**مقدمة اذاعة عن اليوم العالمي للتعليم**

بسّم الله الرحمنِ الرحيّم، والصلاةُ والسلام على النبيّ الأميّ المبعوثَ رحمّة للعالمينِ، والحُمد لله الذي اصطفانا وميّزنا بالعلمِ والديّن عن غيرنا من الأمم أجمعيّن، وإيمانًا منا بأهميةِ العلمِ والتعلم، ويقينًا بأنه الشمس الساطعة التي تنيرُ عتمة الدروب، وتنشرُ النور في كُل مكان، نقدم لكمْ إذاعتنا المدرسيّة الغراء عن اليوم العالميْ للتعليم، وكيفْ أن العلمَ هو أساس نهضة المجتمعات وتطوّرها، وجعلها مجتمعات راقية تسعى للتقدم، فالمجتمع المتعلّم يعرف كيف يصل إلى المراتب المتقدمة بأقل جهد ووقت، ويعلم كيف ينفتح على غيره من المجتمعات.

**اذاعة عن اليوم العالمي للتعليم**

يصادفُ اليوم العالميّ للتعليم تاريخ الرابع والعشريّن من شهر كانون الثاني، احتفاء بدورِ العلم الذي يقدمهُ للفرد والمجتمعات، وفي هذا الأثر ندرجُ إذاعة مدرسية متكاملة الفقرات عن هذا اليوم العالميّ:

**فقرة القرآن الكريم لإذاعة عن اليوم العالمي للتعليم**

جاء القرآن الكريم معلمًا للبشريّة، وإنّ أول ما تُنزل به الملك جبريل -عليه السلام- على خاتم المُرسلين محمد -صلى الله عليه وسلم- هو كلّمة اقرأ، إيمانًا بأهمية العلمِ، والقراءة، والتعمق في الدين والعبادة، وفي هذا الصدد نستمعُ إلى آيات قرآنية يتلوها على مسامعكم الطالب "......"، فليتفضل مشكورًا:

قال تعالى: (ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ (2) ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ (3) ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلۡقَلَمِ (4) عَلَّمَ ٱلۡإِنسَٰنَ مَا لَمۡ يَعۡلَمۡ).

**فقرة الحديث الشريف لإذاعة عن اليوم العالمي للتعليم**

يتعلّم المسلم شريعته الغراء من مصدريّن هُما، القرآن الكريم، والسنة النبويّة اللذينُ كُتبا بلسان عربيّ فصيح، فيتعلمُ العلّم، وينهل منهُ ولا يكاد ينضب، وفي هذه الأهميّة نستمعُ إلى حديث نبوي عن العلمِ ومدى أهميتهِ مع الطالب "......"، فليتفضل مشكورًا:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ).[[2]](#ref2)

**فقرة كلمة الصباح عن اليوم العالمي للتعليم**

بعدْ أن استمعنا لحديثِ الثقليّن من كتابِ الله تعالى، وسنة نبيه العدنان، ننتقلُ وإياكمْ إلى فقرةِ كلمة الصباح عن اليوم العالمي للتعليم مع الطالب "......."، فليتفضل مشكورًا:

السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته، إن التعليم هو الشعاعُ الذي يسافرُ بنا إلى محطاتٍ لا نهاية لها من النورِ، وفي إطارِ التفكير، وتحويل مسار التعليّم اعتمدت الجمعية العامة للأممِ المتحدة يوم الرابع والعشريّن من يناير يومًا دوليًا للاحتفال بالتعليم من أجلِ السلام والتنميّة، ذلك بأن التعليم له الدور الأساسيّ في بناء مجتمعات مستدامة ومرنة، فضلاً عن أنه يساهم في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.

**فقرة هل تعلم عن اليوم العالمي للتعليم**

إنّ العلم هو نبعُ المياه الصافي الذي لا ينضب طالما يسعى الإنسان لأن ينهل ويجود منّه، وفي هذا الأثر نستمعُ إلى بعضًا من المعلوماتِ عن اليوم العالميّ للتعليم ضمنيًا في فقرةِ هل تعلم مع الطالب "....."، فليتفضل مشكورًا:

* هل تعلم أن اليوم العالمي للتعليم يصادف الرابع والعشرين من كانون الثاني/يناير لكلِ عامْ.
* هل تعلم أنهُ وجد يومًا عالميًا للتعليم، احتفاء بمدى أهمية التعليم على صعيد تعزيز الفكر، وبناء الشخصية، ونهضة المجتمعات.
* هل تعلم أن شعار اليوم العالميّ للتعليمِ هو إعادة التفكير وتحويل مسار التعليم.
* هل تعلم أنه تم الاحتفال للمرة الأولى في اليوم العالمي للتعليم في عامِ 2018 ميلاديْ.

**فقرة شعر عن اليوم العالمي للتعليم**

كُتبت الكثير من الأبياتِ الشعرية في الحثِ على العلم، وفي وصفِ نورهِ، ووصف مدى أهميتهِ لمن نهل منّه، وفي هذا نستمعُ إلى قصيدة شعريّة تحثُ على العلم مع الطالب "......."، فليتفضل مشكورًا:

كم يرفع العلم أشخاصًا الى رتبِ \*\*ويخفض الجهل أشخاصًا بلا أدب

ليس اليتيم يتيم المال والأبِ \*\* إن اليتيم يتيم العلم والأدب

نعم الأنيس إن خلوت كتاب \*\* تلهو به إن خانك الاصحاب

لا مفشيًا سرًا اذا استودعته \*\* وتفاد منه حكمة و صواب

العلم مغرس كل فخر فافتخر \*\* واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس

فلعل يومًا إن حضرت مجلسٍ \*\*كنت الرئيس و فخر ذاك المجلس

**خاتمة اذاعة عن اليوم العالمي للتعليم**

بهذا نكونُ قد وصلنا وإياكمْ إلى ختامِ إذاعتنا المدرسيّة عن اليومِ العالميّ للتعليّم، الذي يحتفي بمدى أهمية العلم لإنشاء جيّل قويّ مُتمرسْ، فالعلم هو من يحمي الإنسان من المستقبلِ المجهول، وهو منْ ينهضُ به إلى سبل شتىْ لا نهاية لها من العلّو والتطور، فالعلم من المكاسب التي لا يعادلها شيء في الدنيا، لذا يجب على الإنسان أن يسعى لكسب العلم بشتى الطرق ومهما كانت صعبة، والسلامُ ختام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهُ.