**مقدمة اذاعة مدرسية عن العلم كاملة الفقرات**

بسم الله وبحمده والصلاة والسلام على رسول الله، إن العلم هو المنطلق الذي يجب أن تبدأ منه جميع مخططات مستقبل الأمم الراغبة في التقدّم والتطوّر، فالعلم هو الأساس الذي تبنى به قواعد الأوطان ومتى ما كان راسخاً ومتيناً كان ما أسس به كذلك، أما إذا كان ضعيفاً فكل ما يؤسس عليه لاحقاً سيخرُّ في القريب العاجل لا محالة، لهذا أمر الله وعلى لسان رسوله الأكرم -صلى الله عليه وسلم- أن يكون العلم سلاح المسلم بعد الدين، فيحصّن العبد نفسه به ويسخر ما تعلمه من الدنيا لخدمة الأمة باحثاً عن علو شأنها ورفعتها بين الأمم، وقد أثبت التاريخ ن من انتهج العلم واتبع هدى الله لم ولن تذهب ريحه.

**اذاعة مدرسية عن العلم وأهميته وفضله في الإسلام**

إنّ الإذاعات المدرسية وُجدت لتكون منابراً تصدح في كل صباح بأفكار ومعلومات قيّمة منها ما هو منقول وآخر مستنتج مما يرجى منه عموم الفائدة، وفي إذاعة اليوم سيتم تسليط الضوء على العلم وتقديم أفكار ومعلومات عن أهميته وفضله في إعزاز الإسلام وترسيخ مبادئه وإعلاء راياته:

**آيات قرآنية عن العلم والتعلم للاذاعة المدرسية**

في كل صباح نجتمع بكم أعزاءي الطلبة ونستلهم الطاقة والحيوية من وجوهكم الطيبة والنيّرة، وخير ما نبدأ به كالمعتاد هو الكلام العطر من كتاب الله عز وجل، ليتلو على مسامعكم الطالب الخلوق (اسمه) ما تيسر له من القرآن الكريم بفقرة القرآن للإذاعة فليتفضل مشكوراً:

يقول العزيز في محكم التنزيل بعد بسم الله الرحمن الرحيم

* {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}[[1]](#ref1).
* {لَّٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا}[[2]](#ref2). صدق الله العظيم

**حديث شريف قصير للاذاعة المدرسية عن العلم**

كل الشكر للطالب النجيب على ما قدّم من تلاوة؛ والآن ننتقل بكم سراعاً لفقرة الحديث النّبوي التي أعدها ويقدمها الزميل "اسم المدرس" فليتفضل إلى منبر الإذاعة ليقي على مسامعنا ما جهد في إعداده مع الشكر والامتنان:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، لقد علمنا نبينا الكريم أن العلم كحجر الأساس في البنيان الراسخ في الأرض، وأن العلم باب واسع يدخل منه كل من أ اد الله ورسوله وكل الأمم الراغبة للتقدّم والحضارة، وهو ما بدا واضحاً في الأحاديث الواردة والمؤكدة عن سنته كما يلي:

* "من سلك طريقًا يطلبُ فيه علمًا، سلك اللهُ به طريقًا من طرقِ الجنةِ، وإنَّ الملائكةَ لتضعُ أجنحتَها رضًا لطالبِ العِلمِ، وإنَّ العالِمَ ليستغفرُ له من في السماواتِ ومن في الأرضِ، والحيتانُ في جوفِ الماءِ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ ليلةَ البدرِ على سائرِ الكواكبِ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبياءِ، وإنَّ الأنبياءَ لم يُورِّثُوا دينارًا ولا درهمًا، ورَّثُوا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافرٍ"[[3]](#ref3).
* "إذا مات ابنُ آدمَ انقطع عملُه إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، وعلمٍ ينتفعُ به، وولدٍ صالحٍ يدعو له"[[4]](#ref4).

**كلمة الصباح للاذاعه المدرسية عن العلم**

كل الحب والشكر لأستاذ التربية الإسلامية "اسمه" على ما أعد وألقى، والآن مع كلمة الصباح يلقيها علينا السيد المدير المحترم إليه منّي منبر الإذاعة ما فائق الشكر والتقدير:

بسمك اللهم وبحمدك والصلاة والسلام على نبيك، وبعد:

أحبتي الطلبة إنّ العلم زينة الحياة وخير ما يتزين به الإنسان من الدنيا والنجاح تاجٌ على رؤوس طلبته؛ لذا اتفقت شرائع السماء في الحث عليه ففيه تتوسع آفاق المدارك والمعارف ومعه يسمو شأن الإنسان ليغدو قوياً على تحديات الحياة وما أكثرها من تحديات، ولولا العلم لبقيت هذه الحياة غارقةً ببحور الجهل والظلام، الكثير من الاختراعات والتقنيات تم التوصل إليها بفضل العلم وما تم اختراعها أو إيجادها إلا لجعل الحياة أكثر سهولةً، دخلت تشعبات العلم في كافة تخصصات المجتمع، فترى آثاره في قطاعات الصحة والتنظيم والإدارة مالية كانت أو سياسية، وكذلك في القطاعات العسكرية وسواها، وعليه بات العلم حاجة ملحة والتطلع إليه وطلبه واجب. ....... أحبتي الغوالي أحبوا مدرستكم فهي منهل من مناهل العلم الذي تحدثنا عنه، واسعوا سعيكم كي ترضوا الله ويسموا بكم الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله.

**قصيدة عن العلم للاذاعة المدرسية**

والآن ننتقل بكم للفقرة الأدبية التي يلقي بها الطالب "اسم الطالب" ما أعده من أبيات الشعر مما قاله الإمام الشافعي عن العلم وفضله في علو شأن الأمة:

اصْبِرْ عَلَى مُرِّ الْجَفَا مِنْ مُعَلِّمٍ  \*\*\* فَإِنَّ رُسُوبَ الْعِلْمِ فِي نَفَرَاتِهِ

وَمَنْ لَمْ يَذُقْ مُرَّ التَّعَلُّمِ سَاعَةً \*\*\* تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ

وَمَنْ فَاتَهُ التَّعْلِيمُ وَقْتَ شَبَابِهِ \*\*\* فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا لِوَفَاتِهِ

وَذَاتُ الْفَتَى وَاللهِ بِالْعِلْمِ وَالتُّقَى \*\*\* إِذَا لَمْ يَكُونَا لَا اعْتِبَارَ لِذَاتِهِ

**هل تعلم عن العلم نور**

وفقرة هل تعلم يسردها علينا الزميل القدير والمرشد النفسي الأستاذ "اسمه" فليتفضل مع فائق التقدير والاحترام:

* هل تعْلم عزيزي الطّالب أن العلم سيغير شخصيتك ويترك فيها أثر إيجابي ما حييت.
* هل تعْلم عزيزي الطّالب إنّ لولا العلم ما تمكن الإنسان من اكتشاف الفضاء الخارجي أو الوصول إليه.
* هل تعْلم عزيزي الطّالب أن الاكتشافات بفضل العلم سلاحاً ذو حدين فمنها النافع ومنها الضار وعلينا الاستثمار في الوجه الحسن.
* هل تعْلم عزيزي الطّالب أن الله يحب من العباد الصالحين والأقوياء والأشداء والمتحصنين بالعلم.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن العلم**

بهذا يكون الختام لإذاعة اليوم التي قدمنا بفقراتها كل ما هو مفيد وملم بأهمية العلم وفضله في علو شأن الأمة، كل الشكر والتقدير لمن ساهم في الإعداد، نلقاكم في الغد القريب إن شاء الله بموضوع جديد وشيق، دمتم جميعاً في رعاية الله.