**مقدمة اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني 92**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والحمد لله على ما أنعم به علينا من النِعم الجزيلة، التي يعلوها نعمة الأمن والأمان، ونعمة الوطن الآمن الذي نحيا به الحياة الكريمة، وسط مناخ من تكافؤ الفرص، زملائي الطّلابي، أساتذتي الكِرام تتشرّف إذاعتنا المدرسيّة الصّباحيّة في هذا اليوم أن تقوم على نقل أمانة الخير التي تزورنا مع فرحة الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لكلّ عام، وهي مناسبة اليوم الوطني الذي وحدّ الله به شمل أبناء المملكة العربية السعوديّة تحت راية الإسلام، وجمع الله به القلوب للخُروج من حالة الانقسام والتفرّق، والتوجّه نحو الوحدة الشّاملة التي تضمن بناء القاعدة الأساسيّة لإنشاء دولة مستقلة، وقادر على أن تؤمّن الحياة الكريمة لأبنائها، ولجميع المُقيمين على أراضيها، وقد كان ذلك على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود -طيّب الله ثراه- حيث أعلن عن إصدار المرسوم الملكي الذي نصّ على بيان الوحدة، واعتماد اسم المملكة العربيّة السعوديّة رسميًا للبلاد، فيحقّ لنا أن نحتفل في تلك المناسبة، وأن نُعلن عن الفرحة الجزيلة التي تسكن القلوب، فكونوا معنا في بقيّة الفقرات.

**فقرة القرآن الكريم عن اليوم الوطني 92**

إنّ قول الله تعالى هو القول الفصل في كلّ أمر، وإنّ صباح الخير لا بدّ وأن بدأ مع آيات الله التي نستقبلها بحب، حيث نستمع إلى فقرة القرآن الكريم، بصوت الزّميل الخلوق (اسم الطّالب) مع الكثير من الشّكر لجهوده البنّاءه:

إنّ بلادنا هي البلاد الطّيبة التي كانت معقل الأنبياء -سلام الله عليهم- قال تعالى:"وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (\*) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"

يتوجّب على المُسلم أن يكون حريصًا على الوحدة الإسلاميّة التي تربطه بأبناء جلدته، ليصل إلى حبل الله، قال تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"

**فقرة أحاديث نبوية للإذاعة المدرسية عن اليوم الوطني**

صدق الله العظيم، أمّا الآن، نُبحر معكم عبر أثير إذاعتنا مع الطّالب الانيق (اسم الطّالب) في فقرة الحديث النبوي عن تلك المناسبة، وما فيها من أخلاق ساميّة، فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة:

* إنّ بلادنا الطّيبة، عُموما، ومدينة مكّة المكرّمة هي الدّيار الأحب على قلب رسول الله، لما جاء في حديث عن عبد الله بن عدي بن الحمراء -رضي الله عنه- قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- واقفًا على الحزوَرةِ فقالَ: واللَّهِ إنَّكِ لخيرُ أرضِ اللَّهِ، وأحبُّ أرضِ اللَّهِ إلى اللَّهِ، ولولا أنِّي أُخرِجتُ منكِ ما خرجتُ"
* إنّ المُسلم حريص على أخيه المُسلم، وحريص على الوحدة التي تجمعه بأمّته، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير: "مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ. مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى"

**فقرة كلمة عن اليوم الوطني للإذاعة المدرسية**

صدقت أحاديث الحبيب المُصطفى، أمّا الآن، فننتقل مع أثير إذاعتكم الصّباحيّة إلى فقرة الكلمة التي نتعرّف بها على تفاصيل مهمّة عن مناسبة اليوم الوطني، نستمع لها بصوت الزّميلة الخلوقة (اسم الطّالبة) شاكرين لها هذا الاهتمام:

بسم الله الرحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، الصّادق الوعد الأمين، في البداية يُسعدنا أن نقول لكم صباح الخير، صباح الخير لقلوبكم العَطرة التي تفيض بالخير والشّغف، وتفيض بالمشاعر الوطنيّة التي تزدهر في مناسبات الوطن، وها نحن الآن نلتقي عبر أثير إذاعتنا الصّباحيّة للحديث عنت مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعوديّة، تلك المناسبة التي تستحقّ ما لها من فرحة، فقد جمع الله في اليوم الوطني بين مناطق المملكة، ووحّد القبائل المتفرّقة، والشّعوب المتناحرة تحت راية التوحيد (لا إله إلّا الله محمّد رسول الله) لتكون دولتنا في الطّريق الصّحيح نحو البناء والتطوير، ونحو مسارات الازدهاء بالعمل الجاد والدّؤوب، وكان ذلك على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود -رحمه الله تعالى- الذي عملَ على تحقيق هذا الإنجاز وأفنى من أجله سنوات عُمره، فاللهم بارك له واجزه الخير عن ذلك، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة حكمة عن اليوم الوطني**

نشكر الزّميلة على تلك الفقرة المميّزة، ونستمع الآن إلى فقرة الحكمة التي نتعرّف خلالها على أبرز رسائل اليوم الوطني التي يجب أن نتلقّاها، ونقف معها، فليتفضّل زميلنا (اسم الطّالب) إلينا مشكورًا:

* إنّ اليوم الوطني ليسَ حدثًا عابرًا للإجازة والاحتفال وحسب، بل هو موعد وطني نُجدّد معه الهمّة لتحقيق المزيد من النّجاحات التي ترتقي بالوطن إلى الأمام.
* إنّ اليوم الوطني للمملكة العربيّة السّعوديّة هو التتويج العملي لمسيرة قُرون من التضحيات والعَمل الجاد، من أجل بناء الدّولة التي تجمع الأهل والأحفاد في قالب الدّولة التي تستطيع أن تحميهم وتضمن لهم الحياة الكريمة.
* إنّ المناسبات الكبيرة لا تُولد بلا سبب، وإنّما تحتاج إلى العَمل والجهد الطّويل، وهو ما نستلهمه من مناسبة اليوم الوطني الطّيبة التي تزورنا مع كلّ عام في الثالث والعشرين من سبتمبر.
* تحمل مناسبة اليوم الوطني أجمل رسائل تاريخيّة لكل إنسان سعودي، أبرزها الحرص على أمانة الأجداد التي قدّموا من أجلها أعظم التضحيات، وهي الوطن الذي نعيش فيه.

**فقرة هل تعلم عن اليوم الوطني**

كثير من الشّكر لزميلنا على فقرة الحكمة، أمّا الآن، ننتقل بالميكروفون إلى زميلتنا الطّالبة (اسم الطالب) التي قامت على إعداد فقرة هل تعلم عن تاريخ المملكة، بمناسبة اليوم الوطني، فشكرًا لها:

* هل تعلم عزيز الطالب أنّ تاريخ اليوم الوطني السّعودي لم يبدأ مع الثالث والعشرين من سبتمبر وحسب، بل بدأ مع تاريخ تأسيس الدّولة السعوديّة الأولى على يد الملك محمد بن سعود في 22 من شباط.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ اليوم الوطني السّعودي، كان على يد الملك المؤسس عبد العزيزي بن عبد الرحمن آل سعود، وقد نصّ على إعلان الوحدة، وإعلان العمل باسم المملكة العربيّة السعوديّة.
* هل تعلم زميلي أنّ المملكة العربيّة السعوديّة هي الدّولة التي تحتوي على أهم المقدّسات الدينيّة الإسلاميّة في العالم.
* هل تعلم أنّ تاريخ اليوم الوطني كان مع الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1923 للميلاد، بعد سنوات طويلة من العَمل الجاد لتحقيق الوحدة.

**فقرة شعر عن اليوم الوطني**

نستمع الآن، إلى قصائد من الشّعر العربي عن تلك المناسبة التي يليق بها الحُضور في القصائد التي تدعو للفخر والاعتزاز، وفي ذلك نستمع إلى أجمل أبيات شعر بصوت الزّميل الطّالب (اسم الطّالب) مع جزيل الشّكر:

بلادي هواها في لساني وفي دمى،

يمجدُها قلبي ويدعو لها فمي،

ولا خيرَ فيمن لا يحبُّ بلادَهُ،

ولا في حليفِ الحب إن لم يتيمِ،

وَإنْ طُولَ شَوْقِي إِلَيْكَ يَا وَطَنُ،

وَإِنْ عَرَتْنِي بِحُبِّكَ الْمِحَنُ،

**خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم الوطني 92**

مع فقرة الشّعر العربي، نكون قد وصلنا بالمستمعين الكِرام إلى نهاية فقرات إذاعتنا المدرسيّة الصباحيّة، شاكرين لكم حُسن الاستماع، سائلين المولى أن يرزقنا وإيّاكم التّوفيق لما فيه الخير لناولكم وللوطن الكبير، حيث تعرّفنا على آيات من الذّكر الحكيم عن رسالة الوحدة، وبركة الدّيار المُقدّسة، وانتقلنا إلى أحاديث الحبيب المُصطفى لنختم اخيرًا مع فقرات الحكمة والشّعر، فجدّدوا الهِمّة مع مناسبة اليوم الوطني إلى المزيد من النّجاح والعَمل، والسّلام عليكم.........