**مقدمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للدفاع المدني 1444**

وهي الفقرة الأولى التي يقوم من خلالها عريّف الحفل على افتتاح المناسبة، وتشمل على تعريف مُختصر بحكاية المناسبة، والتي يُمكن أن تبدأ مع الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملائي الطّلاب، أعزّائي المُستمعين، إنّ المُجتمع بسلامه واطمئنانه، لا يكون بشكله الحالي لولا وجود هذه الفئة المميّزة من الفرسان، حيث يحتفل القلب مع الأول من شهر آذار بواحدة من فئات المُجتمع التي تسهر الليل والنّهار من أجل تأمين سلامة المُجتمع، وهم أبناء الدّفاع المدني، على اختلاف مسارات عملهم، في الإطفاء وفي الإنقاذ وفي النجدة، فالدفاع المدني هم جُنود المُجتمع وفرسانه المجهولون، وهم صمام الأمان الذي يتوجّب الاعتراف له بالفضل، والذي يكون بالاستماع إلى التوجيهات والتّعليمات، لأنّ تلك التوجيهات ف السّلامة هي التي تحميهم من التعرّض للخطر أثناء عمليّة تقديم المُساعدة في الطّوارئ، فكلّ عام وأنتم بخير، بارك الله لكم تلك الجُهود.

**اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للدفاع المدني 1444**

تتناول فقرات الإذاعة المدرسية العديد من الفعاليات المميّزة التي يُسلّط الطّلاب من خلالها الضوء على هذه الذّكرى، وعن ذلك نطرح الآتي:

**فقرة القرآن الكريم عن اليوم العالمي للدفاع المدني**

وهي الفقرة التي نفتتح بها الإذاعة الصّباحيّة لأنّ خير الكلام هو كلام الله، فنستمع إلى آيات من الذّكر الحكيم من اختيار وإعداد زميلنا (اسم الطّالب) فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة:

إنّ السعي في سلامة إنسان ونجاته، هو عند الله كالسّعي في نجاة البشريّة كلّها، قال تعالى :"مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"

**فقرة الحديث الشريف عن اليوم العالمي للدفاع المدني**

صدق ربّنا الكريم، وأمّا الآن فلا بُدّ لنا أن نتُبحر مع أحاديث نبويّة عن أهميّة الدّفاع المدني والدّور الفاعل في رعاية مسارات الحياة البشريّة والسّلامة في المُجتمع، بصوت زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) مع الشّكر):

إنّ خيرة أهل الأرض هو الإنسان الذي يسعى في نفع النّاس الآخرين، وتقديم يد العون، فكيف بحال إنسان يعمل في حماية الأرواح، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : "أحبُّ الناسِ إلى اللهِ أنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، و أحبُّ الأعمالِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ سُرُورٌ يدْخِلُهُ على مسلمٍ، أوْ يكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً، أوْ يقْضِي عنهُ دَيْنًا، أوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعًا، و لأنْ أَمْشِي مع أَخٍ لي في حاجَةٍ أحبُّ إِلَيَّ من أنْ اعْتَكِفَ في هذا المسجدِ، يعني مسجدَ المدينةِ شهرًا، و مَنْ كَفَّ غضبَهُ سترَ اللهُ عَوْرَتَهُ، و مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ، و لَوْ شاءَ أنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللهُ قلبَهُ رَجَاءً يومَ القيامةِ، و مَنْ مَشَى مع أَخِيهِ في حاجَةٍ حتى تتَهَيَّأَ لهُ أَثْبَتَ اللهُ قَدَمَهُ يومَ تَزُولُ الأَقْدَامِ"

**فقرة كلمة الصباح للإذاعة المدرسية**

ننتقل بأسماعكم إلى فقرة الكلمة الصباحيّة التي نتعرّف من خلالها على تفاصيل هذه المناسبة العالميّة، والتي قامت زميلتنا الطّالبة (اسمها) على إعدادها وترتيب فقراتها، مع كثير من الشّكر:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الطّلاب وأعزاءي المُعلّمين، إنّ تاريخ الأول من شهر آذار لكلّ عام ميلادي يحمل لنا واحدة من نوافذ الاحتفال التي نُطل من خلالها على اليوم العالمي للدفاع المدني، وتلك الجُهود الجزيلة التي يقومون على بذلها طِوال العام، فهم جنود الوطن السّاهرون في السّلم وفي الحرب، من أجل تأمين السّلامة والأمان والحياة الكريمة لجميع النّاس، ومُقارعة الخطر من أجل إنقاذ نفس، فهم جنود الإطفاء، وجنود الطّوارئ، وهم مسارات الخير الجاهزة لتقديم المٌُساعدة ومدّ يد العون عند كلّ كارثة، وإنّ الاحتفال مع هذه المناسبة لا يكون بالاعتراف بالفضل وحسب، بل بمشاركتهم لذلك العمل، عبر الالتزام بالقواعد والملاحظات التي يقومون على طرحها، وذلك من أجل منع تعريضهم لأي خطر أثناء قيامهم بعملهم لإنقاذ إنسان، فكلّ الحُب لتلك الجُهود، وكلّ التّقدير عن تلك التضحيات الطّويلة في سبيل إحياء الإنسان، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن اليوم العالمي للدفاع المدني**

نتعرّف من خلال هذه الفقرة على المزيد من التفاصيل عن مناسبة اليوم الأنيقة، والتي قام زميلنا (اسم الطّالب) على إعدادها، مع كثير من الشّكر:

* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ تاريخ الأول من شهر مارس هو اليوم العالمي لتقدير جُهود الدّفاع المدني|، والثّناء على تلك التضحيات الطّويلة.
* هل تعلم عزيزي أنّ الدّفاع المدني هي إحدى القطّاعات العسكريّة التي تتميّز بعملها الدّائم طِوال 214 ساعة دون انقطاع أو غياب.
* هل تعلم أنّ الدفاع المدني هي إحدى مسارات المُجتمع التي قدّمت الكثير من الشّهداء خلال عملهم، فهم يستحقّون التّقدير والوفاء.
* هل تعلم أنّ الالتزام بالقواعد التي يقوم الدّفاع المدني بالإعلان عنها، تُعتبر حماية لكَ ولهم، في منع تعريضهم للخطر أثناء تقديم المُساعدة.

**فقرة سؤال وجواب عن اليوم العالمي للدفاع المدني**

ننتقل بكم إلى فقرة سؤال وجواب التي قامت زميلتنا الطّالبة (اسم الطّالبة) على إعدادها واختيار تفاصيلها، فلتتفضّل إلى ميكروفون الإذاعة، مع كثير من التقدير على تلك الجُهود:

* السؤال: ما هو السّبب في اعتماد اليوم العالمي للدفاع المدني حولَ العالم؟
* الإجابة: وذلك من أجل تقدير الجُهود الكبيرة، والتضحيات التي يُقدّمها الدّفاع المدني بكوادره الحيّة على الأرض أثناء الكوارث.
* السؤال: من هي المنظمة الدّولية التي قامت على اعتماد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني؟
* الإجابة: المنظمة الدّولية للحماية المدنيّة.
* السؤال: ما هي أبرز أهداف اعتماد مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني؟
* الإجابة: تقديم الشّكر والاعتراف بالفضل لجنود الدّفاع المدني، والتّعريف بأهميّة التّعاون مع كوادر الدّفاع المدني والالتزام بالقواعد والتّعليمات الصّادرة عنهم.
* السؤال:  ما هي أبرز فعاليات الاحتفال في المملكة العربية السعوديّة بيوم الدفاع المدني؟
* الإجابة: بإقامة الندوات الثقافيّة التي تعرّف بذلك القطّاع، وتحمل الشّكر والامتنان لكوادره.

**فقرة شعر عن يوم الدفاع المدني العالمي**

وقد عبّرت كوادر الشعراء عن كثير من الوفاء والتقدير لهذه الفئة من المجتمع، وعن ذلك نستمع إلى أجمل قصائد عن الدّفاع المدني، مع كثير من الشّكر لزميلنا (اسم الطّالب) الذي قام على إعداد هذه الفقرة:

يا موطني يحمي حماك النشامى

جنود شعبك من بنيك المغاوير

أهل الحمية الطيبين الكراما

واهل الشجاعة في ظلام المخاطير

يحمون أرضك والبحر والغماما

في برك وبحرك وجوّك بتدبير

والأرض عرض الروح لأجلك تسامى

سومت كريم ما يخاف المخاسير

جنود اللي يلحجون العداما

من حاول ايضيمك بظلمٍ وتقصير

ما فيهم إلا شهم مثل الحساما

كلهم فداً من اجلك صغير وكبير

هم أقسموا وأعطوك عهد وذماما

يحموك إمن اللي على أمنك يغير

هم الحماة وهم حصنك إذا ما

نادى المنادي هاتف بتكبير

الله أكبر طاير النصر حاما

لبيك يا دار الكرم المناعير

واستبشري يا دار فيك الكراما

أنتِ بهم يا دار في نعمة وخير

**خاتمة اذاعة مدرسية عن اليوم العالمي للدفاع المدني 1444**

أمّا الآن، نكون قد وصلنا بأسماعكم الطّيبة إلى الخِتام، مع فقرات الإذاعة الصّباحيّة التي حملنا معها الكثير من الشّكر والتّقدير لكوادر الدّفاع المدني، فقد تعرّفنا من خلالها على أجمل آيات عن فضل الخير بين النّاس، وأحاديث نبويّة عن عمل الخير، لننتقل منع تفاصيل مناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، ومعلومات وأسئلة عن تلك الذّكرى المميّزة، لنختتم أخيرًا مع فقرة الشّعر العربي عنها، فكلّ الشّكر لكم على حُسن الاستماع، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.