**موضوع تعبير عن العمل التطوعي للصف السادس**

يعتبر العمل التطوعي من الأعمال الإنسانية البحتة لكونها تنبع من داخل الإنسان دون اجبار من أحد ودون وجود أي مقابل، فيكون العمل التطوعي بقصد الرضا ورسم البسمة غبى وجوه اولئك الأشخاص الذين ينتظرون المساعدة والعون لتحقيق أبسط أحلامهم وطموحاتهم، وعبر التالي سوف نستعرض موضوع تعبير عن العمل التطوعي للصف السادس مستوفي العناصر.

**المقدمة**

العمل التطوعي هو فرصة الكثير من الناس إلى احترام الذات وزيادة الثقة بالنفس وكسب الخبرة والمعرفة لتكوين شخصية قيادية تساهم في بناء المجتمع وتحقيق السلام بين صفوف أبنائه، فما أجمل ذلك الشعور عندما ترسم الابتسامة على وجه أحدهم لتقديمك المساعدة له بأمر أنت قادر على فعله دون أن تنتظر أي مقابل مادي يقلل من قيمة العمل الذي قمت بإنجازه، وما أجمل تلك الكلمات والنصائح التي يمكن أن تبعثها في داخل الطفل أو المراهق من أجل تجاوز تلك المرحلة الصعبة وإيجاد الحلول للمشكلات التي يقع بها.

**العرض**

كل تلك الأعمال تنعكس بالإيجاب على المتطوع والمتلقي، وإعداد حملات توعية وندوات خاصة تساهم بشكل كبير في جذب المزيد من الأعضاء المتطوعين الذين يعملون على إدخال البهجة والفرح إلى قلوب الكثير من الناس وتقديم العون والمساعدة في شتى المجالات، فيشعرون بوجود أشخاص مساندين وداعمين لهم في الحياة، مما يزيد من أواصر الألفة والمحبة بين الناس، ويؤثر بالإيجاب للنهوض بالمجتمع والتخلص من المشكلات الاجتماعية، وتأتي أهمية العمل التطوعي من القيمة المعنوية التي يقدمها للمتطوعين سواء كانوا أفراد أو جماعات، فالتطوع يعني عطاء، والعطاء يعني الخير، والخير ليس له جزاء إلّا الخير، كما أنّ العمل التطوعي يوسّع الآفاق لدى الشخص فيمنحه فرصة ليحمد الله سبحانه وتعالى على النعم الكثيرة التي منحه الله إياها وجعله قادر على مساعدة الآخرين معنويًا أو ماديًا، بالإضافة إلى اكتسابه الخبرات والاتصالات مما يزيد فرصته في الحصول على وظيفة جديدة، وينمّي في داخله شعور الثقة والرضا عن النفس وكسب رضا الله عزّ وجل ورسوله الكريم فهو ما أمرنا به وأوصانا به الرسول الكريم.

**الخاتمة**

إنّ العمل التطوعي هو فرصة الشباب لإثبات جدارتهم في تحمل المسؤولية وتحقيق الهدف المطلوب، وبناء ثقافة التعاون والتكاتف من أجل نهضة الوطن وازدهاره، حيثُ تقرّب الفرد من الأشخاص المحيطين به وتبعث في داخله المزيد من أواصر الألفة والمحبة والتكاتف على السراء والضراء، فيصبح الشخص المتطوع قدوة حسنة للكثير من الأشخاص ومصدر جذب للمتطوعين الراغبين في تقديم الخير والعون للآخرين.