**مقدمة اذاعة عن محو الامية**

بسم الله الرحمن الرحيم، وخير ما نبدأ به صباحنا هو أن نُعطرّ أنفاسنا بالصلاة على حبيبنا ونبينّا مُحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى أصحابه الصالحين، الحمد لله الذي جعلنا على نور هدايته نسترشد حكمته وبصيرته، الحمد لله الذي منّ علينا بنور العلم الذي جعله منارةً نسترشد بها الطُرقات المُظلمة، الحمد لله الذي أخرجنا من ظلمات الجهل والتخلف لأوسع طُرق العلم والمعرفة، أمًا بعد:

نُرّحب بكم جميعًا كادرنا التدريسي وزملائنا الطلبة، في أثير إذاعتنا الصباحية بموضوعٍ جديد نطرحه بين أيديكم ونُلقيه على مسامعكم آملين من الله السداد في القول والعمل، راجين منه التوفيق والأجر العظيم، إنّ الأمية هي إحدى المشكلات التي تواجه المجتمعات على اختلافها منذ النشأة الأولى للإنسان، وعلى رغم التطور العصري الذي نعيشه اليوم ولكن لا زالت هناك فئات أُمية تقف عثرةً في طريق الحضارات التي على مجتمعنا أن تقوم عليها، لذا لا بُدّ من معالجة هذا الأمر العظيم كي ينهض مجتمعنا ليُساير مواكبة التطورات التكنولوجية التي نراها اليوم، فالتعبير عن الأمية لا يقتصر على مفهوم الكتابة والقراءة بل إنّه يشمل مفاهيم ثقافية وتطورات علمية أوسع، لذا وخلال إذاعتنا الصباحية سنتناول عدّة فقرات جميلة نعرض من خلالها أهمية العلم ومدى خطورة الجهل على حياتنا الحالية وعلى أمتنا، راجين من الله أن يُوفقنا في طرح موضوعنا لينال استحسانكم، ونُعالج هذه المشكلة العظيمة ونتعرّف على أسبابها، وأترككم الآن ضمن إحدى فقرات اذاعتنا والتي يُقدّمها لكم زميلنا الطالب.....فليتفضّل مشكورًا.

**مقدمة عن محو الأمية للاذاعة المدرسية**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على حبيبنا ونبينّا محمد خاتم الأنبياء والمُرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، بدايةً نحمد الله الذي منّ علينا بنعمه العديدة التي لا تُعدّ ولا تُحصى، الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة العقول النيّرة بالعلم والمعرفة والتي جعلها هدايةً لنا لدروب الخير ولصراطه المُستقيم، أمّا بعد:

مديري الفاضل والسادة المُعلمين الكرام، أعزائي الطلبة وزملائي الطالبات، نُرحب بكم في إذاعتنا الصباحية التي دائمًا ما تجمعنا ضمن مواضيعها العلمية والتعليمية والتربوية والتي تُسلّط الضوء على أبرز المُشكلات التي تُواجه مجتمعنا، والمواضيع التي نأخذ الإفادة والعبرة منها وتحثنّا على زيادة معرفتنا وترفع مخزون معلوماتنا الثقافية، أمّا اليوم فإنّنا سنُسلّط الضوء على مشكلةٍ بدأت منذ النشأة الأولى للإنسان ولا زالت مُستمرة حتى عصرنا الحالي، على رغم التطور الذي نُعاصره لا زالنا نتعرّض لمشكلة الأمية، فتحمل هذه الكلمة آفة الجهل والتخلف في رحابها، والتي تُعتبر عثرةً في دروب النجاحات العديدة للمجتمع والتي تشمل مواكبة المسيرة التطورية والتكنولوجية، فالأمية تُشكل ضررًا كبيرًا على تكور المجتمع بل تجعله يتراجع عن المجتمعات الأخرى، كما وأنّ الله تعالى قد أمرنا وحثنّا على العلم والمعرفة وملاحقة الدروب التي تعود علينا بالعلوم الحياتية والعلمية والدينية الوافرة، وفي الأمية مُخالفة لشريعة الله ولأمره الذي نهانا عنه، فإنّ الله قد ميزّ العلماء وأعلا من منزلتهم ورفع من شأنهم وزادهم وقارًا وهيبةً عظيمة، لذا سنتناول هذا الموضوع بفقرات مميزة ولطيفة ضمن إذاعتنا المدرسية، أمّا الآن فأترككم مع أول الفقرات لإذاعتنا المدرسية مع زميلنا الطالب....فليتفضّل مشكورًا.

**مقدمة عن محو الامية للاذاعة قصيرة**

الحمد لله الذي جعلنا على دين نبيه وحبيبه نسترشد حكمته ونسير على خـطا علمه ونهجه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أكرمنا بالعلم ونورّ حياتنا وأيامنا به وجعله منارة لدروب مُستقبلنا وحضارةً لأمتنا، أمّا بعد:

أُرحبّ بكم جميعًا ضمن إذاعتنا الصباحية المدرسية والتي نتناول بها المواضيع التي تعود علينا وعلى أمتنا بالعلم والمنفعة، إنّ العلم هو الركيزة الأساسية التي تشيد بها الأمم، وتُقام عليها الحضارات والتطورات، على عكس الأمية التي تأخذ الأمة نحو دروب الجهل والتخلف وتُبقيها بعيدةً عن الواقع العصري الذي نعيشه اليوم، فخطرها على المجتمعات عظيم وكبير، وعلى رغم التطور إلّا أنّ الأمية لا زالت تترعرع في مجتمعنا وتنزع منه صفة التطور والحضارة، أعزائي المُستمعين، إنّ الأمية آفةٌ اجتماعية خطرة، وخطورتها تتفاقم يومًا بعد يوم حيث أنّها لا تقتصرُ على مفهوم القراءة والكتابة، فحتى عدم متابعة التطور العصري والمنهج العليمي الذي تسير عليه الأمم هو جهلٌ بحدّ ذاته، كما وأنّها تعارض أمر الخالق الذي رفع من منزلة العلماء في الدنيا والآخرة، حيث حثنّا في كتابه الكريم على ضرورة العلم والمعرفة والحكمة، الحديث عن الأمية يطول، سأختصر حديثي الآن لنُتابعه ضمن فقراتٍ تفصيلية عن موضوع الجهل، آملين من الله التوفيق والأجر الكبير، سأترككم الآن من زميلنا الطالب....فليتفضل مشكورًا.

**مقدمة عن محو الامية للاذاعة بالانجليزي**

In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful. We begin our morning by praying for our love, Muhammad, the seal of the prophets and messengers. Welcome to all of you on our morning radio broadcast, in which we are discussing a new topic with you, hoping that God will grant you success in that. Illiteracy is a scourge that has spread in societies since the beginnings of man until our time. The current we live in in an era of developments and cultures, it is an issue that has many negative effects, not only on society, but on individuals as well. Interesting, I leave you now with my fellow student... so please be kind.

**ترجمة مقدمة عن محو الامية للاذاعة بالانجليزي**

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ صباحنا بالصلاة على حبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أهلًا وسهلًا بكم جميعًا ضمن أثير إذاعتنا الصباحية التي نتناول في سياقها موضوعًا جديدًا نُناقشه معكم راجين من الله التوفيق في ذلك، إنّ الأمية هي آفة تنتشر في المجتمعات منذ بدايات الإنسان وحتى عصرنا الحالي الذي نعيشه في حُقبةٍ من التطورات والثقافات، فهي القضية التي تتشعبُّ منها آثارًا سلبية عديدة ليس فقط على المجتمع، بل على الأفراد أيضًا، وخلال إذاعتنا اليوم سنتناول هذا الموضوع ضمن فقراتٍ متنوعة ومُختلفة آملين أن نحصدُ منها الهدف السامي الذي نرجوه، وأن تعود علينا جميعًا بالفائدة، أترككم الآن مع زميلي الطالب...فليتفضل مشكورًا.