**مقدمة اذاعة مدرسية عن يوم التخضير**

بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الخلق والمرسلين النبي محمد، وعلى آله وصحبه وسلّم أجمعين، حضرة مدير المدرسة وأستاذتي المحترمين، وزملائي الطلبة، إن يوم التخضير العالمي مناسبة سنوية مهمة جدًا، حيث تشارك الكويت عبر مجموعة من الفعاليات  في الاحتفال السنوي بهذه المناسبة وفي هذا السياق يسرني أن اقدم لكم عبر الإذاعة المدرسية مقتطفات عن يوم التخضير في الكويت واهميته.

**اذاعة مدرسية عن يوم التخضير**

تم اعتماد يوم التخضير في الكويت كمناسبة سنوية في الكويت لأول مرة في عام 1988، حيث تم اعتبار يوم 15 أكتوبر أول يوم من أسبوع التخضير العالمي، حيث تعمل جميع الجهات الحكومية في الكويت على إحياء فعاليات هذا اليوم عبر مجموعة من النشاطات يقوم بها المتطوعون بهدف زيادة الرقعة الخضراء في الكويت إيمانًا منهم بأهمية الغطاء النباتي في حفظ الحياة على كوكب الأرض وفي استمرارية الحياة الصحية الطبيعية المتوازنة.

**فقرة القرآن الكريم عن يوم التخضير العالمي**

إن أفضل ما نبدأ به كلامنا عن يوم التخضير هو نفحات من آيات قرآنية عظيمة تبين لنا أهمية الشجر والغطاء النباتي لحياة الإنسان وهي الحقيقة التي بينها الخالق في كتابه العظيم عبر آيات كثيرة نستذكر بعضًا منها فليتفضل الزميل (اسم الطالب) بتلاوتها علينا مشكورًا:

* بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى {أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا}
* بسم الله الرحمن الرحيم قال عز وجل {أَولَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ}
* قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ . وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}

**فقرة الحديث الشريف عن يوم التخضير**

منع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين في غزواتهم من قطع الأشجار أو إزالتها كما حضنا النبي على زراعة الأشجار من خلال مجموعة من الأحاديث الشريفة يقرأها على مسامعنا الزميل الطالب (اسم الطالب) فليتفضل مشكورًا:

* عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن قامتِ الساعةُ و في يدِ أحدِكم فسيلةً ، فإن استطاعَ أن لا تقومَ حتى يغرِسَها فليغرِسْها}
* وعنْ جابر بن عبدالله رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {ما مِن مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إلَّا كانَ ما أُكِلَ منه له صَدَقَةً، وما سُرِقَ منه له صَدَقَةٌ، وما أكَلَ السَّبُعُ منه فَهو له صَدَقَةٌ، وما أكَلَتِ الطَّيْرُ فَهو له صَدَقَةٌ، ولا يَرْزَؤُهُ أحَدٌ إلَّا كانَ له صَدَقَةٌ}

**فقرة شعر عن يوم التخضير**

تغنى العديد من الشعراء بالشجرة واهميتها للإنسان وقد مدح أحد الشعراء الشجرة وتغنى بصفاتها وتمنى ان يتسم الإنسان ببعض منها، وليتفضل الزميل الطالب (اسم الطالب) بقراءة أبيات شعرية عن الشجرة:

عيد غرس الأشجار  
سلام عليك ايتها الأشجار  
فانت تسعين لإثمار الثمار  
تنبعثين في الطبيعة أيتها النباتات  
على أسطر وضاءة كأنها الكلمات  
تقدمين للكل دون تميز الغذاء  
فلتتوجي بالتيجان وبالفراء  
فنحن نحيا بأحضانك يلفنا الحنان  
احضانك نعشق رائحتها التي تفوح  
اذ ما استنشقت تنعش القلب والروح  
فالتدومي لنا ام دائمة العطاء  
ام… قلبها في اعالي الولاء  
اكثير ان نهديك هذا العيد  
في يومك المميز والفريد

**فقرة هل تعلم عن يوم التخضير**

تزودنا فقرة هل تعلم بمجموعة من المعلومات عن أسبوع التخضير وأهمية فليتفضل الزميل () بقراءة فقرة هل تعلم عن يوم التخضير على مسامعنا:

* هل تعلم أن أسبوع التخضير سمي بهذا الاسم لإنه يهدف لزيادة المساحة الخضراء وعدد النباتات والأشجار المزروعة.
* هل تعلم أن أسبوع التخضير يبدأ في 15 أكتوبر من كل عام وينتهي في 22 أكتوبر من كل عام.
* هل تعلم أن الكويت احتفلت لأول مرة بأسبوع التخضير العالمي في عام 1988.
* هل تعلم أن الأشجار تقوم بامتصاص كافة المنتجات والمركبات السامة من الغلاف الجوي.
* هل تعلم أن كل شجرة تمتص بشكل يومي ما يزيد على 1.5 كيلو جرام من ثاني أوكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
* هل تعلم أن كل شجرة تطلق بشكل يومي تطلق حوالي 120 لتر من الأوكسجين في الغلاف الجوي.

**خاتمة برنامج اذاعي عن التخضير**

وفي ختام كلامنا عن يوم التخضير وأهميته للإنسان على الأرض، نوجز بعض الأفكار الهامة التي تطرقنا إليها وفي مقدمتها أهمية وجود الأشجار والغطاء النباتي لصحة الإنسان وحفظ التوازن البيئي، ولولا أهميتها لما أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم بزراعتها ورعايتها فقد من علينا الخالق بها وسخرها لنا لإطعامنا والاستفادة منها في أمور حياتنا.