**فقرة هل تعلم عن يوم المعلم العالمي للإذاعة المدرسية**

تُعتبر هذه الفقرة من الفقرات المميّزة التي يتم تناولها بكثير من الحفاوة والاهتمام، وتُصنّف على أنّها من الفَقرات المُهمة التي نستمع إليها في سياق الإذاعة المدرسيّة، وفي ذلك نطرح الآتي:

* هل تعلم صديقي العزيز أنّ تاريخ الخامس من شهر أكتوبر لكلّ عام ميلادي، هو تاريخ الاحتفاء بمهنة التعليم ف الكثير من دول العالم.
* هل تعلم صديقي أنّ المعلّم هو الرّكن الأساس في الهيكل التنظيمي لكوادر التّعليم، ولا يُمكن إتمام تلك العملية إلّا بحضور المعلّم، ووجوده الخاص.
* هل تعلم أنّ المعلّم المُخلص في عمله قادر على تغيير المستقبل، وقادر على نقل البلاد إلى ما فيه الخير والرُقي والحضارة، لأنّ بناء العُقول هو البناء الأمتن الذي يُمكن أن نستند عليه.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ فضل المعلّم المُخلص لا يُمكن ردّه، وقد قالت الاعراب سابقًا من علمني حرفًا كُنتُ له عبدًا، من شدّة الاعتراف بالفضل.
* هل تعلم أن المعلم هو منارة الخير التي يهتدي الإنسان بها من ظُلمات البحر ووحشة الدّرب، إلى شواطئ الهدوء والسّكينة، بعيدًا عن أمواج الحياة الكبيرة.

**هل تعلم قصيرة عن يوم المعلم العالمي للإذاعة المدرسية**

تُعتبر الإذاعة المدرسية من نوافذ الخير المميّزة التي يتم خلالها تناول الكثير من العبارات الأنيقة، والمعلومات المُهمّة عن يوم المعلّم، وقد اخترنا لكم عن تلك الفقرة المعلومات الآتية:

* هل تعلم أن عام 1994 للميلاد هو العام الذي بدأت معه المنظمات العالميّة خول العالم بالاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمُعلّم للمرّة الأولى.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ حرص المعلّم على نجاح الطّالب، ودعمه له هو أحد الأمور الحقيقة والملموسة، التي شعرنا بها جميعنا، لأنّ نجاح الطّالب هو ثمرة رسميّة لنجاح المُعلّم.
* هل تعلم أنّ المُعلّم هو الإنسان القادر على تغيير مسارات الحاضر، ونقل المُجتمع إلى برّ الأمان، عندما يحظى بالاهتمام الرّسمي الذي يدعم هذا التوجّه.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ المعلّم يحترم الآباء الحريصين على سلامة تعليم أبنائهم، ويعملون كثيرًا على أن تكون برامج التّعليم تشاركية بين ثنائي المدرسة والعائلة.
* هل تعلم أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قد مارس مهنة التّعليم في قومه، وقد أدّى أمانتها خير أداء، وعملَ بكلّ ما فيه لإيصال رسالة العلم إلى الجميع.

**أجمل فقرة هل تعلم للإذاعة المدرسية عن المعلم**

إنّ المعلم هو اللبنة الأساس التي تنطلق منها المُجتمعات في مسارات حصاد النّجاحات وبناء الأوطان، وهو ما نتناوله بكثير من الحَفاوة والمحبّة عبر فقرات إذاعتنا الصّباحيّة، وفي ذلك نطرح لكم فقرة هل تعلم:

* هل تعلم يا صديقي أنّ المعلّم هو السّند الأوّل خارج مسار العائلة، وهو النّافذة الأولى التي يُطل الأطفال منها على العالم بعيدًا عن عالم الأسرة.
* هل تعلم أنّ المعلّم النّاجح قادر على أن يجعل من المواد التعليميّة، مشروعًا مُحبّبًا للطلاب، وهو ما يجب أن يعمل عليه طِوال سنوات عمله.
* هل تعلم أنّ المعلّم هو أحد الأصدقاء الأوفياء الذبين يتركون بصمة كبيرة في حياة طلّابهم، لا يُمكن نسيانها أو إهمالها مهما مرّت السنوات والأيّام.
* هل تعلم أنّ العلم هو أحد الامانات العظيمة التي يتوجّب على الإنسان أن لا يحتكرها لنفسه، لأنّ الله تعالى قد جعلَ من نشر العلم عبادة مُتكاملة، يتم استقبالها بكثير من الحفاوة.
* هل تعلم عزيزي أنّ أمير الشّاعر أحمد شوقي قد قال في قصيدته، قف للمُعلّم، وفّه التبجيلَ، كاد المعلّم أن يكون رسولًا، لفرط ما يجب أن يكون للمُعلّم من احترام وحُضور مميّز.