**مقدمة اذاعة عن أسبوع المرور بالعناصر كاملة**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنّ مناسبة حديثنا في هذا اليوم للإذاعة المدرسيّة مُهمّة للغاية، وتنمّ عن كثير من الأخلاقيات والأساسيات التي ترتقي بحياة الإنسان إلى الأعلى، حيث تحتفل دول مجلس التّعاون الخليجي بأسبوع المُرور سنويًا مع تاريخ الثالث عشر من آذار لكلّ عام ميلادي، وتهدف تلك المناسبة إلى رفع مستوى الوعي المُروري، وتثقيف المواطنين بأهميّة قواعد المُرور، وضرورة الالتزام التّام بالقواعد الأساسية التي تضمن السّلامة لجميع السّائقين على طرقات السّفر وغيرها، حيث تقوم وزارات الدّاخلية في دول مجلس التّعاون الخليجي بالتنسيق مع بقيّة الوزارات الأخرى في الدّولة مناجل رعاية عدد واسع من الفعاليات التي تهدف إلى تثقيف المُواطن بحقوقه وواجباته الأساسيّة، بالإضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الأساسية التي تقوم مهمّتها على تنسيق ورعاية هذه المناسبة، فكونوا معنا للتعرّف على تفاصيل المناسبة بشكل أوضح.

**اذاعة عن أسبوع المرور بالعناصر كاملة**

إنّ التّعرف بالقواعد الأساسيّة للمُرور هو أحد المواضيع المُهمّة التي تنطلق بالإنسان إلى ضمان سلامته الشّخصيّة، وضمان سلامة الآخرين في الشّاعر، وهو ما يجب على الفرد أن يكون ذو خبرة ووعي تام بجميع تفاصيله، وهو ما نتعرّف عليه في سياق إذاعتنا الآتية:

**فقرة قرآن كريم للإذاعة المدرسية**

إنّ خير الكلام هو كلام الله، وهو خير ما نبدأ به فقرات هذه الإذاعة الصّباحيّة، والتي نتناول بها واحدة من المواضيع التي تعود بالنّفع على الجميع، نستمع إلى الفقرة يصوت زميلنا العزيز (اسم الطّالب) مع الشّكر:

إنّ نور الله، وأخلاق الإيمان هي النّور الذي يهتدي الإنسان المُسلم به في الشّوارع، قال تعالى: " أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ"

إنّ السّير في الشّارع، هو أحد الأمور التي تفرض على الإنسان أن يتحلّى بأخلاق معيّنة، قال تعالى: "أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَـٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ"

**فقرة أحاديث نبوية عن السير**

صدق ربّنا الكريم، وأمّا الآن، لا بدّ لنا أن ننتقل بالحَديث إلى سيرة النبيّ المُصطفى، التي جاءت بالعديد من الأخلاقيات المميّزة عن السّير في الشّاعر بأخلاق ورُقي، وأبرز الأحاديث:

إنّ للطريق حُقوق على الإنسان المُسلم يجب علينا أن نقوم بأدائها، تنفيذًا لما جاء في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- الذي جاء فيه:"إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ علَى الطُّرُقَاتِ، فَقالوا: ما لَنَا بُدٌّ، إنَّما هي مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قالَ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ، فأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا، قالوا: وَما حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قالَ: غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَأَمْرٌ بالمَعروفِ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ"

**فقرة كلمة الصباح عن أسبوع المرور**

صديق رسول الله الكريم، وأمّا الآن، ننتقل بالقرّاء الكِرام إلى فقرة كلمة الصّباح التي نتحدّث بها عن موضوع أسبوع المُرور، والتي تحمل مع سُطورها نبذة تعريفيّة عن مناسبتنا لهذا اليوم، والتي يلقيها علينا زميلنا (اسم الطّالب) مع الشّكر:

بسم الله الرحمن الرذ1حيم، والصّلاة والسلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إن مناسبتنا اليوم، هي إحدى المناسبات المُهمّة التي تُرخي بظلالها على وطننا الخليجي على وجه التّحديد، حيث أقرّت دول مجلس التّعاون الخليجي أسبوعًا للمُرور، يتم خلاله رفع رايات الخير، والتّنويه على أهمية القواعد السليمة في القيادة والمُرور، ما يعود بالنّفع على جميع المارّين بالشوارع، من سائقين وموظّفين وغيرهم، حيث تذخر آداب المُرور بالقواعد المُهمة التي من شانها ان ترتقي بحياة النّاس، وتزيد من أخلاقهم، وهو ما حرصت الدول الخليجيّة على تبنيّه، حيث تحتفي وزارة الدّاخلية في كلّ من تلك الدّول، بالتنسيق مع بقية الوزارات المسؤولة عن المُرور، بعدد واسع من نوافذ الاحتفال الرّسمي، وهو ما يجب علينا أن نقف به على احترام تلك القواعد، واحترام تلك الأساسيات التي تعود بالنّفع على جميع |أفراد الشّعب، انطلاقًا من أخلاقيات المُسلم التي تزيده تمسّكًا بأخلاق القيادة، وأخلاق الخير للآخرين، فكونوا معنا للاستماع إلى بقية الفقرات.

**فقرة هل تعلم عن اسبوع المرور الخليجي**

تُعتبر فقرة هل تعلم من الفقرات الأساسيّة التي نتعرّف خلالها على حيثيات تلك المناسبة الخليجيّة المُهمّة، والتي جاءت في عدد واسع من الإيجابيات، والتي يُلقيها علينا زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) فليتفضّل مع الشّكر:

* هل تعلم صديقي الطّالب أنّ أسبوع المرور الخليجي هو أحد أبرز المناسبات التي أقرّتها دول مجلس التّعاون الخليجي والتي تستعدّ الشّرطة الخليجيّة لها عامًا بعد آخر.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ أسبوع المُرور الخليجي يبدأ مع تاريخ العشرين من شهر آذار، ويستمر لمدّة أسبوع، وتستنفر على وقع تلك المناسبة جميع الوحدات الشّرطيّة في البلاد.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ الغاية الأساسيّة لتنظيم فعاليات أسبوع المُرور هي توعية الأفراد بأهميّة المُرور للحفاظ على سلامة الجميع، وتوعية السّائقين بخطورة بعض التّصرفات المُرورية التي لا يُلقى لها بال.
* هل تعلم أنّ أسبوع المُرور يشمل على عدد واسع من الندوات الثقافيّة والفعاليات التي من شأنها أن تقوم على زيادة التثقيف الشّعبي لأهميّة المُرور وأهمية التّعرف بقواعد السّلامة والأمان.
* هل تعلم أنّ شعار أسبوع المُرور الخليجي لعام 2022 هو (غايتنا سلامتك) ويحمل مع حُروفه الفكرة الأساسيّة والسّبب الذي أٌيمت من أجله تلك المناسبة.

**فقرة سؤال وجواب عن اسبوع المرور الخليجي**

وأمّا الآن، ننتقل بأسماعكم الطّيبة إلى فقرة سؤال وجواب التي نتعرّف من خلالها على باقة من المعلومات المُهمّة عن أسبوع المُرور الخليجي، والذي يُعتبر واحد من أهم المناسبات التي تهدف إلى سلامة الجميع، في الآتي:

ما هي مناسبة أسبوع المرور في دول مجلس التّعاون الخليجي؟

هي إحدى المناسبات التي تُعنى بأهميّة الحفاظ على قواعد السّلامة المُرورية للسائقين، وتهدف إلى زيادة الالتزام بذلك.

متى مكان الموعد الأول لأسبوع المرور الخليجي؟

كانت المناسبة الأولى لأسبوع المُرور الخليجي مع العام 1984 للميلاد، وكان أسبوع التقييد بحزام الأمان.

ما هو موعد بداية أسبوع المرور الخليجي السّنوي؟

يبدأ أسبوع المُرور الخليجي مع تاريخ العرشين من شهر آذار لكلّ عام.

**فقرة حكمة عن اسبوع المرور**

وأمّا الآن، فلا بدّ لنا من الانتقال بِرفقتكم إلى فقرة الحكمة التي نتحدّث خلالها عن الحكمة من أسبوع المُرور، والتي تشمل على باقة من التّفاصيل المُهمّة، بصوت زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) مع جزيل الشّكر:

* إنّ الحكمة من اعتماد مناسبة أسبوع المرور الخليجي هي توجيه أنظار السائقين إلى خطورة التّهور، وإلى أهميّة التقيّد بالتعليمات الوقائيّة.
* إنّ أسبوع المُرور الخليجي هو المناسبة التي يمكن لنا من خلالها أن نزيد من حالة التثقيف الشّعبي للسائقين، وأن نزيد من مدى تماسك المُجتمع ومحبّته، باعتناق أفضل الأخلاقيات.
* إنّ القيادة هي أحد الفُنون التي تشمل على كثير من الآداب، والتي تعكس مدى رُقي وحضارة المُجتمع، ولذلك قامت السّلطات في مجلس التّعاون الخليجي على اعتماد أسبوع في شهر آذار للاحتفاء في تلك المناسبة.
* إنّ الحملة المُرورية الأولى التي تمّ اعتمادها في دول الخليج العربي، كانت في العام 1984 للميلاد وقد كانت تهدف إلى توعية السّائقين بأهمية وضع حزام الامان أثناء قيادة المركبة، لتحقيق سلامة الجميع....