**مواضيع عروض شفوية للكبار**

تتعدّد المسارات والخيارات التي يُمكن للطّلاب أن يقوموا على طرحها في سياق مواضيع التّعبير الشّفويّة التي تحمل مع طيّاتها الكثير من الرّسائل المميّزة، وعن ذلك لا بدّ من الوقوف مع باقة من أحلى المواضيع في الآتي:

**موضوع تعبير شفوي عن الاجتهاد**

زملائي الطلاب، صدق من قال لكلّ مجتهدٍ نصيب، فلقد كبرنا على ترانيم تلك العبارة التي تترنم في الصدر، لنتعرّف على آفاق ومسارات الدّنيا الواسعة، لنجد أنّها من الكلمات الصادقة، فقد كتب الله على نفسه العدل، وجعل من هذه الدّنيا مسارات ومدارس تنضوي على العمل، وعلى الصّبر، وعلى الإصرار، لأنّه المفتاح الذي تُحل به العُقد، وتطيب معه المسارات المستقبليّة في حياة جميع الناس، فما من إنسان وصل إلى قمّة الأمان المادّي أو الاجتماعي إلا وقد مرّ بمراحل الصّبر، ومراحلة العمل ومراحل السعي الجاد والحقيقي، لأنّ حقيقة الدّنيا على فوضتها فهي منطقيّة للغاية، فهي تتمحور أيضًا حول القاعدة الرياضيّة البسيطة، إنّ حاصل جمع الواحد مع الواحد هو اثنين، فمن جدّ وجد، ومن سار على الدّرب وصل، فتدفعنا تلك الكلمات للتأكيد على أحقيّتنا بالوصول إلى الأحلام، جميعنا نسعى إلى شيء ما، وإنّ من حرم نفسه من حقّه في الحلم و انسان بسيط يستحقّ الشّفقة، فلطالما كانت الأحلام الكبيرة هي حصّة الشّجعان والفرسان الذين فتحو الأرض ببطولات وطموحات جالت بحار الدّنيا وجغرافيا الأرض، زملائي الطّلاب، لا حدود للحُلم طالما أنّه يُرضي الله تعالى، وإنّ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير، فاحرصوا على أن تجتهدوا لتحصلوا على المكانة التي تليق بكم، وتليق بأحلامكم الكبيرة، والسّلام ختام.

**موضوع تعبير للكبار عن الأخلاق**

إنّ الاخلاق هي النقطة الأولى التي ينطلق منها الإنسان في مسارات الحياة، ليتمسّك بها حتّى الرمق الأخير، لأنها الفطرة السّليمة في كلّ أمر، وعن ذلك الموضوع نطرح التعبير الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، يقول الحبيب المُصطفى "إنّما بعثت لأُتمم مكارم الأخلاق" صدق الحبيب المُصطفى في قوله، وصدق في أمانته وإخلاصه وأخلاقه، فقد خصّ المُصطفى الاخلاق بعين الرّعاية والحُب، وكان أشدّ الحريصين على عليها فقام على دراستها وصوّب ما كان موجودًا منها، وأكمل النقص فيها، وجعل من حياة الجاهليّة حياة راقيّة تنعم بالأمن والأمان والرفاهيّة والازدهار، وانتقل بتلك القبائل العربيّة التي كانت تسبي نساء بعضها إلى حياة القانون، التي نام أميرها يومًا على حصيرٍ يابس دون خوفٍ من اغتيال، أو قلقٍ] من انقلاب، زملائي الطّلاب إنّ أخلاق المُسلم هي المرآة التي تظهر لجميع النّاس، فالمُسلم رسول لهذه الدّيانة، وعليه أن يكون أشدّ النّاس حرصًا على أداء الأمانة، تلك الأمانة التي ضحّى من أجلها الصّحابة بالمال والجاه والولد، فالأخلاق هي المعيار الفاضل الذي تجتمع فيه الفضائل، وتلتقي فيه الطّموحات، وتطيب به الأيام، فنحرص على تبنّي الاخلاق في المنزل، وفي الشّارع وفي المدرسة والجامعة والعَمل، لنصل إلى الدولة الفاضلة التي أشارت لها كُتب الأوليين والآخرين، فكونوا بخير زملائي الأحبّة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**أجمل عرض شفوي مؤثر عن التجارب والدروس**

إنّ الحياة هي عبارة عن مدرسة كبيرة، تتلمذ بها النّاس يومًا بعد آخر، وهو ما يترك فينا البصمة عقب الاخرى، فنتحدّث عن تلك التّجارب بعين الاهتمام لنتعلم من الدّروس التي مرّت على كثير من النّاس، وعن ذلك نطرح الموضوع التعبيري الآتي:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنّ الحياة هي حكاية أنيقة، نروي سطورها يومًا بعد آخر، وكأنّها إحدى الاحلام، فالأعمار قصيرة ولو طالت، إلا أنّ الإنسان الكيّس الفَطن هو الإنسان القادر على أن يترك بصمة جيّدة في قلوب الآخرين، وهو ما تعلمته من سنوات عُمري الأربعين، فها أنا الآن مُدرسًا مُحاضرًا في إحدى جامعات البلاد التي تنشر العلم بين الشّباب على اختلاف مراحلهم وتخصّصاتهم، ولم أكن بهذا النّجاح، ولم اكن لأحلم بان أتولّى تلك المسؤوليّة الكبيرة، تحديدًا مع العام الذي فقدت فيه أحد أعزّ النّاس إلى قلبي، حيث عُدت إلى المنزل بعد نهار مدرسي طويل، لأجد الدموع قد وجدت المكان إلى قلب أبي، غارقًا بالألم، بعيون حمراء من شدّة البكاء، فقد توفّت جدّتي الطّيبة في هذا اليوم، وهي الإنسانة التي اعتاد قلبي أن يُشرق من حنانها، فأنا الإنسان الذي صنعته جدّته، فهي صديقة العُمر منذ سنوات الطّفولة الأولى، وقد استشعر والدي حجم الألم الذي خزنته في نفسي عندما تلقّيت الخبر، ففلم أستطع البكاء، جلست في غرفتي وحيدًا، عاجز عن الإدراك، وكأنّ عقارب الزّمن قد توقّفت، وكأنّ الدّنيا قد باتت تتأرجح في مكانها، وما هي إلا أيذام حتّى استعدت قُدرتي على البكاء، فبكيتها حتّى ابتلّ قلبي من الألم، إلّا أنّ عزائي في النّجاح كان ردّ المعروف، فهي لم تكن لتستطيع أن تراني فاشلًا، فكونوا على قدر احلام ذويكم.

**مواضيع عرض شفوي للكبار بالإنجليزي**

تُعتبر اللغة الإنجليزية من لغات العَالم المُهمّة التي نتناولها في مُختلف الفقرات الأدبية في مدارسنا لما لها من دور إيجابي في رعاية مسارات الإبداع، وعن ذلك الصّدد نقوم على طرح الموضوع الادبي الآتي بالإنجليزي:

My fellow students, there are many useful oral topics, and I chose the most important of them, as sport is the precious treasure that we possess and we do not know the amount of positivity it brings us, as sport is one of the distinctive paths of life that guarantees a person health zakat, and it is our guarantor in trust. On God, and take the reasons to stay away from many diseases, scientists have found that the food of the heart is walking, and the food of the different muscles is movement, and the food of the most important organs is sport, which is the shortcut to reduce eating and reduce weight gain that carries with it diseases, it has found After a lengthy research that sport is the common denominator with which all creative minds meet, and all personalities that have achieved success, it was true who said that a healthy mind resides in a healthy body, so make sure to change your lifestyle, and good luck.

**ترجمة موضوع عرض شفوية للكبار بالإنجليزي**

زملائي الطلاب، كثيرة هي المواضيع الشّفوية المُفيدة، وقد وقع اختياري على أهمّها، حيث تعتبر الرّياضة هي الكنز الثّمين الذي نمتلكه ولا نعلم حجم الإيجابيّة التي تعود علينا بها، حيث تعتبر الرياضة من مسارات الحياة المميّزة التي تضمن للإنسان زكاة الصحّة، وهي الضّامن لنا في التوكّل على الله، واخذ أسباب الابتعاد عن كثير من الأمراض، فقد وجد العلماء أنّ غذاء القلب هو المشي، وغذاء العضلات على اختلافها هي الحركة، وغذاء الأعضاء الأهم هي الرياضة، وهي الطريق المُختصر للتخفيف من الأكل والتخفيف من زيادة الوزن التي تحمل معها الأمراض، فقد وجدت بعد بحث مطوّل أنّ الرّياضة هي القاسم المُشترك الذي تجتمع به جميع العقول المُبدعة، وجميع الشّخصيات التي أحرزت النّجاح، وقد صدق من قال بانّ العقل السّليم في الجسم السّليم، فاحرصوا على تغيير نمط حياتكم، وبالتوفيق.

**مواضيع شفوية للكبار تشد الانتباه**

تتعدّد الخيارات التي يُمكن للطّلاب أن يقوموا على اعتمادها في هذا الصّدد، وعن ذلك نطرح الموضوع المختصر الآتي:

مرحبا بالمستمعين والقراء جميعًا، مرحبًا بالقلوب التي تحترف الاخلاق، وتعترف بالجميل، فقد رُوي عن سيّدنا محمّد أنّه قال" من لا يشكر الناس لا يشكر الله" وعن ذلك الحديث العظيم ننطلق في طيّات تعبيرنا، للتعبير عن الحُب لذلك الإسلام العظيم الذي جعل شُكر الله مقرونًا بشكر النّاس، تعريفًا بأهمية تلك القيمة الإنسانيّة، فكلمة الشّكر تحمل مع طياتها مشاعر الوفاء والامتنان، وتزيد من ترابط المُجتمعات، وتختصر الكثير من مساحات الحُب بين النّاس، فاحرصوا على أت وفى الدّين لمن أدانكم كلمة طيّبة، بالشّكر والابتسامة، والكلمة الأنيقة.