وبهذا نصل إلى ختام إذاعتنا المدرسية، وقد تحدثنا وإياكم عن أهم فريضة شرعها الله الواحد الأحد على عباده، ألا وهي فريضةُ الصلاة، عمادُ الدين وأساسهُ، فهي الركن الأول بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، إذ أنها بمثابة ميزان عمل المسلم، أفلح إن صلحت، وهلك إن فسدت، فهيّ أهم ما يعبر بها المسلم عن عبوديته الكاملة لله -عز وجل-، وهي الفريضة الوحيدة التي لا تسقط ولا تؤجل بحال من الأحوال، فأعاننا الله وإياكم على أداء الصلاة وإقامتها، وجعلنا من الخاشعين له، المحافظين على كل فروضه، المحاطين برحمته، العاملين بمخافته وتقوى دينه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.