**إحسان: رحلة من الابتكار إلى الريادة في دعم العمل الخيري**

تُعد منصة إحسان إحدى المبادرات البارزة في المملكة العربية السعودية، التي أُطلقت بالأمر السامي رقم (48019) وتاريخه (13/08/1441هـ)، لتعزيز العمل التنموي والخيري باستخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي واستثمار البيانات. تهدف المنصة إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة تساهم في تعظيم أثر المشاريع والخدمات التنموية، وضمان استدامتها من خلال بناء شبكة فاعلة من الشراكات بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية. يأتي ذلك في إطار حرص المملكة على تعزيز ريادتها في المجال التنموي ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

**رؤية إحسان** تسعى إلى تمكين القطاع الخيري والتنموي رقمياً، مما يسهم في مشاركة مجتمعية فعّالة ، أما رسالتها فتتمثل في تسخير البيانات الرقمية لربط المتبرعين بالجهات الخيرية وتوجيه العمل الخيري، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات لرفع كفاءة الجهات الخيرية وتعزيز الشفافية في التقارير.

**أهداف المنصة** تشمل إنشاء قاعدة بيانات شاملة لقطاع التبرعات، وتحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية للعطاء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز العمليات، وضمان تقديم تقارير شفافة للمستخدمين، كما تركز إحسان على تبسيط رحلة التبرع الرقمية وتشجيع المجتمع على المشاركة، مع توفير آليات تسهل وتسريع عملية التبرع، مثل خاصية التبرع السريع.

**مزايا المنصة** تتمثل في سهولة الاستخدام، التنوع في مجالات التبرع، والالتزام بالشفافية والأمان، إلى جانب السرعة في تنفيذ عمليات التبرع، بفضل هذه الخصائص، أصبحت منصة إحسان نموذجًا رائدًا يعزز ثقافة التبرع والتكافل المجتمعي ويجعل من العطاء جزءًا من نسيج الحياة اليومية في المملكة.

**اللجنة الشرعية** التي تشرف على المنصة تضم نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، لضمان التزام المنصة بالأحكام الشرعية في كل معاملاتها.

منصة إحسان، بجهودها المبتكرة وشراكاتها الاستراتيجية، تستمر في بناء جسور العطاء والتنمية، معززة مكانة المملكة كمحور ريادي في العمل الخيري الرقمي.