**مقدمة اذاعة مدرسية عن النظافة الشخصية**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة العزيز الجبّار، وأفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على نبينّا مُحمد خاتم الأنبياء والمُرسلين وعلى أصحابه الأخيار الصالحين، أمّا بعد:

مديري الفاضل، والسادة المُعلمين الكرام، زملائي الطلبة وزميلاتي الطالبات، أسعد الله صباحكم بكلّ خير وبارك الله لنا جميعًا في يومنا هذا وبإذاعتنا المدرسية المميزة، التي اعتدنا جميعًا أن نلتمّ حولها بمواضيع ثقافية وتعليمية وتربوية تعود على نفوسنا بالعلم والحكمة والمعرفة، أمّا اليوم وخلال أثير إذاعتنا سنتناول موضوعًا مُهمّا وهو النظافة الشخصية التي تتعلّقُ بنا جميعًا، فإنّ النظافة هي من السلوكيات الإيجابية والتي تُعبرُّ عن حُسن أخلاقنا وتربيتنا، فإنّ مظهرنا اللائق يجعلنا بصورة إيجابية ومُحببة أمام من يرانا، كما وأنّ النظافة هي من الأمور الدينية العظيمة والتي حثنّا عليها ديننا الإسلامي حيث قال عزّ وجل في كتابه الكريم{وثيابك فطهر}، ومن هنا نُدرك بأنّ النظافة هي شُعبةٌ من شُعب الإيمان، وخلال إذاعتنا اليوم سنتناول عدّة فقراتٍ جميلة نعرض من خلالها مدى عظمة النظافة الشخصية وأهميتها على الفرد وكذلك على حضارة المُجتمع ورُقي الأمّة، راجين من الله أن يوفقنا في طرح موضوعنا لينال استحسانكم، ولتأخذوا منه الهدف السامي والمعلومات القيمة والمُفيدة، وأترككم الآن مع أوّل فقراتنا الإذاعية والتي يُقدّمها لنا زميلنا الطالب....فليتفضّل مشكورًا.

**مقدمة اذاعة عن النظافة الشخصية مختصرة**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعلنا على هدايته وعلى نهج نبيّه، الحمد لله الذي أرشدنا لدروب الحِكمة والمعرفة وعلمنّا المنهج القويم الذي نصل به لصراطه المُستقيم، نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، راجين منه القبول والتوفيق، أمّا بعد:

نُرحبُّ بكم جميعًا كادرنا التدريسي، وزملاؤنا الطلبة وزميلاتنا الطالبات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبارك الله لكم في يومكم وجعله خير الأيام وأكثرها توفيقًا، إنّ النظافة هي من مناهج الحياة السليمة، ومن شُعب الإيمان القيّمة، فقد حرص الإسلام على تعليم المُسلمين السلوكيات والصفات التي تعود عليهم بالمنفعة والفائدة العظيمة، وكثيرة هي الأحاديث الشريفة التي وردت عن نبينا الكريم، وكذلك الآيات العظيمة التي جاءت لتقوّم الإنسان وتحتليه بأجمل الصفات والسلوكيات، فالطهارة هي من شروط واُسس الإيمان، فلا يُمكن لمسلمٍ أن يقوم بفروضه الدينية دون تحقق شرط الطهارة والنظافة، وهذا هو محور موضوعنا اليوم وخلال فقرات إذاعتنا الجميلة سنستعرض أهمية النظافة والطهارة وسنستشهد بذلك بأحاديثٍ وآياتٍ قرآنية تدّل على مكانة الطهارة والنظافة في الإسلام، إنّ الحديث عن النظافة يطول، لذا سنفتتح إذاعتنا بأوّل الفقرات وأجملها مع الطالب...فليتفضّل مشكورًا.

**مقدمة عن النظافة الشخصية للاذاعة قصيرة**

حضورنا الكرام، بدءًا من مديرنا الفاضل، وكادرنا التدريسي، وانتهاءً بزملائنا الطلبة والطالبات، نُرحب بكم جميعًا في أثير إذاعتنا الصباحية، والتي لطالما جمعتنا ضمن رحابها بمواضيع ثقافية وتربوية وتعليمية، تعود على نفوسنا جميعًا بالمعلومات القيمة، وتُكسبنا سُلوكًا إيجابيًا ومنهجًا قويمًا نتبعه في ظلال ودُروب خطواتنا الحياتية، ونعود عليكم اليوم بموضوعً بدأ تعليمه من النشأة الأولى للإنسان، فهو أقرب ما يكون للعادة الإيجابية السليمة التي تكون ضمن فِطرة الإنسان وغريزته الطيّبة، إنّها النظافة والطهارة البدنية والمكانية، والتي حثّنا عليها ديننا الكريم، فقد جاءت آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة عديدة تُوجب المُسلم بأهمية الطهارة، فإنّها أساس قُبول الأعمال الصالحة، وإنّما اليوم، فإنّ الحديث عن النظافة الشخصية هو جُلُّ حديثنا ضمن هذه الإذاعة المدرسية، لعلنّا نأخذ منها الهدف السامي، ونتعلّم في رحابها كيفية المُحافظة على نظافتنا وطهارتنا، لن أُطيل عليكم، لنبدأ بأولى فقراتنا الإذاعية مع زميلنا الطالب...فليتفضل مشكورًا.

**مقدمة عن النظافة الشخصية**

بسم الله الرحمن الرحيم، إنّ خير ما نفتتح به يومنا وصباحنا هو الصلاة على نبينّا وحبيبنا مُحمد خاتم الأنبياء والمُرسلين، وعلى آله وأصحابه الأبرار، الحمد لله الذي أنار عُقولنا بالعلم والحكمة، ونورّ أيامنا بالدين الإسلامي القويم، وجعلنا على صراطه المُستقيم، أمّا بعد:

السادة الحُضور الكرام، أسعد الله صباحكم بكلّ خير، نجتمع اليوم ضمن إذاعتنا الصباحية في موضوعٍ تعليميٍ تربويٍ جديد، نستخلص منه العبرة، وتزداد معرفتنا ومخزوننا المعرفي والثقافي، وأمّا موضوعنا اليوم فهو يتكلّم عن سلوكٍ فِطري يُخلق مع غريزة الإنسان السليمة، ويُكسبه صفةً طيبة وخُلقًا جميلًا بين الخلق، ألا وهو النظافة الشخصية، الصفة المُهمة التي على كل إنسانٍ وفرد أن يتصفّ بها، كما وأنّها اللبنة الأساسية لقبول الأعمال الصالحة والطاعات الخالصة لله سبحانه، فلا فرض من فُروض الله يُقبل دون أن تتمّ طهارة الإنسان ونظافته الشخصية والبدنية كاملةً، الحديث عن النظافة يطول، لذا سنبدأ إذاعتنا بأول الفقرات والتي يُقدمها لنا زميلنا الطالب.... فليتفضل مشكورًا.

**مقدمة اذاعة عن النظافة الشخصية بالانجليزي**

Honorable teachers, fellow students, we welcome you all to our morning school radio, which we have always been accustomed to with its topics that carry in its shadows the benefit offered to ourselves as well as to our lives, and to gain new scientific knowledge and educational behavior through it, we hope that God Almighty will benefit us with what we have learned And to write good for us with the useful topics we present. As for our topic today, it is to evaluate human behavior and to renew the positive characteristic that our Islamic religion has urged us on, which is the crown of dignity, the dignity of man, the secret of his acceptance with his Creator, and the love of the people around him, which is personal hygiene and purity. Human beings are the best qualities that a person has, and he is the best example of what he can emulate, so we open our radio with the first paragraphs with our fellow student... so he should be grateful.

**ترجمة مقدمة اذاعة عن النظافة الشخصية بالانجليزي**

حضرات المعلمين والمعلمات، وزملاؤنا الطلبة والطالبات، نُرحب بكم جميعًا ضمن إذاعتنا المدرسية الصباحية التي اعتدنا عليها دائمًا بمواضيعها التي تحمل في ظلالها الفائدة المُقدّمة لأنفسنا وكذلك لحياتنا، ولنكتسب منها معرفةً علمية جديدة، وسلوكًا تربويًا نُقومه من خلالها، راجون من الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يكتب لنا الخير بما نعرضه من مواضيع نافعة، أمّا عن موضوعنا اليوم، فهو لتقويم السلوك الإنساني ولتجديد الصفة الإيجابية والتي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وهي تاج الوقار، وعزّ الإنسان، وسرُّ قبوله عند خالقه، ومحبة الناس من حوله، وهي النظافة الشخصية وطهارة الإنسان، فهو خير ما يتمتع به الإنسان من صفات، وخير ما يحتذي به، لذا نفتتح إذاعتنا بأوّل الفقرات مع زميلنا الطالب...فليتفضل مشكورًا.