**مقدمة اذاعة عن يوم المعلم**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الرحمة، هادي البشرية، المُعلم الأمين، وعلى آله وأصحابه الأخيار الصالحين، بدايةً نحمد الله الذي منّ علينا بنعمة العقول النيرة بالحكمة والمعرفة، وأرشدنا للدروب القويمة التي ننال بها رضاه وصراطه المُستقيم، أمّا بعد:

أعزائي الحضور، أسعد الله إشراقة صباحكم بكل خير وبركة، وبارك بيومنا الذي نقف معه لنحتفل بأجمل المناسبات التي تعود على قلوبنا بالخيرات الكثيرة، لطالما اعتدنا خلال إذاعتنا على ترصد وتغطية كافة المناسبات الجميلة، وإنّنا اليوم لنحتفي برسل الخير من الله، بمنارة أمّتنا ونجوم دروبها في ظلام الجهل والتخلّف، إنّنا اليوم نقف احترامًا لتلك الأيدي العاملة على الدوام بتغذية عقولنا وإنارة مصابيح العلم في نفوسنا، من بفضلهم نجتمع اليوم ضمن أروقة مدرستنا نستهلّ العلم النافع، والمعرفة الكونية والثقافية التي نجهلها، إنّه يوم المعلم، من أعزهم الله بأن جعلهم من أهله وخاصته، وأعدّ لهم منزلة كريمة رفيعةً ثوابًا لرسالتهم النبيلة في الدنيا والآخرة، هذا اليوم الذي نبتهج به مع قناديلنا المُضيئة، معلمينا الأفاضل، والذي سيكون محور إذاعتنا الصباحية لنتناوله بأجمل الفقرات وأمتعها، علنّا نُجزيهم ونحتفي بفضلهم، واترككم الآن مع أولى فقراتنا الإذاعية والتي يُقدّمها لنا زميلنا الطالب.....فليتفضّل لمنصة الإذاعة مشكورًا.

**اذاعة عن يوم المعلم كاملة**

تتناول هذه الإذاعة دور المعلم التأسيسي والبنائي في حياة الأفراد وكذلك المجتمعات، فإنّ اساس الحضارات هو بناء جيل توعويٌ يحمل الفكر السامي، والعقل المستنير بالعلم والمعرفة، حيث به تصل الأمّة لمستويات الرُقي والازدهار، فلمكانة المعلم أهمية كُبرى في بناء المستقبل وفي تاريخ الأمم، وفي السطور التالية، سنُقدم إذاعة مدرسية متكاملة العناصر والفقرات عن يوم المعلم وفضله، والتي تأتي بشكلها التالي:

**فقرة القرآن الكريم**

إنّ خير ما نفتتح به إذاعتنا الصباحية، هي تلاوةٌ عطرة نُجدّد بها أنفاسنا، نتناول خلالها الآيات الكريمة من الذكر الحكيم، التي تحثنا على أهمية العلم وفضل من يوهبونا إيّاه، حيث سيتلوها علينا الطالب.....بصوته العذب، فليتفضّل للمنصة مشكورًا:

قال تعالى في كتابه الحكيم{وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}

قال عزّ وجل {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

**فقرة الحديث الشريف**

بعد أن ارحنا قلوبنا بسماع هذه الآيات الكريمة بالصوت العذب، نستمع معًا لبعض الأحاديث الشريفة التي وردت عن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي جاءت تأكيدًا وتعزيزًا لأهمية العلم والسعي في طلبه، حيث سيُسمعنا إيّاهم زميلنا الطالب....فليتفضّل مشكورًا:

عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((مَن سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا؛ سهَّل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضعُ أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالِم ليستغفرُ له مَن في السماوات ومَن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضلُ العالِم على العابد كفضلِ القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورَّثوا العلم، فمَن أخذه أخذ بحظ وافر))

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سلُوا الله علمًا نافعًا، وتعوَّذوا بالله من علمٍ لا ينفع)).

**كلمة الصباح عن يوم المعلم**

والآن نستمع معًا لكلمة صباحية تتناول موضوع العلم في رحابه، حيث سيقدّمها لنا زميلنا الطالب.....مشكورًا على جهوده في إعدادها:

بدايةً، أسعد الله إشراقتنا الصباحية هذه، وبارك بيومنا الذي نحتفي في ظلاله ورحاب إذاعتنا بمناسبةٍ عظيمةٍ حاضرة في قلوبنا جميعًا، إنّها إحدى المناسبات التي تأتي تأكيدّا على أهمية العلم ودور المعلمين في حياتنا، وبناء شخصياتنا ومُستقبلنا المُقبل، إنّ اساس الحضارات يبدأ من علمٍ ومعرفةٍ وحكمة، يحملها جميع أفراد المجتمع في قلوبهم، وتُزين عقولهم، ليغدو مُستقبل أمتهم عامرًا بالخير، مغمورًا بالإنجازات والازدهار، ولكن الفضل الأكبر في ذلك هو لمن يزرع هذه الأفكار المثمرة بالعلم والمعرفة في نفوس الأبناء، من يغرس بذور الحكمة والخصال الحميدة في عقول الأفراد، نعم أحبتي، إنّهم رُسل الله على هذه الأرض، قناديل الأمّة المنيرة، وأملها المُشرق ببناء جيل صاعدٍ بالعلم والمعرفة، إنّهم المعلمين، من تسمو حياتنا بفضل جهودهم، من أناروا دروبنا المُظلمة بفيضٍ من عطاءهم، من أظلّونا بالأمان وأخرجوا عقولنا من شتات الأمر والفِكر، وأصلحوا نفوسنا لكل ما يعود علينا بالمنافع والخيرات، كلّ كلمات الشكر لا تكفي لإعطائهم جزءًا بسيطًا من حقوقهم الكثيرة علينا، ولكنّنا مع ذلك نقدّم أسمى مشاعرنا، وأصدق كلماتنا حُبًا واحترامًا وتمجيدًا لجهودهم في سبيل بناء شخصياتنا الحكيمة، نسأل اللهم لهم التوفيق في رسالتهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن يوم المعلم**

نشكر زميلنا على تلك الكلمة الطيبة التي أطربنا بها، والآن مع فقرة مميزة نتناول بها العديد من المعلومات المفيدة والقيّمة عن العلم والمعرفة، والتي سيقدمها لنا زميلنا الطالب....فليتفضّل للمنصة مشكورًا:

هل تعلم بأنّ للمعلمين مكانة رفيعة وعظيمة عن الخالق عز وجل، وذلك لما تحمله رسالتهم العلمية من أهمية وفائدة للجميع.

هل تعلم بأنّ دور المعلم لا يقتصر فقط على التعليم، بل أيضًا له دور تربوي يقوم على تعرفة الطلّاب بالأسس السليمة والخِصال الحميدة.

هل تعلم بأنّه من واجب المعلم على الطالب احترامه، والاعتراف بفضل عطائه وتقديم الكلمة الطيبة المُصاغة بالشكر له.

هل تعلم أنّ المعلم هو أبٌ ثاني للطالب، وهو القدوة الثانية للطفل في الحياة.

هل تعلم بأنّ السعي وراء العلم وطلبه هو فريضة على كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة.

هل تعلم بأنّ سلامة المجتمعات تقوم على سلامة المرحلة التعليمية في المدارس.

**فقرة شعر عن يوم المعلم**

إنّ هذه المناسبة الجميلة لم تمرّ دون أن يقوم الشعراء بنسج كلماتهم الأدبية الإبداعية في ظلالها، حيث تغنّوا بأجمل المقطوعات الشعرية التي تأتي تمجيدًا للمعلم ودوره الفاضل في حياة المجتمعات، لنستمع معًا لأجمل الأبيات الشعرية التي سيُقدّمها لنا زميلنا الطالب....فليتفضل للمنصة مشكورًا:

يا شَمْعَةُ فِي زَوايا "الصَفُّ" تَأْتَلِقُ

تُنِيرُ دَرْبَ المَعالِي وَهِيَ تَحْتَرِقُ

لا أَطْفَأُ اللهُ نُوراً أَنْتَ مَصْدَرُهُ

يا صادِقَ الفَجْرِ أَنْتَ الصُبْحُ وَالفِلْقَ

 أَيّا مُعَلِّمٌ يا رَمْزَ الوَفا سَلَّمْتَ

يَمِينُ أَهْلِ الوَفا يا خَيْرُ مِنْ صَدْقُوا

لا فَضَّ فَوكَ فَمِنْهُ الدُرُّ مُنْتَثِرَ

وَلا حُرِمْتُ فَمِنْكَ الخَيْرُ مُنْدَفِقٌ

وَلا ذَلَلْتُ لِغُرُورٍ وَلا حَلِيفَ

 وَلامَسْتُ رَأْسَكَ الجَوْزاءَ وَالأَفْقَ

يدٌ تَخُطُّ عَلَى القِرْطاسِ نَهْجَ هُدَى

 بِها تَشَرَّفَتْ الأَقْلامُ وَالوَرَقُ

تَسِيلُ بِالفِضَّةِ البَيْضا أَنامِلُها

ما أَنْضَرُ اللَوْحَةِ السُودا بِها وَرَقَ

**خاتمة اذاعة عن يوم المعلم**

مع هذه الأبيات الشعرية الجميلة، نصل معكم أعزائي لختام إذاعتنا المدرسية الهامة، التي تناولنا فيها هذه المناسبة العزيزة حضورها في قلوبنا جميعًا، حيث نحتفي في ظلالها بفضل جهود رُسل العلم والمعرفة، لنُقدّم لهم أسمة كلمات الشكر والعرفان ردًّا لجميلهم وفضلهم الكبير على حياتنا ومُستقبلنا، راجين من الله التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يخدمنا جميعًا لخدمة دينه ومرضاته، وان ينفعنا بعلمنا وينفع بنا أمتنّا، ويزيد من مكانة المُعلمين ويجزيهم عنّا خير الجزاء والعطاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.