**عرض شفوي عربي**

إنّ مواضيع العرض الشفويّة تتميّز بكثافة كلماتها اللغوية وتوفير مهارة الطلاب التي لطالما يبحثون عنها، وهُنا نعرض موضوعًا عن الأخلاق من مواضيع العرض الشفوي العربية، وهو:

إنّ الله -عزّ وجلّ- في خلقه للإنسان أبدع وصوّر بعقله وقلبه، الذي يُميّزه عن باقي المخلوقات الحيّة على هذه الأرض، وهذا سببًا عظيمًا ليحمّله أمانة الأرض وإعمارها، حيث خلقه صافيًا نقيًّا من شوائب الحقد والغل والكراهية، وما يساويه من السوء أنواعًا، وبمجرد أنْ يكبر ما فينا نرى الأشياء حولنا بصورة مُختلفة، نُميّز ما حولنا من السوء والخير بعقلنا والعاطفة، فيُصبح اكتساب الخُلُق أسهل علينا بفطرة التربية، في اختيارنا لأن نكون صالحين بأخلاقنا، كما أنّ التربية لها دور عظيم في الأخلاق فإنّ البيئة المُحيطة تؤثر أيضًا على أنفسنا، وهُنا تتفرّق النفوس بقوّة الإيمان واتّباع سُنّة المُحمّدي -عليه الصلاة والسلام-، والإيمان أساس ارتكاز الأخلاق، وأخلاق البشر أساس صلاح المُجتمعات وقوامة أنفسنا وأبناءنا والاقتداء بهم، وهذا ما يدعو للتطوّر والحضارة وتلاشي المشاكل ولا بُدّ من انتهاءها، لنحمل في صدورنا رسائل سامية نبدأها من أنفسنا.

**عرض شفوي قصير**

تتطلبُ مواضيع العرض الشفوية مهارة لغويّة عالية لكتابتها، وفيما يأتي ندرجُ موضوعًا يحمل صورة لغوية وجزلة، ألا وهو:

إنّ بداية الدعوة إلى دين الله الحق "دين الإسلام الحنيف"، هي التحلّي بسكاكر الأخلاق ومُميّزاتها من الحُسنى والإنسانيّة العظيمة التي تنفطر عليها القلوب، وأساس ذلك أن يتحلّى المُسلم بالصدق والأمانة وهي صفات عظيمة بجُلّ معانيها وقوامة اكتنازها فعلًا وليس قولًا، فهو مُرتكزًا لصلاح كثير من الأمور والأحوال، وهذا ما ينبغي علينا جميعًا النظر إليه بعين الرّعاية لأوضاع المجتمعات العربية الحيّة ضمائرها، التي لا تقبل على نفسها إلّا قوّة الترابط وحضور الأمن والأمان والعدل وكافة الأشياء الأساسية التي تُظهر هذه القيم بالمحبّة والإيثار وإغاثة الملهوفين، حرصًا على تبنّي القيمة الأولى في الإسلام، ضمانًا للوصل لمراحل أعلى، وهُنا نعلم أنّها الحقيقة.

**عرض شفوي مميز**

يعتبر الغرور أحد أبرز الأمراض الاجتماعية التي تسوق المُجتمع إلى الكثير من الضّياع، وتعمل كثيرًا على فناء الأخلاق وذهابها، وتلاشي مبدأ تكافؤ الفُرص للجميع، وعن ذلك نقف مع موضوع تعبير شفوي مميز وفق الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، هُناك ما نستجمعه من حولنا من مواقف وأطروحات حقيقيّة واقعيّة، نتعلّم منها الكثير والكثير من خلال النظر بقلوبنا الحيّة بضمائرها وتواضعها، لأنّ الغرور سقفه محدود وسقف التواضع لا نهاية له، تتحلّى الفطرة بوقائع البيئة والمُجتمعات إمّا أنْ تتلوّث وتتلوّن بعدّة من الصفات، وهذا ما يُبقي الإنسانيّة تلتزم بمعايير أخلاقيّة مُعيّنة، وضعتها الكتاب والسُنّة، وما نحن إلا في رحلة قصيرة، لا تستحقّ منّا كلّ هذا الجهد من أجل الغرور والتكبر، فتجد الإنسان الصادق مشرق طريقه إلى ما يحاول الوصول له، البرّ لا يفنى ولا يزول، والخير في النّاس باقٍ حتّى قيام السّاعة.

**عرض شفوي بالانجليزي**

لا بدّ من المُرور مع اللغة الإنجليزية في طرح أجمل فقرات عرض شفوي من شأنه أن يجذب المُستمعين، لما يحتويه من أفكار إيجابيّة مميّزة، وعن ذلك نطرح العرض الآتي:

We learn determination, patience, and willpower from people of determination, as I have come to know one of the cases in which the inspirations stand proud of it, and the hearts stand unable to describe the level of strength and self-esteem that they enjoy, so we find the suffering child memorizing parts of the Book of God, and greedy for more, at a time when you find people The right one turns away from that, and you find the person who suffers from an injury or illness, devoted to practicing sports at a time when the world occupied us from every matter, and from those distinguished images of life and its paradoxes, I put you here.