**خاتمة اذاعة مدرسية مميزة ومثيرة رائعة وجديدة وكاملة**

**يُمكن اعتماد الخاتمة التي تتوافق مع سياق الموضوع المطروح في الإذاعة المدرسيّة، للتأكيد على أهميته، والمُرور على ملخّص سريع له، وجاءت في الآتي:**

**وفي الخِتام لا بدّ من التأكيد على أهميّة الاخلاق الحميدة التي تقوم على رسم القاعدة الأساس للعلاقات البشريّة، والتي تقوم على تفعيل الضّمير الحي الذي يعمل على رسم الملامح الإيجابية للحياة، فالأخلاق هي الأساس الذي جاءت تعاليم الإسلام لإكماله، والأخلاق هي المساحة التي تمنح الإنسان القُبول الاجتماعي للوصول إلى جميع الأحلام والطموحات التي يعسى في تحقيقها، لأنّ الأخلاق هي رسالة الأديان وجوهر الخلق، وقد عُرف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالأخلاق قبل أن يُعرف عنه أيّة صفات أخرى، وذلك للتأكيد على أهميّة الأخلاق، والتأكيد على ضرورة تحرّي الأخلاق الحميدة في سنّة الحبيب المصطفى، وهو الذي بشّر أصحاب الأخلاق بأنّهم الأقرب إليه في مجلسه يوم القيامة.**

**زملائي الأعزّاء، لقد نوّهنا خلال الإذاعة على آيات من الذكر الحكيم، والتي حضّت على نهج الخُلق القويم، ثمّ أحاديث المُصطفى التي أكّدت على ذلك أيضًا، مُرورًا بكلمة الصباح التي تناولت تلك القيمة الإنسانيّة، ثّ فقرة المعلومات التي أحاطت بالكثير من الأخلاق التي يجب تفعيلها لما تحتويه من مساحات إيجابيّة، وفقرة الشّعر العربي التي فتحت الباب على الاخلاق من بوّابة البحور، شاكرين لكم حُسن الاستماع، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**

**خاتمة اذاعة مدرسية مميزة بالإنجليزي**

**يجري تبنّي الكثير من المواضيع باللغة الإنجليزية في سياق الإذاعة الصّباحيّة التي تزيد من رصيد الطّالب اللغوي والثقافي، وأجمل خاتمة:**

**And at the end of the morning radio and this special meeting, we must express our thanks to all of you, for you are our friends and colleagues, and among you are our honorable teachers who have given a lot in order for the correct information to reach us all, and with these last moments we assure you of the importance of sincerity in saying, and sincerity in what we say. Work, and the great bond that unites this characteristic, so do not remain a margin written on a piece of paper, but rather it is translated by actions that are in line with this characteristic, since sincerity and honesty are the path to survival and success, for any society that carries the ambition to achieve creativity and prosperity for citizens, and you are the only ones capable of achieving that Because you are children of this society, and children of the Islamic religion, which obliges us to combine words with action, and to strive to achieve good to reach everyone, which can only be done with honesty at work, in school, on the street, and in all the places we visit, thank you for listening .**

**الترجمة: وفي نهاية الإذاعة الصّباحيّة وهذا اللقاء المميّز، لا بدّ لنا من تقديم الشّكر لكم جميعًا، فأنتم أصدقاءنا وزملاءنا، وفيكم معلّمينا الأفاضل الذين قدّموا الكثير في سبيل أن تصل المعلومة الصّحيحة إلينا جميعًا، ومع هذه اللحظات الأخيرة نؤكّد لكم على أهمية الإخلاص في القول، والإخلاص في العمل، وعلى الرّابط الكبير الذي يجمع هذه الصّفة، فلا تبقى هامشًا على مكتوبًا على ورقة، وإنّما يتم ترجمتها بالأفعال التي تتماشى مع هذه الصّفة، فالإخلاص والأمانة هما طريق النّجاة والنّجاح، لأي مُجتمع يحمل الطّموح بتحقيق الإبداع والرفاهية للمُواطنين، وأنتم الوحيدون القادرون على تحقيق ذلك، لأنّكم أبناء هذا المُجتمع، وأبناء الدّين الإسلامي الذي يفرض علينا أن ندمج القول مع العَمل، وأن نَسعى في تحقيق الخير ليصل إلى الجميع، والذي لا يكون إلّا بالأمانة في العمل وفي المدرسة، وفي الشّارع، وفي جميع الأماكن التي نزورها، شكرًا لكم على الاستماع.**

**خاتمة اذاعة مدرسية عن السعادة**

**تُعتبر السعادة إحدى أبرز الغايات التي يسعى الإنسان إليها بكلّ ما يستطيع من العزم والعزيمة، وفي خِتام البرنامج الإذاعي الذي يتناولها يتم طرح الخاتمة التالية:**

**زملائي الكِرام أعزّائي المُستمعين، معلّمينا الأفاضل، في خِتام الإذاعة الصّباحيّة، لا بد لنا من توجيه الشّكر إليكم أنتم، من أوسع أبواب الحُب والامتنان، فأنّ أبواب السّعادة كثيرة، أبرزها هي الاعتراف بالفضل، والتّعبير عن الحب، والتفاعل الإيجابي مع الوسط، واكتشاف الذّات من بوّابة العلم، فالإنسان مجبول بالأمل، في رحلة حياتية تبدأ بالبكاء، لتصل به إلى أوسع درجات المجد والقوّة، فالسّعادة التي يبحث عنها الإنسان لا تعدو كونها مجرّد قرار عابر، ربّما تكون تحت إبطيه دون أن يراها، وهو ما أردنا في فقرات إذاعتنا أن نتوجّه به إليكم، وأن نُعيد إليكم خارطة السعادة علّكم تجدون غايتكم، فصحّة الإنسان سعادة، وقُربه من عائلته سعادة، وسماعه لصوت أمّه وأبيه في المنزل سعادة، وبعض المال والطّعام سعادة، لأنّها ليست محصورة بالكم وإنّما بالكيف، فكم من فقير يحيا حياته بكلّ هدوء، وكم من غنّي يحيا على الفوضى والتقلّبات، فاختاروا لأنفسكم ما تطمأن به القلوب، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.**

**أجمل خاتمة للإذاعة المدرسية مكتوبة**

**يُمكن اعتماد الخاتمة الآتية في نهاية الإذاعة المدرسيّة التي تتناول أيًا من المواضيع التي تتوافق معها، وجاءت في الآتي:**

**وفي خِتام هذه المناسبة المميّزة، نسأل الله أن يكون قد وفّقنا لنرسم فيكم مشاعر الحُب، وأن تكون غاية الإذاعة الصّباحيّة التي قُمنا على إعدادها قد وصلت إلى قلوبكم جميعًا، لأنّ المُسلم حريص على أخيه المُسلم، وحريص على أن يؤدّي له النصيحة، فقد تسارعت بنا الأيام وعشنا في زمن السوشيال ميديا، الذي يُعتبر من المواضيع التي تحمل معها الكثير من السّلبية، مع وجود بعض الإيجابيات التي لا يمكن غضّ النظر عنها، ما يفرض علينا أن نكون عل دراية بتلك السّلبيات لتجنّب الوقوع بها، وأبرزها العزلة الاجتماعية التي باتت تفرض نفسها على المُجتمعات، فصار الواقع افتراضًا والافتراض واقعًا، والتخفّي خلف أسماء وهميّة لإيذاء الآخرين أو التجريح بهم، وبثّ الشّائعات وغيرها من الأمور التي تعود بالضرر على المُجتمع، علاوةً عن الإدمان الذي يحصل بسبب الاستخدام المتكرر لتلك المواقع والمنصّات، فاحرصوا على أن تكونوا إيجابيين في حُضوركم، وإيجابيين في فهمكم للأشياء، واحرصوا على تقديم النّصح لمن يستحق، والسّلام عليكم ورحمة الله وببكاته..**