**مقدمة موضوع تعبير عن العمل التطوعي**

إنّ الإنسان اجتماعيّ بالفطرة، ولا يمكنه العيش في مكان ما بمفرده، فهو دائمًا بحاجة إلى وجود الآخرين من حوله سواءً في البيت أو العمل أو المدرسة، لأنّ ذلك يسهّل عليه الكثير من المهام والأعمال الواقعة على عاتقه والمتوجب عليه القيام بها لعيش حياة كريمة، ويعتبر العمل التطوعي من أبرز الأعمال المساهمة في بناء المجتمع، وهو أحد أهم الأنشطة الإنسانية الهادفة إلى نشر روح التعاون والمساعدة بين أبناء الوطن الواحد، والتي تتفرّع إلى عدة مجالات مختلفة، يزداد الإقبال عليها في وقت الأزمات والمشكلات، لتقليل كمية الجهد المبذولة وتحقيق الأهداف المرجوة.

**عرض موضوع تعبير عن العمل التطوعي**

إنّ العمل التطوعي هو شكل من أشكال الفطرة الإنسانية التي فطر الله -سبحانه وتعالى- عليها عباده منذ بداية البشرية، فالإنسان بطبيعته محب لفعل الخير وتقديم المساعدة، وهناك العديد من المجالات التي يمكن العمل التطوعي فيها، والتي في الكثير من الأحيان تكون على شكل جماعي وليس فردي تعمل على خدمة ومساعدة مختلف الفئات من الناس، وضمن التالي سنقوم على توضيح مفهوم العمل التطوعي وما هي مجالاته وأنواعه وغيرها العديد من المعلومات القيمة عن العمل التطوعي.

**مفهوم العمل التطوعي**

يندرج مفهوم العمل التطوعي تحت مسمّى فعل الخير وتقديم يد العون والمساعدة للآخرين، وذلك من أجل المساهمة في دعم المجتمعات والتقليل من الأعباء الملقاة على عاتق العاملين فيها وفي شتى مجالات الحياة، بالإضافة إلى المشاركة في فعل الخير الذي حثّنا عليه الدين الإسلامي، وقد عُرف العمل التطوعي بهذا الاسم، لكون الإنسان يقوم به طواعية من ذاته دون أن يجبره على فعل ذلك أي شخص آخر، وذلك تبعًا لدرجة حب الخير في داخله وحرصه على دعم مفهوم التعاون ونشر الوعي بين الناس بأنّ العمل التطوعي هو اللبنة الأهم في بناء المجتمع وتطوره.

**أنواع العمل التطوعي**

إنّ للعمل التطوعي أنواع عدّة إلّا أنّ جميع أنواعها ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأفراد والمجتمع، ومن أنواع العمل التطوعي كما يلي:

* العمل التطوعي البيئي.
* العمل التطوعي الاجتماعي.
* العمل التطوعي الصحي.
* العمل التطوعي الحيواني.
* العمل التطوعي الرياضي والترفيهي.

**مجالات العمل التطوعي**

تتعدد مجالات العمل التطوعي التي يمكن للفرد التطوع الذاتي فيها، ومن تلك المجالات ضمن التالي:

* **العمل التطوعي البيئي:** من خلال التطوع من أجل الحفاظ على البيئة كتنظيف الحدائق والشوارع والشواطئ، وإعادة التحريج، وإعادة التدوير وغيرها الكثير.
* **العمل التطوعي الاجتماعي:** كالتعليم بأن تصبح مدرسًا متطوعًا، أو التطوع لإقامة المعسكرات والكشافة للأطفال والشباب، أو التطوع ضمن تنمية وتطوير المجتمع من خلال المشاركة في توزيع المأكل والملبس والمسكن.
* **العمل التطوعي الصحي:** كالعمل التطوعي مع كبار السن، والعمل التطوعي النفسي من خلال الإرشاد وتقديم المشورة.
* **العمل التطوعي الحيواني:** من خلال إنقاذ ورعاية الحيوان تتمثل بتنظيف الأقفاص أو إطعام الحيوانات وتدريبهم، وتقديم الرعاية والمساعدة للمريض منها، والعمل التطوعي من أجل الحفاظ على الحياة البرية.
* **العمل التطوعي الرياضي والترفيهي:** من أبرزها التطوع في الأحداث الرياضية وخاصة لطلاب الثانوية والجامعة، بالإضافة إلى التطوع في النوادي المحلية.

**أهمية العمل التطوعي**

تعود أهمية العمل التطوعي نظرًا لتلك الفوائد التي تعود على الفرد المتطوع وغيره من الأشخاص المتلقين للمساعدة، وهي كما يلي:

* العمل التطوع يقرّبك من الآخرين.
* العمل التطوعي يبني الثقة بالنفس واحترام الذات.
* العمل التطوعي يساهم في تحسين الصحة العقلية والجسدية.
* العمل التطوعي مهم لشعور الإنسان بالسعي نحو الهدف والعمل على تحقيقه.
* العمل التطوعي يساعد على نسيان المشكلات الخاصة.
* العمل التطوعي مهم للحياة المهنية من خلال منح الوقت الخاص للآخرين.

**مهارات العمل التطوعي**

إنّ العمل في مجال العمل التطوعي يُكسب الشخص المتطوع العديد من المهارات الإيجابية ومنها ما يأتي:

* إدارة الوقت والالتزام بالمواعيد.
* التنظيم.
* التواصل الجيد مع الآخرين من خلال الاتصالات.
* بناء العلاقات الاجتماعية.
* أهمية العمل الجماعي.
* تمنحك الثقة بالنفس.
* خدمة العملاء.
* مندوب مبيعات لجمع التبرعات أو لجذب المزيد من المتطوعين.
* تتعلّم كيف تواجه المشكلات وإيجاد الحل المناسب لها.
* تدريب متطوعين جدد.
* الإبداع لتحقيق النجاح في العمل التطوعي.
* المثابرة والاجتهاد.
* فرصة لممارسة القيادة.
* اكتساب المزيد من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
* اكتساب المهارة في الموهبة التي تمتلكها.

**العمل التطوعي في الإسلام**

لقد حثّ الدين الإسلامي على العمل التطوعي لكونه أحد المظاهر الاجتماعية التي تحقق العاطف والتآخي بين أفراد المجتمع، وقد وصف الرسول الكريم أهمية العمل التطوعي بقوله صلّى الله عليه وسلّم: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد كالحمى والسهر"، والعمل التطوعي من أهم الأعمال التي يجب أن يحرص عليها المسلم ذكرًا أو أنثى، ففعل الخير مطلوب من الجميع بما يتناسب مع القدرات، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، وقد جعل الله للمتطوعين جزاء عظيم في الدنيا والآخرة.

**كيفية تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع**

لكي يقوم المتطوعين بجذب عدد أكبر من المتطوعين في صفوفهم عليهم القيام بعدة أمور لتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع ومنها:

* زرع حب الخير ومساعدة الآخرين في الاطفال منذ الصغر، ونشر تلك الثقافة الخاصة بالعل التطوعي في المدارس والجامعات.
* زيادة عدد الندوات الثقافية والإعلانات الخاصة بالعمل التطوعي والتحدث عن أهميتها والفوائد المكتسبة من خلال العمل بها.
* توفير كافة المستلزمات للعمل التطوعي لسير العمل بالشكل المطلوب دون وجود أية معوقات.
* وضع خطة وأهداف معينة للعمل التطوعي وتوضيحها للمتطوع حتى يكون لديه شغف للعمل.
* ابتكار أساليب جديدة في العمل التطوعي لجذب المزيد من المتطوعين.

**كيفية العثور على فرصة التطوع الصحيحة**

من الأسئلة التي تتراود إلى ذهن الشخص الراغب بالعمل التطوعي، ويكون العثور على فرصة التطوع الصحيحة من خلال:

* وسائل التواصل الاجتماعي: مثل مجموعات المتطوعين على فيس بوك تمكن الشخص من إيجاد الفرصة المناسبة للتطوع.
* المراكز والمنظمات التطوعية: من خلال التسجيل ضمن المراكز أو الجمعيات المسؤولة عن العمل التطوعي، والانضمام إلى الرابط الخاص بها ومتابعة كل جديد من الأعمال التطوعية وإيجاد الفرصة المناسبة.
* السماع من الآخرين: من خلال التواصل مع الأشخاص الذين قاموا بتجارب تطوعية سابقًا.

**كلمات عن العمل التطوعي**

باعتبار أن العمل التطوعي من الأعمال الخيرية والمساهمة في مساعدة الآخرين، فيما يلي أجمل كلمات عن العمل التطوعي ومنها:

* العمل التطوعي هو الطريق الأمثل للتعبير عن حب الخير والتعاون، وهو المكان الذي تجد به الراحة النفسية من شرور الحياة.
* إنّ العمل التطوعي هو الثقافة الجميلة التي يجب على كل إنسان أن يعي أهميتها وضرورة العمل بها من أجل الوصول إلى الرّقي والتقدم.
* العمل التطوعي هو رسالة الشباب السامية لبناء مجتمع أفضل، وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح لوطنهم.
* إنّ العمل التطوعي هو الفرصة المميزة لمنح النفس المزيد من الثقة ونسيان المشكلات الشخصية عند رؤية هموم الآخرين.

**حديث عن العمل التطوعي**

كثيرة هي الأحاديث النبوية التي تبيّن مكانة العمل التطوعي في الإسلام، فقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، ويُعِينُ الرَّجُلَ علَى دابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عليها، أوْ يَرْفَعُ عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، ويُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. ، وفي حديث صحيح آخر قال -صلّى الله عليه وسلّم-: "لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي المسلمين."

**افكار عن العمل التطوعي**

هناك الكثير من الأفكار الإبداعية والمميزة للعمل التطوعي والتي يمكن طرحها لتحقيق الفائدة للجميع، ومن تلك الأفكار كما يلي:

* تنظيف البيئة التي يعيش فيها الإنسان من القمامة(كتنظيف الشاطئ، والشوارع، والمدارس) ووضع حاويات مخصصة لرمي القمامة.
* التطوع لخدمة كبار السن من تقديم المأكل والمشرب، أو مساعدته في شراء الحاجيات من المتجر.
* تقديم المشورة والمساعدة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل نفسية أو عقلية، أو مشكلات عائلية.
* مساعدة المحتاجين والمتسولين من خلال التطوع في دور الأيتام والملاجئ.
* تنظيم حملات لجمع التبرعات من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين، أو دعم شخص ما لتأسيس عمل يكسب منه لقمة العيش.

**خاتمة موضوع تعبير عن العمل التطوعي**

بعد أن تطرقنا إلى الحديث عن مفهوم العمل التطوعي وأهميته الكبيرة في المجتمعات، نحرص على زيادة التثقيف والوعي تجاه ضرورة عمل الخير ومساعدة الآخرين من خلال العمل التطوعي والانخراط في المجتمع بالأعمال الإنسانية التي تنعكس بالإيجاب على المجتمع والفرد المتطوع والمتلقي، والتي تعمل على التعاون والتعاضد مع بعضهم البعض، وزيادة أواصر الألفة والمحبة بين الناس، مما يصبّ في مصلحة الجميع ويساهم في تطور المجتمع وازدهاره.