**مقدمة اذاعة مدرسية كاملة عن الوطن**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على نبينّا وحبيبنا مـحمد خاتم الأنبياء والمُرسلين، أمّا بعد :

مديري الفاضل، وأساتذتي الكرام، وزملائي الطلبة والطالبات، أسعد الله صباحكم بكلّ خير وأبعد عنكم كلّ شر وضير، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في بلادنا وأوطاننا، ورزقنا جميعًا الطمأنينة والسكينة في حضن وربوع وطننا الغالي، فالوطن هو أمان الروح وملاذنا الدافئ في خضاب أوجاع الحياة ومآسيها، وأن يمتلك الإنسان وطنًا فإنّه في عيشةٍ كريمة وهنيّة، ومن فقد هذه النعمة فكأنّما عاش حياته يتيمًا ومُشتتًا وضائعًا في أرجاء العالم فاقدًا لشعور الانتماء لتلك المساحة الجغرافية التي نتعلّق بكلّ ذرّة تُرابٍ بها، أن تكون مُهاجرًا فأنتَ دون هويةٍ حتى ولو عِشت حياتك ملكًا، وتبقى غريبًا لا تنتمي لمن يعيشون في نفس الوطن، فالوطن هو تلك الرُقعة الجغرافية التي خلقنا الله عليها وخلق حُبّها في قلوبنا وعقولنا، هو من نعيشُ في رحابه هانئين البال، مُطمئنين بأنّه ملاذنا وأماننا، وشعور الانتماء إليه يتملكنا، لا حرمنا الله من نعمة الأمان في بلدنا، وأدام هذا الوطن الجميل علينا وجعلنا خير من حمل هويتّه وجنسيته، وأعاننا على نشأته والإعلاء من قدره ومكانته وتطورّه بين الحضارات، وأمّا الآن أصدقائي، سوف نستمتع معًا ضمن هذه الإذاعة الجميلة بفقراتها اللطيفة عن حُبّ الوطن والانتماء له، وأترككم الآن مع زميلتي الطالبة......ضمن فقرةٍ من فقرات الإذاعة، دُمتم برعاية الله وحِفظه.

**اذاعة مدرسية عن الوطن كاملة مع الفقرات**

إنّ الوطن هو ذلك المفهوم الذي تعجز اللغات عن إعطاءه حقّه في الشرح والمضمون، وقد ذُكر قول المقولة "حب الوطن من الإيمان" فحتى الأديان السماوية على اختلافها ناشدت بحب الوطن والدفاع عنه وبذل الروح في سبيله، فهو من يُكسبنا شعور الدفء بين ربوعه والأمان في كلّ شبرٍ من مساحته، وفيما يلي نُقدّم إذاعةً مدرسية كاملة عن الوطن ليتعزّز شعور الانتماء في قلوب الطلّاب، ويترسخ الحُبّ في نُفوسهم، وذلك وفقًا للفقرات التالية:

**فقرة القرآن الكريم عن الوطن**

إنّ أفضل ما نبدأ به إذاعتنا المدرسية هو تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، نُعطرُّ بها قُلوبنا ونزداد سكينة وأمانًا، والتي يتلوها لنا الطالب .....بصوته العذب، حيث أنّها آياتٌ قرآنية نستشهد من خلالها مدرى أهمية حُب الوطن والانتماء له، فليتفضل لنا مشكورًا:

قال الله تعالى في كتابه العزيز عن مدى مكرمة الأوطان، ومدى اهمية الدفاع عنها في حال تعرّضت للأذى والعدوان: {أُذن للذين يقاتلون بأنّهم ظُلموا وإنّ الله على نصرهم لقدير الذين أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلّا أن يقولوا ربنا الله}.

قال تعالى في كتابه الحكيم عن مدى أهمية الأمان في الأوطان والمكوث بطمأنينة بها:{وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدًا آمنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم والآخر}.

قال تعالى في كتابه العزيز:{ألا تقاتلون قوما نكثوا إيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحقُّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين}.

**فقرة الحديث الشريف عن الوطن**

صدق سبحانه وتعالى، والآن نُكمل معكم أعزائي الحضور بفقرةٍ جديدة من فقرات إذاعتنا الصباحية والتي نتناول فيها الأحاديث الشريفة التي وردت عن نبينّا الكريم والتي يحثنّا بها عن مدى الاعتزاز بالأوطان، وتقديم الخدمة والقتال في سبيل تحقيق أمنه وأمانه، حيث سنتناولها مع زميلنا الطالب....فليتفضّل مشكورًا:

عن عبد الله بن عدي الحمراء رضي الله عنه قال: أنّه سمع النبي صلّى الله عليه وسلم وهو واقف بالزورة في سوق مكة وهو يقول واللهِ إنّك لخير أرض الله وأحبُّ أرض الله إليّ ولولا أن أهلكِ أخرجوني منكِ ما خرجتُ.

في رواية مسلم قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم :اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعِنا، وبارك لنا في مُدِّنا، اللّهم إنّ إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وأنّي عبدك ونبيُّك، وإنّه دعاك لمكة، وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة، ومثله معه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: السّفرُ قطعةٌ من العذاب، يمنعُ أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فلُّعجِّل إلى أهلهِ.

**فقرة كلمة الصباح عن حب الوطن**

بعد أن بدأنا إذاعتنا بفقرة القرآن الكريم والحديث الشريف، نترككم الآن مع فقرة كلمة الصباح عن حب الوطن، والتي يُقدّمها لنا زميلنا الطالب ...فليتفضل مشكورًا:

السادة الكادر التدريسي الأفاضل، وزملائي الطلبة والطالبات الكرام، أُسعدتم في صباحكم وبارك الله لنا ولكم بهذا اليوم الجميل ونحن في أروقة مدرستنا وفي أحضان وطننا الحبيب وتحت سمائه، ننشأ ونتعلّم ونكبر ونحلم، فيه خلقنا الله وعليه نشأنا وعلى حُبّ ترابه وشوارعه وسمائه نكبُر، فأمان الوطن هو من النعم العظيمة والجليلة التي منّ الله علينا بها والتي نحمده عليها فضلًا وشُكرًا، فهو من الغرائز الفِطرية التي تُخلق معنا مع بداية أنفاسنا الأولى على الأرض، حتى أنّ الأديان السماوية على اختلافها تحثّنا على حُب الوطن والتضحية في سبيله والدفاع عنه بالأنفس والأهل والمال، فهو الحُب الوحيد الذي يُغرس مفهومه في القلب ولا يتزعزع بل يزداد عُمقًا ومساحةً كلما ازداد عُمر الإنسان، نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا هذه النعمة العظيمة ويحفظنا في بلادنا وأوطاننا، ويُديم نعمة الأمن والأمان علينا، وأن نكون كُفئًا لهذا الوطن نرتقي به ويفخر بنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

**فقرة حكمة عن حب الوطن**

نعرض في هذه الفقرة أجمل ما يُمكن أن يُقال في حب الأوطان ورعايته، والتي سيُطربنا بسماعها الطالب...فليتفضّل مشكورًا:

إنّ الوطن هو تلك المساحة الجغرافية التي لا حُدود لمحبتها في قلوبها، تحضننا جميعًا وتُحسن إكرامنا.

الوطن هو شبيه الأم، إن رادت تحنُّ وتُطمئن، وإن رادت تقسى وتغضب، لكن بكل حالاتها اسمها الأم.

حُب الوطن من الإيمان.

الوطن عزيزٌ في قلوب الشرفاء والأنقياء.

إنّ خبز الوطن خيرٌ من كعك الغُربة.

أن أعيش فقيرًا في وطني وأرضي، خيرًا من أكون مليارديرًا في وطنٍ غريب لا يعترف بي.

**فقرة هل تعلم عن حب الوطن**

والآن أعزائي المُستمعين، مع فقرة جديدة من فقرات إذاعتنا المدرسية، والتي يُقدمها لنا بمعلوماتها الجميلة الطالب...فليتفضل مشكورًا:

هل تعلم بأنّ حب الوطن يتفرّع لأشكالٍ عديدة، إمّا دفاعًا عن أرضه، أو حفاظًا على ممتلكاته، أو التغنّي بجماليته.

هل تعلم بأنّ الوطن من يُعطي الإنسان هويته بين الدول.

هل تعلم بأنّ واجبٌ عليك الدفاع عن وطنك في حال تعرّض للاعتداء.

هل تعلم بأنّ الوطن أغلى من النفس والأرض والمال.

هل تعلم بأنّه تقع على عاتقك مسؤولية الإعلاء من شأن الوطن، بالأخلاق والعلم والتنشئة السليمة.

**فقرة شعر عن حب الوطن**

نترككم الآن أصدقائي مع فقرتنا الأخيرة ضمن الإذاعة الصباحية عن الوطن، والتي يُقدّمها لنا زميلنا...فليتفضل مشكورًا:

قال أحمد شوقي في حب الوطن:

ويا وطني لقيتكَ بعد يأس  كأني قد لقيتُ بك الشبابا

وكل مسافر سيؤوبُ يوما    إذا رزقَ السلامة والإِيابا

وكلُّ عيشٍ سوف يطوى    وإِن طالَ الزمانُ به

قال الشاعر ابن حميدس :

أحِنُّ حنينَ النيبِ للموطنِ الذي    مغاني غوانيهِ إِليه جواذ بي

ومن سارَ عن أرضٍ ثوى قلبهُ بها     تَمَنَّى له بالجسمِ

**خاتمة اذاعة مدرسية عن الوطن كاملة مع الفقرات**

ونصل معكم أعزائي الحضور لختام إذاعتنا المدرسية، والتي طرحنا في أثيرها موضوع الانتماء للوطن وأهمية الدفاع عنه، وارفقنا خلالها العديد من الفقرات المُميزة بدءّا من فقرة القرآن الكريم وانتهاء بمجموعة أبيات شعرية تعود لقصائد عظيمة للشعراء الذين تغنّوا بحبّ الوطن وعزّزوا من مكانته والانتماء له، نأمل أن تكون من الفقرات التي نالت استحسانكم، والتي أضافت لقلوبكم مزيجًا من الفرحة والسعادة وعزّزت من شعور الانتماء وحب الوطن، ودمتم بحفظ من الله وفي عين رعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.