**قصيدة عن التسامح للاذاعة المدرسية**

وبذلك نكون قد وصلنا إلى فقرة متميزة في إذاعتنا المدرسية وهي فقرة الشعر، يقدمها الطالب الخلوق (اسم الطالب)، فليتفضل إلى منصة الإذاعة مشكوراً:

الطالب: التسامح من صفات الصالحين شيم الأقوياء، الأتقياء الأنقياء، نظمت بهذه الصفة الخلقية المتميزة اجمل القصائد والأشعار، ولعل الأفضل من بينها قول الإمام الشافعي:

وَلَمّا قَسا قَلبي وَضاقَت مَذاهِبي….جعلن الرَجا مِنّي لِعَفوِكَ سُلَّما

تَعاظَمَني ذَنبي فَلَمّا قَرَنتُهُ …. بِعَفوِكَ رَبّي كانَ عَفوُكَ أَعظَما

فَما زِلتَ ذا عَفوٍ عَنِ الذَنبِ لَم تَزَل…..تَجودُ وَتَعفو مِنَّةً وَتَكَرُّما

فَلَولاكَ لَم يَصمُد لِإِبليسَ عابِدٌ…..فَكَيفَ وَقَد أَغوى صَفِيَّكَ آدَما

فَلِلَّهِ دَرُّ العارِفِ النَدبِ إِنَّهُ …… تَفيضُ لِفَرطِ الوَجدِ أَجفانُهُ دَما

يُقيمُ إِذا ما اللَيلُ مَدَّ ظَلامَهُ….عَلى نَفسِهِ مَن شِدَّةِ الخَوفِ مَأتَما

فَصيحاً إِذا ما كانَ في ذِكرِ رَبِّهِ…وَفي ما سِواهُ في الوَرى كانَ أَعجَما

وَيَذكُرُ أَيّاماً مَضَت مِن شَبابِهِ ….  وَما كانَ فيها بِالجَهالَةِ أَجرَما

فَصارَ قَرينَ الهَمِّ طولَ نَهارِهِ…..أَخا الشُهدِ وَالنَجوى إِذا اللَيلُ أَظلَما

يَقولُ حَبيبي أَنتَ سُؤلي وَبُغيَتي….كَفى بِكَ لِلراجينَ سُؤلاً وَمَغنَما

أَلَستَ الَّذي غَذَّيتَني وَهَدَيتَني…وَلا زِلتَ مَنّاناً عَلَيَّ وَمُنعِما

**أجمل قصيدة عن التسامح للإذاعة المدرسية**

والآن ننتقل وإياكم إلى فقرة الشعر، يقدمها الطالب المهذب (اسم الطالب) فليتفضل إلى منصة الإذاعة مشكورا.

الطالب: يذخر الأدب العربي بقصائد الفخر والمديح بشيمة التسامح، وهو تاج يتزين به الأقوياء من الأشخاص، والمتسامح لا يعرف الحقد طريقا لقلبه، ومن أروع ما قيل في التسامح قول الشاعر مانع سعيد العتيبة:

لأن التسامح نقطة ضعفي

فما زلت تحظى بودي ولطفي

وما زلت تطعنني كل يوم

فلا يتصدى لطعنك سيفي

أداوي جراحي بصبري الجميل

فلا القلب يسلو ولا الصبر يشفى

وأسأل ما سر هذا الثبات

على عهد حبي فيشرح نزفي

لو أكن يا شقائي الضيف

رحيماً غفوراً لأشقاك عنفي

فلا تتخيل بأنك أقوى

وأني صبور على رغم أنفي

أنا هو بأس العواصف فافهم

لماذا أصونك من هوى عنفي

لأنك لا تستطيع الصمود

إذا غاب عنك حناني وعطفي

**قصيدة عن التسامح للاذاعة المدرسية متميزة**

بعد ان تحدثنا عن التسامح بمختلف جوانب الحياة نصل وإياكم إلى فترة الشعر، نستعرض من خلالها واحدة من القصائد المحبة لقلوب الجميع، يقدمها لنا الطالب المجتهد والخلوق (اسم الطالب) فليتفضل مشكوراً إلى منصة الإذاعة:

 لما عفوت ولم أحقدْ على أحد

 أرحتُ نفسي من هَمِّ العداواتِ

 إِني أُحَيِّ عدوي عند رؤيتِه

 لأدفعَ الشر عني بالتحياتِ

 وأظهرُ البشر للإنسان أبغضه

 كأنما قد حَشى قلبي محباتِ

 الناسُ داءٌ ودواءُ الناس قُرْبُهم

 وفي اعتزالهمُ قطعُ الموداتِ