**مقدمه اذاعه عن اليوم العالمي للمسنين قصيرة**

السلام عليكم ورجمة من الله وبركاته، أتوجه إليكم أيها الحضور بالسلام الحار المليء بمشاعر الفرح والسرور لما رآكم به وأنتم بحال الصحة والعافية، وأشكر المولى على فضله ومنته أن جعل اجتماعنا في هذا الصباح اجتماع خير، أما بعد:

أيها الأخوة الكرام من منّا ليس له مسناً أو متقدّماً بالعمر في هذه الحياة، وهؤلاء هم من يجب أن نستشعر مستقبلنا من حاضرهم كما كانوا ذات يومٍ كل ماضينا، لقد عملوا بجد وبتفاني دون أن يطلبوا أي أجر لقاء ما قدّموا، نعم هذا معنى الإخلاص وهو ما يجب أن نبادرهم لأجله بكل الحب والاحترام، حريٌّ بنا أيها الحشد الكريم أن نتطلّع إلى صنيعهم بنا بعين الاحترام والتقدير، وأن نجلّ الشيب في رؤوسهم وتلك التجاعيد التي قطبت جباههم، فلم تتكوّن هذه الندبات والعلامات عبر السنين إلا وقد رافقتها قصص مليئة بالحب الصادق لنا، فهيّا بنا نحتفل بهم في يومهم العالمي إجلالً وتقديراً.

**مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم المسن العالمي**

بسم الله والحمد لله على كل شيء فلا يُحمد على شيء سواه، والصلاة على المعلم الأول محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول الله، أما بعد:
السلام عليكم أيها الحضور الكرام في صباح يوم جديد وإذاعة مدرسية جديدة، نتحدث فيه عن مناسبة عظيمة، إنه اليوم العالمي لكبار السن، الأشخاص الذين مضت عليهم السنون، وقضوا عمرهم في التضحية في سبيل الجميع، هذا اليوم الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة كتمجيد واحترام لهم لما قدموه من لنا، إنه يوم لشكرهم على إنسانيتهم المطلقة وتضحيتهم في سبيل الإنسان، لن نطيل عليكم لنبدأ معاً فقراتنا الإذاعية عن هذه المناسبة لهذا اليوم:

**مقدمة حفل مدرسي بمناسبة يوم المسنين العالمي**

بسم الله الرحمن الرّحيم وأفضل الصلاة والتسليم على سيد الخلق والمرسلين طه الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعلى بركة الله نفتتح برنامج الاحتفال في هذا اليوم بالسادة المسنين في حيّنا، نستذكر بعجالة مجدهم السابق ودورهم الفعال في بناء مجتمعنا، فلولا جهود هؤلاء ما نعمنا بالاستقرار الذي نعيش وما هنأنا بخير بلادنا، إذ كان منهم الفلاح ومنهم المهندس وكذلك عامل النظافة والطبيب وغيرهم الكثيرين، مهما تنوعت وظائفهم ومهما كان شأنها لم نكن لنحصد قيم أعمالهم إلا باجتماعها، مكملين لبعضهم البعض ومتآزرين في إتمام وظائف المجتمع، وها هم اليوم تيجان على رؤوسنا نتعلم منهم سبل تجاوز صعاب الحياة وهي جمّة، لذا هبوا بني قومي إلى مسنيكم واحترموهم وعاملوهم كما أمرنا الله ورسوله، لأنهم سبب البركات في دورنا.

**مقدمة عن اليوم العالمي للمسنين مكتوبة**

السلام على من اتبع هدى الله، السلام على من جهدوا في هذه الدنيا كي يكون شأننا فيها عظيماً، السلام على مشايخنا وكبار السن منّا ممن تعلّمنا منهم الجلد والمثابرة على العمل، وأن رحلة الحياة قصيرة، فاليوم نحن أطفال وغداً شباناً يافعين وبعد غد كهولاً وبعد بعد غد كباراً مسنين، أيها الأخوة الحضور علينا اليقين أن سفينة العمر تمضي بعجالة، وليس في دربها محطّات للراحة، فقد مرّ بها ذوينا وتركت صعاب الحياة آثارها فيهم، فترى أحدهم مجعد الوجه وآخر محني الظهر، جار عليهم الزمان فباتوا ضعافاً بعد أن كانوا ذات يوم بقوة الجبال وهمم عالية، لذلك تم اختيار يوم للمسنين يقدّر فيه ماضيهم ويعظم به عملهم وتمهيدهم لما نحيا به اليوم من نعيم، أسأل الله عزّ وجل أن يديم علينا نعمة وجودهم بيننا وبركتهم علينا وأن يرزقنا برهم وأجره.

**مقدمة عن اليوم العالمي للمسنين مكتوبة بالانجليزية**

Oh come, may God bless the hearts of your day and enlighten you with obedience. We meet a new day on the morning of October 1, who does not see the history of the day he knew as bright, a special history, for it is an ideal day. The years are dear to our hearts. Dear ones, the presence of this day is a day of international celebration in which the sacrifices you and those in the world are glorified. Construction, and on a day like today, it is necessary to note a set of important points that must be adhered to regarding this topic. They begin together, so I rang the radio, hoping that you will be satisfied.
**الترجمة**: أيها الحضور أسعد الله يومكم ونور قلوبكم بالطاعات، نلتقي بيوم جديد بصباح 1 تشرين الأول، الذي لا يعتبر بتاريخ يوم عادي وإنما تاريخ مميز ففيه يوم كبار السن العالمي، الذكرى العزيزة على قلوبنا، أعزاءنا الحضور هذا اليوم هو يوم عالمي الاحتفال تُمجد فيه التضحيات التي بذلها هؤلاء في البناء، وفي يوم مثل هذا اليوم لا بد من التنويه لمجموعة من النقاط المهمة الواجب الالتزام بها فيما يخص هذا الموضوع، نبدأ معاً فقرات الإذاعة آملين أن تنال رضاكم.

**أجمل مقدمة عن كبار السن في برنامج المدرسة**

بسم الله الكريم، نحيي كل الحضور بهذه المناسبة واليوم العظيم، والسلام على الهدى سيد الخلق نبينا الأمي وعلى آله أجمعين، أما بعد:
أسعد الله صباحكم حضورنا الكرام، اليوم ومن خلال منبرنا الإذاعي لهذا اليوم نسرد معلومات عن يوم من الأيام العالمية، يوم يقر فيه العالم بأسره على التضحيات والإنجازات التي قدمها كبار السن لبناء الإنسان والإنسانية، حيث اتفقت هيئة الأمم المتحدة بالتصويت اتخاذ يوم عالمي لكبار السن، وهو عبارة عن يوم عالمي احتفالي، الهدف منه توعية أبناء المجتمع إلى أهمية كبار السن، وضرورة معرفة المشاكل التي يعانون منها لحلها من مبدأ خُلقي وديني، فقد حثت الديانات السماوية باحترام الكبار وقضاء حوائجهم عندما يتقدم بهم السن.

**مقدمة اذاعة مدرسية عن كبار السن جاهزة للطباعة**

بسم الله الودود نبدأ صباحنا وصباحكم حضورنا الكرام، مع بداية يوم إذاعي جديد نجدد أحر التهاني والمباركات لحضورنا الكرام، وأساتذتنا ومدراءنا الأفاضل، وتلاميذنا المجتهدين، وزملائنا الأحباء، أما بعد:
اليوم ومن منبرنا هذا نتحدث عن أسباب البركة في هذا المجتمع، ومن غيرهم يجلب البركة لنا إنهم كبار السن الذين أمرنا الله عز وجل ورسوله أن نحترمهم ونوقرهم، جراء ما قدموه لنا على مدار السنين، فهم أصحاب السواعد الجبارة والنفوس الخيرة المعطاءة الذين قضوا حياتهم في العطاء إلى أن خارت قواهم، وخانتهم صحتهم، فمثلهم لا يحتفل به يوماً واحداً فقط في السنة، بل يجب أن تكون كل أيام السنة أيام احترام وتبجيل لكبار السن.