**مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة قصيرة جاهزة للطباعة**

**يتم تبنّي أجمل الكلمات والحُروف مع بداية التعريف بموضوع الإذاعة المدرسية المَطروحة، والتي تشمل على عدد من المعايير التي يجري توضيحها، في الآتية:**

**بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملاءنا الطّلاب وأعزّاءنا المُعلّمين، نتحدّث اليوم مع أثير إذاعتنا الصباحية عن واخدة من المواضيع المميزة التي تشمل على دور أساسي وفاعل في بناء شكل المُجتمع، حيث تُعتبر الأخلاق هي الدعامة الأولى التي تتحدّد بها ملامح العلاقات الاجتماعية، وتتفرّع عنها كافّة التفاصيل الأخرى التي تضمن السّلامة والسّرور للجميع، لو تبّنى الجميع رسالة الأخلاق في العَمل والمنزل والشارع والمدرسة، لمتا تعرّضنا لأي من المواقف المنافية لذلك، فالأخلاق رسالة الأديان، وجوهر الإسلام، والسّلام عليكم ورحمة الله.**

**مقدمة اذاعة مدرسية عن العلم مكتوبة قصيرة**

**يُعتبر العلم أحد أهم الأمور التي يتم العناية بها، وتسليط الضّوء عليها، في جميع المراحل عبر نوافذ ومنصّات التواصل، ومن خلال الإذاعة الصّباحية، نستمع للآتي:**

**صباح الخير لجميع الطّلاب، وصباح جديد وعامر بالفرحة والسّعادة لجميع المعلّمين الأفاضل، إنّ موضوع حديثنا لهذا اليوم هو الحديث عن العلم والتعليم، وعن الدّور المميّز لرسالة العلم في نقل المُجتمع إلى المكانة التي نطمح إليها جمعيًا، فوحده المركب الذي يقوم على العلم قادر على الوصول إلى المرافئ الحقيقة، وإلى المواقف التي تزيده ثباتًا واستقرارًا، لأنّ العلم حقيقة الدّنيا، وأساس الكون، وهو التوجيه الأوّل التي جاءً بها دين الإسلام، المعيار الأوّل في ضمان عودة هذه الأمّة أن تعود إلى سابق عهدها، ومن خلال منبرنا في إذاعتنا الصباحيّة نُشدّد على ذلك، ونُشيد بالدور الريادي لمعلّمينا، ونستمع إلى الفقرات التالية.**

**مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة قصيرة جاهزة للطباعة**

**من المُهم أن تشمل المقدمة على عدد من الكلمات الأنيقة التي تسعى في طلب تركيز الطّلاب والمعلّمين على حدٍّ سواء، وعن ذلك نستمع إلى المقدّمة الآتية:**

**بسم الله الرّحمن الرّحيم، زملائي الطّلاب، أسعد الله صباحكم الجميل والعَامر بالخير والسّعادة، وبارك الله لنا في همّة ونشاط وعزيمة السّادة المعلّمين السّاهرين على سلامتنا، وعلى سلامة الطّريق الذي نمضي فيه إلى الاحلام، نتحدث اليوم عبر طيّات إذاعتنا الصباحيّة عن فكرة الطّموح التي قانت عليها الأمم والحضارات، والتي ينتقل خلالها الإنسان من حال إلى حال أفضل، وتُعتبر تلك القيمة هي القاعدة الأساسيّة التي تضمن للإنسان الخُروج من نفق الفشل، إلى فضاء النجاح، واستعادة المسار بعد كلّ تعثّر، وعقب كلّ وقوع، فالإنسان الطّموح هو إنسان متكامل الأفكار، وقادر على البناء، وإيجابي، وعامر بالأمل، على عكس الإنسان غير الطموح، فاحرصوا على أن تتسمكّوا بأحلامكم وطموحاتكم**

**مقدمة اذاعة مدرسية عن الوطن مكتوبة**

**يُعتبر الوطن أحد أبرز الأساسيات التي تضمن للإنسان الحياة الكريمة، وتحظى بالكثير من المشاعر الكبيرة في النّفس، وعن ذلك نستمع لفقرة المقدّمة، الآتية:**

**بسم الله والحمد لله، زملائي الطّلاب، أعزّائي المعلّمين، في البداية أسعد الله صباحكم، مع إشراقة شمس هذا اليوم الطّيبة، تلك التي تحمل معها الآمال الجديدة، والبدايات الجديدة، والأحلام الجديدة، فنتحدث خلالها عن الوطن والوطنيّة، لأنّ الانتماء الوطني أشبه ما يكون بالقدر السّعيد، فالله تعالى قد خلق الإنسان على فطرة الاجتماعية، والحياة ضمن مُجتمع رسمي ومُتكامل، وأحيا به الفضائل والأخلاقيات، ليكون الوطن بأحسن أشكاله، فنستمع إلى فقرات الإذاعة عن موضوع الوطن، شاكرين لكم حُسن الاستماع.**