة على استكمال الدّرب، وتحقيق النّجاحات، فالبرّ لا يفنى، والخير لا يزول، فأحسنوا كي يُحسن الله إليكم، وكلّ عام وأنتم بخير بمناسبة الخامس من ديسمبر.

**فقرة هل تعلم عن التطوع**

كثيرًا من الشّكر للزميل على هذه الكلمة الشّاملة، وأمّا الآن، فننتقل مع أثير إذاعتنا الصّباحيّة إلى فقرة هل تعلم التي نُبحر من خلالها إلى مزيد من المعلومات عن يوم التطوّع العالمي، وفكرة التطوّع، في الآتي:

* هل تعلم أنّ العمل التطوّعي، وتقديم المُساعدة للآخرين هو الدّليل على سلامة فطرة الخير الطبيعيّة التي خلق الله الإنسان عليها.
* هل تعلم أنّ العمل التطوّعي هو احد أبرز النوافذ التي يتقرّب بها الإنسان المُسلم من الله تعالى، لأنّ من فرّج عن مُسلم كربة من كربات الدّنيا، فرّج الله له بها كربة في يوم القيامة.
* هل تعلم عزوي الطّالب أنّ الأمم المتحدّة قامت على اعتماد موعدًا في الخامس من ديسمبر لكلّ عام ميلادي، من أجل الاحتفال في المتطوّعين، وتسليط الضّوء على جهودهم.
* هل تعلم صديقي الطّالب أنّ الإنسان المُسلم ليس بحاجة لأضواء عالميّة من اجل القيام بالتطوّع، لانّ قواعد الشّريعة الإسلاميّة تقوم على فكرة الخير والأعمال الخيرية للآخرين.
* هل تعلم أنّ العمل التطوّعي هو الطّريق الأبرز للحُصول على مزيد من الخبرات العمليّة وللحُصول على قوّة في الشَّخصيّة، ومعارف وأشخاص جُدد.

**فقرة شعر عن التطوع**

يُعتبر الشّعر أحد أبرز الفعاليات التي عبّر من خلالها الشعراء عن أهمية هذه المناسبة، وفي ذلك نستمع إلى قصيدة عن التطوّع، شاكرين لزملائنا هذا الإعداد الانيق:

ما كانَ أَحْلى مَوْضِعي \*\*\* في الْعَمَلِ التَّطَوُّعي

أَسْمو بِه إلى الْعُلا \*\*\* وَكُلُّ إخْوَتي مَعي

بِهِمَّةٍ مَنْبَعُها \*\*\* أَكْرِمْ بِهِ مِنْ مَنْبَعِ

تُسايِرُ الْخَيْرَ... وَفي \*\*\* مَرْعى الثَّوابِ تَرْتَعي

بِاللهِ قُلْ يا صاحِبي \*\*\* وَأَنْتَ لِلْقَوْلِ تَعي

هَلْ في حَياتي عَمَلٌ \*\*\* أَنْفَعُ مِنْ تَطَوُّعي

وَهَلْ بِغَيْرِهِ أَرى \*\*\* قُرْبَ الرَّسولِ مَوْقِعي

نَعمْ.. سَأَبْقى رافِعًا \*\*\* عِنْدَ النِّداءِ إصْبَعي

لِخِدْمَةِ الْأَرْضِ الَّتي \*\*\* نِداؤُها في مَسْمَعي

مَحْبوبَةٌ وَحُبُّها \*\*\* يَطيبُ فيه مَصْرَعي

وَمِنْ عَـطائِها رَنا \*\*\* إلى الْعُلا تَطَلُّعي

هذا بَيانٌ مُعْرِبٌ \*\*\* عَمّا تُكِنُّ أَضْلُعي

وَالْحَمْدُ للهِ عَلى \*\*\* كُلِّ عَطاءٍ مُقْنِعِ

ثُمَّ صَلاتُنا عَلى \*\*\* نَبِيِّنا الْمُشَفَّعِ

**فقرة سؤال وجواب عن العمل التطوعي**

نتنقل بكم إلى فقرة السؤال والجواب التي أعدّتها الزميلة الخلوقة (اسم الطّالبة) للتعرّف بالمزيد من المعلومات المُهمّة عن التطوع:

* السؤال: ما هو تاريخ اليوم العالمي لتقديم الدّعم للمتطوعين في العام 2022؟
* الإجابة: يوم الاثنين في الخامس من ديسمبر لعام 2022.
* السؤال: اذكر أهم الفوائد التي تقدمها الاعمال التطوّعية للمُجتمع والفرد؟
* الإجابة: تخفيف الكثير من المشكلات التي يُعاني المجتمع منها، الحُصول على قوّة في شخصيّة المتطوّع، وزيادة في المعارف، وزيادة في النشاطات والحوارات والقُدرة على العمل مع الفريق.
* السؤال: ما هي أبرز الحُقوق التي تمّ الإعلان عنها في اليوم العالمي للمتطوّعين؟
* الإجابة: العمل في مكان آمن، يضمن السّلامة للجميع، الشّعور بالاحترام من الآخرين، الحُصول على فترات راحة مناسبة للجهود.
* السؤال: ما هو المعنى الحرفي لكملة التطوّع؟
* الإجابة: إنّ التطوّع هو ان يقوم الشّخص بالقيام بعمل خير، عمن ملأ إرادة وتصميم، دون أن يأمره أحد في ذلك.

**خاتمة اذاعة عن التطوع**

زملائي الطّلاب، أعزّائي المُعلّمين، نصل معكم إلى نهاية الإذاعة الصباحية التي سلّطنا فيها الضّوء على التطوّع من أوسع الأبواب، وتعرّفنا من خلالها على باقة من اهم الفقرات التي تتناول التطوّع، وقيمة تلك المناسبة العالميّة التي تتزامن مع تاريخ يوم الاثنين في الخامس من ديسمبر لكلّ عام ميلادي، فكون على قدر تلك الذّكرى، لنتقرّب من شريعة الدّين الإسلامي، ونرتقي بأخلاقنا إلى ما يليق بنا، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.