**كلمة عن اللغة العربية للإذاعة المدرسية**

يتم تناول هذه الكلمة مع الفقرات الأولى من الإذاعة للتعريف بأهميّة تلك المناسبة، وحُضورها البارز، وعن ذلك نطرح الكلمة المميّزة الآتية:

بسم الله الرحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنّ لنا مع تاريخ الثامن عشر من شهر ديسمبر، وقفة عزيزة الشّأن، وغالية الحُضور، مع مناسبة من عُمق التّاريخ الإنساني للحضارة العربيّة، حيث يحتفل العالم في هذا اليوم بمناسبة اللغة العربيّة التي تُعتبر واحدة من أعظم اللغات في العالم، فهي اللغة السّاميّة التي حافظت على نفسها، بحفظ الله، وكتابه العظيم، وهي اللغة السّاميّة التي سيتحدّث بها ما يزيد عن 422 مليون إنسان، وهي لغة الشّعر والنثر والقصّة والرّواية، هي لغة مكاملة الأوصاف، استحقّت أن تكون الكنز الثّمين، لنُبدع في وصلها، وهي تاريخنا المُشترك، الذي يربط أبناء الامّة العربيّة، متخطيًا الحواجز والحدود، فكلّ عام وأنتِ بخير يا لغتنا الأم، يا هويتنا التي نحملها بفخر.

**كلمة الصباح عن اللغة العربية للإذاعة المدرسية**

تحمل كلمة الصّباح مع حُروفها الكثير من المشاعر الجميلة التي تربط الإنسان بلغته الأم، وقد اخترنا لكم الفقرة الآتية:

بسم الله والحمد لله، أسعد الله صباحكم يا زملائنا الأحبّة، وأسعد الله صباح المعلّمين المُحترمين الساهرين على تعليمنا ورعايتنا، قد أشرقت علينا شمس اليوم العالمي للغة العربيّة، تلك المناسبة الطّيبة التيس نحملها بعين القلب، فخرًا واعتزازا بحروف الأبجديّة التي طالما كانت على قدر الحُلم، وعلى قدر التحدّي، فهي لغة الشّعر والنّثر، اللغة التي أثرت الذّاكرة الإنسانيّة للبشريّة بالكثير من أصناف الفنون المميزة التي نفتخر بها، ونحملها على الوفاء والإخلاص، علاوةً عن كونها اللغة الأعظم على وجه الأرض، تلك التي اختراها الله لتحمل أمانة رسالة الإسلام إلى العالمين، ليُخرج الله بها النّاس من الظلّمات إلى النّور، فكلّ عام وأنتِ بخير يا لغتنا الأم، وكلّ عام وأنتِ حكاية الخير التي نحملها بفخر عامًا بعد آخر، وكلّ الشّكر والوفاء للساهرين على حمايتها، وحراسة حُروفها.

**كلمة بالإنجليزي عن اللغة العربية للإذاعة المدرسية**

وهي إحدى الفعاليات المميزة التي يتم تناولها باللغة الإنجليزية لترسيخ ملامح تلك المناسبة، وعن تلك المناسبة نقوم على طرح الكلمة المميّزة الآتية:

My fellow students, dear teachers, may God bless this morning full of joy, with which we receive one of the occasions dear to us. On the eighteenth of December, the heart celebrates the occasion of the International Day of the Arabic Language, a day adopted by the United Nations to be a date to shed light on the Arabic language. Its letters, vocabulary, words, and feelings, because it is the Semitic language that God preserved in His wise Book, and made it the language of Islam and Muslims by which we get to know God from the widest of doors. Omariya from the students, peace be upon you, and thank you for listening.

الترجمة:

زملائي الطّلاب، أعزّائي المعلّمين، أسعد الله هذا الصّباح العامر بالفرحة، الذي نستقبل معه إحدى المناسبات الغالية علينا، ففي الثّامن عشر من شهر ديسمبر، يحتفل القلب بمناسبة اليوم العالمي للغة العربيّة، وهو اليوم الذي اعتمدته الأمم المتحدّة ليكون موعدًا لتسليط الضّوء على اللغة العربيّة، بحروفها ومُفرداتها وكلماتها، ومشاعرها، لأنّها اللغة السّاميّة التي حفظها الله بكتابه الحكيم، وجعلها لغة الإسلام والمُسلمين التي نتعرّف بها على الله من أوسع الأبواب، فكلّ الحُب لحروف اللغة العربيّة، وكلّ الوفاء والإخلاص للمعلّمين العاملين على حراسة أبوابها، وحماية مفرداتها، وتعليم قواعدها لجميع المراحل العمريّة من الطّلاب، والسّلام عليكم، وشكرًا على حُسن الاستماع.

**كلمات عن اللغة العربية للإذاعة المدرسية**

وهي من الكلمات المميّزة التي تحمل مع حُروفها تعريفًا بسيطًا ومُختصرًا عن أهمية اليوم العالمي للغة، وفي ذلك نطرح الآتي:

قفي اليوم العالمي للغة العربيّة نُبارك لجميع الأهل والاحباب، ونخصّ بآيات الشّكر المعلّمين السّاهرين على تعليم الأطفال، فهم بمكانة الحرّاس الأوفياء على خزائن وكنوز اللغة الام.

إنّ الثّامن عشر من شهر ديسمبر، هو أحد أيذام الخير التي تزورنا معها مناسبة اليوم العالمي للغة العربيّة، تلك التي نتعرّف بها على أهميّة هذه اللغة، وحُضورها البارز في التّاريخ الإنساني للبشريّة.

إنّ اللغة العربيّة هي واحدة من اكبر اللغات السّامية في هذا العالم، فهي اللغة التي حافظت على نفسها، وصنعت فينا واحدة من اعظم الحضارات الإنسانيّة على مرّ العُصور.

إنّ اللغة العربيّة هي لغة الشّعر والنثر، وحكاية الخير التي تحتوي على الكثير من الاخلاقيات الجميلة، والبطولة والشّهامة، وهي لغة القرآن الذي أوصانا الله باتّباع آياته، فكلّ الحُب لغتنا الأم.

**كلمة قصيرة عن اللغة العربية للإذاعة المدرسية**

تختصر هذه الكلمة الكثير من المشاعر التي تجول في القلب، والتي يحملها الطالب مناسبةً بعد أخرى، وعن ذلك نطرح الكلمة المميّزة الآتية:

بسم الله الرّحمن الرحيم، والصلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملائي الطّلاب، أعزّائي المُعلّمين، إنّ اليوم العالمي للغة العربية هو أحد أيذام الخير الكبيرة، تلك التي نتعرّف معها على واحدة من الكنوز الثّمينة التي كان لها الرصيد الأكبر في ذاكرة الإرث الإنساني العالمي، من فنون الأدب العربي، في الشعر والنّثر، والقصّة والرّواية، وكافّة المسارات الأخرى التي أبدعت بها العقول العربيّة على مرّ العُصور، حيث تتمتّع اللغة العربيّة بالمرونة والقوّة والبلاغة، وتتمتّع بالمكانة المرموقة، وقد شرّفها الله تعالى بأن كانت لغة القرآن الكريم التي استطاعت أن تحمل امانة الآيات المُباركة إلى جميع القلوب حلوَ العالم، فهي لغة عظيمة الشّأن، وتستحقّ منّا الاحتفال من أوسع الأبواب، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**أجمل كلمة افتتاحية للإذاعة المدرسية عن اللغة العربية**

وأمّا الآن، ننتقل بأسماعكم الطّيبة إلى فقرة الكلمة الافتتاحية عن اليوم العالمي للإذاعة المدرسيّة، نستمع إليها بصوت زميلنا (اسم الطّالب) مع كثير من الشّكر:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على جميع القلوب المُحبّة التي تحمل حُروف اللغة العربيّة في أعماقها، تلك اللغة الطّيبة التي تختصر مع حُروفها ملامح الفروسيّة العربيّة، والوفاء العربي، والكرم والاخلاق الطّيبة التي طالما صدّرتها هذه الحضارة إلى جميع الحضارات حولَ العالم، علاوةً عن الشّعر الجميل الذي كان نافذة الإنسان العربيّ على المشاعر الجميلة، نظرًا لقوّة اللغة، وقوّة حُروفها ومفرداتها، وقُدرتها على أن تمنح الشّاعر المساحة الكبيرة التي يرغب بها للتعبير عمّا يجول في خاطره من مشاعر كبيرة، فكانت اللغة ولا تزال، الكنز الثّمين الذي نحمله في القلب، وفي الثّامن عشر من شهر ديسمبر لكلّ عام، نُبارك لجميع القلوب، ونُبارك للسّاهرين على حماية كنوز اللغة في مدارسنا وجامعاتنا، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.