**مقدمة إذاعة مدرسية عن عيد العمال بالعناصر كاملة**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد وعلى آلة وأصحابه أجمعين، إنّ مناسبة الاحتفال في هذا اليوم عزيزة على جميع الأحبّة، وهي مناسبة تنطلق بالإنسان إلى احترام الآخرين، وتقدير الجهود الكبيرة المبذولة، فقد أعلن العالم عن اعتماد يومًا عالميًَا للعُمال، لتسليط الضّوء على تلك الفئة المميّزة في المجتمع، والعمل على حلّ المشاكل والعقبات التي تُعيق من تقدّم ونهضة هذه الفئة، حيث يقدّم العمّال مع كلّ إشراقة شمس الكثير من التضحيات التي تعود بالخير على أفراد المُجتمع بجميع فئاتهم، ولذلك كان لزامًا علينا أن نتحدّث عن تلك المناسبة المميّزة عبر أثير إذاعتنا الصّباحيّة، فكونوا معنا.

**إذاعة مدرسية عن عيد العمال بالعناصر كاملة**

يُشار من خلال الآتي إلى فقرات متكاملة عن أجمل إذاعة مدرسية صباحيّة بمناسبة عيد العمال، والتي تتناول الآتي:

**فقرة قرآن كريم عن عيد العمال**

نستمع وإيّاكم إلى فقرة القرآن الكريم بآيات من الذّكر الحكيم، والتي أعدّها لنا الزّميل الطّالب (الاسم) فليتفضل إلى منصّة الإذاعة مع جزيل الشّكر:

جعل الله العَمل طريقًا للخير، قال تعالى: "وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ\*وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ\*وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ". [1]

إنّ الله ينظر إلى أعمال النّاس، فيجب أن تكون بأحسن أحوالها، قال تعالى: " وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ" [2]

**فقرة أحاديث نبوية عن عيد العمال**

ننتقل بكم إلى فقرة الأحاديث النبويّة الشّريفة التي تتناول تلك المناسبة المميّزة، والتي أعهدّها لنا الزّميل (الاسم) فليتفضّل مع جزيل الشّكر:

إنّ العَمل الحلال عظيم القدر عند الله، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: " لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بحُزْمَةِ الحَطَبِ علَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللَّهُ بهَا وجْهَهُ خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ" [3]

|إنّ العَمل وخدمة الناس يجب أن لا تنتهي حتّى موعد قيام السّاعة، لما جاء في قول الحبيب المُصطفى :"إن قامتِ الساعةُ و في يدِ أحدِكم فسيلةً، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتى يغرِسَها فليغرِسْها" [4]

**فقرة كلمة الصباح عن عيد العمال**

ننتقل وإيّاكم عبر أثير إذاعتنا إلى فقرة الكلمة الصباحيّة التي تتناول تلك المناسبة المميّزة، والتي جاءت فقراتها بالآتي:

زملائي المُستمعين، أعزّائي المعلّمين، أسعد الله أوقاتكم بالخير، نحتفل في هذا اليوم بمناسبة عيد العمال التي أقرّها العالم اعترافا بفضل العمّال، وتقديرًا لجهودهم النبيلة في خدمة المجتمعات، فالعمّال هم النواة الأولى والعجلة الأساسيّة التي تمضي الحضارات خلالها إلى مساحات من التطوّر والبناء، وهم الحقيقة التي يجب أن لا تغيب عن مخطّطات التطوير والتحديث في كلّ مرحلة، وقد شجّعت الشرائع على احترام حقوق العمّال، وعلى تنظيم أوقات الدّوام وغيرها من التفاصيل المُهمّة، ولذلك كانت هذه المناسبة العالميّة، للعَمل على تحسين الواقع العمّالي في شتّى الميادين.

**فقرة هل تعلم عن عيد العمال**

فيما يلي نستمع إلى فقرة هل تعلم عن عيد العمّال، والتي نتعرّف من خلالها على أجمل معلومات عن هذه المناسبة المميّزة، وجاءت في الآتي:

* هل تعلم أنّ التّاريخ العالمي المعترف به لعيد العمال هو مع مطلعه شهر أيّار مايو من كلّ عام.
* هل تعلم أنّ بداية مناسبة عيد العمال قد انطلقت من استراليا مع تاريخ ال 26 من شهر أبريل لعام 1856 م.
* هل تعلم أنّ إضراب شيكاغو الشّهير في الأول من مايو هو السّبب في اعتماد مناسبة عيد العمال، والذي جرى على أساسه اعتماد قانون لتحديد عدد ساعات العمل.
* هل تعلم أنّ الشّريعة الإسلاميّة قد كرّمت العمّال، واعتبرت العَمل أحد العبادات التي يتقرب المُسلم مع الله.

**فقرة شعر عن عيد العمال**

نستمع الآن إلى فقرة الشعر العربي التي تتحدّث عن تلك المناسبة، والتي أعدّتها لنا الزميلة (الاسم) مع جزيل الشّكر للجميع:

أَيُّها العُمّالُ أَفنوا العُمرَ كَدّاً وَاِكتِسابا

وَاِعمُروا الأَرضَ فَلَولا سَعيُكُم أَمسَت يَبابا

إِنَّ لي نُصحاً إِلَيكُم إِن أَذِنتُم وَعِتابا

في زَمانٍ غَبِيَ الناصِحُ فيهِ أَو تَغابى

أَينَ أَنتُم مِن جُدودٍ خَلَّدوا هَذا التُرابا

قَلَّدوهُ الأَثَرَ المُعجِزَ وَالفَنَّ العُجابا

وَكَسَوهُ أَبَدَ الدَهرِ مِنَ الفَخرِ ثِيابا

أَتقَنوا الصَنعَةَ حَتّى أَخَذوا الخُلدَ اِغتِصابا

إِنَّ لِلمُتقِنِ عِندَ اللَهِ وَالناسِ ثَوابا

أَتقِنوا يُحبِبكُمُ اللَهُ وَيَرفَعكُم جَنابا

أَرَضيتُم أَن تُرى مِصرُ مِنَ الفَنِّ خَرابا

بَعدَ ما كانَت سَماءً لِلصِناعاتِ وَغابا

**خاتمة إذاعة مدرسية عن عيد العمال بالعناصر كاملة**

وفي الخِتام لا يسعنا سوى الوقوف صمتًا وحبا وشكرا لجميع العمّال السّاهرون على سلامتنا، وعلى سلامة المُجتمع وعلى تطوير بناءه، فالعمّال هم النّواة الأساسيّة للحياة الكريمة، وهم المساحة التي تضمن لنا العيش الحرّ والسّعيد، وقد حضّت آيات الله على الإتقان في العَمل، وعلى اعتماد مبدأ المراقبة الذاتية من أجل الخُروج به بأحسن الأحوال والأشكال، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.