**مقدمة برنامج إذاعي عن القهوة السعودية**

يتم سرد تلك المقدّمة المميّزة لافتتاح الحدث الإذاعي عن واحدة من أهم التراثيات التي تتميّز بها المملكة العربيّة السعوديّة بقبائلها وشعوبها، وجاءت في الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أعزّائي المُستمعين لقد تميّزت الشّعوب والقبائل في المملكة العربيّة السعوديّة على مرّ العُصور بعدد واسع من الصّفات والأخلاقيات العروبيّة الأصيلة التي تتغنّى بها عامًا بعد آخر، بل تعدّى الأمر ذلك حتّى صارت أحد المفاخر التي تزيد معها الفرحة، وتزيد الفعاليات الرّسميّة السّنويّة لتلك القيمة، وهي القهوة السّعوديّة بشكلها المرّ، الذي يختصر البداوة والأصالة والكَرامة، والطّيب والأخلاق الحميدة، فهي المادة الأولى التي يجري تقديمها، ليفتتح بها مشوار الضّيافة الأخرى، والمسارات الأخرى، فقد كانت القهوة ولا تزال صديقة درب العربي، وحكاية كرمه وفخره واعتزازه بحاضره وماضيه، وهو ما نتحدّث به في برنامجنا الإذاعي فكونا معنا.

**برنامج إذاعي عن القهوة السعودية كامل**

يشمل البرنامج على باقة من الفقرات التوضيحية التي تتحدّث عن القهوة العربيّة وماضيها الاستثنائي، وفي ذلك نقوم على طرح باقة من الفقرات الأنيقة، في الآتي:

**فقرة قرآن كريم عن القهوة السعودية**

إنّ خير الكَلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأحسن ما نبء به فقرات إذاعتنا اليومية هو آيات من الذّكر الحكيم، والتي تحمل مع سُطورها أعظم المعاني والتّفاسير، فنستمع إلى الآتي:

إنّ الله تعالى قد خلق النّاس وجعل الاختلاف بينها في الصّفات والعادات وجعل القاسم المُشترك هو تقوى الله، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"

**فقرة حديث نبوي عن القهوة السعودية**

صديق ربّنا العظيم، وأمّا الآن، فلا بدَّ لنا أن نُبحر مع أحاديث الحبيب المُصطفى حولَ هذه الأرض الطّيبة، وما فيها وعليها من تراث وآثار، وعن ذلك لا بدّ من الاستماع إلى الآتي:

عاش رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حياته في مدينة مكّة المكرّمة، حيث وُلد مع تراثها وأصالتها، وانتقل ليُكمل ذلك فغي المدينة، فكانت بعاداتها وتراثها وأصالتها، خيرة البلدان وأحبّها على قلبه، لما جاء في الحديث الذي رواه عبدالله بن عدي بن الحمراء "أنَّهُ سمعَ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- وَهوَ واقفٌ بالحَزوَرةِ في سوقِ مَكَّةَ وَهوَ يقولُ واللَّهِ إنَّكِ لخيرُ أرضِ اللَّهِ وأحبُّ أرضِ اللَّهِ إليَّ ولولا أن أَهْلَكِ أخرَجوني منكِ ما خَرجتُ"

**فقرة كلمة عن القهوة السعودية كاملة**

وأمّا الآن، نستمع إلى كلمة الصّباح التي تتناول هذه الفعالية التراثية التي عاشت مع أبناء المملكة حتّى أقدم العُصور، وكانت حاضرة في جميع المسارات، في الكلمة الآتية:

مرحبًا بالمُستمعين من كلّ مكان، أعزّاءي الكِرام، تتميّز كلّ منطقة في العالم بعدد من القيم التراثيّة التي يتوارثها الأبناء عن الأجداد، ويورّثوها للأحفاد جيلًا بعد آخر، لتبقى تلك القِيم وتدخل التّاريخ على انّها الخليط ما بين الحاضر والماضي، والتّراث ما بين العتيق والمُستحدث، فقد كانت القهوة العربيّة السعوديّة حاضرة في مُختلف المسارات اليوميّة للإنسان السّعودي، ولا يُوجد تاريخ مُحدّد يُمكن القول بأنّ قصّة القهوة قد بدأت عنده، إلّا أنّ الأكيد في تلك القضيّة أن جميع مناطق وشعوب المملكة قد تأثّرت في مشروب القهوة السّوداء التي يتم تحضيرها يدويًا، والتي أصبحت الشّيء الأساسي في المضافات وفي المناسبات على اختلافها، وهو ما تفاخرت به الأجيال، وأورثته إلى الأبناء، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن القهوة السعودية**

نتعرّف من خلال فقرة هل تعلم على باقة من المعلومات المميّزة عن القهوة العربيّة الأصيلة التي تُعتبر من الأساسيات التي تتميّز بها السّعودية، بشعوبها ومناطقها، وعن ذلك نطرح الآتي:

* هل تعلم أنّ القهوة السّعوديّة عُرفت منذ عُصور قديمة غاية، لا يُمكن تحديد الوقت الزّمني بدقّة، نظرًا للعُمق، وقد كانت في بدايتها عن طريق خطوط التجارية.
* هل تعلم أنّ العربي الأصلي في السعوديّة قد راح إلى اعتبار أنّ القهوة واحدة من رمزيّات الإرث السّعودي، وذاكرة الإنسان السّعودي، فكان خير حافظ لها.
* هل تعلم أنّ القهوة العربية السعودية قد بدأت عن طريق التّجارة، إلّا أنّها الآن تُزرع وتُقطف وتحمص بالنّار، ويتم تحضيرها بأصنافها بالكامل في السّعودية.
* هل تعلم أنّ القهوة السعوديّة باتت تأخذ شكل ورائحة ومنحى خاصّة عن كافّة أصناف القهوة العالميّة الأخرى.
* هل تعلم أنّ الأجداد قاموا على إضافة العديد من النّكهات إلى القهوة السّعوديّة، وأشهرها،  الزعفران والهيل والقرنفل.

**فقرة شعر عن القهوة السعودية**

تتعدّد القصائد الأنيقة التي تناولت القهوة العربيّة السعوديّة من أوسع الأبواب في التّعبير عن الكَرم والأصالة والاعتزاز بالتّراث، وعن ذلك نطرح لكم باقة من اجمل قصائد عن القهوة، في الآتي:

سولي الكيف وأرهولي من الدله \*\*\* البن الاشقر يداوي الراس فنجاله
كيف لنا نحرقه بالنار ونزله \*\*\* وليا انقطع لو ورا صنعاء عنينا له

البارحه الليل ماغمضت به كله \*\*\* أراقب الصبح جالس واتحرى له
ابعث شريطن مضى وأطويه وفله \*\*\* وأقول من يحفظ التاريخ لأجياله

قل للعراقي يفتش جعبته قله \*\*\* يلقى بها شي مايطري على باله
الهم والغم والطاعون والعله \*\*\* حقه لحاله كفايه حقه لحاله

من صفعتن ذاقها بانت بها الخله \*\*\* يذكر هزيمة شهر شعبان وهلاله
قام الثعل يشتغل ويشاغل الشله \*\*\* عزت وطارق وعد عدي وأمثاله

يذبح ويصلخ يده حمراء ومبتله \*\*\* شي يخلي جبين الحر ينداله
ياناس ياويل من هذا زعيم له \*\*\* الشعب في وضع يؤسف له ويرثى له

**فقرة سؤال وجواب عن القهوة السعودية**

تَشمل تلك الأسئلة على معلومات مميّزة عن تاريخ وأساس وبدايات القَهوة في السّعوديّة، وعن ذلك نستمع إلى المعلومات الآتية:

* السؤال: من هو مُخترع القهوة العربيّة في السّعودية؟
* الإجابة: قام على اختراع القهوة السّعودي ذو الأصول اليمنيّة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد الذبحاني.
* السؤال: من أين أتت التسمية السّعودية للقهوة العربيّة؟
* الإجابة: من خلال ما يُعرف بالمبادرة العامة للقهوة السّعوديّة، والتي ربطت اسم القهوة العربيّة بالمملكة، تعزيزًا للتاريخ الطّويل الذي قدّمته المملكة في هذا الصّدد.
* السؤال: ما هو العام الذي دخلت به القهوة إلى المملكة العربيّة السعوديّة؟
* الإجابة: يُرجّح أنّ القهوة قد دخلت إلى مكّة بحلول عام 1414 للميلاد.

**خاتمة برنامج إذاعي عن القهوة السعودية**

إلى هُنا نصل بأسماعكم إلى الخِتام مع الفقرات الخاصة التي تعرّفنا من خلالها على واحدة من اهم وأميز القيم الإنسانية والتراثيّة التي تميّزت بعها المملكة العربيّة السعوديّة على مرّ العُصور، فكانت حاضرة في مُختلف المسارات والمناسبات اليوميّة على أنّها أحد رموز الكرم والضّيافة، فارتبطت بالثقافة العربية وصار اسمها القهوة العربية السعوديّة التي دخلت البلاد مع العام 1414 للميلاد، عبر خطوط التجارة، فصارت لاحقًا تُزرع وتُطحن وتصنّع بأيادي سعوديّة بالكامل في المملكة، فكلذ الشّكر لكم على حُسن الاستماع.