**مقدمة موضوع عن يوم المرأة العالمي**

بسم الله الرّحمن الرحيم، والصّلاة والسّلام على سيد الخلق محمّد الذي أوصى بالنساء خيرًا، وجعل احترام المرأة والحفاظ عليها واجبًا يُطلب من الرّجل في الدّرجة الأولى، وبعد 1400 عام عن تلك الوصية يحتفل العالم في اليوم العالمي للمرأة، تلك الحكاية التي تفيض بمشاعر الحُب وكلمات الامتنان عن سنوات من العَطاء في مُشاركة الرّجل لمسارات العَمل في خدمة الدّولة والمُجتمع، فالمرأة هي الحلقة الأولى والنافذة الأولى التي تبدأ معها الأجيال في النّهوض، وهي النافذة التي يتعرّف الأشخاص من خلالها على الأخلاق والقيم الإنسانيّة التي تُبنى من خلالها الدّول.

**موضوع عن يوم المرأة العالمي جاهز للطباعة**

يشمل الموضوع التالي على فقرات مُهمّة للاحتفاء بالمرأة ودورها البارز في خدمة المُجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في الآتي:

**ما هي قصة اليوم العالمي للمرأة**

بدأت حكاية اليوم العالمي للمرأة مع تاريخ الثّامن من آذار لعام 1908 م، حيث عانت الكثير من النساء في الولايات المُتحدّة الأمريكيّة من زيادة في ساعات العَمل، وقلّة في الرّواتب التي لا تتوافق مع حجم الجُهد المبذول، في واحدة من صور الاستغلال المؤذيّة، فقامت المرأة برعاية حراك عمّالي شاكر به ما يزيد عن 15 ألف امرأة في مدينة نيويورك الأمريكيّة، للمطالبة برفع الأجور وتخفيف ساعات العَمل، والحُصول على حقّ التصويت في الانتخابات، لتعترف الأمم المتحدّة لاحقًا في هذا الحِراك، ويتم الإعلان رسميًا عن اعتماده يومًا وطنيًا في أمريكا، ثمّ يومًا عالميًا معترف به في الأمم المتحدّة والمنظمات الحقوقيّة.

**متى يتم الاحتفال في يوم المرأة العالمي**

تمّ الاحتفال بشكل رسمي في يوم المرأة العالمي في تاريخ الثامن من آذار لعام 1911 للميلاد للمرّة الأولى بعد أن جرى اعتماده رسميًا عن الامم المُتحدّة، والمنظّمات الحقوقيّة، في كل ذمن النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، بينما رسميّة الاحتفال في تلك المناسبة كانت مع تاريخ العام 1975 م ، بعد أن نظّمت الأمم المتحدّة طريقة الاحتفال والموضوع المُختلف لكلّ عام، فكانت فعالية الاحتفال الأولى تحت شعار "الاحتفاء بالماضي والتّخطيط للمُستقبل" فصارت المناسبة موعدًا للاحتفاء بإنجازات المرأة في كافة المجالات وتسليط الضّوء على العقبات التي تُعيقها.

**ما هو شعار اليوم العالمي للمرأة**

يُرمز إلى اليوم العالمي للمرأة بعدد من الألوان أبرزها: اللون الأبيض والأخضر والبنفسجي، وفق ما أقرّته الحملات الخاصّة بيوم المرأة العالمي، وقد تمّ اعتماد تلك الألوان لرمزيّتها الكبيرة، وهي:

* اللون البنفسجي: الذي يرمز إلى العدالة والكرامة، وضرورة المُحافظة على كرامة المرأة في جميع المُجتمعات.
* اللون الأخضر: ويرمز الأمل، وإلى المُستقبل المُشرق الذي ينتظرنا في حال الاهتمام بقضايا المرأة.
* اللون الأبيض: وهو اللون الذي يرمز إلى النّقاء وإلى الصّدق والفطرة السليمة فب التّعامل مع المرأة كشريك حقيقي.

**لماذا يحتاج العالم إلى يوم للمراة**

لأنّ المرأة لا تزال تُعاني في كثير من الدّول حجولَ العالم، حيث أثبتت تقارير عالمية أنّ بلاد الحُروب التي تشهدها الدّول حولَ العالم هي أقل البلدان أمانًا وضمانًا لحقوق المرأة والأطفال وغيرها، فقد ناضلت الكثير من النساء في أفغانستان وإيران وأوكرانيا والولايات المتحدّة الأمريكيّة من أجل الحُصول على الحقوق الخاصّة التي تضمن لهم الحياة الكريمة، وقد عانت تلك النساء الكثير من المشاكل والعقبات، ففي إيران تقبع المرأة تحت سلطة أنظمة تفرض عليها كافّة التفاصيل، وفي أفغانستان ذات الأمر مع عودة حركة طالبان، ما ساهم في تغيير حياة الملايين من النساء، وتقييد الحريّة الخاصّة بهنّ عن العَمل والعلم والدراسة، وغيرها من المسارات اليوميّة.

**ما هو موضوع الاحتفال في يوم المرأة لعام 2023**

أعلنت الأمم المتحدّة أنّ موضوع الاحتفال لعام 2023 سوف يتناول "إشراك الجميع رقيمًا تحت شعار الابتكار والتقنية لتحقيق المساواة ين الجنسين" وقد انطلقت الأمم في ذلك بالاستناد على تقارير أّكّدت أنّ عدد المستخدمات للإنترنت يقل ب 259 مليون امرأة عن عدد الرّجال مع العلم أنّهم يمثلنّ ما يزيد عن نصف سكّان العالم، وهذا يدل على تقصير في الوصول إلى الخدمات التي باتت جميعها تتم عبر الانترنت، وقد برّرت تقارير أنّ السبب في ذلك هو عدم الشعور بالأمان على الانترنت، ما يتسبب في عجز عن تطوير المهارات الرقميّة للمرأة وبالتالي تراجع فرصتها في الحُصول على الوظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة، كذلك تمّ اختيار هذا الموضوع من أجل تكريم النساء اللواتي يقفن مع النهوض بالتقنيّة التحويليّة والتّعليم الرّقمي.

**خاتمة موضوع عن يوم المرأة العالمي جاهز للطباعة**

تحمل مناسبة اليوم العالمي للمرأة رسالة عاجلا لجميع النّاس حولَ العالم، مفادها الاهتمام بالمرأة واحترامها، ومُساواتها مع الرّجل عن سنوات طويلة من العَطاء والبناء، فالمرأة تُشكّل النسبّة الأكبر من العاملين في المسارات الصّحيّة حولَ العالم بما نسبته 70 % من القطّاع، حيث تُشكّل النساء نصف سكّان الكوكب، ويُعاني عدد كبير منهنّ من الوقوع تحت خطّ الفقر بما يزيد عن 1.3 مليار شخص، ما يستوجب معه تسليط الضّوء على تلك الكوارث وعلى تلك الحالات الإنسانيّة التي تستحقّ الوقوف معها بعين الرعاية والاهتمام للمُساهمة في تعزيز دورها الإيجابي في المجتمع.