**مقدمة اذاعة مدرسية عن البرلمان الطلابي**

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاةُ والسلام على نبي الورى، وسيد العالمين، وخاتم المرسلين، نبيّ الله محمد بن عبدالله الصادق الأمين، أما بعد، مديري الفاضل، معلميّ الكرام، زملائي الطلاب، أسعد الله صباحكم بكل خيّر، نتناول اليوم عبر إذاعتنا الصباحية موضوع غايّة في الأهمية، ألا وهو البرلمان الطلابيّ، ومدى أهميته في ترسيخِ مفهوم الشورى والتحاور الإيجابي بين الطلبة، هذا الموضوع الذي حثّ عليه الدين الإسلامي، والذي اتخذه نبي الله محمد -صلى الله عليه وسلم- منهجًا أساسيًا في تشاوره مع أصحابه -رضوان الله عليهم-، حيث أنه من الإيمان، وإن البرلمان المدرسي ليعزز ركيزة الإيمان هذه بشكل كبير، مما ينتجُ عنه إنتاج جيل واعي قوي محمل بمبادئ إيمانية إيجابية بحثّة.

**اذاعة مدرسية عن البرلمان الطلابي**

فيما يأتي ندرج فقرات إذاعة مدرسية كاملة الوصف، ومتناهية الدقة عن البرلمان الطلابيّ:

**فقرة القرآن الكريم**

أطيب الذكر هو ذكر الله، وأكفئ الكلام هو كلام القرآن الكريم، وأجزل الفائدة والعظة هي سدرةُ المصحف الشريف الذي خلا من أي لغو أو خطأ، والذي كان معجزة على مر العصور والسنين، والذي جاء مدرارًا بالفائدة، معلمًا للعالمين، والذي كان هديًا لخاتم المرسلين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-، وفي ذلك نترككم في تلاوة عطرة من الذكر الحكيم مع الطالب "......"، فليتفضل مشكورًا:

* بسم الله الرحمن الرحيم:  "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ".[[1]](#ref1)

**فقرة الحديث الشريف**

جاءت سنة النبي العدنان مفسرة ومفصلة لما جاء في كتابه الحكيم، فاشتملت على القواعد والقوانين والأحكام والتشريعات الدينية، كما اشتملت على القصص التي يؤخذ منها العبرة والعظة، ووضحت أسس تعاملات الحياة السليمة، وكيفية النهضة بالمجتمع المسلم كما شرع وأمر -جل علاه-، وفي ذلك فلنستمع إلى حديث نبوي يعزز مبدأ التشاور مع الطالب "....."، فليتفضل مشكورًا:

* عند فتح مكّة استمع رسول الله إلى مشورة أحد الصّحابة، في منح أبا سفيان العز والفخر، بالأمان في بيته، وجاء الحديث بالآتي: " أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عامَ الفتحِ جاءَهُ العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ بأبي سفيانَ بنِ حربٍ فأسلمَ بمرِّ الظَّهرانِ فقالَ لَهُ العبَّاسُ: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ يُحبُّ هذا الفخرِ، فلو جعلتَ لَهُ شيئًا قالَ: نعَم مَن دخلَ دارَ أبي سفيانَ فَهوَ آمنٌ، ومَن أغلقَ علَيهِ بابَهُ فَهوَ آمنٌ".[[2]](#ref2)

**فقرة كلمة الصباح عن البرلمان الطلابي**

أما الآن، فإننا ننتقل بفقرة موجزة عن البرلمان الطلابي مع الطالب "......"، فليتفضل مشكورًا:

السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، أقول كلمتّي هذه في موضوعِ البرلمان الطلابي الذي كنت أحد المشاركيّن فيه، والذي أثّر على تغيير سلوكيّ تغيرًا جمًا، إذ أنه يطور ويُجبل معنى المسؤولية في نفوسنا، كما يشجعنا على التشاور فيما بيننا من مواضيع إيجابية تعود بالفائدة الجمة على جموعِ الطلبة، وهذا أمر هام، حيث أن الشورى هيّ صفة حميدة، وهي صفت برزت في نبينا الحبيب محمد -صلى الله عليه وسلم-، حيث كان يشاور الصحابة -رضوان الله عليهم-، كما أن الشورى ركيزة من ركائز الإيمان، والصفة التي تميزُ المؤمنين عن غيرهم، ولعظم أهميتها، وجزيل أجرها، قرنها الله -جل علاه- في الصلاة، حيث قال تعالى في كتابه الحكيم: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)، فاحرصوا زملائي الطلبة على إحياء مبدأ الشورى، والاستفادة من شتى فعاليات البرلمان الطلابي.

**فقرة هل تعلم عن البرلمان الطلابي**

بعد أن استمعنا لكلمة الصباح، ومدى أهمية البرلمان الطلابي، والمبادئ التي يُرسخها في الطلبة، فإننا نستمع الآن إلى مزيدًا من المعلومات الهامة بصيغة السؤال المعرفي عن قضيةِ البرلمان وفوائده مع الطالب "......"، فليتفضل مشكورًا:

* هل تعلم أن البرلمان الطلابيّ من المشاريع المدرسية المهمة جدًا لكافة الطلبة، إذ تعزز من مبدأ الشورى، وتقوي الأواصر والعلاقات الإيجابية فيما بينهم.
* هل تعلم أن أسس البرلمان الطلابي تقوم بداية على انتخاب الطالب المثاليّ، وتسليمه لأمور مدرسية ومشاريع لامنهجية تعود بالفائدة الجمّة على جموع الطلبة.
* هل تعلم أن أحد أهم إيجابيات البرلمان الطلابي هو بناء الشخصية القيادية الحاكمة والموجهة، والقادرة عن التمييز بين السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ، ناهيك عن ترسيخ سلوك الشخصية المنضبطة جدًا.
* هل تعلم أن فوائد البرلمان الطلابي كثيرة ومتعددة، ولعل أبرزها هو إنشاء جيل قيادي، قادر على تحمل المسؤولية، متفهم للأوضاع، وقادر على خلق حلول لأي مشكلة قد تواجهه بفكر إبداعي عميق.
* هل تعلم أن البرلمان الطلابي يكشف عن إبداع الطلبة في مختلف المجالات، ويزيد مساحة التواصل الفكري بين الطلبة والمعلمين أيضًا، ويعطي الطلبة فرصة إضافية للإبداع أيضًا.

**فقرة حكمة عن البرلمان الطلابي**

إن أبرزُ ما يتجلى من البرلمان الطلابي هو ترسيخ لمفهوم ومبدأ الشورى التي ظهرت منذ القدم، والتي كانت أحد أسس الإيمان، والتي اتبعها الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وسار على نهجه الصحابة -رضوان الله عليهم-، واتخذها المسلمين طريقًا لهم بعد ذلك، وفي ذلك نستمع إلى مجموعة من الحكم عن التشاور مع الطالب "....."، فليتفضل مشكورًا:

* يقول بشار بن برد: "إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن\*\*\* بعزم نصيح أو مشورة حازم\*\*\*ولا تحسب الشورى عليك غضاضة\*\*\* فإن الخوافي قوة للقوادم".
* يقول محمد حسن الوزاني: "الإسلام دين الشورى، والاستبداد مخالف للشريعة الإسلامية وللدستورها الذي هو القرآن الكريم".
* يقول عبد الله بن المقفع: "لا يقعن في ورعك أنك إن استشرت ظهرت منك الناس الحاجة إلى رأي غيرك، فإن أحسن الذكر عند الناس أن يقال إن الملك لا ينفرد برأيه".
* يقول أحد الأعراب: "لا تشر على مستبد، ولا على وغد، ولا على معجب برأيه، ولا على متلون، وخف الله في موافقة المستشير، فالتماس موافقته لؤم وسوء الاستماع منه خيانة".

**خاتمة اذاعة مدرسية عن البرلمان الطلابي**

إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختامِ إذاعتنا المدرسية عن البرلمان الطلابي، وما يتركه في النفس من أثر عظيم، ينعكس تباعًا على شخصية الطلبة، حيث أنه يرسخ المفهوم الأعظم والأهم، ألا وهو مفهوم التشاور بين جموعِ الطلبّة، كما يخلق فرصة فسيحة للمواهب المدفونة، ويكتشف فيه الطلبة مدى توافقهم الفكري، وميولهم المشتركة، وفي هذا الصدد نوجه شكر لكل المعلمين المشرفين على فكرة البرلمان الطلابي وكافة الأنشطة اللامنهجية التي تعزز من سلوك الطلبة وشخصيتهم العملية، والسلام ختام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.