**مقدمه اذاعه عن يوم التاسيس جاهزة 1444 /2023**

اعتزازًا بمناسبة التأسيس نستمع إلى فقرة المقدّمة خلال إذاعتنا الصباحية والتي قامت زميلتنا الطّالبة (اسم الطالبة) على إعدادها شاكرين لها هذا الجُهد:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، نقف اليوم مع واحدة من المناسبات المفصليّة في حياة الدّولة السعوديّة، والتي كانت البدايات الأولى للحُلم السّعودي في بناء الدّولة الآمنة والقويّة التي تضمن الاستقرار لشعوبها وسكّانها، حيث بدء الحُلم مع الإمام محمد بن سعود \_رحمه الله\_ الذي عمل على بناء النّواة الأولى للدولة مع تاريخ الثاني والعشرين من شباط فبراير لعام 1727 للميلاد، وعاصمتها الدّرعية، منذ مئات السنين، وها نحن نُحيي تلك المناسبة للتأكيد على العُمق الزمني للبلاد، وعلى الحُضور التاريخي الذي يمتد إلى ما يقارب الثلاثة قُرون، فكلّ عام وأنتم بخير، حفظ الله السعودية وأهلها.

**أقوى مقدمه عن يوم التاسيس للاذاعة المدرسية**

تحتفي القلوب بمناسبة يوم التأسيس، فيجري تناول تلك المناسبة عبر جميع المنصات والفعاليات الوطنيّة، وأجملها الإذاعة الصباحيّة التي نستمع إلى مقدّمتها في تلك المناسبة، عبر الآتي:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزّائي المُستمعين، إنّ مناسبة اليوم لا تكتفي بكونها إجازة وطنيّة نحتفل بها بمزيد من الرّاحة وحسب، بل هي مناسبة نستشعر معها الامتداد التاريخي والعُمق الزمني للتأسيس، فقد أصدر سمو الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوم اعتماد الثاني والعشرين من فبرابر إجازة رسميّة من أجل ذلك، كي يكون للمُواطن خلفيّة حول تلك المناسبة، التي بدأت مع الإمام محمد بن سعود مؤسس الدّولة السعوديّة الأولى، في مرحلتها الأولى، وعاصمتها الدرعيّة، فكانت تلك النُواة شمعةً الأمل للحياة المتحضّرة في سياق دولة تقوم على تنظيم الحياة بين النّاس، ليُستكمل الحُلم بعد زوال تلك الدّولة على يد الأمير تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود الذي جدّد الحُلم، وأسس الدّولة الثانية، لتستمرّ تلك الدّولة في نشاطها حتّى النّهاية، فيعود الحُلم السّعودي مع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرّحمن آل سعود \_رحمه الله \_ الذي عاد وبنى الدّولة السعوديّة الثالثة التي تحكم الآن.

**مقدمه اذاعه جميلة عن يوم التاسيس جاهزة 2023**

وهي من الفقرات المميّزة التي يجري تناولها مع ذلك التاريخ الاستثنائي حيث تحتفل القلوب بمناسبة التأسيس بجميع اللغات وفي ذلك نستمع إلى المقدمة الإنجليزية التالية:

مرحبًا بكم جميعًا، في هذا الصباح الجميل من مناسبة جديدة نحتفل مع تاريخ 22/ من شهر شباط/ في كلّ عام بقرار ملكي صادر عن ديوان الملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة يوم التأسيس التي كانت اللحظات الأولى لبداية الطّموح السّعودي ببناء الدّولة، وكانت على يد الإمام المؤسس محمد بن سعود، الذي عمل ومن معه على بناء الدّولة الأولى في العام 1727 م، فكانت تجربة مميّزة وناجحة في مرحلة زمنية خطيرة وصعبة، وهو ما يؤكّد على العُمق الزمني السّعودي، وأهميّة تقدير تلك الجهود الكبيرة، فنحتفل في تلك المناسبة، ونتعرّف على تاريخنا وماضينا، ونعمل على متابعة مسيرة البناء والإعمار التي ضحّى من أجلها الأجداد.