**مقدمة اذاعة مدرسية عن التعداد السكاني**

إن الإذاعة المَدىسية هي أحد مناهج التعليم التي تعتمدها هذه المؤسسة التعليمة، لتلقين طلابها وروادها المعرفة في أمور عدة، تهم تعليمهم أو مجتمعهم، إضافة إلى تعليمهم مبدأ المشاركة في الحياة عبر جعلهم يقومون بتحضير الفقرات القيمة، ومشاركتها مع بقية الزملاء على مقاعد الدراسة، عبر أثير الإذاعة المَدرسية، ومن المواضيع المطروحة لهذه الإذاعة يأتي موضوع التّعداد السكاني، وفي مقالنا اليوم سوف نقدم مقدمة اذاعة مدرسية عن التعداد السكاني.

**مقدمة اذاعة مدرسية عن التعداد السكاني**

بسم الله الرحمن الرحيم، مالك أمر المسلمين ورقابهم إلى يوم الدين، الذي نحمده على كل أمر وبه نستعين، والسلام على خير البرية الطاهر الأمين، وعلى إله وصحبه أجمعين، وأما بعد:

فها نحن اليوم نجتمع مجدداً مع إشراقة هذا اليوم الجديد، حتى نأخذ علماً جديداً به النفع، عبر هذه الإذاعة المَدرسية التي لطالما نهلنا منها علم ننتفع وننفع من حولنا به، مع كل موضوع نطرحه ونتشاركه عبر أثيرها، واليوم موضوعنا عن أحد العمليات الهامة التي تقوم به دولتنا كل عقد من الزمن، ألا وهو التّعداد السكاني، وذلك لما فيه من منافع كبيرة وخير يعم الناس جميعاً، فالأمر لا يقتصر على مجرد معرفة عدد السكان، وإنما له أهداف أكبر وأسمى من ذلك، ترتبط بالإحصاء والتّعداد الذي يقوم به الموظفين، وهذه الأهداف هي ما سنتعرف عليه عبر إذاعتنا هذه، ضمن الفقرات القيمة التي قام بتحضيرها طلابنا، والتي سنبدأها كالمعتاد بفقرة…….

**مقدمة اذاعة مدرسية عن التعداد السكاني قصيرة**

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وأتم التسليم، وأنا بعد:

السلام عليكم جميع من حضرنا هاهنا اليوم في هذه الإذاعَة المدرسية، التي تعودنا دائماً أن نتعلم من خلالها علم جديد، علم نسأل الله تعالى فيه المنفعة لأنفسنا ولمجتمعنا ودولتنا وأمتنا جمعاء، واليوم سوف نخوض في تعلم أمر لا يتم إلا كل عشر سنوات مرة واحدة فقط، يتم من خلالها إخصاء عدد سكان دولتنا، حتى يتم خدمتهم بشكل أفضل، من خلال تقديم كل ما يسهل عليهم الحياة وتقديم المساعدة لهم، حتى نحظى جميعاً بذات المستوى من المعيشة وما يلزمنا من المقدرات التي نستعين بها على ذلك، وإني الآن لأترك أثير الإذاعة لطلابنا الذين حضروا الفقرات المفيدة لها، والتي نبدأها بفقرة….

**مقدمة عن التعداد السكاني**

السادة الأفاضل من معلمين ومعلمات، وطلاب وطالبات، وزملاء وزميلات، أسعد الله صباحكم بكل خير، هذا الخير الذي نستبشر به كل يوم عندما نرى وجوه طلابنا، وهم يسعون للعلم بكافة قواهم، وهم مقبلين على هذا الأمر الذي أوصانا به الله تعالى ونبيه عليه الصلاة والسلام، وإن الخير في هذا هو أننا نستطيع جميعنا من طلاب وطالبات، أن نرتاد المدارس ونحصل على هذا العلم، فلا يأخذ فينا فرد مكان الآخر، وهذا لأن من تولى أمرنا من حكام دولتنا، هيؤوا لنا هذه الأماكن، بعد أن قاموا بالإحصاء حتى عرفوا أعدادنا، وهذا ما يسمى عالمياً باسم التّعداد السّكاني، الذي تقوم به الدول حول العالم كل عقد كامل من الزمن تقريباً، حتى تستطيع تقديم الخدمات الأساسية لكافة شرائح المجتمع وأبنائه، وهذا سيكون محور إذاعتنا المَدرسية، التي نستهل فقراتها للتعريف بهذه العملية وأهدافها وأهميتها.

**كلمة الصباح التعداد السكان**

أساتذتنا الموقرين، زملائي الطلبة، جميع الحاضرين في هذا المحفل الكريم، جعل الله تعالى صباحكم هذا مليء بالخير والبركة، وجعله الله تعالى صباح علم جديد ينفعنا، وينفع من حولنا، فكل طريق يسلكه الإنسان طالباً فيه العلم المعرفة، هو طريق جرى بما شاءه الرحمن، وجاء لطاعة الرحمن، وعبادة الرحمن، وامتثال أمر الرحمن، الرحمن الذي علمنا أن نتدبر من أمرنا رشداً، ونتعاون على البر والتقوى وننصر بعضنا بعضاً، وتحقيق المنفعة وتقسيمها على كل أفراد المجتمع، وتقسيم هذه المنفعة لا يتم عن جهالة بالأمر، وإنما يجب أن يترتب عليه معرفة واسعة وكبيرة، ومن أولويات المعرفة المطلوبة لهذا التقسيم العادل، أن يكون هناك علم بعدد الناس وتوزعهم في أماكنهم وقراهم، حتى يصلهم الخير من خيرات الأمة، وهذا ما يسمى في الأعراف الدولية بمصطلح التّعداد السكاني، الذي يسهل هذه العملية، ولذلك كان واجباً علينا أن نتعاون مع دولتنا وموظفيها لإنجاح هذه المهمة، لأنها في خدمة الأمة كلها بكافة أفرادها، وختاماً، أشكر لكم حسن الاستماع، وأسال الله لي ولكم الأجر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه.