**مقدمة اذاعة عن صيام الست من شوال**

تشمل فقرة المقدّمة على تعريف مُختصر بأهمية المناسبة وأهمية الموضوع المُختار، وفي صيام الست من شوال، يتم الإشارة إلى الآتي:

بسم الله والحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله، زملائي الكرام أعزّائي المعلّمين، لقد أعظم الله أجر الصّائمين وجعل لهم الدّرجات التي لا تخطر على قلب بشر، وقد اختصّ الصّيام بالأجر المميّز، فهي الطاعة الوحيدة التي للم يُحدد لها أجرًا ثابتًا، بل يُجزى الإنسان بها على قدر طاعته، وعلى قدر نيّته، فإذا أخلص في النيّة وصان النّفس، وجعل الصّيام طريقًا مُختصرًا إلى الجنّة، حيث يسلكه النّاس في يوم القيامة للوصول إلى بوّابة الرّيان التي لا يدخل منها سِوى من احسين إلى نفسه، ومن صان العهد والقسم مع الله سبحانه وتعالى، فكونوا معنا.

**اذاعة عن صيام الست من شوال بالعناصر كاملة**

يتم الإشارة إلى باقة من الفقرات التي تقوم عليها إذاعة الصّباح حولَ صيام الست من شوّال، في الآتي:

**فقرة قرآن كريم عن الصيام**

إنّ خير الكلام هو كلام الله، وخير الهدي هو هدي المُصطفى عليه الصّلاة والسّلام، وفي ذلك نستمع إلى آيبات من القرآن الكريم بصوت زميلنا الطّالب (الاسم) مع جزيل الشّكر:

لقد فرض الله الصّيام على المُسلمين وجعلها واحدة من الأركان الأساسيّة في دين الإسلام، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 183 أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ " [1]

**حديث نبوي عن صيام الست من شوال**

ننتقل بأسماعكم الطّيبة إلى فقرة الحديث النبوي التي يُشار من خلالها إلى أهمية تلك السّنة، والتي أعدها لنا زميلنا (الاسم) مع جزيل الشّكر لكم على حسن الاستماع:

* إنّ طاعة الصّيام هي الطّاعة التي خصّها الله لنفسه، لقو المُصطفى صلى الله عليه وسلّم: "كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَة ضِعْفٍ، قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وَأَنَا أَجْزِي به، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِن أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِن رِيحِ المِسْكِ" [2]
* إنّ صيام ستّة أيّام من شوّال يكفل للمُسلم أجرًا كأنّه صام الدّهر، لما جاء في الحديث: " من صام رمضانَ وأتبعَهُ بستٍّ من شوالَ فكأنما صام الدهرَ" [3]

**فقرة كلمة الصباح عن صيام الست من شوال**

نستمع الآن برفقتكم عبر أثير إذاعتنا الصّباحيّة إلى كلمة الصباح حولَ أهميّة صيام السّت من شوّال، في الآتي:

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد، الصّادق الوعد الأمين، زملائي الأفاضل، غنّ نعمة الصّيام نعمة عظيمة، وقد أكدت آيات الله سبحانه وتعالى على فضل وأجر تلك النعمة، وجاءت أحاديث الرّسول المُصطفى صلوات الله وسلامه عليه لتؤكّد أيضًا على تلك الأهميّة، فقد كان الحبيب المُصطفى أكثر أهل الأرض حرصًا على الصّيام، وأكثر أصحابه صونًا للصيام، ولذلك كان يعقب شهر رمضان بصيام ستّة أيّام أخرى من شوّال، لتكون بمثابة الوداع لذلك الشّهر المُبارك، فتكتمل معها الأجور، لأنّ صيام رمضان مضروبًا بعشرة، يعدل صيام عشرة شهور، وصيام ستّة أيذام مضروبًا بعشرة يعدل صيام السّتين يوم المتبقيّة من السّنة، فقد كتب الله على نفسه أن تكون الحسنة بعشرة أمثلها، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن صيام الست من شوال**

ننتقل بكم إلى فقرة معلومات مهمة حول صيام الستة من شهر شوّال، والتي قامت زميلتنا (الاسم) بإعدادها، في الآتي:

* هل تعلم أنّ صيام الستّة أيام من شهر شوّال هي سنّة عن النبي محمّد صلى الله عليه وسلم.
* هل تعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قد صام ستة أيّام في شهر شوّال، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر.
* هل تعلم أنّه يجوز للمُسلم أن يصوم الستة من شوّال بشكل متقطع طوال الشّهر، أو يصومهم بشكل متواصل بعد نهاية عيد الفطر.
* هل تعلم أنّ صيام أوّل أيذام عيد الفطر يعتبر من الأمور المحرمة، حيث يجب على المُسم أن يُفطر في ذلك اليوم تحديدا دون غيره.

**فقرة شعر عن صيام الست من شوال**

وقد كتب الشعراء أجمل ألحانهم عن طاعة الصّيام، حيث نستمع إلى فقرة الشّعر التي أعدها لنا الزّميل (الاسم) مع جزيل الشّكر على حُسن الإعداد:

إلَى السَّماءِ تجلت نَظْرَتِي \*\*\*  وَرَنَتْ وهلَّلَتْ دَمْعَتِي شَوَقاً وَإيْمَانَا

يُسَبِّحُ اللهَ قَلْبِي خَاشِعاً جذلاً \*\*\*  وَيَمْلأُ الكَونَ تَكْبِيراً وسُبْحَانَا

جُزِيتَ بالخَيْرِ منْ بَشَّرتَ مُحتَسِبًا \*\*\*  بالشَّهرِ إذْ هلَّتِ الأفراحُ ألْوانَا

عَامٌ تَوَلَّّى فَعَادَ الشَّهْرُ يَطْلُبُنَا \*\*\*  كَأنَّنَا لَمْ نَكَنْ يَوماً ولاَ كَانَا

**خاتمة اذاعة عن صيام الست من شوال**

وفي الخِتام لا بدّ لنا من الوقوف شكرًا مع جميع المُستمعين من الزّملاء الطّلاب والمعلمين الأفاضل، سائلين الله أن يُبارك لنا ولكم، وأن يتقبّل منّا عبادة الصيام في شهر رمضان وفي شهر شوّال، وان يجعلنا من الذين قَبل منهم الطاعات ورفع لهم في الدّرجات، وفي هذه المناسبة نشكر الزّملاء الذين قاموا على إعداد الفقرات التي تعرّفنا من خلالها على أهمية تلك العبادة، ودورها البارز في تعزيز الروح الإيمانية في الإنسان المُسلم، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.