**مقدمة اذاعة مدرسية عن الاستعداد للاختبارات**

بسم الله الرّحمن الرّحيم، والصّلاة والسّلام على سيّد الخلق محمّد، وعلى آلة وأصحابه أجمعين، زملائي الطّلاب، إنّ موضوع حديثنا لهذا اليوم هو أحد أبرز الأمور التي يُمكننا من خلالها ان نكون أقوى، فهي الضّامن الذي يجعلنا قادرين على اجتياز الاختبارات بأنواعها وأشكالها بكلّ مُرونة، وهو ما يطمح إليه الطّالب الذي عرف طريقه وسعى فيه، حيث تستحقّ الاحلام الكبيرة التي نطمح إليها أن نسعى وأن نمشي في دُروبها بكلّ ما تلك الدّروب من صعوبات وضغوط ودراسة وعمل وإبداع، لنقف في أحد الأيّام على هامش تحصيل الحلم، فتعود بنا الذّاكرة إلى أيّام المدرسة وأيّام التّحضير للاختبارات فنتذكّرها بفخر واعتزاز، ما يدفعنا إلى المزيد من الإصرار على تحقيق المكانة التي تليق بنا كأبناء لهذا الدّين الإسلامي، ومما يليق بنا كأبناء لوالدين وضعوا تعب السّنين من أجل أن يرونوا مصد فخرٍ لهم، زملائي الطّلاب إنّ التحضير المِثالي للاختبار يكون في الوقت المُناسب، وضمن خطّة ومعدّل زمني مُحدّد كي يكون مُناسب ومُثمر، فاحرصوا على اختيار التّوقيت المناسب للبداية، ولنبدأ معًا، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**اذاعة مدرسية عن الاستعداد للاختبارات بالفقرات كاملة**

تشمل الإذاعة المدرسيّة الصّباحية على عدد واسع من الفقرات التي من شانها أن تزيد من إصرار الطّلاب على تحقيق احلامهم، وتزيدهم من الصّبر على مسارات الدّراسة في مختلف المواد ومراحل التّعليم، وفي ذلك نضع بين أيديكم فقرات الإذاعة الآتية:

**فقرة قرآن كريم للإذاعة المدرسية**

إنّ خير الكلام هو كلام ربّنا الأعلى، الذي نحرص على الاهتمام به وتبنيّه لأنّه الخطّ المستقيم الذي يرسم لنا طريق النّجاح والإبداع، وعن ذلك الأمر نستمع برفقتكم إلى فقرة القرآن الكريم، بصوت زميلتنا الطّالبة (اسم الطّالبة) مع جزيل الشّكر:

* إنّ العلم هو النّور الذي يفتح الله به بصيرة النّاس على الحق، قال تعالى: "أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّـهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ\*وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّـهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ\*أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّـهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ\*وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ"
* إنّ نور العلم قادر على أن يمنح الإنسان الثقة والإصرار، قال تعالى: "قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ"

**فقرة حديث نبوي عن التحضير للاختبارات**

صدق ربّنا العظيم، وعن ذلك الأمر ذاته، ننتقل بأسماعكم الطّيبة إلى فقرة الحديث النبوي التي نستمع من خلالها إلى أحاديث تدفعنا للمزيد من الإصرار على طريق العلم، والتحضير الجيّد، شاكرين لزميلنا (اسم الطّالب) إعداده لهذه الفقرة:

إنّ طريق العلم هو أحد الطّرقات التي يصل بها الإنسان إلى الجنّة، لما جاء في حديث رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- :"مَن نَفَّسَ عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن يَسَّرَ علَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عليه في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ في عَوْنِ العَبْدِ ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ له به طَرِيقًا إلى الجَنَّةِ، وَما اجْتَمع قَوْمٌ في بَيْتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عليهمِ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ المَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَن عِنْدَهُ، وَمَن بَطَّأَ به عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُهُ"

**فقرى كلمة الصباح عن الاستعداد للاختبارات**

وأمّا الآن، فلا بُدّ لنا أن نُبحر مع كلمة الصّباح التي نعرّف من خلالها على أهميّة موضوعنا المطروح للنقاش في هذه الإذاعة، والتي قامت زميلتنا الخلوقة (اسم الطّالبة) على إعدادها لنا، شاكرين لها تلك الجهود:

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي الطّلاب، أعزائي المعلّمين المُحترمين، أـسعد الله صباحكم في هذا اليوم الطّيب، الذي نتناول به موضوع الاستعداد للاختبارات والذي يُعتبر أحد أهم المعايير التي تضمن لنا النّجاح، لأنّ معادلة النّجاح تقترن اقترانًا مُباشرًا بالعمل، فلا نجاح لإنسان دون أن يكون قد قدّم في سبيل هذا النّجاح الجُهد والوقت والتّعب، لأنّ ربّنا العظيم قد جعل العدل أساسًا تقوم عليه الأمم، وقد ميّز العلم والعلماء، وجعلهم ورثة للأنبياء، فهم أحرص النّاس على تحرّي الخير، ما يزيدنا إصرارًا على الاستعداد المِثالي للاختبارات لأنّها الطّريقة الوحيدة التي نضمن بها جهود السّنوات التي مضت، ونضمن من خلالها تحقيق الدّرجات الرّفيعة التي نطمح إليها، ونسعى من أجلها بكلّ ما فينا من طاقة، فنحرص على أداء الأمانة التي وضعها بنا الأهل والمعلّمين وكادر التّعليم على وجه العُموم، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

**فقرة هل تعلم عن الاستعداد للاختبارات**

وهي من الفقرات الاستثنائيّة التي نزيد بها من معلوماتنا حول أهميّة الاستعداد المِثالي للاختبارات المدرسيّة، وهو ما نستمع إليه بصوت زميلتنا الأنيقة (اسم الطّالبة) شاكرين لها هذا الإعداد، فلتتفضل:

* هل تعلم عزيزي الطّالب أنّ الاستعداد الجيّد للاختبارات هو دليل على أمانة الطّالب، فهو حريص على عدم تضييع الجهود والآمال التي وضعها به الآباء والمعلّمين.
* هل تعلم عزيز  الطّالب أنّ الاستعداد الجديّد للاختبارات يضمن لنا أن تكون الاختبارات مجرّد نزهة، وإجازة سعيدة تمنحنا المُتعة.
* هل تعلم أنّ الطّالب غير المُهتم هو الوحيد الذي يرى أنّ الاختبارات مسارًا للملل والتّعب والإحراج، وأمنا الطّالب فيراها عكس ذلك.
* هل تعلم أنّ الاستعداد الجيّد للاختبارات يتوجّب أن يكون وفق برنامج زمني مدروس، يضمن التنويع الدّراسي للقضاء على أشكال الرّوتين والملل.

**فقرة سؤال وجواب عن الاستعداد للاختبارات**

كثيرًا من الشّكر لجميع الطّلاب على حُسن الأداء والاستماع، وأمّا الآن، ننتقل بكم إلى فقرة سؤال وجواب التي نزيدكم معها من المعلومات حولَ التحضر الجيد للاختبارات:

* **سؤال:** كيف يكون التحضير الجيد للاختبارات المدرسيّة خلال مدّة قصيرة؟
* **الإجابة:** إنّ التحضير الجيّد للاختبار لا يكون خلال مدّة قصيرة، بل يكون بالالتزام والمُتابعة اليوميّة لكافّة الدّروس.
* **سؤال:** أنا حريص على الاختيارات وحريص على الوصول إلى أحلامي، إلّا أنّني أشعر بالملل من الدراسة فماذا أفعل؟
* **الإجابة:** يتوجّب على كلّ طالب أـن يكتشف الطّريقة الخاصّة التي تمكنّه من الدراسة دون ملل، كالتنويع في الدّروس، واختيار مكان هادئ وبعيد عن الضجّة.
* **سؤال:** ما هي أهميّة التحضير الجيّد للاختبارات؟
* **الإجابة:** إنّ التحضير الجيّد للاختبارات يضمن للطالب أن يكون الاختبار مجرّد نزهة، وتحدّي يمنحه المتعة والتشويق.
* **سؤال:** كيف أتخلّص من مشاعر الخوف التي تتملّكني عند كلّ امتحان واختيار جديد؟
* **الإجابة:** إنّ التخلّص من الخوف يكون عبر الإعداد الجيّد والتحضير المِثالي، هو الضّامن لكلّ النّجاح.

**فقرة شعر عن الاستعداد للاختبارات**

وأمّا الآن، فنتوجّه بأسماعكم الأنيقة إلى فقرة الشّعر العربي التي تدفعنا من أجل التمسّك بأحلامنا عبر التّحضير الجيّد للاختبارات، وفي ذلك نستمع إلى القصيدة الآتية:

قُرْبَ الْحَصَادِ تُشَدُّ فِي النَّاسِ الْهِمَمْ \*\*\* إِنَّ الْحَصَادَ لِمَنْ تَفَوَّقَ وَاغْتَنَمْ

هَذَا حَصَادُ الْعَامِ بَعْدَ نُضُوْجِهِ \*\*\* مَا أجْمَلَ الزَّرْعَ الزَّكِيَّ إِذَا ابْتَسَمْ

مَنْ رَامَ عِلْمَاَ سَارَ فِي دَرَبِ الْعُلا \*\*\* إِنَّ الْمَعَالِي لا تُنَالُ بِلا أَلَمْ

إِنْ رُمتَ عِزًّا فَالْعُلُومُ طَرِيقُهُ \*\*\* وَالأَجرُ يَعْظُمُ عِنْدَ مَنْ وَهَبَ النِّعَمْ

أَوْ رُمتَ مَجْداً لا طَرِيقاً غَيرَهُ \*\*\* وَالسَّالِكُونَ الْمَجْدَ فِي أَعْلَى الْقِمَمْ

**خاتمة اذاعة مدرسية عن الاستعداد للاختبارات**

زملاءنا الأعزّاء، معلّمينا المُحترمين، كثيرًا من الشّكر نزفّه لعيونكم وأسماعكم الطّيبة، مع وصولنا إلى الفقرات الأخيرة من الإذاعة الصباحيّة التي تناولنا فيها هذه القضيّة المُهمّة في حياة جميع الطّلاب، حيث استعرضنا أهمية العلم كما وردت في كتاب الله وسنّة نبيّه المُصطفى وانتقلنا معكم في الحديث عن كلمة الصباح ومعلومات عن الاستعداد المِثالي للاختبار لنختم في نهاية الأمر مع فقرة الشّعر التي تُحرّضنا على المزيد من النّجاح والإبداع، والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.