**بسم الله ، والحمد لله ،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد : فهذه**

**الحلقة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة في موضوع (الحفيظ) والتي هي**

 **بعنوان: \* دورالأمن الصحي في الأمن :**

**ويتأكد هنا تكامل مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه تطبيق الأنظمة الصحية لتحقيق الوقاية والأمن الصحي ويستدعي تنفيذ الأنظمة واللوائح الصحية المحلية والعالمية تعاون الجميع لتحقيق الوقاية العامة بدءاً من التوعية الصحية للفرد، ولأسرته ولمجتمعه، وانتهاءً بتعاون كافة أفراد المجتمع وترابطهم في تنفيذ قواعد الأمن والسلامة الصحية، وتقديم المبادرات الاجتماعية لوقاية المجتمع من عوارض الأوبئة وتفشيها، ويتعيّن ذلك تضمين المقررات والمناهج التعليمة في التعليم العام فما فوق مقومات البناء الصحي وقيم**

**النظافة والطهارة، وقيم المحبة والتعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع.**

**ومما لاشك فيه أن غرس القيم الإسلامية في النشء من خلال المقررات والمناهج التعليمية ومتابعة تطبيقها والتدريب عليها من مقومات البناء الصحيح للفرد والمجتمع والتي تساهم في تكوين الشخصية الإيجابية.**

**ولتحقيق تفاعل أفراد المجتمع وتعاونهم لتحقيق الأمن الصحي؛ يجدر العمل التكاملي بين مؤسسات المجتمع لبناء قيم التطوع والتعاون وصنع مبادرات**

**تطوعية تساهم في تحقيق الجهود المبذولة للوقاية المجتمعية من تبعات**

**الأوبئة وسيساهم ظهور مبادرات التطوع الوقائي الصحي على المستوى الفردي والمؤسسي في التوعية الصحية وستقي المجتمع بعون الله تعالى من العديد من الأخطاء الفردية.**

**ومن المهم تبني المؤسسات الصحية والتعليمية مبادرات رائدة لنشر وعي المجتمع وتثقيفه وبناء مسؤوليته المجتمعية تعليماً وتدريبا ًكما يتعيّن تحفيز الأفراد على ابتكار وتقديم مبادرات صحية نوعية خدمة للوطن الغالي وحماية أفراده ووقايتهم من انتشار الأمراض وامتدادها.**

**وتلكم مسؤولية تكاملية تساهم في تحقيق حماية النفس البشرية، والتي تعد من الضرورات الخمس في الشريعة الإسلامية.**

**وتتأكد مسؤولية الفرد تجاه نفسه ومجتمعه من خلال التقيد بالتعليمات والقوانين الصحية لوقاية ذاته وأفراد أسرته والحد من انتشار الفايروس في المجتمع، وتعد المسؤولية الفردية نموذجاً حضارياً وأسلوب حياة فائق المستوى يظهر من خلاله ثقافة ووعي أبناء المجتمع ودورهم الفاعل في تحقيق المسؤولية الاجتماعية نحو وطن سليم متكامل الأركان.**

**إلى هنا ونكمل في الحلقة التالية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .**