**مقدمة اذاعة مدرسية مكتوبة قصيرة**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، زملائي الطّلاب، أعزّائي المعلّمين، إنّ مناسبة حديثنا عبر إذاعتنا الصّباحيّة لهذا اليوم جحولَ أحد الأركان الأساسية التي تُبنى عليها العقيدة الدينية للمُسلم، وهي الصّلاة، فقد فرض الله الصّلاة على جميع المُسلمين وجعلها ركنًا أساسيًا لا يصحّ إسلام المرء إلّا بإتمامه، وهي الرّكن الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المُسلم عند رحلة الإسراء والمعراج، وقد شدّد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على أهميتها، وجعلها أساسًا تقوم عليها بقيّة الطّاعات، فهي الرّكن الذي إن صلح في حياة الإنسان فقد صلحت بقيّة العبادات الأخرى، وقد قال المُصطفى في حديثه الصّحيح "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة" لما لها من حُضور وقيمة عند الله سبحانه وتعالى، فكونوا على قدر الأمانة، واعلموا أنّكم مُفارقون مهما طالت بكم سنوات العُمر.

**مقدمة اذاعة مدرسية بالإنجليزي مكتوبة**

فيما يلي يتم طرح واحدة من أجمل المقدمات للإذاعة المدرسيّة باللغة الإنجليزيّة، والتي جاءت في الآتي:

Hello everyone, the sun has shone on us today to assure you of the importance of adhering to knowledge and to increase our rallying around the trust of knowledge that God has deposited in our chests. The truth after which all the unknown matters become clear, and it is the duty that God has blessed the performance of, and made death for its sake one of the types of martyrdom, for which the Muslim person attains the degree of martyr and what has great value with God in the afterlife, and therefore it is necessary to pay attention to knowledge, and appreciation The teacher, standing firmly and consciously with the great message of knowledge, regardless of the sciences, from the legal sciences to the literary and scientific sciences and others, because it is the only guarantor by which the Islamic nation returns to the leadership of the world as it was in the past.

الترجمة: مرحبًا بكم جميعًا، قد أشرقت علينا شمس هذا اليوم لنؤكد لكم على أهميّة  التمسّك بالعلم ونزيد من الالتفاف حولَ أمانة العلم التي أودعها الله في صدرونا، فالعلم هو الطّريق المُختصر الذي يصل من خلاله الإنسان إلى المكانة التي تليق به، والمكانة التي تليق بالمُسلم، والعلم هو الحقيقة التي تتوضّح بعدها جميع الأمور المجهولة، وهو الفرض الذي بارك الله في أداءه، وجعل الموت في سبيله أحد أنواع الشّهادة، التي ينال عنها الإنسان المُسلم درجة الشّهيد وما لها من قيمة عظيمة عند الله في الحياة الآخرة، ولذلك لا بدّ من الاهتمام بالعلم، وتقدير المعلّم، والوقوف بكلّ حزم وإدراك مع رسالة العلم العظيمة، على اختلاف العلوم، من العلوم الشّرعيّة إلى العلوم الأدبيّة والعلميّة وغيرها، لأنّها الضّامن الوحيد الذي تعود به الامّة الإسلاميّة إلى قيادة العالم كما كانت في سالف الزّمان.

**اذاعة مدرسية قصيرة جدا وجميلة**

نستمع الآن إلى فقرة المقدّمة التي تتناول في حُروفها تعريفًا بأهمية هذه المناسبة، والتي أعدّها لنا الزّميل (الاسم) فليتفضّل إلى منصّة الإذاعة:

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول، إنّ حديثنا في هذا اليوم يتناول واحدة من المناسبات العالميّة التي اعترف العالم بها، والتي قدّرتها المنظّمات والدّول على مرذ العصور، حيث تُوافق تلك المناسبة تاريخ اليوم الأوّل من أيّار مايو لكلّ عام، وهي الموعد الرّسمي للاحتفاء يالعمّال على اختلاف مسارات عملهم اليوميّة، لأنّ العامل هو العجلة الأساسية التي تسير من خلالها المُجتمعات إلى بر الأمان، وإلى فضاء التحديث والتطوير، وإلى مساحات واسعة من الرفاهيّة، ولأنّ العمّال هم الضّامن الوحيد لنجاح المُجتمع واستمرار الحُصول على الخدمات اليومية التي تمنح شكل الحياة الاجتماعيّة طابعها الحقيقي، فقد أجمع العالم على اعتماد هذه المناسبة لتقدير الهدوء الكبير، والاعتراف بالفضل والمنّة لتلك السّواعد التي قدّمت وما تزال تُقدّم الكثير في سبيل الأهل والأحجبّة، فكونوا شاكرين لتلك الجهود، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته...