**مقدمة اذاعة مدرسية عن العلم جاهزة للطباعة**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيد الخلق محمّد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، وبسم الله نستقبل شمس هذا الصّباح مع راية الوطن المِعطاء التي تُرفرف في سماء البلاد، وفي قلب كل مُواطن مُحب لوطنه، زملائي زميلاتي، إن مناسبتنا اليوم هي إحدى المناسبات المميّزة والجميلة، والتي تحمل مع طيّاتها أسمى معاني الخير والولاء للوطن الكبير، لتلك الحكاية التي خطّها الأجداد بالتّضحيات، وصانها الأحفاد بالعمل والبناء والتأسيس، فكانت الإمارات العربيّة المتحدة، مثالًا على الخير، ورمزًا شامخًا في سماء الدّول التي تسعى إلى المجد وتسعى إلى المكانة المرموقة، تلك التي لا تكون إلّا ثمرة عمل واجتهاد أبنائها، فقام سمو الشّيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتماد ذكرى الثالث من نوفمبر ليتم الاحتفاء بالعلم الوطني، والعودة بالتّاريخ الوطني إلى تلك الصّفحات الشّامخة، فكونوا معنا، والسّلام عليكم.

**اذاعة مدرسية عن العلم كاملة الفقرات جاهزة للطباعة**

يُتوقّع من الإذاعة المدرسيّة أن تقوم على تسليط الضّوء على أهميّة ذكرى يوم العلم، وعلى ارتباطه التّاريخي ومعلومات مميّزة عنه ضمن فقرات مدرسيّة، جاءت على الشّكل الآتي:

**فقرة القرآن الكريم عن يوم العلم**

إنّ ذكرى العلم تستحقّ الوقوف معها بأجمل الوقفات، وإنّ خير ما يُمكن لنا أن نفتتح به تلك الجلسة الطّيبة، هي الآيات الطّيبة من الذكر الحكيم، يتلوها علينا زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) مع كثير من الشّكر:

إنّ الوحدة الوطنيّة هي إحدى الحبال التي يصل بها الإنسان المُسلم إلى الله، لقوله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (103) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ"

**فقرة حديث نبوي عن يوم العلم في الإمارات**

صدق ربّنا الكريم، وأمّا الآن، نُبحر معكم إلى شاطئ الحديث، وهدي المُصطفى الذي سنّ الله لنا عنه أطيب المشاعر الدينيّة، وقد قامت الزّميلة (اسم الطالبة) على إعداد تلك الفقرة، مع جزيل الشّكر:

كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- مُحبًا لوطنه، طامعًا في رفاهيّته وسعادة أهله، استنادًا للحديث الذي رواه لنا أبو هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- والذي جاء فيه: "كانَ النَّاسُ إذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُوا به إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، قالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا في مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا في صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا في مُدِّنَا، اللَّهُمَّ إنَّ إبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ، وإنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وإنَّه دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وإنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بمِثْلِ ما دَعَاكَ لِمَكَّةَ، وَمِثْلِهِ معهُ، قالَ: ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ له فيُعْطِيهِ ذلكَ الثَّمَرَ"

**فقرة كلمة الصباح عن العلم**

وأمّا الآن فلا بدّ لنا من الاستماع إلى الكلمة الصّباحيّة التي نتعرّف من خلالها عن نبذة قصيرة عن مناسبتنا لهذا اليوم، وأهميّتها الكبيرة، بصوت زميلنا الطّالب (اسم الطّالب) مع كثير من الشّكر:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، خير ما نبدأ به الكلام، أسعد الله صباحكم زملائي الأحبّة، ومعلّمينا الأفاضل، إنّ ذكرى احتفالنا لهذا اليوم لا تُشبه أيّة ذكريات أخرى، فقد اعتمدت الجهات المعنيّة وعلى رأسهم سمو الشّيخ الطّيب محمد بن راشد آل مكتوم يومًا خاصًا لنُمارس به طقوس الحُب والوفاء للعلم الوطني، على أن تُقتصر تلك المشاعر في يوم وحيد، فحُب الوطن هو القيمة الأسمى التي تُولد مع الإنسان الشّريف، وتبقى حاضرة حتّى يأخذ الله أمانته، ويُصادف تاريخ هذا اليوم موعد الثّالث من شهر نوفمبر لكلّ عام ميلادي، حيث يُعبّر أهالي الإمارات العربيّة المتحدّة في تلك المناسبة عن أصدق المشاعر التي تربطهم بتراث وتاريخ وحاضر وماضي هذه البلاد الطّيبة التي سطّر فيها الأجداد الأوائل أعظم التّضحيّات، وأعظم الأفكار التي تتمحور حولَ الوحدة، من أجل بناء الدّولة العصريّة التي تكفل العيش الآمن لجميع أبناء الإمارات العربيّة المتحدّة، فنقف بحرم لنُعلن الولاء لعلمنا مرةً أخرى، وحتّى الأبد، والسّلام عليكم.

**فقرة هل تعلم عن العلم للإذاعة المدرسية**

جزيل الشّكر لزميلنا الأنيق على تلك الكملة المميّزة، وأمّا الآن، ننتقل بأسماعكم إلى فقرة هل تعلم التي نزيد معها من التعرّف على مناسبة يوم العلم، بما فيها من معلومات ومشاعر، وفي ذلك نستمع إلى الآتي:

* هل نعلم أنّ ذكرى مناسبة يوم العلم الإماراتي تكون مع تاريخ الثّالث من نوفمبر لكلّ عام ميلادي، وقد قام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتمادها.
* هل تعلم أنّ أوّل من رفع الوطني لدولة الإمارات العربيّة المتحدّة هو الشّيخ المؤسس زايد بن سلطان آل نهيّان، وكان ذلك مع تاريخ العام 1971 للميلاد.
* هل تعلم أنّ الغاية الأسمى من مناسبة يوم العلم في الإمارات هي الالتفاف حولَ هذا الرّمز، والاستمرار بالعمل لما فيه الصّالح العام للدولة والنّاس.
* هل تعلم أنّ الوحدة الوطنيّة هي الرّابط المقدّس الذي يحمله العلم الوطني بين طيّات رمزيّات ألوانه، رابط الوحدة التي جمعت عُموم إمارات العرب.

**فقرة شعر عن يوم العلم الإماراتي**

وقد كان الشّعر العربي أحد أبرز الحاضرين في تلك المناسبة الاستثنائيّة من عُمر البلاد، وعن ذلك نستمع إلى فقرة الشّعر التي قامت زميلتنا الطّالبة (اسم الطّالبة) على إعدادها:

يا علمنا رف في عالي السما \*\* رافعينك صانعين الاتحاد

يبذلون ويفتدونك بالدما\*\* شعبك وجندك إذا حق الجهاد

نته ثوب العز فيك اتجسّما \*\* فأربعة الألوان يا رمز البلاد

فيك الأبيض للسلام وتسلما \*\* والحمر رمز البطولة والجلاد

ولونك الأخضر ربوعك والحمى \*\* والمعادي من سوادك في حداد

لك خليفة حاميٍ وامعظّما \*\* إنت في قلبه وعينه والأياد

**خاتمة اذاعة مدرسية عن العلم كاملة الفقرات**

زملائنا الطّلاب، معلّمينا الأفاضل، إلى هُنا نصل بكم إلى نهاية الفقرات التي تعرّفنا من خلالها على أهميّة مناسبة يومك العلم، وما تحمله تلك المناسبة من تفاصيل مميّزة على كافّة الأصعدة، في ضرورة التمسك بالوحدة الوطنيّة، والعمل بإخلاص من أجل رفعة وبناء الوطن الإماراتي فيكون على النّحو الذي يليق بتضحيات الأجداد وصمودهم، ويليق بكرامة الأبناء والأحفاد، شاكرين لكم ولجميع الطّلاب حُسن الإعداد والتقديم، سائلين الله تعالى أن تدوم على وطننا ملامح الخير في كلّ عام، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.