**مقدمة اذاعة مدرسية عن قدوم شهر رمضان**

بسّم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خيّر المرسلين، ثم أما بعد، ها نحنّ نتقرب مع الأيام نحو شهر عظيم ميزه تعالى وفضله عن بقية أشهر العام، ألا وهو شهر رمضان الكريم، شهر العفو والمغفرة والعتق من النيران، وشهر نزول القرآن، شهر يدرك فيه المسلم لب العبادة، ويعرف أنها لا تقتصر على أداء الفرائض من الصلاة والصيام والصدقة، بل إنها تشمل كل ذلك إلى جانب التفكر والتأمل الذي يفضي إلى إدراك مدى اتساع العبادة الشاملة لحسن الخلق ولمجاهدة النفس وغيرها الكثير من الأعمال التي تقرب المسلم من خالقه، وقد كانْ صلى الله عليه وسلم وصحابته يستبشرون بقدوم شهر رمضان المبارك، ويدعون الله ستة أشهر قبلّه أن يبلغهم إياهُ، فرمضان كنز ثميّن وهديّة قد منّ الله بها على عباده المسلمين.

**اذاعة مدرسية عن قدوم شهر رمضان**

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهر القرآن والغفران، ندرجُ إذاعة مدرسية بفقرات متكاملة عن استقبال هذا الشهر الكريم وعِظم فضله:

**فقرة القرآن الكريم عن قدوم شهر رمضان**

إن خير ما يُبتدئ به الكلام هو قرآن كريم أنزل على نبي أميّ في غار مظلم فكان بدأ الوحيّ والرسالة، فلنستمعُ إلى آيات محكمات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الطالب "......":

قال تعالى في كتابه الكريم: "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]](#ref1)

**فقرة الحديث الشريف عن قدوم شهر رمضان**

كان رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- يستبشر بقدوم شهر رمضان، ويستقبله بابتهاج وسرور، مستعدًا لله بالطاعة والعبادة والجود والسخاء، وكان -صلى الله عليه وسلم- ينبه أصحابه الكرام لفضيلة هذا الشهر وكيفية استقباله، مع تبشيره لهم، فلنستمعُ إلى قوله الكريم مع الطالب "......":

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أتاكُم رَمضانُ شَهرٌ مبارَك، فرَضَ اللَّهُ عزَّ وجَلَّ عليكُم صيامَه، تُفَتَّحُ فيهِ أبوابُ السَّماءِ، وتغَلَّقُ فيهِ أبوابُ الجحيمِ، وتُغَلُّ فيهِ مَرَدَةُ الشَّياطينِ، للَّهِ فيهِ ليلةٌ خيرٌ من ألفِ شَهرٍ، مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ).[[2]](#ref2)

**فقرة كلمة الصباح عن قدوم شهر رمضان**

بعد أن استمعنّا للثقلين من كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم، ننتقلُ إلى كلمة عن قدوم شهر رمضان، شهر الخير والغفران مع الطالب "......":

سلام الله عليكم، ها هي النفحات الرمضانيّة تقترب منّا لتخالج أرواحنا، ولتحثنا على الطاعة والتوبة والقرب من الله تعالى، فشهر رمضان هو فرصة الإنسان المسلم للعودة إلى الله، والبعد عن أهواء الدنيا الزائلة، وللاستشعار بلذة العبادة من الصيام والقيام آنية الليل وأطراف النهار، ولو علم أحدنا بوجود كنز في مكان ما فلا شك في أنه يسرع في الذهاب إلى مكانه حاملاً معه ما ينفع لجمع أكبر كمية ممكنة من ذلك الكنز، كذلك الحال مع رمضان، علينا أن نفرغ أفئدتنا ونحزم طاقتنا استعدادًا لاستقباله، كي نظفر بالأجر الكبير، ونأخذ الحظ الوفير من المغفرة والبركة والعتق من النار.

**فقرة هل تعلم عن قدوم شهر رمضان**

سبحان الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، فمّن عليه بالعلم، وزينه بالحلم، وجمله بالعافية، من هنا نسرد لكم مجموعة قيّمة من أجمل عبارات هل تعلم، يلقيها عليكم الطالب ".....":

|  |  |
| --- | --- |
| **فقرة هل تعلم عن قدوم شهر رمضان** | * هل تعلم أن شهر رمضان سمي بهذا الاسم، لأن العرب لما نقلت من الشهور راعت طبيعة وقته وكان رمضان يأتي في الحر الشديد، أو لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. * هل تعلم أن شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية، يأتي بعد شهر شعبان، وهو من أكثر الشهور الهجرية مباركة وخصوصية لدى المسلمين. * هل تعلم أن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب وغيرها من المفطرات منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس عبادة لله -عزوجل-. * هل تعلم أن صيام شهر رمضان فرض على المسلمين في السنة الثانية لهجرة رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- في شهر شعبان. |

**فقرة شعر عن قدوم شهر رمضان**

تغنّى العرب بأحلى الأشعار ابتهاجًا واستبشارًا بقدوم شهر رمضان المبارك، شهر المغفرة والعتق من النيران، والآن يلقي الطالب "........" أبيات شعرية مميزة عن قدوم شهر الخير:

أَطْلَلْتَ وَجْهًا مُشْرِقًا رَيَّانَا            وَغَمَرْتَ أَفْئِدَةَ الشُّعُوبِ حَنَانَا  
وَسَمَوْتَ بِالأَنْدَاءِ تَرْفُلُ بالشدا        وَتَسِيلُ فِي ثَغْرِ الوَرَى قطرَانَا  
عَاوَدتَ بِرَّكَ وَالوَفَاءُ يَشُدُّنِي        لأَصُوغَ مِنْ حُلَلِ القَرِيضِ جُمَانَا  
يَا خَيْرَ شَهْرٍ قَدْ تَنَزَّلَ بِالتُّقَى        يَهمِي خِصَالاً  يُنْشِدُ الفُرْقَانَا  
تَاجٌ يَزِينُ شُهُورَ عَامٍ بِالسَّنَا        وَيَخُطُّ سِفْرًا شَامِخًا وَمُصَانَا

**فقرة حكم عن قدوم شهر رمضان**

ردُدت على مر الأزمان الكثير من الحكم عن قدوم شهر رمضان المبارك، نستمعُ إلى بعض منها مع الطالب "........":

* بدأ القلب يرف إلى نسائم رمضان، ويتغنى بقربه، ويستبشر بمجيئه، ويدعو الله أن يبلغه إياه سالمًا غانمًا.
* جعل الله -سبحانه وتعالى- من الصوم مضمارًا لعباده ليتسابقوا إلى رحمته ومغفرته.
* إن صمت، فليصم سمعك، وبصرك، وأذنيك، فالصيام هو الامتناع عن أي أذى، وتهذيب النفس عن الهوى.
* ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة، يصلحه شهر رمضان، شهر المغفرة والرحمة والعتق من النيران.

**خاتمة اذاعة مدرسية عن قدوم شهر رمضان**

ختامًا، فإن شهر رمضان هو شهر الرحمّة، وشهر المغفرة والعتق من النيران، والشهر الذي منّ الله تعالى به على عباده الأخيار، ليصلح ما أفسدته أيام العام، ولينجو من هوى دنياه إلى دار المستقر، وليعلم أن القيام في الأسحار هو لذة الحياة، وأن الصيام في النهار هو درء للفساد، وأن القرآن هو منهج حياة، ذلكَ لمن وعى وأدرك أن الدنيا دار الفناء، وأن الآخرة هي دار المستقر والبقاء، فهنيئًا لمن نوى لاستغلال الشهر المبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.