**مقدمة برنامج اذاعي عن احترام القوانين**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملائنا ومُستمعينا الأفاضل، إنّ مناسبتنا لهذا اليوم هي إحدى المناسبات المُهمّة التي نتناول بها واحدة من أهم المواضيع والقيم التي كانت ولا تزال الأساس في بناء الأمم وفي تطوير الحضارات، فالقانون هو الخُطوة الأولى التي تضمن الحقوق العامة للناس، وتضمن السّلامة في تحرّي الحقائق، والعدل في توزيع الفرص، والأمان للجميع، لأنّ القانون هو الحالة الصحّية التي جاءت بها شريعة الإسلام، بكتاب الله وسنّة نبيّه المُصطفى، منذ مطلع البعثة، فنقل الله برسوله النّاس من فوضى القبائل المتفرّقة إلى هيكل ونظام الدّولة التي تقومن على رعاية الحقوق العامة، وتنظيم الحقوق والواجبات على الجميع بالعدل والتّساوي، وهو ما نتناوله اليوم بعين الرّعاية، لنزيد من التّأكيد على تلك الفكرة المُهمة في حياة الدّول والمُجتمعات فكونوا معنا.

**برنامج اذاعي عن احترام القوانين بالعناصر كاملة**

يحظى القانون بكثير من الأهميّة، ويُعتبر الخُطوة الأولى في طريق بناء الدّول، وتحقيق العَدل، والانتقال بالمُجتمعات إلى الحالة الصحيّة التي تضمن سلامة الجميع، وجاءت أبرز فقرات البرنامج الإذاعي في الآتي:

**فقرة القرآن الكريم ضمن برنامج إذاعي عن احترام القوانين**

إنّ خير الكلام الذي نبدأ به برنامجنا اليومي هي آيات الله التي جعلها النّور التي تُنير بها أيّام حياتنا، فكانت ولا تزال، تتناول كافّة مناحي الحياة في المُجتمع، وفي ذلك نستمع برفقتكم إلى الآيات الآتية:

إنّ المجتمع الإسلامي هو مجتمع متناسق يقوم على طاعة الله، واحترام القانون الذي يُنظم الحياة العامة، قال تعالى: " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ \* وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ \* وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ \* وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ \* يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ \* يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ \* وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ \* وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ"

**حديث عن احترام القوانين ضمن برنامج إذاعي**

نوّهت سنّة الحبيب المُصطفى على أهميّة الالتزام والطّاعة في المُجتمع الإسلامي، وذلك لما لتلك القيمة من جور أساسي في صيانة الحقوق العامة، والاحتكام إلى القانون الرّسمي، سواء أكان الخِصام بين المواطنين أو الأمراء والقادة، وفي ذلك نستمع إلى الحديث الآتي:

* إنّ احترام القانون، في الإسلام ينطلق من طاعة رسول الله فيما سنّه للصحابة الكِرام -رضوان الله عليهم- ومن آيات الله تعالى، فقال رسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-  " كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى"

**فقرة كلمة ضمن برنامج إذاعي عن احترام القانون**

ننتقل بكم الآن للاستماع إلى الكلمة الصّباحيّة التي نتعرّف بها على مناسبة البرنامج، وتلك القيم الإيجابيّة التي تنضوي عليها أهميّة احترام القانون، وفي ذلك نقوم على طرح الخيارات الآتية:

أسعد الله أوقاتكم جميعًا، مُستمعينا الأفاضل في كلّ مكان، إنّ مناسبة حديثنا لهذا اليوم هي احترام القانون، وصيانة قواعده الأساسيّة، وهي من الأمور المُهمّة التي تُعتبر نافذة للوصول إلى مستقبل مُشرق، وحضارة قيّمة، لأنّ القانون هو الحكاية التي تطيب بها المسارات، وترتقي معها الأمم إلى المسارات التي تضمن لها ذلك الرُقي، وهو ما يجب علينا أن نكون على دراية بكامل تفاصيله، فقد شرّع الإسلام الحنيف لأتباعهم القوانين والشّرائع التي تضمن لعهم الحقوق، وتُصان بها الكرامات، وقد كان العدل سيّد النتائج التي أثمرت عن ذلك الاحترام، فكان الأمير والفقير يجلسون أمام القاضي ليحكم بينهم بكلّ عدل وأمانة، فيجب على المُسلم أن يتبنّى تلك القيم قبل غيره من الأمم، لأنّه الأولى بتلك الشّرائع التي تضمن بناء الدّولة، وتضمن الحقوق العامة، وتُعزّز من مسارات المُستقبل المُشرق بجميع أشكالها، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن احترام القوانين**

زملائنا الأحبّة مُستمعينا الأفاضل، ننتقل بأسماعكم إلى فقرة هل تعلم التي نتعرّف من خلالها على أهم المعلومات عن قيمة احترام النّاس للقانون، والتي قام الزّميل الطّالب (اسم الطّالب) على إعدادها لكم، فنشكر له تلك الجهود:

* هل تعلم زميلي أنّ احترام القانون هو العلامة الأولى التي تعكس مدى رُقي المُجتمع، ومستوى تطوّر هذا المجتمع أو تخلّفه.
* هل تعلم أنّ احترام القانون يضمن الحقوق العامّة، ويبعث على الأمان في كافّة مسارات الحياة والمُجتمع على اختلاف تلك المسارات واختلاف أنواعها.
* هل تعلم أنّ احترام القانون واجب شرعي على الإنسان المُسلم الذي عاهد الدّولة على الولاء والطّاعة، فلا يجب الابتعاد او الغش أو الخداع بأي شكل من الأشكال.
* هل تعلم أنّ احترام القانون يضمن بناء الدّولة بشكلها القوي، ويضمن الوصول إلى المسارات الآمنة التي تعود بالخير على جميع أبناء الدّولة، على اختلاف الأعمار والأنواع.
* هل تعلم أنّ احترام القانون في الإسلام، جعل القضاء في أوسع الصّلاحيات، وجعله قادرًا على مقاضاة أمير المؤمنين في حال طلب أحدهم ذلك، فاحترام القانون قيمة إسلاميّة قبل أن تكون قيمة علمانيّة وغيرها.

**فقرة عبارات إرشادية عن احترام القوانين ضمن برنامج إذاعي**

تحمل تلك العبارات الكثير من المزايا الإيجابيّة التي تجعلنا نحملها بعين الاهتمام والرعاية، لما تنضوي عليه من الإيجابيات، فنشكر الزّميلة الأنيقة (اسم الطّالبة) التي قامت على إعداد تلك الفقرة بكلّ أمانة، فلتتفضّل إلى منصّة الإذاعة مع جيل الشّكر:

* إنّ احترام القانون هو دليل الوعي والأدب، وهو المرآة التي نتعرّف من خلالها على مستوى أناقتنا الفكريّة.
* إنّ الحضارة الحقيقة لا تقوم إلّا على احترام القانون الذي يرعى الحقوق العامّة، ويضمن السّلامة للجميع.
* إنّ تجاوزك للقانون هو أحد الأمور السّلبيّة التي سوف تحصد آثارها الجانبيّة أنتَ قبل أيّ شخصٍ آخر، فكن على قناعة بذلك، القانون وضع من اجلنا جميعًا.
* إنّ القانون هو الدّستور الذي عاهدنا الدّولة والبلاد على احترامه، وهو ما يجب أن نحرص عليه، لأنّ المُسلم لا يخدع ولا يغش، ولو أُتيح له ذلك.
* إنّ احترامك للقانون هو احترام لنفسك، وتوقير لها قبل أن يكون لأي شيء آخر، لأنّ القانون وضع من أجل أن يضمن لكَ تلك الكرامة، فكن بخير.

**فقرة شعر عن القانون ضمن برنامج إذاعي**

يُعتبر الشّعر العربي من النوافذ المُهمّة التي نُسلّط الضّوء مع حُروفها على القيم المميّزة في الحياة العامة، وعن تلك القضيّة نستمع إلى فقرة الشّعر العربي عن احترام القوانين، والتي جاءت في الآتي:

قال ابن حزم، الأبيات المميّزة الآتية:

زمامُ أُصولِ جميع الفضائلِ \*\*\* عدلٌ وفهمٌ وجُودٌ وباسُ

فمِن هذه رُكِّبت غيرُها فمَن \*\*\* حازها فهو في الناس راسُ

كذا الرأسُ فيه الأمورُ التي \*\*\* بإحساسها يُكشفُ الالتباسُ

وقال أحد الشّعراء، عن قيمة العدل والقانون المُحترم:

عن العدلِ لا تعدلْ وكنْ متيقِّظًا \*\*\* وحكمُك بين النَّاس فليكُ بالقسطِ

وبالرِّفقِ عاملْهم وأحسنْ إليهمُ \*\*\* ولا تبدلنَّ وجه الرِّضا منك بالسَّخطِ

وحَلِّ بدُرِّ الحقِّ جِيد نظامِهم \*\*\* وراقبْ إله الخلق في الحلِّ والربطِ

**خاتمة برنامج اذاعي عن احترام القوانين**

مستمعينا الأفاضل، نصل بأسماعكم إلى الخِتام مع موضوع اليوم الذي تحدّثنا فيه عن أهميّة القانون وعن ضرورة احترام القواعد الدستوريّة التي تعود بالخير والنّفع على جميع أبناء المُجتمع، وتضمن لنا الوصول الآمن إلى المكانة التي نطمح لهتا، ونعمل من أجلها، فالقانون هو الحالة الأنيقة التي تقوم على تنظيم المُجتمع، وبناء العلاقات بين النّاس، وتنظيم الحصص والفُرص وتوزيعها بالعدل، وإنّ احترام القانون هو احترام للذات وللآخرين، فكونوا أهلًا لذلك في كلّ مكان، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.