**مقدمة اذاعة عن الكلمة الطيبة**

تشمل المقدمة على تعريف مميّز بالإذاعة وضرورة اعتماد الكلمة الطيبة بين النّاس للدور الإيجابي الذي تحمله الكلمة في المُجتمع، وجاءت في الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، لقد خلق الله الكلمة وجعل لها المكانة الرّفيعة في قلوب النّاس، وجعلها السّبيل لتحقيق الغاية، والمركب الذي يسير نحو العلم، وأيّد الكلمة بالقلم والعلم والنّور والبركات، فالإنسان قادر على أن يُحيي القلوب بالكلمة الطّيبة، وقادر على أن يغوص بهم إلى أقصى أعماق الأرض بكلمة بغيضة أو جارحة، قد تجعل المرء لا ينام الليل قلقًا وألمًا أو حُزنًا أو ندمًا، ولذلك يتوجّب الوقوف بحزم مع الكلمات التي نُطلقها في الحياة العامة، وبشكل يومي، لنعرّف أنّنا قوّامون على سلاح ذو حدّين، فهو إمّا الجنّة أو النّار، إما الحياة أو الموت.

**اذاعة عن الكلمة الطيبة**

**قرآن كريم عن الكلمة الطيبة**

نستمع الآن إلى فقرة القرآن الكريم التي تشمل على آيات من الذّكر الحكيم بصوت زميلنا الطّالب (الاسم) فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة الصباحيّة:

إن الكلمة الطيّبة تخرج من الأرض ويصل صداها إلى أعالي السّماء، قال تعالى: "أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ \* تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ \* وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ \* يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ"

**فقرة حديث نبوي عن الكلمة الطيبة**

صدق الله العظيم، ننتقل بأسماعكم الطيبة إلى فقرة الحديث النبوي عن الكلمة الطيبة دورها البارز في المُجتمع، وحضورها اللافت في أحاديث المُصطفى، فكونوا معنا:

إن الكلمة الطيبة التي يقولها الإنسان تُكتب في سجلّه صدقة، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عليه صَدَقَةٌ، كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، ويُعِينُ الرَّجُلَ علَى دابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عليها، أوْ يَرْفَعُ عليها مَتاعَهُ صَدَقَةٌ، والكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوها إلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، ويُمِيطُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ"

**كلمة الصباح عن الكلمة الطيبة**

نستمع الآن برفقتكم إلى فقرة الكلمة الصباحيّة التي تتناول موضوع إذاعتنا المميّز لهذا اليوم، والتي قام زميلنا (الاسم) على إعدادها، فكونوا معنا:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الأعزّاء، معلّمينا الأفاضل، إنّ الكلمة الطّيبة التي مدحها الله في آياته العظيمة، والكلمة الطيبة التي شدّد عليها نبيّنا المُصطفى، هي أحد الأمور العظيمة، هي تلك المساحة الكبيرة التي ينطلق من خلالها المُسلم إلى الرّضى الرباني، والقُبول الاجتماعي، والحضور اللافت، فالكلمة الطّيبة ساوت في أعراف الدّين الصّدقة، تلك التي يدفع بها الإنسان جزءًا من ماله الخاص، وساوت عند الله الشجرة المثمرة التي تُرخي بظلالها على جميع الناس، وتعود بثمرها على الجميع، ولذلك لا بدّ من اعتماد النّهج الأخلاقي في التعاملات، وتحرّي الخير والكلمة الطيبة في كلّ موقف ومكان، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن الكلمة الطيبة**

نتعرّف الآن على فقرة المعلومات المُهمّة عن الكلمة الطيبة ودورها البارز في المُجتمع، والتي قامت زميلتنا (الاسم) على إعدادها، فلتتفضّل مع جزيل الشّكر:

* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ الكلمة الطّيبة هي إحدى الأمور العظيمة التي شدّد الشّرع الإسلامي على حُضورها، وحثّ على التجمّل بها في كل موقف وموضوع.
* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ الكلمة الطيبة كفيلة بأن ترفع من قدر الإنسان وتصل به إلى القمّة، والعكس منها قادر على أن يهوي بالإنسان إلى أدنى المراتب، ويسير به إلى القاع.
* هل تعلم أن الله قد تكفّل بأن يضع القبول في قلوب أهل الأرض لمن يعتمد على الكلمة الطّيبة، كما جعل له القدر الرّفيع من الاحترام والتقدير عند الآخرين.
* هل تعلم أنّ الله تعالى قد شبّه الكلمة الطّيبة بالشّجرة المُثمرة التي تنطلق في جذورها من الأرض، وتنطلق بأغصانها لتُلامس السّماوات لما لها من قدر وقيمة وحضور لافت.

**فقرة شعر عن الكلمة الطيبة**

ننتقل بأسماعكم الطّيبة إلى فقرة الشعر التي نتناول بها باقة من أجمل أبيات الشّعر التي جاءت عن الكلمة الطيبة وحضورها اللافت في المُجتمع، فليتفضل الزميل (الاسم):

كُن في الحديثِ مؤانساً و ثقة \*\*\* واجنبْ ولوجَ الغيـــــظِ و الحَنقـــة

ثمّ استعـــذ باللـه مِن نَـــــــزَغ ٍ\*\*\* و دسائـسُ الشيطــــان ِمُخترقه

إياكَ أنْ ترميكَ سطوتُـــــــــــهُ \*\*\* و سهامُـهُ للصَيـــــــــــدِ مُنطلقه

و تبيعُ حُلمَـــــكَ فــــي تفاهتِهِ \*\*\* فيراكَ حيثُ تســــــــــرُّهُ النزقه

و إلى الســلام ِبكُـــــلِّ مغدِقــــةٍ \*\*\* تسعى إليهـــا نعمهــــا غدقــــه

لا تَبخلـــــــنّ بكــــــلِّ طيــبـــةٍ \*\*\* ‏مِنْ فاكَ جُدْ فيها علـــى الرُفقََه

و اصلـــــحْ بأهلِكَ قبلَ غيرهمُ \*\*\* و لأنتَ أولى أنْ تكـــــــونَ ثِقََه

ليكنْ حديثـُك سلســــــلاً عذباً \*\*\* فيروق للمغمـــــوم إن غبقـــــه

و يكونُ سردُك نفحَه عطِــراً \*\*\* ‏كي يستسيغـَه كلّ ُمَــــن نشقــه

**خاتمة اذاعة عن الكلمة الطيبة**

وفي الخِتام لا بدّ لنا من تقديم الشّكر للسادة المعلّمين الأفاضل، والزملاء الطّلاب على حُسن الاستماع، وعلى الحُضور اللافت، مؤكّدين على أهميّة الكلمة الطّيبة التي تستطيع أن تجمع شمل المُسلمين من جديد تحت راية الإسلام، لأنّها الحبل الذي يتوجّب أن نتمسّك به مهما اشتدّت بنا الظّروف، فنكون رفقاء بأهلينا وأصحابنا، بعيدين كلّ البعد عن التكبّر والتّعالي وغيرها من الصّفات التي نهتنا عنها الشّريعة الإسلاميّة، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته..