**مقدمة اذاعة عن هشاشة العظام**

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على هادي البشرية، النبي الأمين، وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، إنّ الله تعالى قد خلق الإنسان وأبدع في خلقه، وجعله في أحسن تقويمٍ وهيكلٍ إنساني بديع، فأجمل النعم وأعظمها للإنسان هي نعمة الصحة الجسدية والنفسية والعقلية، ولكن قد يتعرّض الجسد لمشاكلٍ صحية تتسببُ في تعطيل نشاطه المعتاد، ولأنّ العظِام هي المحور الأساسي لتشكيل هيكل الإنسان، فإنّها معرضةٌ للكثير من الأمراض، ولعلّ أبرزها هو مرض هشاشة العظام، أو كما يُطلق عليه ترقق العظام، وجاءت هذه التسمية من الضرر الناتج عن المرض حيث يجعل العظم في حالةٍ مترققة وهشّة معرضةً للكسر عند أي مجهود بدني بسيط، أعزائي الحضور، يسعدنا ويسرّنا جمعنا اليوم لنُسلّط الضوء على أبرز النقاط المُتعلّقة بمرض هشاشة العِظام، والأسباب المؤدية له، وطُرق المحافظة على أجسامنا لنغدو بصحةٍ بدنية سليمة، نبدأ معكم بعونٍ من الله.

**مقدمة اذاعة مدرسية عن هشاشة العظام مميزة**

السيد المدير الفاضل، السادة المعلمين والمعلمات الكِرام، سلامٌ كريمٌ محفوفٌ بعناية الله ورحماته عليكم، معطرٌّ بأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على الهادي الأمين، يُسعدنا مع إشراقة صباحنا لليوم أن نجتمع حول أثير إذاعتنا المدرسية، التي دائمًا ما أحاطت قلوبنا بمعرفةٍ وعلمٍ وثقافةٍ إضافية، وما جمعنا اليوم إلّا لنُسلّط الأضواء على مرضٍ بات يُشكلّ نسبة كبيرةً من أعداد المُصابين به، وكذلك المُعرّضين للإصابة فيه، ألا وهو مرض هشاشة العِظام، الذي لم يعد مقتصرًا على الفئة السنيّة الكبيرة، بل بات يفتك بمن هم في مرحلة الشباب، ليعود الأمر لأسبابٍ عديدة متعلقة بالغذاء الصحي السليم في مراحل الطفولة، الذي بفضله تنمو العظام بشكلها السليم، فأجسادنا أمانةٌ في أعناقنا، وانطلاقًا من هذه النقطة، نتناول موضوعنا الصحي ضمن فقرات إذاعتنا الجميلة، مع زملاؤنا الطلبة، آملين بتوفيق الله، ونيل رضاكم.

**مقدمة عن هشاشة العظام مناسبة للإذاعة المدرسية**

 أعزائي الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأُسعدتم في صباحكم الذي يحمل مع نفحاته إشراقةَ أملٍ جديدة للحياة، نتنفسّ في ظلاله بأنفاسِ السلامة والصحة والعافية، فإنّ أفضل النعم التي أكرمنا الله تعالى بها هي نعمة العافية والسلامة في أجسادنا وعقولنا، التي ننعم بها بفضلٍ من الله، وعنايةٍ منّا لنُحافظ على الهيئة التي خلقنا الله تعالى بها، من هُنا نودّ بأن نُسلّط الأضواء على مرض صحيٍ ذو أعراض مخفيةٍ وغير ظاهرة، ولكنّه يتسبّب بمشاكل عديدة لمن يُصبح ضيفًا في جسده، ألا وهو مرض هشاشة العِظام، الذي يُصيب بالدرجة الأولى النسيج العظمي، ليُصبح العظم هشًّا ورقيقًا قابلًا للكسر عند أيّ مجهودٍ بدني بسيط، يفقد خلالها العظم خاصية الترميم وخلق عِظام جديدة، وفي صدد هذا الأمر، نتناول إذاعتنا المدرسية بفقراتها الجميلة عن مخاطر هذا المرض، وكيفية العناية السليمة بأجسادنا لندرئ مخاطر الامراض أن تفتك بنا.

**مقدمة عن هشاشة العظام للاذاعة بالانجليزي**

Distinguished Director, honorable teachers, my colleagues and colleagues in the scientific process, a generous peace to your warm hearts, and to your minds that enlighten knowledge and knowledge. And God willed that we gather today to praise Him for the blessing of health and wellness that He has bestowed upon us and favored us with, to shed light on the most prominent orthopedic diseases that have become affecting a large part of people, especially those of the large age group, which is osteoporosis, or as it is called osteoporosis, to return Its reasons are for a number of things that we will discuss within the focus of our radio for today, with paragraphs prepared by my fellow students, which we will hear now.

**ترجمة مقدمة عن هشاشة العظام**

السيد المدير الموقّر، السادة المُعلمين والمُعلمات الكِرام، زملائي وزميلاتي في المسيرة العلمية، سلامٌ كريمٌ لقلوبكم الدافئة، ولعقولكم التي تستنيرُ علمًا ومعرفةً، يُسعدنا أن نُجدّد جمعنا مع إشراقة يومنا الصباحي ضمن أروقة مدرستنا، وأثير إذاعتنا التي اعتدنا أن تكون منارةً مُضيئةً بالفائدة والمنفعة لنا جميعًا، وشاء الله أن يكون جمعنا اليوم نحمده على نعمة الصحة والعافية التي أكرمنا بها وفضلّها علينا، لنُلقي الأضواء على أبرز الأمراض العظمية التي باتت تُصيب جُزءً كبيرًا من الأشخاص وخاصة ذو الفئة العمرية الكبيرة، ألا وهو مرض هشاشة العِظام، أو كما يُسمى ترقق العظام، لتعود أسبابه لعدد من الأمور التي سنتناولها ضمن محور إذاعتنا لليوم، بفقراتٍ قاموا زملائي الطلبة بإعدادها، نلقيها على مسامعكم الآن.

**مقدمة جميلة عن هشاشة العظام للاذاعة**

بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، السادة الحضور الكريم، أفضل التحيات هي تحية عطرةٌ من إسلامنا العظيم، أُلقيها على مسامعكم، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته، عديدةٌ هي النعم التي أكرمنا بها الخالق عزّ وجل، ولعلّ من أجملها هي أن خلقنا بأحسن تقويم وهيكل، وفضّل علينا بنعمة الصحة والعافية، والتي نحمده عليها فضلًا وثناءً، ولكنّ الأمر بيده، فسبحانه قد خلق الإنسان وأبدع في خلقه، وقدّر للكون أمراضًا مختلفة تكون بمثابة البلاء للجسد واختبارًا للنفس الصابرة على حُكمه وقضائه، ومن أبرز الأمراض التي باتت تفتكُ بالعظم وتجعله في حالةٍ هشّة ورقيقة قابلة للكسر نتيجة أيّ مجهود بدني، ألا وهو مرضُ هشاشة العِظام، حيثُ أشارت الدراسات لوجود نسبةٍ كبيرةٍ من الأشخاص المُصابين به، وتعود أسباب حدوثه للكثير من الأمور وأبرزها خلل في عمل الغدة الدرقية، وكذلك نقصٌ في الكالسيوم، إنّ الحديث عن المرض يطول، لذا سأُفسح المجال لزملائي الطلبة، في البدء بأول الفقرات الجميلة.

**مقدمة للاذاعة عن هشاشة العظام تبهر المعلمين**

أيّها الحُضور الكريم، أسعد الله إشراقة صباحكم بكلّ خير وبركة، وبارك الله في يومنا الذي يحمل مع نفحاته نسمات العلم والمعرفة لقلوبنا، يُسعدنا أن نجدّد جمعنا اليوم للتنويه وتسليط الأضواء على مرضٍ صحيّ يُصيب نسبةً كبيرةً من الفئة العمرية وخاصة النساء من تجاوزت أعمارهنّ الخمسين عامًا، ليجعل عظامهم رقيقة وهشة قابلة للكسر بسهولة بالغة، إنّه مرض هشاشة أو كما يُطلق عليه علميًا ترقّق العِظام، نتناوله ضمن فقرات إذاعتنا على مسامعٍ منكم جميعًا، نبدأ بعونٍ من الله مع أول فقرات موضوعنا لليوم.