**مقدمة اذاعة مدرسية عن شهر رمضان مكتوبة**

خير ما نبدأ به يومنا أن بسم الله الرحمن الرحيم، ونُعطر فمَنا بالصلاة على سيدنا محمد الطاهر الأمين، ونحمد الله على نعمه في كل وقتٍ وحين، سائلين المولى عز وجل أم يثبتنا على هذا الدين، وأما بعد:

فأسعد الله صباحكم جميع الحضور، صباح يتجدد فيه الشوق وتعظم في الفرحة، فكل صباح يمضي يقربنا من موعد جميل مع رحمة الله وغفرانه التي وعد الله بها عباده الصائمين المحتسبين من أمر الله، نعم يا أحبائي في الله، أنه رمضان قد اقترب منا بخيره وفضله الذي ننتظره بلهفة، لنغسل قلوبنا، ونطهر ذنوبنا، ونمحي عيوبنا، وننسى كروبنا، وفي هذه المناسبة السعيدة على قلوبنا وعلى قلوب أمة سيد الخلق جميعاً، وعبر أثير إذاعتنا المدرسية، سوف يكون جل حديثنا عن هذه المناسبة وعظمتها مستعرضين فضلها ومُهللين لقدومها، فدعونا نستغل الوقت في سماع ما قام زملاؤكم الطلاب والطالبات بتحضيره لهذا اليوم.

**اذاعة مدرسية عن شهر رمضان مكتوبة**

تتضمن الإذاعة المدرسية عدة فقرات يتم سماعها بالتدريج بدءاً من تلاوة كريمة من القرآن الكريم فهو خير الكلام دائماً وأبداً، وتتدرج باقي الفقرات وفق التالي:

**فقرة القرآن الكريم**

وهي تلاوة كريمة من الذكر الحكيم التي تشيد بفضل رمضان وأهميته، حيث يقدمها أحد الطلاب من الذين يمتلك صوت جميل ويجيد ترتيل القرآن:

قال الله تعالى في كتابه العزيز: **{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}**[1].

**فقرة الحديث الشريف**

بعد كلام الله عز وجل، لابد من قول كريم وحكيم مما حدث به النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- أصحابه والمؤمنين عن فضل هذا الشهر وفضل الاستبشار به:

قال رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الشريف: **"هذا شهْرُ رمضانَ قدْ جاءَكُمْ ، تُفتَّحُ بهِ أبوابُ الجنةِ ، وتُغلَّقُ فيه أبوابُ النارِ ، وتُسلْسَلُ فيه الشياطينُ"**[2].

**فقرة الكلمة الصباحية**

ويقدمها أحد الطلاب ممن عرف عنه البلاغة والفصاحة وحسن الخطابة، ويسرد فيها معلومات عامة عن الشهر الفضيل وفضله بإسلوب جميل قريب للقلب:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي هدانا إلى هذا الدين، وأرسل إلينا خير خلقه، فَالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد:

فالحمد لله الذي شملنا برحمته، وأفضى علينا من نعمه، وأرسى لنا من أمرنا رشداً، ومن علينا بهذا الشهر الفضيل الذي منحنا فرصة لنتوب إلى الله ونستغفره، فالصيام في شهر رمضان لا يقف عند حدود الإمتناع عن الشرب والطعام من الفجر إلى غروب الشمس وحسب، وإنما يحمل في سلوكه هذا معنى أكبر وأسمى، تقرب الناس من خالقها وأخوتها في الدين وتعود بالنفع على الصائم ذاته، فمن صدقة جارية، إلى إحساس بالفقراء والمساكين، وقضاء حوائج الناس وتسامح بالدين، وصبر وتجلد على الله به نستعين، وتنتهي بمغفرة من الله وفوز عظيم، فاحمدوا الله على ما آتانا من نعمة، واستبشروا بقدوم هذا الشهر الفضيل، واغتنموا الفرصة فلا يفقدها إلا كل جاهل مسكين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم**

ويتم فيها ذكر معلومات عن الشهر الفضيل لابد من التذكير بها على الدوام لتبقى حاضرة في ذهن الجميع:

* هل تعلم أن أيدي الشياطين يتم غلها في شهر رمضان عن عباد الله الصائمين.
* هل تعلم أن صيام شهر رمضان كفيل بغفران ما تقدم من ذنب الإنسان وتأخر.
* هل تعلم أن في شهر رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، ولا بد من إحيائها.
* هل تعلم أن ثواب شهر رمضان لا يكتمل إلا بقضاء حوائج الناس ومساندة الفقراء.
* هل تعلم أن من أهم الصلوات في رمضان هي صلاة الفجر والتراويح بعد صلاة العشاء.
* هل تعلم أن تسمية رمضان اشتقت من الرمض، وهي الحرارة الشديدة، كَدلالة على تحمل المشقة

**فقرة شعر عن شهر رمضان**

ويفضل أن يكون شعراً بسيط الكلمات واضح المعاني، ويقوم بإلقائه طالب ذو صوت جهور ومحبب للسمع، وضليع ببلاغة اللغة وضبط أواخر الكلمات:

رمضان كم هامت بك الأقلام

واستبشر الضعفاء والأيتام

حيث القلوب مع الصيام يسودها

نبل العطاء يحفها الإلهام

وترى المحبة تزدهي وبفضله

تتقارب الأبعاد والأرحام

وإلى الإله تضرعا ومخافة

تعلو الأكف وتلهج الأفهام

صوموا تصحوا قالها خير الورى

هذه البساطة شرعة ونظام

من يبتغي أجر الصيام بشهره

يحنو لقوم عامهم قد صاموا

ولسانه لا يذكرن به أذى

للآخرين ليستقيم ختام

ويكف ما يستطيع عن نزواته

بصرا يزيغ ويستباح حرام.

**فقرة حكم عن شهر رمضان**

وفي هذه الفقرة يجب تعريف الحضور مدى أهمية التمتع بالطاعات وتنفيذها دون غلو أو بعد عن مقاصد الصوم في رمضان، ومن هذه الحكم:

* رمضان شهر الصبر والتحمل، فلا تقبل على طعامك وكَأنك جائع ألف دهر.
* رمضان هو فرصة لنيل المغفرة، وامتحان من الله، فشد بأسك لتفوز فيما وعد الله الصائمين المحتسبين.
* رمضان شهر الانسانية التي علمنا إياها النبي، فلا تنسى الصدقة والإحسان إلى الناس، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
* العمل في رمضان هو ركن من أركانه، ففي زمن النبي رجال حاربوا المشركين وهم صيام.
* في رمضان، صم بقلبك ولسانك معاً قبل جسمك، فلا تغتب أحداً، ولا تحمل في قلبك على الناس، وتعلم الصبر إن الله مع الصابرين.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن شهر رمضان مكتوبة**

أبنائي الطلبة، أخوَتنا وَمعلمينا الأفاضل، وبعد ما سمعنا ما سمعناه من كلام جميل عن هذا الشهر الفضيل الذي يتجدد شوقنا إليه يوماً بعد يوم، وعاماً بعد عام، نصل إلى نهاية إذاعتنا المدرسية هذه، والتي أبدع طلابنا المؤمنين في صياغة عباراتها التي تنم عن مدى لهفتهم لهذا الشهر واستعدادهم لأداء فروض الطاعة، بغية مرضاة وجه ربهم الكريم، فالحمد لله على ما هدانا وما أنعم علينا وأفاض به، ولا يسعني في ختام هذه الإذاعة إلا أن أدعو الله لي ولكم بنيل جزاء الشهر، ويجعله سبباً في خلاص الأمة من كربها وزوال الغمة عنها، وختاماَ، نشكر الجميع على حسن استماعهم، ونشكر الطلاب على مساهمتهم الرائعة، وأعاد الله رمضان علينا باليمن والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.