**اذاعة مدرسية عن النظافة الشخصية كاملة الفقرات**

تعتبر الإِذاعة المَدرسية من أهم البرامج التعليمية والتربوية في المدارس، والتي تعتمدها المؤسسة التعليمية من أجل عدة أهداف تصب في مصلحة الطلاب من جهة، ومصلحة الأمة من جهة أخرى، ولذلك يطلق على هذه المؤسسة اسم التربية والتعليم معاً، فهي تعمل على تقويم سلوك الفرد منذ صغره إلى جانب تعليمه، ومن تأتي أهمية هذه الإِذاعة عن النّظافة، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم إِذاعة مَدرسية مكتملة الفَقرات عن هذا الموضوع التربوي.

**مقدمة عن النظافة الشخصية**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله تبارك وتعالى رب العالمين، الذي انتشلنا من جهلنا ورضي لنا الإسلام هو الدين، والصلاة والسلام على مبلغنا الهدى الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد:

أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله صباحكم بكل خير، وجعل الله تعالى جمعنا هذا دائماً على خير، وإنما الخير صفة من عند الله تعالى يهديها لمن يشاء، وقيد الحصول عليها بطاعته كما أمرنا، وباتباع تعاليم شرعنا الإسلامي الذي علمنا إساه نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وحديثنا اليوم عبر إذاعتِنا المَدرسية هذه، سيكون عن أحد هذه التعاليم والسلوكيات التي كلفنا بها الله تعالى، وكلفنا بتعليمها لأبنائنا حتى نكون أمة سليمة لا يعكر صفوها المرض والسقم، وإنما هذا الموضوع هو النّظافة الشخصية، التي تحمينا وتقينا شراً عظيم، ومن هنا أريد أن أحيي طلابنا النجباء الذين اجتهدوا في تحضير المواد الجميلة لفقرات هذه الإِذاعة، والتي سيتلوها علينا حتى نستفيد منها ونتعظ.

**اذاعة مدرسية عن النظافة الشخصية**

عادة ما تبدأ أولى فقرات الإإذاعة المَدرسية بتلاوة من القرآن الكريم، وتتسلسل الفقرات التي حضرها الطلاب، لإبراز أهم المعلومات التي تصب في موضوع الإِذاعة، بشكل مختصر ومباشر، مع سرد جميل لها حتى يستسيغها المستمعين، وفيما يلي نسرد هذه الفَقرات بالترتيب، وفق الآتي:

**فقرة القرآن الكريم**

أيها الأخوة المستمعين، في بداية هذه الإِذاعة الكريمة، لابد لنا أن نستمع لما أمرنا به شرعنا الإسلامي العظيم من النّظافة، والبداية تكون بالاستماع إلى ما ورد عن ذلك من آيات في الذكر الحكيم، والتي سيمعنا منها الطالب…. فليتفضل مشكوراً:

* قال الله تعالى عن وجوب الطهارة وخاصة في العبادات العظمى كالصلاة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}[1].
* وقال الله تعالى عن حبه للطاهرين: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}[2].

**حديث عن النظافة**

صدق الله العلي العظيم، وبعد هذه التلاوة العطرة، نستمع معاً للطالب….. الذي سوف يسمعنا ما ورد في السنة النبوية الشريفة عن وجوب النظافة والطهارة، فليتفضل مشكوراً:

* قال النبي -عليه الصلاة والسلام- في ضرورة إزالة ما يكون سببا في القذارة: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ -أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ-: الخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ"[3].
* وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- في فائدة الوضوء بالطهارة: "إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ، أَوِ المُؤْمِنُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِن وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بعَيْنَيْهِ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِن يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مع المَاءِ، أَوْ مع آخِرِ قَطْرِ المَاءِ، حتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ"[4].

**كلمة عن النظافة الشخصية**

والآن نستمع معاً إلى الطالب…. الي سوف يقدم لنا كلمة عن النظافة وأهميتها في حياتنا، فليتفضل مشكوراً:

السيد مدير المدرسة المحترم، السادة معلمي مدرستنا الأفاضل، الزملاء والزميلات على مقاعد الدراسة، أسعد الله تعالى صباحكم بكل خير، وجعل الله تعالى أيامكم عامرة بالإيمان، وإنما الطهارة هي صفة من صفات الإيمان بالله تعالى، والتي تتجلى بأمور عدة، فكل عمل تعبدي يقوم به الإنسان لابد له من الطهارة قبله، وذلك للحكمة التي تنطوي على الطهارة، فهي وسيلة للوقاية من المرض، ووسيلة لتقبل الإنسان لنفسه، والأهم من هذا كله أنها سبباً من أسباب رضا الله تعالى علينا، وفيها امتثال لأمره وأمر نبيه الكريم -عليه الصلاة والسلام- الذي علمنا أن النظافة من الإيمان، ولا مكان للقذارة في هذا الدين، فهي من صفات الكفار والمشركين، وختاماً، أسأل الله تعالى لي ولكم الرضا، ونكون من الطائعين، وأن يحمينا من شر الأمراض والسقم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، دمتم في حفظ الله ورعايته.

**شعر عن النظافة الشخصية**

نشكر الطالب…. على هذه الكلمة الجميلة والطيبة، وأما الإن نستمع جميعاً معاً للطالب… الذي سوف يقدم لنا أبيات شعرية جميلة عن أهمية النّظافة الشّخصية، فليتفضل مشكوراً:

في مدرستي يحلو المنظرْ

هي في عيني صَرْحٌ يُعْمَرْ

أملٌ في نفســي لها يكبَرْ

أن تبقى في أبهى مظْهَرْ

بنظافة جسمي لا أخسرْ

بل أهزم جيشــاً لا يُقْــهَرْ

أخـــطارٌ تُبْـــعَدُ لا تُحْــصَرْ

بقليــل من وعـي يُنْشَــرْ

اغسل وجهاً فهو الأطـهرْ

فضيـاءٌ مـن بِشْــرٍ يظــهرْ

بالغُسْــلِ لأيديــنا نحــذرْ

أمراضــاً قـد فاقـت تثـــأرْ

فالمــاءُ بصــابـونٍ أقـــدرْ

أن يمحــوَ أثــراً بل أكثــرْ

فشـعارٌ نحـن بـه نفخــرْ

من يرعى نفساً لا يخسرْ

**هل تعلم عن النظافة الشخصية**

وبعد هذا الشعر الجميل، نستمع معاً إلى الطالب…. الذي سوف يقدم لنا معلومات قيمة عن النّظافة الشّخصية، في فقرة هل تعلم، فليتفضل مشكوراً:

* هل تعلم أن النّظافة هي أمر من الله تعالى، وواجب على كل مسلم الطهارة خمس مرات يومياً لأداء الصلوات الخمس المفروضة.
* هل تعلم أن النّظافة ليست شيء يخص الإنسان وحده، فنفعه وضره يعود على الإنسان ومحيطه الاجتماعي.
* هل تعلم أن النّظافة أفضل طرق الوقاية من الأمراض وانتقال العدوى والجراثيم.
* هل تعلم أن النّظافة هي أحد أساليب التخلص من الأوبئة الفتاكة، مثل وباء كورونا الذي اجتاح العالم مؤخراً.
* هل تعلم أن النّظافة الشّخصية لا تشمل جسم الإنسان فقط، وإنما تشمل المكان الذي يتواجد فيه أيضاً.

**إرشادات للحفاظ على النظافة الشخصية**

وبعد هذه المعلومات القيمة، نستمع وإياكم إلى الطالب…. الذي سوف يقدم لنا بعض الإرشادات الهامة التي تساهم في الحفاظ على النّظافة، فليتفضل مشكوراً:

* يجب على الفرد أن يقوم بغسل يديه قبل وبعد الطعام، أو بعد تناول الوجبات الخفيفة.
* يجب على الفرد أن يقوم بتنظيف أسنانه كل يوم ثلاثة مرات للحفاظ على صحة أسنانه وفمه ومنع الروائح الكريهة.
* يجب على الفرد أن يقوم بتنظيف المكان الذي يتواجد فيه، بما في ذلك غرفته والفصل والمدرسة.
* يجب على الفرد أن يقلم أظافره ويقص شعره باستمرار، حتى لا تتجمع فيها الأوساخ والجراثيم.
* يجب على الفرد أن يعتني بمظهره الخارجي، بما في ذلك الثياب النّظيفة والمرتبة، فهذا له أثر صحي واجتماعي معاً.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن النظافة**

وإلى هنا، نصل وإياكم إلى نهاية هذه الإِذاعة المَدرسية الهامة، والتي تعلمنا فيها الثوم الكثير من السلوكيات التي لابد للمرء أن يتعلمها ويحافظ عليها، فالنَظافة سلوك مكتسب من البيئة الاجتماعية المحيطة، وله تأثير كبير على حياتنا إما بالسلب أو بالإيجاب، ونسأل الله تعالى العفو والعافية في العقول والأبدان، وأن يبعد عنا شر الأمراض، والعادات والسلوكيات السيئة، ويجعلنا من المطهرين دائماً، وختاماً، أشكر الطلاب على هذه الفقرات الرائعة التي أغنوا فيها أفئدتنا، ونسأل الله الهداية في كل أمر، والسلام عليكم ورجمة الله تعالى وبركاته.

1

سورة المائدة

الآية 6

2

سورة التوبة

الآية 108

3

صحيح البخاري

عبدالله بن عمر، البخاري، 5889 صحيح.

4

صحيح مسلم

أبو هريرة، مسلم، 244، صحيح