**مقدمة اذاعة مدرسية عن العيد الوطني العماني**

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، وبعد: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، أهلاً بكم يا من شرفتمونا وزدتم فرحتنا وبهجتنا بإنصاتكم لإذاعتنا المدرسية المتواضعة عن المناسبة الوطنية العظيمة العيد الوطني العماني في ذكراه الثانية والخمسين، فوطننا العماني هو وطن الحب والإخلاص والوفاء والتلاحم، هو مهد الرسالات ونبع الأمن والأمان، ونتمنى لكم أوقاتًا سعيدة ومرحة خلال فقرات هذه الإذاعة.

**مقدمة اذاعة مدرسية للعيد الوطني العماني**

إنّ الوطن هو القلب النابض لأبنائه وأرواحهم، فلا يمكن للإنسان أن يغدو بلا وطن، فذلك كمن يغدو جسده بلا روح، فالوطن هو السند والحنان، والأمن والأمان، أما بعد:

السادة الحضور الكريم، مديرتي الفاضلة والمعلمين الأكارم، زملائي وزميلاتي الطلبة، أسعد الله صباحكم بكل خير في هذا اليوم العظيم، وأسأله -عزّ وجل- أن يبعد عنكم فيه كل الشرور والفتن، وأن يجمعنا وإياكم على درب الهدى ونور الحق، يسعدني أن أرحب بكم في إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم عن العيد الوطني العماني في ذكراه الثانية والخمسين، والتي نقدم لكم من خلالها باقة من المعلومات المميزة عن هذا اليوم، وأفضل الفقرات المرحة والممتعة التي نرجو أن تنال إعجابكم.

**مقدمة اذاعة مدرسية عن عمان**

بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله حتّى يبلغ الحمد منتهاه، والصلاة والسلام على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

السلام عليكم أيها السادة الحضور، يسرني أن أرحب بكم جميعًا في إذاعتنا الصباحية عن اليوم الوطني العماني، هذا اليوم الذي فتح على سلطنتنا نوافذ الخير والبركة وكان له الدور الرئيس في نهضة السلطنة ووصولها إلى درب النجاح والنهضة والتطوير، فقد أعلى اسم السلطنة بين البلاد العربية والعالمية، وهو مناسبة وطنية تركت أثرًا جليلًا في نفوس أبناء عمان، وفي يومنا هذا يصادف الذكرى الثانية والخمسين لتحقيق الاستقلال، فيسعدنا أن نقدم لكم أجمل الفقرات وأكثرها متعةً راجين من الله التوفيق.