**مقدمة اذاعه مدرسيه عن عيد العمال العالمي**

يُشار من خلال الآتي إلى أجمل مقدّمة في الأول من أيّار بمناسبة عيد العمّال، بحيث تشمل على تفاصيل مُهمّة في تلك المناسبة المميّزة:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، قد أشرقت علينا مناسبة عالميّة تستحقّ الوقوف معها بكثير من الحفاوة والتقدير، فهي المناسبة التي يحتفي الشّارع معها في عُموم دول العالم بمناسبة عيد العمّال التي تستحقّ مالها من فرحة وسُرور، لأنّ عيد العمال هو عيد الآباء والأمّهات، هو عيد لتقدير تلك الجهود الإبداعيّة التي أثمرت عن بناء شكل الحياة البشريّة الحضاريّة، والتي كانت العجلة الأساسية لنقل شكل الحياة إلى العُمران، فالعمّال هم منارات الأجيال على مرّ العُصور، وهم القيمة التي نستشعر بقريبها الأمان، فهنيئًا لهم في الأول من شهر أيّار، وفي كلّ يوم جديد، فقد أحسنوا إلى أهليهم وأحسنوا إلى مجتمعاتهم، وأحسنوا إلى دينهم باتّباعهم للضمير الحي في العَمل، وكلذ عام وأنتم وإيّاهم بألف خير.

**اذاعه مدرسيه عن عيد العمال العالمي**

تشمل الفقرات التالية على باقة من المعلومات المُهمّة التي جرت من إعداد الزملاء الطّلاب عن مناسبة عيد العمال، في الآتي:

**فقرة قرآن كريم عن عيد العمال**

إنّ خير ما نبدء به إذاعتنا الصّباحيّة هو الاستماع إلى آيات من الذّكر الحكيم عن أهميّة العَمل في الإسلام، والتي أعدّها زَميلنا (الاسم) مع جزيل الشّكر:

إنّ العَمل هو القيمة الإنسانيّة العظيمة التي يتوجّب الالتزام بها، لما جاء في قول الله تعالى: "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّـهِ وَاللَّـهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ" [1]

**فقرة حديث نبوي عن عيد العمال**

ننتقل بأسماعكم إلى فقرة الحديث النبوي عن مناسبة عيد العمال، والتي قامت زميلتنا الطّالبة (الاسم\*) على إعدادها، فلتتفضّل إلى منصّة الإذاعة مع جزيل الشّكر:

إنّ العَمل هو أحد مراتب الطّاعة، والموت في العَمل هو من درجات الشّهادة، لما جاء في حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "إنْ كان خرجَ يَسعَى على ولَدِهِ صِغارًا فهوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خرجَ يَسعَى على أبويْنِ شيْخيْنِ كبيريْنِ، فهوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خرجَ يَسعَى على نفسِهِ يَعِفُّها فهوَ في سبيلِ اللهِ، وإنْ كان خرجَ يسعَى رِياءً ومُفاخَرةً فهوَ في سبيلِ الشيْطانِ" [3]

**فقرة كلمة الصباح عن عيد العمال**

نتعرّف من خلال الفقرة التالية إلى كلمة الصّباح التي يُشار من خلالها إلى أهميّة تلك المناسبة، وأبرز الإيجابيات التي يتوجّب الوقوف معها، من إعداد الزميل (الاسم):

مرحبًا بكم جميعًا، شكرا لكم على حُسن الاستماع، وشكرًا لجميع الزّملاء على ما قدّموه من المعلومات، غنّ مناسبة عيد العمّال هي مناسبة عالميّة قد بدأت في استراليا، وقد كانت في مضمونها عبارة عن سلسلة من المُطالبات بالحُقوق بعد أن تعرض العمال على مرّ العصور لكثير من المظالم، فكانت ساعات العمل الطّويلة تُرهق الآباء عن ذويهم، وتُرهق السّيدات، فتمّ تنظيم سلسلة من المُطالبات وكان آخرها في الإضراب الكبير الذي كان في شيكاغو الأمريكيّة الذي أجبر جميع المؤسسات على الرّضوخ لتلك المطالب، فتمّ تحقيق الكثير من الأهداف، ليتم بعد ذلك اعتماد موعد الأوّل من أيار مايو موعدًا لتقدير العمّال، والاعتراف بجهودهم الكبيرة، وتقديم أسمى آيات الحُب والعرفان لهم على ما قدّموه على مرّ العُصور.

**فقرة هل تعلم عن عيد العمال**

نستمع الآن إلى فقرة هل تعلم التي تتناول العديد من المعلومات المُهمّة عن تلك المناسبة، والتي أعدّها لنا الزّميل (الاسم) في الآتي:

* هل تعلم أنّ الإضراب الكبير في شيكاغو الأمريكيّة هو النّواة الأولى التي انطلقت منها مناسبة عيد العمال للعالم.
* هل تعلم أنّ العمّال هم العجلة الأساسية التي تضمن الوصول إلى شكل الحياة الحضاريّة وتستند عليها في الرُقي والتطوّر.
* هل تعلم أنّ موعد مناسبة عيد العمّال الأساسي كان مع الرابع والعشرين من أبريل لعام 1856 للميلاد.
* هل تعلم أنّ العَمل في الإسلام هو أحد الطّاعات التي يُؤجر الإنسان على أدائها، والتي يُعتبر الموت خلالها من درجات الشّهادة.

**فقرة شعر عن عيد العمال**

ننتقل بأسماعكم إلى فقرة الشّعر العربي التي تتناول مناسبة عيد العمال بكثير من الفرحة والسّرور، والتي أعدّها لنا الزّميل (الاسم) مع جزيل الشّكر:

بكُمْ نبتدي .. وإليكم نعودُ  \*\*\* ومن سَيْب أفضالكم نستزيدُ

ومن فيض أيديكُم ما نَقيت \*\*\* وما نستجدّ .. وما نستعيد

بكمْ تُبتنى شرفاتُ الحياة \*\*\* وينشقّ للفجر منها عمود

وممَّا تكّدون تنمو الزرو \*\*\* عُ وتغذى الجموع .. وتُكسى الجنود

ولولاكمُ لم يقُمْ معهدٌ \*\*\* ولا اخضرّ نبتٌ .. ولا رفّ عود

ومن جهدكم دائباً مضنياً \*\*\* توفر للخير منا جهود

وللشرّ .. حيث الدّمارُ الفظيع \*\*\* يباد به شيخُكم والوليد

بأيديكم إذ يُشدّ الرُّصاصُ \*\*\* نموت .. وحين تُصبّ القيود

**خاتمة اذاعه مدرسيه عن عيد العمال العالمي**

زملائي الطلاب، أعزّائي المُستمعين، نشكر لكم حُسن الاستماع، ونُبارك لكم تلك الجهود، ونشكر الزّملاء على ما قدّموه في فقرات الإذاعة الصّباحيّة عن تلك المناسبة، التي نتعرّف من خلالها على أهمية تلك المناسبة وأهميّة تقدير الجُهود العمّالية التي أثمرت عن بناء شكل الحياة الحضارية التي نحيا بها اليوم، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته..