مقدمة اذاعة مدرسية عن العصا البيضاء

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات وأتمّ التسليم على الهادي الأمين، وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أمّا بعد:

مديري الفاضل، السادة المعلمين والمعلمات الأكارم، زملائي في العلم والمعرفة، سلامٌ مبارك محفوف بعناية الله ورحماته عليكم، إنّ الله تعالى قد أنعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأكرمنا بنعمة الرؤية والبصر، لنرى عجائب إبداعه في خلق الكون وتكوينه، ولكنّه سبحانه قد أزال هذه النعمة عن العديدين من الأشخاص في هذا الكون، وسخرّ بفضله أشخاصًا بعقولهم النيرّة والمستنيرة بالمعرفة والإبداع لابتكار أبرز الحلول لمساعدة الكفيفين وللتخفيف عنهم عناءَ فقدان البصر، حيث تمّ ذلك بإيجاد ما يسمى بالعصا البيضاء، التي أتاحت الفرصة للكفيفين بقضاء حاجاتهم بأنفسهم، وهو ما سيكون محور إذاعتنا لليوم، حيث سنتناول بفقراتٍ ترتيبية أهمية العصا البيضاء في حياة المكفوفين، فكونوا معنا.

مقدمة عن العصا البيضاء مناسبة للإذاعة المدرسية

بسم الله العظيم نبدأ، وبحكمته وبصيرته نستعينُ ونستنير، وعلى ألطافه نتوكل، الحمد لله الذي أنار لنا الدرب وقوّم حياتنا بالمنهج السليم، وأرشدنا بفضله للهداية ونور الإسلام، أعزائي الحضور، سلامٌ كريم ابعثه كتحيةٍ ترحيبيةٍ لقلوبكم النقية، نبدأ بعونٍ من الله ببرنامجنا الإذاعي المدرسي، الذي اعتدنا أن يكون منارةً مضيئةً بالعلم والمعرفة، حيث يجمعنا اليوم موضوعًا لعلّه إنسانيٌ بالدرجة الأولى، يحمل في طيّاته معاناة من أراد الله أن يحرمهم لحكمةٍ عظيمة نجهلها، لذّة التمتع برؤية الآفاق الكونية، والإبداعات الربانية في الحياة، ولكنّه سبحانه حاشاه أن يترك عبده تائهًا بعد بلاءه، فقد سخرّ أشخاصًا تستنير عقولهم معرفةً وعلمًا، ليبتكرو بطريقةٍ متطورة عصًا تُساعد المكفوفين في حياتهم، وتكون كنافذة الأمل في قلوب المكفوفين، نتناول هذا الموضوع بجميع جوانبه الهامة، ضمن إذاعتنا المدرسية، أهلًا بحضوركم وتواجدكم جميعًا، والآن سأفسح المجال لزملائي في تقديم فقراتهم الجميلة.

مقدمة اذاعة عن العصا البيضاء مكتوبة

أيّها الحضور الكريم، سلامٌ كريمٌ محفوف بعناية الله ورحماته عليكم، معطرٌّ بأفضل الصلاة والتسليم على الهادي الأمين، من نتبعه بإحسانٍ ونسيرُ على خُطا منهجه القويم، نقف معكم اليوم ضمن برنامجنا الإذاعي المدرسي الذي لطالما جمعنا حوله، بمعارفٍ ومعلوماتٍ وفائدة مكتسبة جديدة، وما جمعنا لليوم إلّا لخيرٍ أراده الله سبحانه وتعالى، نُلقي في ظلاله الأضواء على وسيلةٍ كانت العوض لمن كان نصيبه فقدان نعمة البصر في هذه الحياة، ألا وهي العصا البيضاء التي قدّمت المساعدة للمكفوفين، وأتاحت معرفة من يحملها ويستخدمها في الطرقات بهدف مُساعدته وإبعاده عن مناحي الخطر والسير المروري، لذا وخلال فقراتنا الجميلة سنتناول موضوعًا شاملًا عن العصا البيضاء، ومدى الفائدة التي استطاعت تقديمها للمكفوفين.

مقدمة جميلة عن العصا البيضاء بالانجليزي

Dear attendees, a good and blessed peace that carries the purest feelings mixed with love for your warm hearts, and your minds that enlighten with knowledge and knowledge. Today we gathered by talking about a beautiful human invention, which was a shining of hope and joy in the hearts of those who wanted God for a will we do not know, losing the sense of sight and vision. It is the focus of our conversation for today. We start our radio with you with the help of God, and we hope that it will gain your approval and satisfaction.

ترجمة مقدمة جميلة عن العصا البيضاء

أعزائي الحضور، سلامٌ طيب مبارك يحمل أنقى المشاعر الممزوجة بالمحبة لقلوبكم الدافئة، وعقولكم التي تستنير علما ومعرفة، يسعدنا أن نُرحبَّ بكم جميعا ضمن أروقة مدرستنا، وأثير إذاعتنا الصباحية التي لطالما جمعتنا حولها بمواضيع تعود على قلوبنا بالفائدة العلمية الكبيرة، والتقويم السلوكي الحياتي والتربوي، لنُجدّد جمعنا اليوم بالحديث عن اختراع انساني جميل، كان بمثابة إشراقة أمل وبهجة في قلوب من أراد الله لمشيئة نجهلها، فقدان حاسة البصر والرؤية، إنها العصا البيضاء، الوسيلة التعويضية للمكفوفين، الغاية منها هي معرفة المخاطر التي تتعلق بسير المكفوف وإبعاد الأجسام التي تسبب عائقا أمامه، وهي محور حديثنا لليوم، نبدأ إذاعتنا معكم بعون من الله، ونأمل بأن تنال استحسانكم ورضاكم.

مقدمة عن العصا البيضاء للإذاعة مختصرة

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتمّ التسليم على خير البشرية، الهادي الأمين، وعلى من تبعه بإحسانٍ إلى يوم الدين، حضورنا العزيز، بارك الله بإشراقة صباحنا الذي يعود علينا بجمعٍ جديد ضمن أروقة مدرستنا، وأثير إذاعتنا الصباحي، وما جمعنا لليوم إلّا لنُلقي الأضواء على اختراعٍ يحمل البساطة بين ثناياه، والقيمة المعنوية الكبيرة لمن يحمله، من كانت الوسيلة البسيطة لإزاحة الأذى والضرر عن الكثيرين ممّن يحتاجها، نقصد بحديثنا العصا البيضاء، التي وجدت كوسيلة مساعدة للمكفوفين في هذه الحياة، تُزيح بعضًا من معاناتهم، وتكون كالأمان والطمأنينة لقلوبهم المستنيرة والوهاجّة، حيث بفضلها استطعنا معرفة المكفوفين في الطُرقات لنُعينهم على اجتياز الدروب الصعبة، وإبعاد الأخطار عن طريقهم، كما بفضلها أصبح بإمكان الكفيف السير وحيدًا لتكون هي صديقته المرئية من تكشف الطريقَ له، وتُنبّهه بوجود أجسامٍ في مسيره، أعزائي، نُرحب بكم مرة ثانية لنُلقي على مسامعكم إذاعة شاملة بفقراتها الجميلة عن العصا البيضاء، فكونوا معنا.

مقدمة جديدة للاذاعة المدرسية عن العصا البيضاء

حضورنا الكريم، أُسعدتم في صباحكم، وبارك الله لنا في إشراقةٍ جديدة تحمل مع نفحاتها موضوعًا إنسانيًا وعمليًا بالدرجة الأولى، نجتمع اليوم لنطرح على مسامعكم أهمية تلك الوسيلة البسيطة التي أتاحت الفرصة للمكفوفين في إعانة أنفسهم، وإحساسهم بتعرّضهم واصطامهم بأجسامٍ غريبة، ألا وهي العصا البيضاء، صديقة المكفوفين ومعينةً لهم في أيامهم، يُسعدنا جمعنا اليوم لنُسلّط الأضواء على تلك الوسلية، وفائدتها الكبيرة للمكفوفين، نبدأ معكم بأولى الفقرات الترتيبية مع زميلنا الطالب...فليتفضّل مشكورًا.