**اذاعة مدرسية عن عيد الفطر كاملة الفقرات مكتوبة**

**فقرة قران كريم عن عيد الفطر**

إن خير ما نبدء به فرحة عيد الفطر، ومناسبة إذاعتنا المدرسيّة هو آيات قرآنية من كتاب الله عزّ وجل، نستمع إليها بِلسان الزّميل الغالي (اسم الطّالب) والتي تناولت بين سُطورها آيات الصّيام عن شهر رمضان، فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة مشكورًا:

نقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ \* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"

**فقرة أحاديث نبوية عن عيد الفطر**

ننتقل بكم عبر أثير الإذاعة المَدرسية لمدرستنا العزيزة، لنستمع إلى فقرة أحاديث نبوية عن فرحة عيد الفطر التي تناولها النبي المُصطفى بعدد من الأحاديث المهمّة، نستنع إليها بلسان الزميل الطّالب (اسم الطالب) فليتقدم إلى منصة الإذاعة المدرسيّة:

* إنّ عيد الفطر هو العيد الرّسمي والهويّة التي يتوجّب أن يفرح بها كل مسلم، لما جاء في الحديث النبوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه، وأرضاه- عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: "كان لأهلِ الجاهليَّةِ يومان في كلِّ سنةٍ يلعبون فيهما، فلمَّا قدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكما اللهُ بهما خيرًا منهما: يومُ الفطر ويومُ الأضحَى"
* إنّ عيد الفطر هو فرحة المُسلم الصّائم التي يستشبشر معها فرحة اللقاء يوم القيامة، فقال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في ذلك:" كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له، إلَّا الصِّيَامَ؛ فإنَّه لي، وأَنَا أجْزِي به، والصِّيَامُ جُنَّةٌ، وإذَا كانَ يَوْمُ صَوْمِ أحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ ولَا يَصْخَبْ، فإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. والذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفْطَرَ فَرِحَ، وإذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بصَوْمِهِ.
* إنّ صيام عيد الفطر هو أحد الامور التي لا تجوز، تقديرًا لفرحة تلك المناسبة، للحديث:"عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال:شَهِدتُ عمرُ بنَ الخطَّابِ في يومِ النَّحرِ، بدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ، ثمَّ قالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن صومِ هذينِ اليومينِ، أمَّا يومُ الفطرِ فَفِطْرُكم من صومِكُم وعيدٌ للمسلمين، وأمَّا يومُ الأضحى فَكُلوا من لحومِ نسُكِكم"

**فقرة كلمة عن عيد الفطر**

ننتقل بكم مع أثير إذاعتنا إلى فقرة الكلمة التي تتناول فرحة عيد الفطر، والتي نستمع إليها عبر الزّميلة الطّالبة (اسم الطالبة) مع الشّكر والتّقدير، فلتتفضّل إلى منصّة الإذاعة:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، إنّ الحمد لله أن فرض على عباده الخير الذي يصلون به إليه، وأعدَّ لهم مَواسم عظيمة للفوز بتلك الطّاعات التي ترتقي بها الأرواح في درجة الإيمان لتكون كما أراد الله لها أن تكون، فهي نوافذ الخير التي تزيد بها الرّحمات، ففرحة عيد االفطر هي الفرحة التي أكرم الله بها عباده المُسلمين، لتكون الهوية التي يتميّزون بها، فهي فرحة الصّائم التي نستشعر معها استقبال الفرحة الثانية التي نجدها عندما نلتقي بالله تعالى يوم القيامة، فيحلو معها الثواب، الذي وعدَ الله به العباد، فلا يوجد أصدق من قول الله، أصدقائي الأعزّاء، إنّ فرحة عيد الفطر هي فرحتنا، فلا نحزن بها، ولا نصوم، بل نُكبّر الله، ونُجدّد العهد لنستمرّ في الطّاعة بعد رمضان، ونكون عباد الله الصّالحين، الذين تتزيّن أيّامهم بذكر الله، وبتوفيقه مع كلّ يوم جديد، فكلّ عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم فرحة العيد بالتوفيق والسّعادة.

**فقرة هل تعلم عن عيد الفطر**

إنّ مناسبة عيد الفطر هي من مناسبات الخير التي يزداد بها الإنسان المُسلم وصلًا بالله تعالى، وهي من المَواسم العظيمة التي تفرح بها القلوب، وفي ذلك نستمع معكم إلى فقرة هل تعلم التي تقوم الزميلة (اسم الطالبة) على إلقائها:

* هل تعلم زميلي الطّالب أنّ مناسبة عيد الفطر هي هويّة المُسلم التي تجتمع فيها جميع القلوب، فهي فرحة عارمة تستقبلها جُموع المسلمين في توقيت مشترك، وطقوس مشتركة.
* هل تعلم عزيز الطّالب أنّ مناسبة عيد الفطر تكون مع اليوم الأوّل من شهر شوّال، فهي فرحة الختام بالتَّمام والكَمال لشهر رمضان، وفرحة بلوغ بداية شهر رمضان وبلوغ ختام هذا الشّهر المُبارك.
* هل تعلم عزيزي أنّ مناسبة عيد الفطر هي وعد الله للمُسلمين، بإنّ تكون الفرحة الأولى التي يستبشرون مع نفحاتها استقبال الفرحة الثّانية، وهي فرحة لقاء المُسلم الصّائم بالله تعالى.
* هل تعلم أنّ مناسبة عيد الفطر ذات رسالة عظيمة، ففيها صلة الأرحام، وفيها قضاء حوائج النّاس مع زكاة الفِطر، وفيها تجديد العهد مع الله بعد شهر رمضان.
* هل تعلم صديقي أنّ عيد الفطر هو عيد المُسلم، وتعظيم تلك الفرحة هي إحدى علامات سَلامة القَلب وتقوى القلب، ودليل على سلامة فطرة الخير والعبوديّة التي تفيض بالمُسلم.

**فقرة شعر عن عيد الفطر**

إنّ الشّعر العربي هو لسان اللغة التي طالما كانت حاضرة في جميع المُناسبات، وفي فرحة عيد الفطر تناول الشّعراء تلك المُناسبة بكثير من الحُب، وفي ذلك نستمع إلى فقرة الشّعر بصوت الزّميل (اسم الطالب) فليتفضل:

هَــلَّ الهِــلاَلُ فَــحَــيُّوا طَــالِعَ الْعِــيــدِ

حَـيُّوا الْبَـشِـيـرَ بِـتَـحْـقِـيـقِ الْمَـوَاعِـيـدِ

يَـا أَيُّهـَا الرَّمْـزُ تَـسْـتَـجْلِي الْعُقُولُ بِهِ

لِحِــكْــمَــةِ اللهِ مَــعْــنَــى غَـيْـرَ مَـحْـدُودِ

كَـــأَنَّ حُـــسْـــنَـــكَ هَــذَا وَهْــوَ رَائِعُــنَــا

حُــسْــنٌ لِبِــكْــرٍ مِــنَ الأَقْــمَــارِ مَــوْلُودِ

للهِ فِـــي الخَـــلْقِ آيَـــاتٌ وَأَعْـــجَــبُهَــا

تَــجْــدِيــدُ رَوْعَــتِهَــا فِــي كُــلِّ تَــجـدِيـدِ

فِــتْــيَــانَ مِـصْـرَ وَمَـا أَدْعُـو بِـدَعْـوَتِـكُـم

سِــوَى مُــجِــيْــبِــيْــنَ أَحْــرَارٍ مَــنَــاجِـيـدِ

سِــــوَى الأَهِـــلَّةِ مِـــنْ عِـــلْمٍ وَمِـــنْ أَدَبٍ

مُـــؤَمِّلـــِيـــنَ لِفَـــضْــلٍ غَــيْــرِ مَــجْــحُــودِ

الْمُــسْــتَــسِــرُّ شِــعَــارُ الْمُــقْــتَـدِيـنَ بِهِ

الْعَــامِــلِيــنَ بِــمَــغْــزىً مِــنْهُ مَــقْـصُـودِ

مَـا زَالَ مِـنْ مَـبْـدَأ الدُّنْـيَـا يُـنَـبِّئـُنَـا

أَنَّ التَّمـــَامَ بِـــمَـــسْـــعَـــاةٍ وَمَـــجْهُــودِ

فَــإِنْ تَــسِـيـروا إِلى الغَـابَـاتِ سِـيـرَتَهُ

إِلَى الكَــمَــالِ فَــقَــدْ فُـزْتُـمْ بِـمَـنْـشُـودِ

**فقرة سؤال وجواب عن عيد الفطر**

انطلاقًا من أهميّة تلك المُناسبة الإسلاميّة العظيمة، ننتقل بكم عبر إذاعتنا المدرسيّة للحديث حول سؤال وجواب عن عيد الفطر، ونستمع إلى تلك الفقرة التي أعدّها لنا الزّميل (اسم الطالب) فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة مشكورًا:

* سؤال: متى يكون موعد عيد الفطر في كلّ عام، وهل هو موعد ثابت أم متغيّر؟
* الإجابة: إنّ مناسبة عيد الفطر تأتي في كلّ عام مع اليوم الأول من شهر شوّال، وهو الموعد الذي ينتهي به شهر رمضان، سواء أكان 29 يوم أم 30 يوم، وذلك وفق ظهور هلال العيد.
* سؤال: ما هي أبرز السُنن التي يتوجّب أن يفعلها المُسلم مع مناسبة العيد؟
* الإجابة: من السنن المأثورة عن فرحة عيد الفطر هي الغُسل والتطيّب، وارتاء أجمل الثّياب، ومعايدة الأهل والأقارب.
* سؤال: ما هي الحكمة من مشروعيّة فرحة عيد الفطر المُبارك في ختام شهر رمضان ؟
* الإجابة: إنّ الحكمة من مشروعيّة الاحتفال في فرحة عيد الفطر هي أنّها مناسبة خاصّة بالمُسلم، يستشعر معها وعد الله بإكمال العدّة، ليكون على موعد مع الفرحة الثانية يوم اللقاء بالله.
* سؤال: ما هو الدليل على مشروعيّة تبادل التّهاني والزيارات في عيد الفطر المُبارك للمُسلم؟
* الإجابة: إنّ تبادل التهاني في عيد الفطر هو إحدى السنن المأثورة، فقد كان سيّدنا أبا بكر -رضي الله- يزور ابنته عائشة -رضي الله عنها- واستنادًا على ذلك يُسن زيارة الأقارب، والإحسان لكل محتاج.
* سؤال: ما هي زكاة الفطر، وما هو الحكم الشرعي في زكاة الفطر قبل عيد الفطر؟
* الاجابة: إنّ زكاة الفطر هي الزّكاة المفروضة على المُسلم ليصون بها ما خُدش من صيامه، وتجب على المُسلم سواءً كان ذكراً أو أُنثى، حُرّاً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً، وتجب بِغُروبِ الشّمس من آخر يومٍ في رمضان، وهي سنّة نبويّة قام رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بأدائها.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن عيد الفطر كاملة الفقرات**

وهكذا نصل بكم مستمعينا الكِرام إلى ختام إذاعتنا المدرسيّة التي تحدّثنا بها عن تلك المناسبة الإسلاميّة العظيمة التي ترتسم بها هويّتنا الدينيّة في أبهى صورها، لننتقل مع الزّملاء الأفاضل في طرح رؤية كاملة عن تلك المناسبة في القرآن والسنّة النبويّة الشّريفة، التي تركها بنا رسول الله، والتي أخبرنا بإنّنا لن نضلّ طالما تمسكّنا بها، ففرحة عيد الفطر هي وعد الله لكلّ مُسلم، تلك التي نستشعر بها القرب من الله، وانتظارنا لفرحة اللقاء، مع أحسن العطايا والثواب يووم القيامة، فكلّ عام وأنتم بخير، أعاد الله علينا وعليكم مناسبة عيد الفطر بكلّ خير وعافية............